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SAINT VINCENT DE PAUL
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PARIS
IMPRIMERIE D. DUMOULIN ET C i e
5, rue des Grands-Augustins, 5

LECTURES DES FETESI

SAINT VINCENT DE PAUL
Fite l ig9 Juillet.
e Quand Dieu fit le coeur de I'homme, il y mit premierement la bont ,,, dit Bossuet. En nul autre homme peutetre cette grande vWritd n'a eu une aussi resplendissante
manifestation qu'en Vincent de Paul, dont le nom personnifie le devouement et la chariti. Ce grand homme et ce
grand saint est I'honneur de son pays, la France, et rune
des gloires les plus incontesties de l'Eglise catholique.
PRiLUDES DE LA SAINTETk ET DE LA CHARITt

C'est i Pony, petit village des Landes, pr"s de Dax, que
naquit saint Vincent de Paul, le

24

avril 1576. Comme

Pinnocent Abel, comme David, il garda pendant son en.
fance les troupeaux de son pere. II avait vraiment a recu du
ciel une ame bonne, et la mis6ricorde croissait avec lui *,
ainsi que parlent nos Saints Livres. Tout jeune enfant,
lorsqu'il revenait du moulin, rapportant la farine a la
maison paternelle, ii en donnait des poignies aux pauvres
qui lui en demandaient : a de quoi, ajoute 'historien de sa
vie, son pere qui dtait homme de bien timoignait n'etre pas
i. Nous avons diji publi6 dans les Anmales, pour cete s6ie de
lectures :
La Vienrable Louise de Marillac, i5 mars, t. LX, p. 485;
Le Bienkeureux Jean-Gabriel Perboyre, i septembre, t LXIII,
P- 42;

La Tranlation des reliques de saint Vincent de Paul, deuxinme
dimanche apres Piques, t. LIX, p. t3o; et t. LXI, p. x6o;
La Medaille miraculese, 27 novembre, t. LXII, p. 346;
Le Scapauaire de la Passion, t. LXI, p. 419.

fich6 P. Voici un autre fait : A Page de douze ou treize ans,
ayant amassi peu A peu jusqu'A trente sous de ce qu'il
avait pu gagner, ce qu'il estimait beaucoup en cet Age et en
ce pays o lPargent etait rare, ayant un jour trouv6 un
pauvre qui lui paraissait dans une grande indigence, touch6
de compassion, il lui donna tout son petit tresor.- C'etaient
en cet enfant de ben6diction les premiers signes de la grande
chariti qui devait se r6pandre sur le monde.
De si heureuses dispositions inclinerent le pere du jeune
Vincent a faire, suivant 1'6tendue de sa modique fortune,
quelques sacrifices pour Pappliquer aux ttudes en vue du
sacerdoce. Le jeune enfant s'instruisit d'abord chez les Corde-.
liers de Dax; plus tard, son pere vendit une paire de boeufs
pour Paider Acontinuer, et Vincent dtudia APUniversite de
Toulouse, o6 il prit ses grades en theologie, puis A celle de
Saragosse en Espagne.
SAINT VINCENT DE PAUL ESCLAVE A TUNIS

Vincent de Paul avait eti ordonnd pritre. Or, il arriva
qu'en i6o5, ayant a se rendre par mer &Marseille, par un
dessein de Dieu il tomba en captiviti. Lui-meme en a fait
le ricit. Trois brigantins turcs, dit-il, qui c6toyaient le
golfe de Lion, pour s'emparer des barques qui venaient de
Beaucaire, ott il y avait une foire que Pon estime etre des
plus belles de la chritientd, nous attaqu6rent si vivement
que deux ou trois des n6tres Etant tuds, et tout le reste
bless4, et mame moi ayant eu un coup de fiche qui me
servira d'horloge tout le reste de ma vie, nous fmmes contraints de nous rendre a ces felons. Les premiers dclats de
leur rage furent de hacher notre pilote en mille pi6ces :
cela fait, ils nous enchainerent, et, apres nous avoir grossi&rement panses, ils prirent la route de Barbaric, oil tant
arriids, ils nous exposerent en vente. Ils nous promenerent
par la ville de Tunis, oi ils etaient venus expressement
pour nous vendre. Nous ayant fait faire cinq ou six tours

-7par la ville, la chaine an cou, ils nous ramenerent an bateau, oh les marchands nous vinrent visiter, tout comme
ron fait A Pachat d'un cheval on d'un boeuf, nous faisant
cheminer le pas, trotter et courir, puis lever des fardeaux,
et puis lutter, pour voir la force d'un chacun, et mille
autres sortes de brutalit6s..
Vincent de Paul fut vendu d'abord i un pOcheur, puis a
un midecin, enfin Aun renigat qui I'employa an travail des
champs. L'une des femmes de ce rinigat 6tait turque.
a Curieuse qu'elle 6tait, raconte Vincent de Paul, de savoir
notre facon de vivre, elle me venait voir aux champs, et un
jour elle me commanda de chanter les louares de mon
Dieu. Le ressouv-nir du Quomodo cantabimus in terra
aliena les enfants d'Israel captifs en Babylone me fit commencer, les larmes aux yeux, le psaume Super flumina
Balylonis, et puis le Salve Regina, et plusieurs autres
choses, en quoi elle prenait tant de plaisir, que c'6tait merveille. Elle ne manqua pas de dire a son mari, le soir, qu'il
avait eu tort de quitter sa religion, qu'elle estimait extrememeat bonne, pour un r6cit que je lui avais fait de notre
Dieu et quelques louanges que j'avais chantdes en sa presence. z Celui-ci, touche A son tour, s'embarqua sur un
lger esqqif poor fuir cette terre infidele, avec sa femme et
son esclave Vincent. Ils aborderent I Aigues-Mortes, et le
ren4gat fit son abjuration entre les mains du vice-legat du
pape A Avignon, A la grande joie de Vincent.
Comme Notre Seigneur Jesus-Christ, qui, an dire de
PAp6tre, avait voulu connaitre et endurer toutes nos infirmitis, parce qu'il devait ensuite y compatir et les guerir,
ainsi la Providence voulut-elle que Vincent conntt par luimeme les maux auxquels il devait plus tard subvenir : le
futur aum6nier geinral des galkres avait du dans les desseins de Dieu connaitre les douleurs et les souffrances de la
captivite.

-8-LES TIETATIONS : UN ACTE HAROiQUE DE CHARITE

La Providence poussa A Paris, centre de tant de mis&res et de tant de ressources, Vincent de Paul. 1 avait
le titre d'aum6nier de la reine Marguerite, et il visitait les
h6pitaux. Cest IA qu'il rencontra un jour un pratre tres
dprouve, poursuivi qu'il itait d'horribles tentations contre
la foi. Apres Pavoir console et encourag6 autant qu'il 6tait
en lui, Vincent se sentit pressi de faire un acte hdroique de
charitd : ii s'offrit & Dieu pour soufrir ce tourment A la
place de celui qui etait pres d'y succomber; Dieu accepta
ce sacrifice et cet echange. Pendant trois ans, Vincent de
Paul eat Agemir sous les coups de cette epreuve, jusqu'A ce
qu'enfin un jour qu'il itait occup6 A visiter les malades A
Ph6pital de la Charite, dans le faubourg Saint-Germain,
afin de se fortifier davantage au service de Jsus-Christ, il
promit & Notre Seigneur de s'adonner toute sa vie pour son
amour au service des pauvres. - Cette offrande fut si
agreable an Sauveur qu'il tCmoigna I'accepter en rendant A
Vincent de Paul la paix du coeur avec une si abondante lumitre, que le saint a declari depuis qu'il lui semblait voir
les virites de la foi avec une cla-ti toute particulibre. Vincent se mit sans reserve A Foeuvre qu'il accomplissait d4e
avec un rare devoucment, et sa vie ne fut plus qu'an acte
hdroique de chariti an service des pauvres.
VINCENT DK PAUL CUSd

SDieu donna a Vincent de Paul de servir les pauvres dans
toutes les conditions o& on peut les rencontrer. Ce fut
d'abordcomme cur6 d'humbles paroisses : Clichy, dans la
banlieue de Paris et a ChAtillon-les-Dombes. En un temps
tres court, tant la main de Dieu itait visiblement avec Vincent, ii avait renouveld la population de Clichy dans la religion, rebAti I'6glise, institud des confrdries, posd les bases
d'une 4cole ecclisiastique : il avait surtout gagn6 tous les

-9caeurs. a Un jour, dit-il, le premier cardinal de Retz (alors
eveque de Paris) me demanda : t Eh bien! Monsieur Vin* cent, comment vous trouvez-vous? - Monseigneur, r&« pondis-je, i'ai un contentement si grand que je ne puis le
a dire. - Et pourquoi? - C'est que j'ai ici, A Clichy, un
A si bon peuple et si obeissant A tout ce que je lui recom, mande, que je me dis h moi-meme que ni le pape, ni
f vous, Monseigneur, n'etessi heureux que moi. a L'explication de cela, c'est que l'iddal d'un bon pasteur: aAimer et
dtre aimi 3, Vincent lavatatteint d'un seul coup i Clichy.
A Chatillon, dont it accepte d'etre curi par d6ference
pour les prieres de M. de Birulle, il ne mit que quatre
mois pour r6aliser les merveilles qu'il avait accomplies A
Clichy : il ramena A une vie exemplaire les pretres qui
vivaient en cete localitz; il convertit les hiretiques; et
c'est 1• qu'il fonda les premieres associations de chariti qui
produisent encore de nos jours de si grands fruits.
LA CONFRaRIE ET LES DAMES DE LA CHARIT

Un dimanche, Vincent recommanda an pr6ne une famille
malade en une ferme voisine de Chatillon. La parole de
I'homme de Dieu eat sa benddiction ordinaire, et, le sermon
termini, presque tous les auditeurs prirent le chemin de la
ferme, le caur rempli de charite, et les mains pleiues de
toute sorte de secours.
Apres vepres, Vincent prit la mime direction, et fut
agreablement surpris de voir les groupes charitables qui
revenaient a Chitillon on cherchaient sous les arbres de la
route un abri contre une excessive chaleur. a Voilk, s'ecriat-il, une grande charite, mais elle est mal riglde. Ces
pauvres malades, pourvus de trop de provisions a la fois,
en laisseront une partie se gater et se perdre, et its retomberont ensuite en leur premiere nicessitd. x
D6s lors, avec lesprit d'ordre et d'arrangement qu'il portait en tout, il fit un reglement pour les femmes pieuses et
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charitables de Chatillon: les confrdries de Chariti et les
associations de Dames de Charite etaient fondees. Quelques
semaines plus tard, les hommes se reunirent sous sa direction, et ii leur donnait un reglement analogue et un programme. Ce sont les origines des Confdrences de saint
Vincent de Paul. Le saint en organisa plusieurs des lors,
sur son passage, en retournant A Paris: a MAcon, a Trevoux, AJoigny. - On a un reglement, ecrit de la main de
Vincent, pour l'organisation d'une manufacture chrdtienne,
sur la maniere de pourvoir aux ndcessit6s des pauvres et
de leur faire gagner leur vie, avec les devoirs du maitre
ouvrier, de Papprenti, et remploi chritien de la journe :
c'tait l'assistance par le travail et les patronages. Tant ii
est vrai qu'il n'y a pas une oeuvre de Charite qui n'ait &et
devinee par le coeur et organisde par la main pr6voyante et
bienfaisante de Vincent de Paul.
VINCENT DE PAUL CHEZ LKS GONDI

Sa chariti etait universelle. M. de Berulle fit encore
appel a son divouement pour servir Dieu aupres des grands,
et ii l'introduisit dans la famille de Gondi, qui donnait alors
des princes a PEtat et des pontifes A1'6glise de Paris. Vincent y fut bient6t comme Plme de cette famille. Mme de
Gondi ne pouvait plus se passer de lui pour la direction de
sa conscience et 'accomplissement de ses bonnes aeuvres.
Sa vertu lui donnait aussi un grand empire sur M. de
Gondi. Celui-cidtait I'administrateur general des galres de
France. Vincent en profita pour obtenir de visiter les prisonniers. 11 se mit i evangiliser les bagnes: ii obtint famrlioration de la condition materielle des formats dans leurs
prisons et sur les galeres, ii allait essuyer leurs larmes, leur
porter les consolations de la religion et adoucir leurs douleurs. Louis XIII donna a Vincent de Paul le titre qui lui
- tait tres cher, pirce qu'il lui permettait de faire beaucoup
de bien: celui d'aum6nier gienral des galeres de France.
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LSS MISSIONS DANS LES CAMPAGNES
« Les pauvres sont evangdlisds *, avait dit Notre-Seigneur. Ce fut peut-etre la parole de l'Evangile la plus
chore au cceur de Vincent de Paul. Pour evangeliser les
pauvres, il fonda une communauti de Missionnaires: voici
i quelle occasion. Vers le commencement de I'annee 1617,
il se trouvait avec le general de Gondi au chateau de
Folleville, lorsqu'on rappelle & un village voisin, Gannes,
pour confesser un paysan qui se mourait. Celui-ci passait
pour un homme de bien; mais une fausse honte lui faisait
cacher depuis longtemps quelques fautes en confession.
Vincent, avec sa prudence habituelle, devine le mal, fait
faire au mourant une confession gen6rale qui lui rendit
une telle paix, qu'il ne cessait d'en bnir Dieu publiquement pendant les quelques jours qu'il vdcut encore. * Ah I
madame, dit-il une fois &Mme de Gondi, devant tons les
gens du village, j'etais damnd si je n'eusse fait une confession ge'nerale, a cause de plusieurs gros pichis dont je
n'avais osd me confesser. * La pieuse comtesse pressa
alors Vincent d'dvangdliser les campagnes environnantes;
rhomme de Dieu n'avait pas de plus ardent d6sir. Autour
de lui se groupirent d'autres prdtres zeles, qui se devouerent
a cette oeuvre et s'engagerent par voeu, sous la conduite de
Vincent, a travailler toute leur vie au salut des pauvres
gens des champs : ce fut le dibut de la Congregation de la
Mission ou des Lazaristes, ainsi nommis A cause de la
maison de Saint-Lazare ou ils habitaient A Paris. L'nne des
ceuvres apostoliques les plus importantes de Vincent itait
fondee. Elle donne encore aujourd'hui des fruits abondants. Vincent travailla toute sa vie a evangeliser les campagnes: A quatre-vingts ans, il allait encore donner des
missions: c Lorsque je rentre A Paris, disait-il, et que jepense
aux pauvres qui restent A evang6liser, il me semble que les
murailles de la ville vont tomber sur moi pour m'ecraser. a
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Les ceuvres de Chariti se multipliaient sous la main de
Vincent, et sa reputation s'itendait. Louis XIII mourant
fit appeler Ihomme de Dieu pour se preparer A paraitre
devant son souverain Juge. Vincent habitait alors, avec sa
petite Communaut4, au college des Bons-Enfants. Pre de
Saint-Laurent etait une vaste maison o4 residaient des
chanoines dont la congrigation s'eteignait; leur prieur
ayant et6 temoin du bien entrepris par Vincent, de la
modestie et du zdle de ses disciples, leur offrit sa maison :
de li la nouvelle Congrigation rejut la denomination
populaire de Lazaristes, et Saint-Lazare, par la pr6sence
de Vincent de Paul, devint le foyer de la Charit6 materielle
et spirituelle dans Paris.
Cest de Saint-Lazare que l'homme de Dieu organisa
l'ceuvre des Enfants-Trouves, dont on sait les merveilles,
et qui rendit son nom legendaire dans les annales de la
Chariti; - de 1A, il cra rH6pital du Nom-de-Jdsus, an
faubourg Saint-Martin, qu'on a regardi comme 1'idial de
l'hospice chretien; - de Ia, il organisa cet H6pital-Genedra
de Paris, destin6e recueillir l'innombrable armee de mendiantsqui etait une des plaies de la grande capitale. Et A la
porte de Saint-Lazare, pendant ce temps, Vincent multipliait les aum6nes.
L'homme de Dieu prodiguait aussi autour de lui les
secours spirituels. Des foules viritables de laics, de pretres,
de soldats, venaient a Saint-Lazare faire les exercices de la
retraite spirituelle. - Le clerge de Paris s'y riunissait pour
les conferences dites du mardi, prisiddes par Vincent, et
dont Bossuet qui en avait fait partie icrivait au Souverain
Pontife : a Dans les paroles de ce saint pritre, il nous semblait entendre vraiment des paroles de Dieu n; c'est de
Saint-Lazare que Vincent, toujours intimement uni a la
chaire de Pierre, organisait la lutte contre le jansenisme.

-
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- L'association des Dames de Chariti, criee par le saint
pritre, y avait son centre. Les dames de la plus haute
noblesse, des princesses mime, en itaient membres et
venaient se concerter sur les moyens de secourir les pauvres
de Paris et des provinces. Les discours du saint pritre
enfanmmaient le pieux auditoire. Un jour, la prisidente de
Lamoignon, se tournant vers la duchesse de Mantoe :
WEh bien! madame, lui dit-elle, ne pouvons-nous pas
dire, a Pimitation des disciples d'Emmatis, que nos coeurs
ressentaient les ardeurs de 'amour de Dieu, pendant que
M. Vincent nous parlait? - 11 ne faut pas s'en etonner,
reprit Marie de Gonzague, celle qui devait etre reine de
Pologne: il est range du Seigneur, qui porte sur ses 14vres
les charbons ardents de Pamour divin qui brdle dans son
coeur. »
VINCENT DE PAUL NOURRIT DES

PROVINCES

Des 1639, pendant la derniere pdriode de la guerre de
Trente ans, saint Vincent avait fait des prodiges pour secourir la Lorraine ravagee par la guerre. II n'y avait plus ni
recoltes ni semailles dads les campa*ncs, toujours foulees
par les soldats; et, comme au temps de la guerre des Juifs
et sur les ruines de Jerusalem, on vit les horreurs de la
famine et jusqu'A des repas horribles de chair humaine.
Epuisee par cinq armies qu'elle entretenait alors, la France
n'avait plus rien A consacrer aux malbeureux : an homme
se leva, et son coeur misericordieux osa river de soulager
des provinces tout entikres. C'itait encore Vincent de Paul;
11 quna A la cour, il organisa la Charits, et envoya les
pritreset les freres de sa communauti porter, a ces malheoreuses provinces du pain et des secours religieux. La peste
se aslant A la famine, il faisait ensevelir les morts, pais
distribuer aux paysans du pain et des semences. 11 soulageait les seigneurs et les nobles, aussi ruins que les paysans; il procurait aux pr4tres des ornements pour leurs
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iglises ruindes, ii recueillait les religieuses chasrses de
leurs couvents par la guerre et la misere. En Lorraine, en
Champagne, en Picardie et dans d'autres provinces, pendant vingt-cinq annies, on s'habitua A regarder Vincent de
Paul comme la Providence incarnee; it renouvela les
mimes prodiges dans la capitale pendant les troubles de
Paris. Apres avoir ppuise la bourse de Saint-Lazare, ii
recourait I celle de Mile Le Gras, qu'il avait mise i la tete
des Filles de la Chariti; il quetait et faisait queter. Ce fils
d'un pauvre laboureur a pu distribuer, dans le cours de sa
vie, des aum6nes dont le total a dl depasser i 2oo ooo louis
d'or et plus de douze millions de livres I Voila comment il
merita le nom que lui donnerent plusieurs villes reconnaissantes, de sauveur, de pere de la patrie I
LES MISSIONS LOINTAINES

SDieu, disait Salomon, m'a donnd un coeur dont I'amour
est vaste comme les plages de la mer. > Vincent de Paul,
dont le zeie de connut aucune barriere, pouvait en dire
autant, et il envoya ses Missionnaires aux Hibrides, en
Pologne et jusqu'en Barbarie, soigner les chretiens que les
Turcs tenaient captifs dans les bagnes d'Alger et de Tunis.
II revait deja la conquete de l'Algdrie par la France chrbtienne, et it pressait Richelieu, puis Louis XIV, de Pentreprendre au nom de la chritientd. En attendant, it accepta,
pour ses Missionnaires, les titres de consuls a Alger o. r de
prefets apostoliques, qui lui donnaient le moyen de secourir les pauvres esclaves. Les bagnes furent d'abord ivang6lises en secret, puis on y dit la messe et on zcelbra les
solennitis. A ia Fdte-Dieu, lhostie sainte etait portee en
procession dans les bagnes, escortee par ces captifs dont, A
leur maniere, les liens et les haillons faisaient, A JdsusChrist, un splendide triomphe. Les Missionnaires envoycs
par Vincent etaient parfois jetis eux-memes dans les fers,
ou mouraient de la peste en evangelisant les bagnes; Vin-
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cent ne se lassait pas. 11 envoyait sans reliche de nouveaux
pretres remplacer ceux qui mouraient. Lui-meme, en
France, servait d'intermidiaire aux families des captifs
pour procurer A ceux-ci quelques soulagements ou leur
rachat.
Vincent ne fut pas moins intrepide pour envoyer des
ouvriers evangeliser la grande ile de Madagascar, oh la
France venait de planter son drapeau. Autant il envoyait
d'ap6tres, autant il en mourait, emportes par le travail et
l'intempirie du climat. 11 pleurait ses enfants, mais a bienheureux, disait-il, sont ceux qui consommeat leur vie pour
le service de Jdsus-Christ; la mort qui nous surprend les
armes A la main est la plus enviable et la plus desirable ».
II envoyait remplacer ceux qui mouraient en disant: a Les
marchands laissent-ils d'aller sur mer et les soldats i la
guerre i cause des plaies et de la mort a laquelle its s'exposent? a Prs de mourir, ii revait d'envoyer des missionnaires en Chine, a Babylone, au Maroc. Son coeur si cha-'
ritable etait en mdme temps le coeur d'un grand ap6tre.
LES FILLES DE LA CHARIT

Le chef-d'euvre de Vincent de Paul fut peut-atre la creation de la Compagnie des Filles de la Charitd. De concert
avec une femme d'une rare intelligence et d'une foi iminente, la venerable Louise de Marillac, it forma cette associatiod avec une audace que le gdnie de la chariti lui inspira, car jusqu'alors les personnes consacrees A Dieu vivalent, protdgeant leur vertu, dans les cloitres. Vincent de
Paul osa jeter ses filles au milieu du monde, comptant sur
leur divouement pour etre la sauvegarde de reur anglique
charitd. I1 dcrivait dans leurs Regles: a Vous n'aurez point
d'autre monastire que les maisons des pauvres, point d'autre cloitre que les rues des villes et les salles des h6pitaux,
point d'autre cl6ture que Pobeissance, ni d'autre voile que
la sainte modestie. * Aussit6t a l'ceuvre, les Filles de Vin-
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cent, penchees sur le berceau des enfants trouves on sur le
lit des mourants, envoydes par leur bienheureux Pere luimnme sur les champs de bataille, au siege de Calais, et
parmi les pestifiris, provoquerent un cri d'admiration qui
n'a cesse de retentir dans leglise catholique. Ces humbles
flles proclamaient de leur c6te leur bonheur de servir les
pauvres que Vincent leur avait appris a regarder comme
a leurs Seigneurs et leurs Maitres. a Une d'elles mourait
et Vincent 1'assistait: g N'y a-t-il rien qui vous fasse de la
peine? lui disait-il. - Rien, mon Pere, repondait-elle; sinon, peut-Etre, que j'ai eu trop de plaisir au service des
pauvres : quand on m'appelait pros d'eux, je ne marchais
pas, je volais, tant j'itais heureuse de les servir! - Mourez
en paix, ma file n, ripliquait rhomme de Dieu, emu et
console de tant de simplicite et de tant de chariti. Les Filles
de saint Vincent de Paul sont aujourd'hui sons tous les
climats du monde : au milieu des nations catholiques, a
Constantinople chez les Turcs, en Chine et dans lOceanie
chez les peuplades infideles. Leur ministere de charit• les
fait bdnir; il fait loner partout le nom de Vincent de Paul
et honore I'Eglise catholique.
LE SECRET DE LA VIE : LA

ORT

Le secret de ces merveilles que nous n'avons pas meme
suffi a Enumerer etait dans l'amour de Dieu, amour pratique qui etait au coeur de saint Vincent de Paul: a Aimons
Dieu, Messieurs et mes freres, disait-il aux membres de sa
communautd; et aimons-le aux d6pens de nos bras et i la
sueur de notre front. a De fait, 'homme de Dieu jusqu'a sa
mort - il mofirut ig de plus de quatre-vingts ans - se levait chaque matia i quatre heures. Souvent, au lever, une
discipline sanglante meurtrissait ses epaules. Les premieres
heures du jour itaient pour la priere et la m&ditation qu'il
faisait A genoux, avec les siens, dans la chapelle de sa
maison de Saint-Lazare. 11 cdibrait alors la messe avec une
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foi qui ravissait les assistants : a Oh! que ce pratre dit bien
la messe! a s'icriait un jour 'un des temoins de tant de modestie et de tant de ferveur. II eut lit des visions du ciel. Un
jour qu'il cdlebrait, il.vit pendant la messe iAme de sainte
Chantal, mourante; cette me montait au del et celle de
saint Francois de Sales venait raccueillir, et ces deux Ames
saintes allaient se perdre en Dieu. Apres la messe, commengait le travail de journdes sans repos et sans treve. Traitant avec les rois et les princes comme avec les mendiants,
Vincent resta 1homme de sa vertu favorite : I'humilitt. 11
disait aussi qu' un prdtre doit avoir plus de travail qu'il
n'en peur faire. a II joignait au travail une pinitence sans
treve; on entendit cet infatigable ouvrier de lEvangile se
dire, dans son humilitd, en entrant au rifectoire : c Malheureux, as-tu gagnd le pain que tu vas manger? v Sa
journe se prolongeait bien avant dans la nuit et chaque
soir il se mettait devant Dieu et se priparait humblement
et affectueusement a mourir.
Jusqu'a plus de quatre-vingts ans ii vecut de la sore.
Dieu l'appela enfin le 27 septembre i66o a recevoir la recompense. Entourd des regrets des grands et des princes,
du clerg6, de pauvres innombrables et de sa double famille,
il s'endormit doucement dans la paix du Seigneur. - Son
nom est restd comme un symbole du divouement et de la
charite catholique. Le pape Clement XII FIa p"cdau nombre des saints. Ses reliques reposent dans P ie des prd4res de sa congrigation & Paris; et Lion XIII I'a proclame
le Patron de toutes les ceuvres de chariti.

VILLEPREUX
Entre tant d'endroits oU survit le souvenir de saint Vincent, Villepreux a un rang a part: Villepreux, ot venait
exercer son ministare le charitable saint; Villepreux, oh
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Louise de Marillac installait la Charit6 et les petites icoles;
Villepreux, d'oit vitm la Compagnie cette perle des Filles
de la Charite, la premiere des soeurs qui se rangea sous
la conduite de la Venerable Mere et de saint Vincent,
Marguerite Naseau.
Une pierre d'attente pour recevoir les ceuvres de saint
Vincent restait A Villepreux ; on I'a rappelI dans let
Anaales (t. LVIII, p. 362).
GrAce a des Ames g&nereuses et pleines de foi, les Filles
de la Charite sont itablies a Villepreux depuis le mois
d'octobre de cette annee 1898.
Le 6 octobre, la maison fut bUnite par Mgr I'6vlque de
Versailles Ini-meme. La tres honoree mere Lamartinic
itait venue, pour cette circonstance, a Villepreux. Avec les
smurs qu'on installait s'y trouvaient quatre autres soeurs de
la communautd. Ces huit cornettes dans une eglise parfois
un peu froide et un peu deserte frappaient le regard et
rejouissaient Plme.
M. le cur6 lut en chaire les paroles de satisfaction et
d'esperance qu'il etait heureux de prononcer en presence
du premier pasteur du diocese, et Mgr 1'evque y ripondit.
Mais, apres les Vepres, avant la binediction du SaintSacrement, l'eminent et divoud prelat prit de nouveau la
parole, et dans un epanchement de son coeur, il daigna
dire combien il regardait comme une grace et une binediction du ciel pour Villepreux, Pltablissement des Filles de
la Chariti; il voulut bien louer leurs oeuvres et leur
devouement, et il paya un juste tribut d'hommage aux
Sdeux gendreuses fondatrices de ce nouvel etablissement.
DEUX FILLES DE LA CHARITE
Les lignes suivantes ne sont pas tout A fait dans la note
ordinaire des Annales; nous les empruntons A un journal
politique de Paris. II nous a sembli que cet hommage
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emu devait etre recueili, et nous en donnons les principaux traits. I1 s'agit de la sceur Perboyre et de la seur
Gelas qui viennent de s'teindre, 'une apres soixante-cinq
ans de travaux en Chine, Fautre apres presque autant
d'annees de travaux en Syrie.
Dans le premier article intituld Martyrs franiais, on
fait allusion a la mort de deux prtres de la congregation
du Saint-Esprit; dans le second, au recent passage par
Beyrouth, de I'empereur d'AUemagne. Nous ne citous que'
ce qui se rapporte A notre sujet.
I.-

LA S(EUR PERBOYRE

Pendant qu'en France nous donnons nos teles et nos
gloires A briser aux roues de tous les chariots qui passent,
des voix comme des soupirs d'agonie montent vers nous.
a Un pays qui a des martyrs reste un pays fort: et nous en
t

axons compte presque trois cette semaine. Ce sont de
pauvres missionnaires, partis avec leur croix pour toume
arme, qui ont voulu librement souffrir pour leur foi et leur
patrie les enivrantes voluptis o&i se jetaient les premiers
chrtiens.
a Je ne sais pas d'tres plus admirables que ces hommes
allant mourir Join des leurs, loin de la patrie, et pour qui
la torture est une espirance au d6part, une joie escomptie.
Dieu, patrie, libert6, ils emporrent tout cela dana les plis
de leur unique robe, et ils re.oivent le martyre comme les
affames attendent les miettes d'un festin.
SIls sont les preuves vivantes et saignantes qu'au-dessus
de ce que la morale des hommes a etiquetd Devoir, il y a
ce que la morale divine a intitule Sacrifice.
a Parmi les trois morts qu'il faut c6l6brer aujourd'hui, il
y a une femme, la plus jeune et la derniere survivante
d'une rangee de heros. Cette plus jeune avait quatre-vingttrois ans, et elle vient de finir sa vie et son labeur apr4s
soixante-cinq ans de sejour en Chine. Elle avait appris A
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plus de quinze mille enfants les noms de Dieu et de France.
Elle s'appelait sceur Perboyre, et son frere, admis A
l'honneur des autels, est un des martyrs qui font la gloire
des graves fils de Saint-Lazare. A dix-huit ans, elle avait
pris la route de Chine; car l'heroisme naissait dans cette
famille comme nait l'aiglon, qui n'attend pas, pour sortir,
qu'il y ait des feuilles aux arbres de la montagne. La fille
de Saint-Vincent avait ipuisi les acretis de toutes les tortures, sans que son bonheur fat althri, sinon par une
crainte : elle avait peur de ne pas etre martyrisie. Le souvenir de son frere etait pour elle 'astre d'or qui sillonne
le firmament parmi les esporances - ces etoiles pales. Usie
jusqu'i la derniere fibre, dessichie jusqu'a la derniere
goutte de sang, elle est morte portant dans les profondeurs
de son cceur envie A lPainn, sorti de la vie par Parc triomphal des ilus.
* Colombe inondie des couleurs du ciel, vers lequel elle
est montie, la soeur Perboyre a presque fini A la mdme
heure qu'un martyr francais tomb6 au pays des Bonjos.
Celui-Il appartenait aux Peres du Saint-Esprit, qui oat,
en Afrique, quatre-vingts stations. Le r6cit de sa mort,
avec un enfant qu'il defendait contre 'appetit des Bonjos,
a les teintes sombres d'un tableau primitif, of l'ombre
envahit les ditails pour grandir les personnages. Mais nous
avons mieux : par le dernier courrier, le frere Severin
avaitenvoyd une lettre humainement belle, divinement
calme, &crite au seuil de la mort. Dans cette lettre, on ne
trouve pas de reveries qui touchent de leurs souffles nos
imaginations, mais des precis d6tails a travers lesquels
l'dcrivain laisse filtrer comme un rayon I'espirance du
martyre prochain.
a Aux dernieres nouvelles, le troisitme porteur da nom
Sfrancais n'6tait pas encore tout a fait mort. Pour celui-la, le
martyre a des degris. Prisonnier depuis le 4 juillet, il
Sattend la mort ou le rachat. Dans la mission orientale de
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Se-Tchoan, il a et6 garrotte; son oratoire a ete incendid et
ses deux serviteurs oat ite 4gorgis. Les bandits demandent
cent vingt mille francs de rangon, et nos diplomates dis.
cutent lentement avec le mandarin. Pendant ce temps, on
pridit d'autres massacres, prdpards dans le desordre de
'empire chinois, sans gouverneurs responsables, sans
juges criminels, sous loeil paterne des mandarins complices.
a Et les exemples cites ne sont que des taches plus
rouges dans le ciel sanglant. On doit an moins, dans le
pays de France, un salut a ces hommes qui ne sont pas des
rdvcurs imoussant leur volonti dans des rdveries humanitaires. Ceux-la n'attendent rien de la terre et agissent pour
le ciel, dont ils espdrent tout, mime la mort.
SIls ne craignent que l'amoindrissement de cette Eglise
universelle et de cette Patrie frangaise pour lesquelles leur
tete s'humilie parfois, en se ressouvenant.
U.-

S(EUR GILAS

a... Et 1'empereur allemand a passe par Beyrouth. Admirateur des allegories, il a di rencontrer dans les rues de la
ville une ombre marchant A ses c6tes.
a Et cette ombre, c'etait Pime religieuse qui pendant
soixante-quatre hivers affirma en Syrie le vrai protectorat
franqais; cette ombre, c'tait la memoire survivante de
seur Gilas, fille de Saint-Vincent de Paul, morte Pan dernier a quatre-vingt-six ans.
a Les pierres des chemins y racontent cette vie pav4e de
sacrifices. Les eaux du torrent renvoient I'image de cette
Ame faite, comme n thyrse, de deux enlacements:l'amour
de Dieu, 'amour de la France. A Beyrouth, A Jdrusalem,
sur les collines, dans la courbe des vallies, se retrouve le
souvenir de cette femme enferm6 dans tous les cceurs,
comme une relique dans autant de chAsses.
£ En 1833, soeur Gelas avait vingt ans. C'itait une jeune
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religicuse revetant la robe de bure des lilies de Saint-Vincent. Sa tete, animee par la gaieti d'un coeur vaillant,
s'encadrait dans la large coiffe qui donne aux sceurs de
charit ' aspect d'anges dont les ailes ombragent la tote.
Sans rien avoir appris, elle savait les tristesses de la vie,
comme elle savait les inconstances de la vague, et elle
venait sur la terre d'Orient pour r6pandre la charite divine
1h oix un Dieu avait ripandu son sang humain. Animde
par renthousiasme de son coeur et les grandioses raves du
courage, elle miditait de grandes choses et, avec ses dix
doigts pour seuls aides, elle poursuivit Paccomplissement
de ces choses jusqu'k leur fin, jusqu'a sa fin. A cette epoque,
les musulmans avaient coutume de noyer dans la mer une
foule d'enfants, les faibles et les irreguliers de !a vie. Soeur
Gelas demanda la faveur de sauver un de ces petits rtres,
et la creature de douceur et de paix richauffa dans ses
mains Penfant qui se blottit l avec des yeux etonnes
d'oiseau pris. Et elle recueillit d'autres enfants, et elle Its
aima du meme amour qu'elle avait donn6 au premier. Non
seulement soeur Gelas sauva des milliers de vicrimes, mais,
aidee de ses seurs, elle abolit les cruelles traditions : on
ne noie plus a Beyrouth ceux que la nature a cries faibles.
c Bient6t la religieuse prouva que, si elle avait coeur
de mere, elle avait tete d'homme. Les deux vertus qui lui
firent cortege d'admiration furent l'humiliti et la franchise.
Cete femme, qui 6tait comme la violette dans l'ombre du
mur, trouvait rindependance de la parole quand elle difendait le droit des pauvres et des victimes : une reine sous
son dais et sa couronne n'aurait pas dtd plus reine que soeur
Gelas.
a En voyant le respect dont les musulmans entouraient
cette blanche apparition, on comprenait que la grandeur
simple itonne et charme encore cet Orient rempli de
myst&re.
Une des forces et Pun des charmes de seur Gilas furent
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de ne pas imposer la religion, dont elle itait I'expression
souriante. Elle sema les ecoles et toutes les religions purent
y envoyer des eleves. Elle dressa des h6pitaux et jamais on
ne demanda aux malades le culte de leur foyer. Elle ouvrit
des dispensaires et los miseres qui vinrent s'y etaler ne
furent jamais interrogees. D&s 1848, le pacha de Beyrouth
cherchait un moyen de recompenser sceur Glas et ses
compagnes. II proposait de les faire accompagner d'une

garde militaire i travers la ville, 1HoA la foule 6tend ses
ondulations et ses desordres. Soeur Gelas repondit simplement :
g - Nos cornettes blanches nous suffisent pour tre
a reconnues. *
SEn 1855, la socur Gilas installait ses sceurs dans la
Syrie, aux montagnes du Liban, puis A Jdrusalem. Tousles
malheureux de Terre-Sainte connaissaient et respectaient
bient6t, comme la foule de Beyrouth, les a grands oiseaux
blancs a qui passaient et repassaient sur des Anes mal dquipes, avec des vivres et des remides. Les massacres de 1860
et les suivants trouverent la soeur Glas prite A de nouveaux hiroismes, A de nouvelles victoires pour le ciel.
4 Puis la vieillesse vint, mais n'osa pas degrader cette
femme poste comme une stele de gloire franaise au pays
d'Orient.
* Les sensibilites, les tendresses de la jeune fille vdcnrent et survdcurent dans le coeur de la vieille femme qui
prit aux yeux des hommes la majesti de Plhistoire et de la
gloire. Son front d'aurore s'itait ride comme Pdcorce de
'arbre. Son visage avait les reflets de la mort prochaine,
mais les yeux semblaient plus vivants que jamais et le
regard jetait PIclair d'une belie epie vue dans la lumiere

d'un beau combat.
* Quand l'heure de la mort approcha, les anges sona6rent joyeusement cette agonie, aurore d'un infini bonheur,
et les enfants de Terre-Sainte pleurerent celle qui avait &t4
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la mre de leurs grand'mares. Enfin, eclairde par la splendeur de la mort, sceur Gelas apparut jeune de l'eternelle
jeunesse, plus jeune qu'au jour lointain ou elle avait
pour la premiere fois traverse les rues de Beyrouth. Elle
repose aujourd'hui sons la fiere pitaphe, ecrite par ses
soeurs: Ci gist sceur Claudine Gelas,fondatrice de toutes
les aeuves des Filles de Charitd en Syrie.
a On sait quel long programme tient en.cette ligne. Car
les soeurs de charitd ont fait 1k-bas tout ce qui est euvre
humanitaire sons la main de Dieu. Elles ont trouvi des
auxiliaires parmi les hommes - parmi les pretres de SaintLazare surtout. Mais elles ont eu le merite de poser les
premieres pierres partout ot les euvres se sont dressies.
a I1 faudrait an moins que le temps, qui jette sur tout
son drap mortuaire, ne couvrit pas la memoire de la grande
religieuse frangaise et n'eteignit pas le doux iclat rdpandu
par sa longue vertu. Ce n'est pas le souvenir seulement
et rombre de soeur Gilas qu'il faudrait trouver dans Beyrouth. II faudrait pouvoir saluer sa statue dressee par des
mains reconnaissantes. a

LEs NOTICEs. - A ce numero est joint un fascicule qui
complete les notices des Missionnaires envoyCes prdcddemment en supplement des Annales. Ces feuilles de suppliment doivent etre reunies et relices ensemble; elles forment le troisieme volume de la premiere serie des notices,
volume qui comprend les biographies des Missionnaires
sous les generalats de M. Almeras et de M. Jolly. Cette
premiere s6rie, on le sait, va du temps de saint Vincent a
Flpoque de la Revolution.
La seconde sirie part de la restauration des deux families
de saint Vincent, vers I815, etvajusqu'A 1'epoque presente;
elle comprend.deja cinq volumes.
La publication des Notices, qui a surtout pour but r&di-
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fication, renferme aussi d'utiles renseignements pour Ihistoire de la Compagnie.
LES MEDrrATIONS A l'usage de la Congregation.
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nouvel ouvrage r6pond a un desir souvent exprim6. M. le
Superieur gendral P'a approuv6 dans une lettre place en
tdte du premier volume. Ce premier volume seul a paru,
les autres seront publiCs dans le courant de cette annie 1899.
RECUEIL DES PRIVILEGES ET DES INDULGENCES accordes a la

Compagnie des Filles de la Charitd; 2* edition.- La premiere edition de cet utile recueil date de 186o. C'est dire
qu'elle etait aujourd'hui fort incomplete. Elle etait ppuisde
et on la reimprime en ce moment. Ce nouveau recueil,
dispose dans un ordre plus clair, renseignera et les Sceurs et
MM. les ecclesiastiques qui celebrent dans leurs chapelles,
sur les privileges que le Saint-Siege a accordes.

AUTRICHE
Lettre de M. FERDINAND MDITS, pretre de la Mission,
d M. A. MILON, secrdtaire gdenral, a Paris.
Vienne, e a25septembre 1898.

MoNSIEUR

Wr

TkS CHER CONFRiREi

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamaist

Ayez la bontd de presenter a notre tris honord Pere la
photographie de l'asile de Saint-Antoine de Padoue; on y
voit aussi l'dglise de ce saint en style roman et a l'extremit6
de la gravure, l'cole apostolique (Ponthongasse, 16), attenante de Pautre c6td A l'eglise. La construction vient de

s'achever, c'est pourquoi je suis ici en ce moment.
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Void quelques details sur Forigine et sur les c~uvres de
l'asile de Saint-Antoine de Padoue a Vienne.

11 faut remonter a M. Touvre, un zeld confrere, venu de
la France dans notre province. II fat frappi de la grande
misere des femmes et des filles, qui oat eti condamn6es A
la prison et qui, quand elles regoivent la liberti, se trouvent
mdprisees de tout le monde; personne ne songe a les aider
ni ne s'occupe de leur procurer du travail: on les consid&re comme des parias. Aussi ces pauvres personnes se
jettent de nouveau dans le crime et deviennent la proie du
serpent infernal. M. Touvre donc, en voyant tout cela,
songea .
rriger une maison oi ces pauvres personnes
pourraient avoir un asile et on elles trouveraient du travail
et une sustentation honndte. C'est pourquoi il commenja
Aqueter et a recueillir des offrandes pour cette fin. Mais la
mort 'arr&ta au milieu de son entreprise.

M. Touvre mort, son idde pleine de charitd ne mourut
pas. Plusieurs membres de la conference de Saint-Vincent
concurent la pensie de realiser son projet.
Lebon Dieu a daignd b~nir leurs efforts, car tout le
monde, et sunout les pauvres, contribuerent avec empressement a cette ceuvre. On a commenci le travail en 1887 et
depuis lors, - en peu de temps, par consequent, - on a

biti •-tablissement, dont la gravure vous. donne 'id6e,
ainsi qu'une

dglise

magnilique A trois nefs, ea style roman.

On put mdme donner la maison a deux etages, que vous
voyez sur le c6t6 de la gravure, A notre Compagnie, pour
y dtablir I'ecole apostolique, et cela en toute propriedt, avec

lunique obligation que-deux prexes donnent leurs services
a-'iglise et aux personnes qui habitent PInstitut de SaintAntgine de Padoue. Notre province a maintenant plus de
cinquante jeuaes geas dans son icole apostolique.
La confrence de Saint-Vincent de Paul a itabli A son
Institut de Saint-Antoine de Padoue trois oeuvres, qui sont
toutes trois dirigdes par les Filles de la Charite.

y
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i* Le soin des femmes et des filles qui, apris avoir satisfait i la justice humaine, ont reu leur liberti; on les occupe
et on s'applique A leur refaire une situation dans la societe.
2* Le soin des pauvres servantes et ouvrieres qui, devenues agees, se trouvent trop souvent dans la plus grande
misere, n'ayant pas de quoi vivre.
3* Le soin - mais seulement pendant la journie - des
enfants des ouvriers et des autres personnes pauvres;
autrement, ces enfants courraient pendant toute la journre dans les rues. On leur donne la nourriture, et on
jette dans leurs jeunes Ames le fondement de la crainte de
Dieu et de 'amour de la sainte religion.
L'Ame de cet Institut et de toutes ces ceuvres itait M. le
superieur Martin Derler, notre confrere. II sut parfaitement donner du courage a ceux qui s'occupaient de ces
oeuvres, lesquelles rdpondent si bien au cceur misdricordieux de saint Vincent, et conduisit Pentreprise a bonne
fin.
Permettez-moi d'ajouter ici une r6flexion. Ne pensezvous pas qu'il serait bon que de tons les etablissements de
notre Compagnie et de celle des Filles de la Charite, nos
chers confreres et nos chires scurs envoyassent a la
Maison-MWre la gravure de leur etablissement et de leur
dglise. Ainsi on pourrait, avec le temps, avoir un ensemble
contenant non seulement la description des oeuvres, mais
aussi le dessin des dtablissements oh ces oeuvres, souvent
bien belles, se developpent. Cela serait une source authentique pour l'histoire de nos deux communautes. I1semble
aussi que les sdminaristes surtout, et meme tous les membres de la double famille de saint Vincent, en lisant la description des oeuvres et meme en voyant rimage des maisons
et des 6glises oit s'accomplit ce bien, concevraient encore
plus d'attachement et d'amour pour notre vocation. Ainsi
faisaient les anciens religieux, notamment les Jisuites; ils
contribuaient de cette faqon Aentretenir l'affection et Patta-
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chement & leur Compagnie. Veuillez un pen m6diter cette
pensee, et faites ce que le bon Dieu vous dira.
Veuillez me croire, en Pamour de Notre-Seigneur et de
son Lumaculie Mere, monsieur et cher confrere, votre etc.
F. MiDtrs, i. p. d. 1. m.
NOTE DE LA REDACTION. - Nous sommes disposes A
entrer dans cette voie lorsque les circonstances le permettront. Des maintenant nous prions les maisons qui ont
des photographies ou des dessins de Petablissement, des
groupes, etc., de vouloir bien nous en envoyer un exemplaire.

ITALIE
CHIERI
COURONNEMENT SOLENNEL
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MIDAILLE

MIRACULEUSE

DANS

L'TEGLISE

DE LA MISSION DE SAINTE-MARIE DELLA PACE, A CHIARI,
LI

29

uxILLrr 1898

Lettre des Missionnaires de la Maison de Chidri
d M. A. FIAT, Superieur gnedral.
MONSIEUR Xr TRES HONORt

PARE,

Votre bndediction, s'il vousplat !
... La coincidence de la retraite don ne ici par nous au
clerg6 avec I'octave de saint Vincent et avec I'anniversaire
du couronnement solennel de la Vierge ImmaculCe qui eut
lieu 'an passa a Paris dans la chapelle de IApparition; la
venue de Mgr Augustin Richelmy, notre tres z62l et tras
aimd archevdque, pour diriger les exercices donnis aux
nombreux pretres ici rassembl6s dans la maison della
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Pace; et, enfin, quelques autres circonstances ont fait
naitre la pensee de couronner notre si belle et si pieuse
Madone de la Medaille miraculeuse. Cette pensee a iti
bdnie de Dieu et de la Vierge Immaculee.
Nos viendrs supirieurs y donnerent leur entiere approbation; une main bienfaisante et gindreuse qui desire
rester inconnue, donna la precieuse et magnifique couronne large de 72 centimetres et faite sur le moddle de
celle de Paris. La Sacrie Congregation des Rites par un
rescrit du 8 juillet, usant de la facult6 a ele specialement
accordde par notre Saint Pere le Pape Lion XIII permit
que, pendant le triduum du couronnement, c'est-a-dire
vendredi, samedi et dimanche 29, 3o et 31 juillet, tous les
pratres pussent c6lebrer ici la messe de la Manifestation de
la Vierge Immaculee. Enfin, le Saint-PNre accorda pour le
meme triduum l'indulgence pleniere.
Apres avoir recu de Rome ces precieuses faveurs avec le
Ritus servandus in coronatione Imaginis Beate Maria
Virginis, par l'intermediaire du tres bon M. Parrang, toujours pr&t A faire plaisir aux confreres, on publia un beau
programme sur notre fete, avec ample approbation, recommandation et benidiction de Mgr notre Archeveque.
Notre cher M. Ciceri, deja venu une premiere fois A
Chieri pour y donner deux conferences sur les misssions
de la Chine, parla le premier soir. II prit pour texte : Tota
pulchra es, Maria, et nous entretint des beautes de la
Vierge Immaculee.
a Pendant les neuf jours qui ont pricid6 le couronnement solennel, dit le journal catholique de la ville, combien it 6tait doux de contempler le pieux concours des
nombreux fiddles de tout Age et de toute condition! Combien il etait consolant de les voir, le visage rayonnant
d'amour envers Marie Immaculee, tourner vers Elle des
regards suppliants, lui adresser d'ardentes pritres, faire
monter vers Elle des chants pieux! Suspendus, en extase,
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aux levres des pridicateurs enflammis, ils rapportaient
chez eux un esprit orne de nouvelles lumieres et un cceur
brdlant d'une plus sainte flamme. Us ont bien su illuminer
1'esprit et enflammer le coeur,les habiles pridicateurs de la
neuvaine a
Et ici, il les enumere un i un, en risumant le sujet traite
par chacun d'eux, il commence par le chanoine archiprdtre
de la cathedrale et directeur du siminaire archiepiscopal de
Chieri, et par un des professeurs du m6me siminaire; il
passe ensuite au chanoine cure de Saint-George, puis, i un
des vicaires de la cahi3drale; il fait l'eloge du prdtre sal~sien, du P6re jesuite et du P&r dominicain, qui par leur
parole brdlante ont concouru i enflammer les fidkles
d'amour envers la tres sainte Vierge, et A les disposer i
l'acte solennel. II finit en disant que : Ce fut une lutte
sublime dans laquelle on ne salt ce qu'on doit le plus admirer, de lardeur des predicateurs, ou de la pidte des fideles. a
Le vendredi matin 29 juillet, avant-dernier jour des
exercices, Monseigneur confdra, dans notre chapelle, devenue un vrai canacle, le sacerdoce a deux Pres jesuites,
en presence do nos clercs et de tous les pretres exercitants
qui firent la communion generale des mains de l'archeveque. Par le train de midi, arriva M. le Visiteur avec
presque tons les confreres de Turin pour assister i la ciremonie du soir.
La venerable Visitatrice des Filles de la Charit6 ne pouvant venir elle-meme, comme elle Faurait disire, se fit
representer par sa respectable assistante, et par les secr6taires. D'autres soeurs de la communauti et des diverses
maisons de Turin et des environs etaient aussi venues.
A trois heures et demie, on ouvrit le grand portail de
notre maison et la loogue procession d'environ cent cinquante pretres en surplis, preced6s de la croix, commenca
i defiler en se dirigeant vers V1'glise. Arxiv6s sur la petite
place, apres s'etre ranges non sans peine, an milieu de la
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foule, ils s'arrdterent, s'ecartant sur deux lignes pour laisser
le passage & MgrPArcheveque de Turin, qui venait B la fin
en habits pontificaux, prdc&id de la croix archidpiscopale,
entour~ des chanoines de la cathedrale, les uns en manteau,
les autres en chape et en dalmatique, et suivi de nombreux

- Peres dominicains, jisuites, salesiens et autres pretres qui
n'avaient pu revdtir le surplis. Lorsque le prilat fut arrivd
a la porte de P'glise, il s'arreta, cc IAproceda Ala binedietion solennelle de la couronne, selon le rite, en presence
du clerg6 et du peuple, mass6 soit dans Plglise soit sur la
petite place qui est en face.
Les chanteurs commencirent par le Sub tuu prasidiswt
executd en plain-chant sur un ton grave et majestueux; vint
ensuite la priere liturgique chantde par Monseigneur, avec
la binediction, I'aspersion et l'encensement de la couronne.
Ensuite, Parchev4que, rompant la foule, entra dans Fdglise,
se dirigea vers I'autel de la Madone suivi du clerge et monta
les degrds qui conduisaient A la statue de la Vierge Immaculee. Pendant ce temps, les chanteurs exdcuterent, igalement en plain-chant, I'antienne Regina caeli. De tous c6tis,
la foule se pressait, anxieuse de voir I'acte du couronnement; les uns mont&rent sur les chaises, d'autres sur les
bancs, d'autres sur les balustrades et jusque sur les autels
pour parvenir, au moins du regard, IA o. la main du Pontife s'elevait pour couronner Marie.
M. le Suplrieur s'6tait reserve la consolation d'apporter
la couronne sur un plateau d'argent, de le presenter B
Monseigneur pour itre bdnite, et de 'aider a la diposer sur
la tete de la Vierge Immaculde, au nom.de toute la maison.
Ce fat un moment solennel, bien emouvant et inoubliable, quand le Pontife prit entre ses mains sacrdes le diademe benit; il fit entendre, quand lorgue se tut, sa voix
tremblante et attendrie, et posa sur la tate de la Vierge Immaculde la couronne d'or en prononqant les solennelles
paroles de la liturgie du couronnement : Sicuti per manus
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nostras coronaris in terris, ita et per te a Jesu Christo
Filio tuo gloria atque honore coronari mereamur in coelis.

Un fremissement general courut par I'assemblie, toutes
les mains se leverent, pour ainsi dire, afin de couronner la
Madone en mime temps que le Pontife; tous les coeurs
s'unirent pour former une autre couronne bien plus precieuse et bien plus agreable, pour demander i la Vierge
Immaculee, dans cet instant si emouvant et sacre, les graces
les plus precieuses et les plus pressantes, pour soi comme
pour les autres, Notre tres honore Prre peut dtre certain
qu'il n'a pas ite oublie, et si la Vierge Immaculee a ecouti
la priere de ses fits et de ses filles, les biendictions les plus
pricieuses descendront en abondance sur lui et surla double
famille de saint Vincent, si bien repr6sentie dans cette cirimonie sacree.
A peine la couronne 6tait-elle pos&e, que fut entonnee du
haut de l'estrade la priere: 0 Marie conque sans pechi. Et,
a cette voix qui descendait sur la foule impatiente de manifester ce qu'elle ressentait en elle-meme, repondit aussit6t
un choeur puissant de milliers de voix qui repdetrent avec
une ferveur enthousiaste la chare priere, comme celle qui
exprimait vraiment ce que ressentaient tous les coeurs.
Pendant ce temps, Mgr 1'Archeveque descendait de restrade et se dirigeait vers la chaire pour epancher, lui aussi,
la plenitude de son coeur et pour unir la joie du pere a
celle des enfants. Ici, nous laissons la parole au journal de
Chieri, deji cite.
t Aussit6t le chant termind, les regards avides des fidales
se fixerent sur un seul point, vers l'archeveque qui apparaissait en chaire, le visage rayonnant d'un saint contentement.- a Je ne suis pas seul Acouronner la Madone, dit-il,
A en commencant; mais tous ensemble, nous l'avons cou" ronnee, commne le signifient les paroles liturgiques que
SPlEglise m'a mises sur les ltvres et que j'ai prononcies au
" nom de tous, missionnaires, scurs, clerg6 et peuple. a
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SMais la fete ne doit pas consister seulement dans le fait
materiel d'avoir pose une magnifique couronne sur la tete
de la statue v6niree. La Madone veut 9tre couronnee par
chacun de nous, non seulement ici dans PLglise, mais encore dans les maisons, sur les chemins et non pas avec une
seule, mais avec trois couronnes.
a Nous savons que la couronne des fleurs, la couronne
des roses et des lis, plait beaucoup A la Madone. Eh bien,
tous, nous pouvons lui tresser cette couronne, meme le
pauvre, meme le petit enfant. Oh! il n'est pas nicessaire
pour cela d'avoir du talent, des richesses et les autres ressources; la bonne volontd suffit. Et quelle est cette couronne? C'est la couronne des saintes pensies, des affections pures, symbolisdes par les fleurs. Quel est celui
d'entre nous qui ne puisse, bien plus, qui ne doive presenter cette couronne a Marie, toute pure, toute sainte?
a Une autre couronne qui plait beaucoup a Marie est celle
des 6toiles. Celle-ci igalement, nous pouvons tous Poffrir
a la Vierge, par la saintet. de nos paroles, dont les itoiles
sont le symbole. Oh I oui, faisons en sorte que de nos l1 .
vres il ne s'echappe jamais que des discours purs et saints,
et de cette faon, nous forna ons une belle couronne pour
la presenter a la Vierge.
* Une troisidme couronne fait bien aussi sur la tite de la
Madone, c'est la couronne d'or et de pierres prdcieuses,
symbole des bonnes oeuvres, qui resplendissent aux yeux de
Dieu et au regard de la foi comme Por et les pierres precieuses aux yeux du corps. Eh bien, multiplions les oeuvres de charite, de patience, de douceur, de pidt6, et nous
aurons entre les mains une couronne splendide beaucoup
plus chere a Marie que Por que nous venons de poser sur
sa tate. L'or est lourd, cela signifie que notre couronne de
bonnes ceuvres doit nous couter de la fatigue et peser A
notre pauvre nature; mais pour la Madone tout se supporte volontiers. En outre, for est pur, c'est-A-dire qu'il
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n'est mnle d'aucune autre substance, cela veut dire que nos
bonnes ceuvres doivent itre bien faites, accomplies avec
puret6 d'intention sans melange de considirations humaines, ni de vaine complaisance.
" Oh! travaillons, mes bien chers freres et mes petits entants, travaillons a former ces trois couronnes et nous verrons un jour se verifier le voeu que nous venons d'exprimer
en diposant le diademe sur la tete de la Vierge: De mAme
que par nos mains, 0 Marie, vousItes maintenant couronnee ici sur la terre, de mime puissions-nous, nous aussi,
etre couronnes par Jesus-Christ, votre Fils, dans le
del. a
Lorsque Mgr 1Archeveque eut fini de parler, le chanoine
qui 1'assistait, entonna le Magnificat, qui fut continue en
deux choeurs par le clerge et par le peuple. Pendant ce
temps, le prelat apparaissait A Pautel, le Saint Sacrement
etait expose, et,lorsque le cantique de la Vierge fut termini,
le Pontife ricita les prieres !iturgiques qui devaient clore la
touchante crimonie.
Vers sept heures, on se reunit de nouveau ai eglise, anpros de la Reine Immaculde pour la cdremonie du soir. On
commenca par la ricitation du saint rosaire, puis, M. le Visiteur qui avait bien voulu accepter de prononcer ce premier discours du triduum solennel, parut en chaire. Apr&s
le discours, vint la bin&diction du Tr&s Saint Sacrement,
et l'on peut dire que c'est elle qui termina cette m6morable
journee.
Toutefois, il restait une autre bteidiction pour rendre
parfaite notre joie, c'itait la bni&diction du Saint-Pere.
Mgr PArcheveque ravait demandee le matin, an nom de
tous, exercitants, missionnaires, clerg6 et peuple. Avant la
nuit arrivait cette consolante reponse :
a Monseigneur Richelmy, archeveque, Turin.
a Pour assurer les fruits des saints exercices et pour
, implorer avec plus d'efficacit6 I'intercession de la Vierge
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* Immaculie sur le clerge et le peuple de Chieri, le SaintPre, agriant I'hommage de filial divouement, envoie sa
N
a beaddiction aux promoteurs de la fte d'aujourd'hui ainsi
• qu'a ceux qui y ont pris part. - Cardinal RAMPOLLA. x
Monseigneur lut lui-meme ce telegramme an rfeectoire
apres le souper, a la grande joie des exercitants et des Missionnaires.
Quand nous sortimes du refectoire pour aller a 'iglise
reciter le Miserere, selon la coutume, 1'iglise itait encore
pleine de monde qui ne pouvait se siparer de la chtre Madone couronnde er resplendissante. Elle semblait sourire a
tous, et toes continuaient de la contempler, en priant et en
chantant de pieux cantiques. Etant sortis avec Monsigneur, nous trouvames la place tout illuminee, ainsi qae
les maisons voisines et d'autres plus dloignees; toutes lea
personnes presentes voulaient recevoir I MBdaille miraculeuse des mains de Monseigneur, on de celles des Missionnaires et des pretres exercitants.
Pour satisfaire la devotion du people, il fallt laier
rIglise ouvene tome la nuit; ii s'y trouva toujours me
foule nombreuse, surtoot A partir de une beure da mais,
quand les messes des prbtres exercitants commencreot;
elles se succiderent sans interruption aux sept autels de
1'glise, if y cut un grand nombre de communions tote la
nuit et toote la matinee. Environ cent cinquante pr&res
y celebrdrem et tous dirent la messe de la Manifestation de
ta Vierge Immaculoe, selon la facuht- obtease poor les trois
jours da triduum do couronnement.
A tant de b-nddictions du ciel et de la terre, nous roas
prions, tres honore Phre, d'aiouter encore wutre binedicrion paternelle, qui soit comme Ie sceau et ta couronne de
toutes les atres.
Nous vous prions enfin d'agrer I'hommage de nos sentiments de vindration, d'amour, de gratitude, de docile et
cordiale soumission, pendant que nous avons Fhoaneur es
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le plaisir de nous dire en 1'amour de Notre-Seigneur, de
la Vierge Immaculie et de notre cher saint Vincent, etc.
Vos TRUS HUMBLES ET TRiS OBtISSANTS FILS

DE LA MAISON DE CHIkRI.

ROME
LA MAISON INTERNATIONALE DiTUDES
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION

Alors que de toutes les nations du monde, et que, on
pent le dire, de presque tons les diocwses de rlglise cathoS1L-

i dA

,I

clisiastiques etudier a Rome
les sciences sacries, s'instruire aux sources memes de

la catholicitd, s'initier aux
mithodes justement estimees
des Universitds pontificales,
la Congregation de la Mission ne pouvait demeurer en
dehors de ce mouvement.
Chargie en plusieursendroits
de Penseignement des seminaires, elle se devait a ellememe, elle devait au bien

qu'elle doit procurer, d'envoyer quelques-uns de ses

jeunes itudiants a Rome.
Elle 1'a fait.
Nous sommes

heureux

d'apprendre que le nombre
Maison interontionale d'etudes,
viaS.NicoladaTolentino,67: Rome

des

jeunes Missionnaires,

envoyes la maison internationale d'Xtudes de la Congregation de la Mission, progresse graduellement.
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Depuis plusieurs annres, des pretres de notre Congrigation etaient allis prendre leurs grades aux Universitis romaines, mais sans y avoir fait leurs etudes. C'etait un premier pas; mais le but n'6tait pas vEritablement atteint.
Des 1887, quelques itudiants frangais furent envoyis de
France a Rome pour y suivre les cours des Universites
pontificales et y prendre leurs grades, ce qu'ils firent avec
succks; c'itaient MM. Paul Bouat, Claudius Chavannes,
Jean-Baptiste Dalb6ra et Nicolas Laux. Ainsi en fut-il
en 1891 pour M. Louis Nastran, venu d'Autriche.
C'est en 893 qu'un etablissement A part fur cri, comme
c'6tait ncessaire. Les jeunes Missionnaires venus pour tudier s'appliquent A obtenir les grades de Theologie, de
Philosophie on de Droit. .anonique selon la volont6 du
Visiteur de la Province qui les envoie. Ils suivenr, les
uns les cours du college Romain, les autres ceux de la
Minerve.
Void les noms des jeunes Missionnaires qui depuis 1893
sona venus dtudier A Rome et l'indication de la Province
qui les a envoyds.
MM. Dubus, Francois. France. 1893.
Frasse, Jacques. France. 1893.
Lehoucq, Leonard. France. 1893.
Sarda, Alexandre. France. x893.
Saumell, Mathias. Espagne. x893.
Villalain, Hyacinthe. Espagne. 1893.
Auset, Stdphane. France. 1894.

Nathanael, Jacques. France. 1894.
Romans, Henri. France..- 895.
Kroboth, Hermann. Autriche. 1895.
Peters, Nicolas. France. 1895.Gaworzewski, Joseph. Pologne. 1895.
Dussin, Jacques. France. 1896.
Castamagne, Louis. France. 1896.
Dunkel, Francois. Allemagne. 1896.
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MM. Walsh, Thomas. Etats-Unis. 1896.
Depta, Joseph. Etats-Unis. 1896.
Maye, Jean-Francois. Etats-Unis. 1896.
Souvay, Charles. France. 1896.
Narguet, Albert. France. 1897.
Van Pol, Antoine. France. i897.
Glass, Joseph. Etats-Unis. 1897.
Feely, Joseph. Etats-Unis. 1897.
Ryan, Michel. Estat-Unis. 1897.
Buczkowski, Antoine. Pologne. x897.
Weiss, Antoine. Pologne. 1897.
Johnen, Guillaume. Allemagne. 1898.
Gratschl, Jean. Autriche. 1898.
Garcia, Fernandez-Jose. Espagne. 1898.
Bodenstaff, Henri. France. 1898.

Geslin, Octage. France. 1898.
Mennis, Cornelius. Etats-Unis. 1898.
Sedgwick, Charles. Etats-Unis. x898.
Ryckwart, Paul. France. 1898.
Bauden, Jules. France. 1898.
LE COMMENCEMENT
DES (EUVRES DES FILLES DE LA CHARITE
EN

SICILS (1856)
(Suite )

SYRACUSE. PALERME, GIRGENTI

L'etablissement de Syracuse commena dans une pauvre
maison de louage. Cependant, comme ce pays-lai tait plus
civilise que celui de Modica, dans la bonne societ, les
dames se reunirent et formirent une association, chacune
donnant une petite aum6ne pour soutenir les oeuvres de
nos sceurs. Celles-ci avaient aussi les Missionnaires qui
i. Voy. A wale, LXII, p. 5o3.
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le temporel. Bient6t les pensionnaires de Syracuse et des
environs se presenterent en grand nombre et on dut louer
une maison plus vaste. Quoique nos sceurs de Syracuse
n'aient pas etd, comme nous, en butte a la persecution et a
des tracasseries de tous genres, elles ont eu, elles aussi, leur
part de tribulations; mais c'est i elles qu'il appartient d'en
faire le rCcit. Nous avons *me, la semence a port4 set
fruits. Dieu en soit beni!
L'6tablissement de Palerme, qui a iti le troisibme en
Sicile, a commenc6 aussi bien modestement. Au debut, les
smurs avaient seulement trois petites chambres pour se
loger et le rez-de-chaussee de la maison pour les 6coles.
La pauvre soeur Esquirol se voyant dans ce petit rd&uit dtait
toute triste et diconcerte, mais M. di Martino I'eocourageait toujours et lui disait: KCommeneez toujours, on ne
vons laissera pas ainsi, bien certainement. a Oh! si ce bon
Missionnaire voit, du hautdu Ciel, la meison dans I'dtat
prospere oi elle est aujourd'hui, ii doit bien jouir. Nos
sceurs ont eu beaucoup A souffrir et out semd, elles aussi,
dans les souffrances et les privations de tous genres. La
bonne soeur Esquirol et ma scour Doyen, si elles etaienr de
ce monde, pourraient parler de ces commencements; mais
il vaut mieux qu'elles jouissent dans la Patrie de la suprdme
rdcompense, tandis que celles qui les remplacent continuent
leur mission avec zele et recueillent aussi les fruits de cette
semence, fdcondee par les ben&dictions du divin Maitre!
Le quatrieme dtablissement fut celui de Girgeni. Le
prefet de cette ville, qui avait dtd sous-prdfet & Modica,
connaissait les Filles de la Chariti. II pensa A les appeler
pour soigner les choldriques; r'pidimie du choldra
rignant depuis six mois dans le pays. II supposait que la
venue des soeurs ferait une bonne impression et pourrait
agir efficacement sur le moral comme sur le physique des
habitants desoles. II demanda des soeurs A ma soeur Visita-
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trice, qui repondit affirmativement et icrivit dans toutes les
Maisons pour que chacune donnat une compagne, afin de
former une ambulance dont elle me confia la direction.
Nous nous embarquAmes A Syracuse, le 25 juin. Lorsque nous fiimes toutes riunies, je demandai A chacune:
a Savez-vous soigner les choleriques ? a Toutes ripondirent: a Nous n'en avons ni vu ni soign. v Qui sait si les
sceurs de Palerme seront plus habiles que nous? Mais
puisque la Providence nous a choisies, confance! Arrivies
a Girgenti, nous allimes trouver le prifet, qui nous reCut
avec beaucoup de bienveillance. I1 nous avait fait preparer
des chambres & l'h6tel, en attendant que notre logement
fit pret. Tout le pays 6tait sur pied pour nous voir, personne ne pensait plus au cholera! Deux de nos scurs
furent envoyies ANaro, une a lambulance, pr6s de l'h6pital,
qui, plus tard, fut confi6 i nos seurs et les autres resttrent
a parcourir les rues accompagn6es d'une foule de peuple.
Les agents de police voulaient empdcher qu'on nous suive.
e Non, leur dis-je, laissez-les venir, cela diminue leurs
apprehensions. * Nous donnions aux malades que nous
visitions un peu de liqueur anticholerique, et le soir, on
venait nous dire qu'il n'y avait plus que quatre on Acnq
malades. La sainte Vierge nous avait aiddes; nous etions
demanddes de toutes parts.
Mais, A Girgenti, une donation avait etA faite pour un
Orphelinat, que l'Administration n'avait pas voulu ouvrir.
M. le prefet me dit qu'il tenait A profiter de cette circonstance du cholera, pour commencer cete oeuvre et la confier
aux sceurs. wVous devez m'aider, # ajouta-t-il. - a Nous
sommes pretes, lui repondis-je, a faire tout notre possible
pour sa rdussite et cela pour la gloire du bon Dieu. * 11
rdunit les administrateurs et leur proposa d'ouvrir l'tablissement pour les Orphelines du cholera. Ces messieurs
firent de grandes difficult6s, disant qu'ils n'avaient ni lits,
ni chaises, ni bancs. a Je vous pourvoirai de tout, r6pon-
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dit le prefet. » N'ayant plus d'objections a faire, 1'Orphelinat fut ouvert et quinze orphelines y entrerent imm6diatement. Ainsi commenqa la maison de Girgenti.
De Sciacca, dans les environs de Girgenti, on dcrivit
d'envoyer de suite deux sceurs, parce que le choldra y itait
tr6s fort. Nous nous embarquimes avec soeur Cognet, sur
une barque des marins de PEtat, que le prdfet avait mise A
notre disposition et nous entrimes dans le port de Sciacca,
A trois heures du matin. Nous dQmes attendre dans notre
petite barque, A la belle dioile, jusqu'a cinq heures. Ce
n'etait guere rassurant, mais la Providence veillait sur
nous! A cinq heures, le del6gu6 vint nous dire que nous
avions la permission de descendre. II nous conduisit
prendre un pen de cafe; et, de 1A, nous allames A l'ambulance, qui itait un ancien couvent de Franciscains. Un
frere faisait la cuisine pour les malades et pour nous. Une
de nous allait visiter les malades en ville et 'autre restait
a l'ambulance; puis, nons nous partagions la veille de la
nuit. La cite itait, pour ainsi dire, deserte. Les riches et les
autorites fuyant I'epidimie, s'etaient retires A la campagne, en sorte qu'il ne restait gure que notre portion chirie,
les pauvres!
Au bout de quelques jours, le cholera avait presque disparu et nous nous disposions A repartir pour Girgenti,
lorsque le sous-pr6fet nous fit appeler et nous dit que nous
devions lui faire le plaisir de nous rendre le soir meme A
Menfi, o& le chol&ra faisait des ravages 6pouvantables. Le
d6legue, qui avait &zdenvoyd dans ce pays pour rendre compte
de la situation, en etait revenu dpouvantz et avait dit qu'il
n'y retournerait pas, si les soeurs ne venaient avec lui. Le
tableau dtait, en effet, effrayant; cependant, nous n'hisitAmes pas A nous rendre a Pappel; mais, avant de partir, je
profitai d'un moment libre pour faire ma prdparation A la
mort. Ne pouvant nous rendre & Menfi que par terre, nous
emes A traverser des chemins affreux, a gravir de hautes
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montagnes, et cela, i dos de mule. Nous itions accompagndes des fossoyeurs et escorties de deux gendarmes. Le
deligue etait aussi avec nous, il s'etait arrachd avec peine
anx instances de sa nombreuse famille, qui ne voulait pas
le laisser partir; il semblait a tous qu'il allait droit i la
mort. Chemin faisant, je dis i ce brave delIgu6 : a Avezvous averti A Menfi de notre arrivie ? a II me repondit affirmativement, ajoutant qu'il n'avait jamais ment de sa vie
Pourva alors que ce ne soit pas la premiere fois, aurais-je
pu dire en moi-meme. De fait, je me mdfiais et iavais raison, car lorsque nous arrivmes &Menfi, i minuit,toutes les
maisons ctaient fermnes. Le deligud nous dit alors: a Allons
au cafe, il sera certainement ouvert. > La se trouvaient
reunis tous les garibaldiens; celui qui remplaqait le maire
se trouva fort embarrassi de nous voir arriver a cette heure
et nous dit qu'il ne pouvait ni nous recevoir chez lui, - ii
6tait seul, - ni nous envoyer chez les personnes ou nous
devious loger, Pheure itant trop tardive. Que faire? Le
delegu6, confus, s'etait retire, nous laissant au cafe, o6
nous ne pouvions rester. Apris avoir ddlibere pendant
quelques instants, un de ces messieurs dit : 11 y a lavocat N... qui est fort malade, allez aupres de lui; pendant
qu'une le soignera, 'autre se reposera. a Nous acceptimes
d'autant plus voloniers cette proposition que, tout en nous
tirant de P'embarras dans lequel nous nous trouvions, clle
nous mettait Amnme de rendre service et d'exercer la charite.
Nous trouvimes, en effet, une pauvre famille dans la
desolation; le malade, apres avoir eu une forte attaque de
cholera, etait pris d'un typhus tres violent. Je dis au mddecin qui etait present que j'avais vu, soit A Girgenti, soit A
Sciacca, des cas semblables, et qu'une friction faite a P•pine
dorsale avec I'eau-de-vie camphr6e et une forte dose de
quinine operait un bon effet; le m&decin approuva qu'on
agit ainsi. Vers deux heure: do matin, apres avoir soigne
de notre mieux le malade, je me retirai, me sentant mal.
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Pendait mon absence de quelques minutes, la femme de
Favocat lui donna i boire la composition faite pour la friction. Le malheureux alors devint plus mal, tout son entourage etait disespire et on venait sans cease nous demander
s'il guerirait. Mais, que r6pondre? Me trouvant seule un
moment, et doutant si nous faisions bien on mal de rester
l1, je fis de tout mon cceur cette prinre : a Mon Dieu, je
suis venue ici, par obiissance, mais il me semble que
nous menons la vie des bohemiennes; cependant, si tele
est votre volonti, faites-le moi connaitre, en rendant la
santie ce pauvre pere de famille. a
A quatre heures et demie, j'eveillai ma compagne et,
apres avoir fait nos prieres, nous allames entendre la sainte

Messe. En sortant de 1'eglise, nous rencontrames le maire
et lai demandimes ses ordres. a Avant, nous dit-il, venez
prendre une granita (une glace). Me ressouvenant du

conseil que Notre-Seigneur donnait Ases disciples : a Prenez ce que Pon vous presentera a, nous acceptimes I'offre;
nous en avions d'ailleurs grand besoin, n'ayant rien pris
depuis la veille a midi, heure a laquele nous avions dine
tres a la hate. Apres avoir pris cette petite refection, le
maire nous accompagna dans la maison on nous devions
loger, puis de la i l'ambulance. Je rencontrai IAle m6decia
et ma premiere question fat pour avoir des nouvelles de
notre malade de la nuit; il me repondit qu'il allait bien,
que la reaction s'etait faite... En entendant cela, je me
rejouis et dis au fond de mon coeur : Mon Dieu, je vous
remercie de Passurance que vous re donnez; nous ne
sommes pas des bohemiennes, mais bien vos ob6issantes
servantes. Alors, nous nous mimes i 'oauvre avec courage.
Voyant les ravages affreux que faisait Flpidemie, je con-

sacrai en mon esprit ce malheureux pays au Cceur de Jesus,
et je promis que, si le cholera avait disparu en quiaze
jours, je ferais faire une belle statue du Sacre-Cour pour
notre eglise de Modica. L'epidemie disparut, en effet, au
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bout de quinze jours et je n'ai pas manqu6 d'accomplir
mon vceu.
Pendant que je soignais les malades i l'ambulance que
Pon avait ouverte dans un ancien couvent des Capucines,
ma sceur Congnet faisait les visites a domicile. Cela faisait
piti6 de voir les pauvres gens, pour la plupart dans la
misere et abandonnis de tons, les midecins ne les visitaient
que fort rarement. Les preires avaient obtenu de i'dvque
la permission d'administrer les sacrements, comme en
temps de peste. Pour donner la sainte communion, par
exemple, le pretre mettait une panic de lhostie dans un
verre avec un peu deau et le donnait an sacristain, qui
Y'administrait au malade avec pen de respect; aussi, je me
chargeai de ce soin dorenavant. Notre seule presence dans
ce pays ayait remonti le moral des habitants, qui, en nous
voyant circuler librement dans les rues, venaient i nous et
nous demandaient s'ils prendraient le cholera. c Non, non,
leur repondais-je, allez en paix. a Ces simples paroles les
consolaient et les rassuraient. Notre h6pital on ambulance
etait dans la plus grande pauvreti, sans aucune commodite;
je n'avais meme pas de table pour preparer les m&dicaments, aussi je devais me tenir A genoux et me servir du
plancher. Pour 6crire, j'allais m'asseoir A la place du gardien, au choeur! Je ne saurais exprimer les impressions que
je ressentis dans ce sanctuaire jadis celebre et qui 6tait alors
abandonnd, desert. - On me laissait seule dans cet h6pital,
sans aide; je pouvais soigner les malades comme je voulais.
Un adjoint venait seulement de temps Aautre, et le maire,
lui, vin une seule fois, et encore avec des flacons d'odeur,
pour ne pas aspirer Pair malsain; aussi, il ne comprenait
pas que nous pussions rester toute la journee au milieu de
l'infection et le peuple nous regardait comme son sauveur.
Ma plus grande peine etait de laisser mes pauvres malades.
la nuit, au soin d'un infirmier; mais ce ne pouvait etre
autrement, et il etait, du reste, necessaire que nous nous
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retrouvions ensemble avec ma compagne, attendu que nous
itions sdpardes toute la journae.
Le prefet de Girgenti, pensant que nous devions etre
fatigudes, telegraphia A M. le maire qu'il allait envoyer
d'autres sours pour nous remplacer. Celui-ci, tout effrayd,
vint nous annoncer cette nouvelle et nous dit : a Que
repondre? a present que le cholera est presque passe, que
nous vous connaissons, etc. . - a R6pondez, lui dis-je,
que les Filles de la Charitd trouvent leur repos dans le travail et les soins des pauvres, et que nous resterons jusqu'a
la fin * Huit jours apres, l'ipid6mie ayant cessd, nous
reprimes la route de Girgenti, apres avoir 6t6 comblkes de
demonstrations de reconnaissance pour les quelques petits
services que nous y avions rendus. Les autorites nous
accompagnerent jusqu'a la sortie de la ville; nous remontimes sur nos mules, binissant Dieu de nous avoir prot&gees d'une facon aussi visible durant notre sdjour AMenfi.
Aussit6t apres notre retour a Girgenti, le prefet voulut
ouvrir la maison ou orphelinat, tout etant dispose. II tint a
garder ma soeur Congnet pour commencer cette euvre, et
moi je repris la route de Modica, od j'ftais d'ailleurs rappele avec instances, vu que le cholera y etait aussi venu
porter la desolation et la terreur.
A mon grand regret, je dus partir seule la nuit et j'eus
toutes les peines du monde Arentrer AModica. Pour eviter
la contagion, les voituriers ne devaient pas sortir de la vile;
celui qui.vint me prendre etait sorti secretement et ii me
fit payer cher le voyage. Je me retrouvai tout heureuse
dans notre pauvre maison et continuai a soigner de tout
coeur les choliriques.
Depuis cette poque, nous vivons en paix sous une
boone administration, n'ayant a lutter que contre la pauvrete. Du matin au soir, nous entendons continuellement
des plaintes, des g6missements et le rdcit de souffrances
qu'il est difficile de soulager, faute de ressources, surtout
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ou diminuent beaucoup. Les personnes riches, en tres petit
nombre, itant accabldes de demandes, ferment leurs portes.
La situation financiere de Modica est tres triste. Une ville
de cinquante-cinq mille ames, sans commerce, n'ayant que
I'agriculture et un territoire tres restreint, ne peut etre que
tres miserable. Nous souffrons avec nos chers maitres, les
pauvres, tout en nous efforcant de les consoler le mieux
que nous pouvons. Nous nous estimerons heureuses si, par
nos souffrances pass6es et prisentes, par les difficultis et les
obstacles rencontres pour l'etablissement de nos oeuvres,
nous avons pu attirer les benidictions de Dieu sur cette
ile! Plus heureuses serons-nous encore, si, par nos petits
sacrifices et notre persiv6rance, nous pouvons mdriter de
faire partie de la grande famille du ciel; pour moi, j'ai fait
partie de celle de la terre pendant cinquante-quatre ans et
je dois me r6signer a mourir i Modica. Un bon Missionnaire, M. Denis, contre la volont6 duquel j'avais laissd la
maison de Saissac pour aller A 1'itranger, i Naples, m'avait
dit A mon depart: a Vous woulez aller dans une grande
ville, mais rappelez-vous que vous 6tes nee pour habiter au
milieu des antres et des rochers. * II no se trompait pas. Je
suis bien risolue a mourir au milieu de mes rochers!
Sceur CLARDn.

MACEDOINE
Lettres de M. E. CAzor, pritre de la Mission,
d M. A. FIAT, Superieur g6dnral.
Zeitenlik, I 14 septembre 189O.
MONSIEUR BT TR*S HONOR

PRMB,

Votre bdnediction, s'il vous plait!
11 se passe A Coucouch des ivenements dont je crois
devoir vous rendre compte.
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Samedi, a 8 heures du soir, ma scur Pourtales nous arrivait. Elle venait du consulat de France oit elle itait allee
faire son rapport. Voici de quoi il s'agissait.
Le matin, a la grand'messe (fRte de la Decollation de
aint Jean-Baptistc), un nommd Sircar avait pris !a place
de rPpitrope (tresorier de idglise) et avait recueilli I'argent qu'il avait mis dans sa poche. On est all prevenir
Mgr Epiphane et les popes se sont approches de Sircar pour
lui faire rendre ce qu'il avait pris. Comme il pr6tendait
n'avoir rien pris, Monseigneur s'est avance lui-meme et lui
a demande de rendre la somme dirobde. Mais il s'est jeti
sur Monseigneur, qui s'est d6fendu avec le baton qu'il tenait
a la main; les sceurs d'ailleurs vinrent i son secours, et un
des popes presents, aide d'une soeur, a saisi Sircar par les
bras et a essayi de lui faire lIcher le bureau de I'dpitrope
auquel il s'etait cramponnd. La police, privenue, a arriet
le voleur, qui d'ailleurs n'avait plus rargent voli dans sa
poche.
Mais avant I'arrivee de la police, une centaine d'exarchistes out essayd d'envahir l'glise et n'ont renonce A leur
entreprise que par suite de l'intervention des seurs qui,
armies de leurs souliers, ont d6fendu bravement 'entrie
de I'eglise et sont resties maltresses de la place.
Voil l'affaire qui amenait ma seur Pourtalss A Salonique. Or, ce n'dtait i1 qu'un prelude.
On avait annoncd du d6sordre pour le lendemain, dimanche; comme la police veillait, il n'y cut rien de regrettable.
Mais hier, mardi I3 octobre, commencement de Pannie
liturgique pour les Bulgares, ii y cut des troubles plus
graves.
En allant a la messe, les seurs se sont apercues qu'une
certaine effervescence rignait dans la foule. Cependant la
messe se passa tranquillement. Apres la messe, au moment
de sa distribution du pain bnit, les exarchistes, qui s'y trou-
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vaient nombreux, sortirent et allerent se ranger en face de
la porte, avec des intentions hostiles; la police essaya biea
de les disperser, mais faiblement, et ils ne voulurent pas se
redirer. Quand les seurs voulurent sortir, deux femmes, qui
se trouvaient la, se mirent a les injurier; ce fut le signal.
Les hommes se sont pricipitis sur les scurs, les ont frappdes, renversdes, foulies aux pieds. Sour Pourtals a it&
renversee d'un coup de poing formidable sur la t6te; trois
autres somurs egalement; l'une d'elles a recu un coup de
pied a la poitrine, et son collet en porte encore les marques.
La police a enfin d6gagi les seurs qui out pu s'enfermer
dans l'eglise. Mais ces forcenes casserent les vitres et
essayerent de rompre les barreaux en fer qui soot aux fenetres. N'ayant pu y rdussir, ils monterent sur le toit du
pdristyle, briserent une fentre, qu'ils jeterent sur les seurs,
et ils pinztrerent dans l'eglise. Alors le chef de la police fit
ouvrir la porte et reconduire les seurs chez elles sous
escorte, pendant que ron continuait A se battre dans rM.
glise.
Le Caimakan, ayant appris cette affaire, fit sur-le-champ
fermer Plglise.
Aussit6t apres cet incident, ma soeur Pourtales monta en
voiture et vint faire son rapport i M. Dubreuil, chancelier
gdrant du consular de France. M. Dubreuil, alla aussit6t
trouver le Vali, qui teligraphia au Caimakan rordre de
protegeriles seurs, et promit d'envoyer un homme pour
faire une enquete sur cette affaire.
Ma sceur Pourtalks est repartie ce matin, et j'irai demain
A Coucouch pour me rendre compte de la situation soitdes
sceurs, soit de Mgr Epiphane. Je vous icrirai des que je
serai de retour.
J'ai icrit'laujourd'hui a Mgr Bonetti, A Constantinople,
le ricit de ces incidents, afin de le prier d'intervenir soit
auprs de fambassade de France, soit aupres de la SublimePorte. VoilA Idglise de la Sainte-Vierge fermde, peut-&re
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On ne sait pas. Avec les Turcs, -ela peut durer longtemps.
Et pour qui les rouvrira-t-on? Pour les catholiques ou pour
les exarchistes ? Les exarchistes vont travailler sorement A
s'emparer de liglise. S'ils rdussissent, c'en est fait du catholicisme &Coucouch.
L'horizon parait bien noir pour notre mission de Macedoine. Que sortira-t-il de tout cela? Je ne sais trop.
J'ai 'honneur d'tre, monsieur et tres honord Pere, etc.
E. CAZoT, i. p. d. 1. m.

Zeitenik, le 25 septembre 1898.

Je suis encore alle a Coucouch jeudi dernier. Les choses
sont enfin arrangees. Le commissaire enqueteur a it tres
favorable pour les catholiques. Deux des principaux instigateurs sont arritis; d'autres arrestations sont imminentes.
L'dglise a etz ouverte vendredi dernier et remise A Mgr tpiphane. Les Soeurs ont adresse une plainme au consul de
France i Salonique, relatant les mauvais traitements dont
elles ont et6 l'objet, et y joignant les cinq certificats du m&decin officiel, qui a constat6 les blessures. Le consul va
poursuivre sarieusement l'affaire, et j'ai confiance que ces
incidents disagriables toureront au bien du catholicisme.
C'est encore une bourrasque de passie, et nous n'avons
qu'A remercier Dieu de la maniere dont la chose s'est termince. Les Seurs out repris leurs occupations habituelles;
actullement elles font la vendange.
Veuillez agr6er, monsieur et tr6s honor4 Pree, etc.
E. CAzor, i. p. d. 1. m.
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Lettre de la sour POURTALrS, Fille de la Charitd,
'd la tres honoree mrre LASARTINIE.
Kallamari, 819 septcseS 1s89.

MA TRas HONORiE MtRa,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Vous aurez appris par les lettres que M. Cazot a adressies
a notre tres honore Prre ce qui nous est arrive, ii y a huit
jours. Le consul de France m'ayant fait prolonger mon
sejour ici d'un jour ou deux, j'ai envoyA hier un expres i
Coucouch pour avoir des nouvelles de nos Soeurs. Elles
m'ont ecrit qu'elles ne vont pas mal, quoiqu'elles se ressentent bien, ainsi que moi, des coups que nous avons recus.
Elles me disent que Pautoriti turque a fait commencer rarrestation des coupables.
Nous sommes trop heureuses d'avoir iet trouvies dignes
de souffrir quelque chose pour notre sainte foi catholique,
et tout ce que nous demandons au bon Dieu est de conserver aux catholiques l'glise de la Sainte-Vierge, ott nous
avons &td battues. Tout porte a croire que sans cetre circonstance elle aurait etC perdue, et la mission presque entikrement andantie da meme coup.
A cause des coups que nous avons requs, le consul franSais s'en mle. On s'agite aussi a Constantinople, et il est
a esperer que les Turcs, effrayes, sdviront et que la possession de l'6glise sera confirmee aux catholiques.
Plusieurs de nos jeunes filles internes ont eti aussi battues, mais ce sont des sujets ottomans: le consulat ne s'en
occupe pas.
Avant de retourner i Coucouch, j'ai tenu i vous adresser
ces quelques lignes de chez ma soeur Lobry. Cependant,
c'est chez ma sceur Morel que je suis descendue avec ma
compagne, A Zeitenlick, afin d'tre plus pros de M. Cazot
qui s'occupe de notre affaire.
Soeur POURTALtS, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.
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Lettre de la somr Pucci, Fille de la Chariti,
a la tris honor&e Mire LAxARTmNIE
Salonique, 25 octobre 1898.

MA TRES HONORIE MaRE,

SLa grdce de Notre Seigneur soit avec nous pourjamais I
II me tardait de venir diposer dans votre cceur maternel
toute la peine dont le mien est abreuvd depuis quatre jours;
mais pas de courriers jusqu'a ce moment.

La depeche que M. Heudre a eu hAte d'expedier a
M. notre tres honore Pere, a d vYous prevenir du desastre
arrive a Salonique le soir du 20 courant, et en mime temps
vous rassurer sur notre compte quant a nos personnes;
mais, hdlas, ii n'en est pas ainisi pour les degats, les pertes
matirielles.
Quoique extremenent fatiguee par un travail excessif,
je ne veux pas tarder A vous donner tous les details de cette
triste soiree.
Depuis longtemps nous soupirions apres la pluie; I'atmosphere devenait de plus en plus lourde, une chaleur
itouffanie nous opprimait; aussi, lorsque le 20 octobre
nous vimes,vers 7 heures et demie du soir, les eclairs, nous
nous rdjouissions, nous attendant i un orage ordinaire qui
aurait ddgagd l'atmosph.re et apporti un peu de fraicheur.
Mais quel ne fut pas notre effroi, lorsque tout d'un trait
avec un bruit dpouvantable, nous fames en proie A un vrai
bombardement. La grale, brisant les vitres, les tuiles, entrait partout dans la maison; les grelons itaient plus gros
que des ceufs, sans aucune exageration; cela durant sept
minutes occasionna un vrai desastre dans toute la ville et
aux environs.
Je me bornerai A vous dire ce qu'il en fut pour nous..
Vous savez, ma trks honoree Mere, que nous habitons, depuis sept ans, deux vieilles baraques qui servaient d'h6pital,.
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c6dant notre belle maison aux malades. Si, Acette epoque, ce
local itait dbji delabrd, vous pouvez vous imaginer dans
quel itat il se trouve en ce moment; vous comprendrez
done facilement que la grdle n'eut pas beaucoup de peine A
avoir raison de notre pauvre habitation.
Dans un clin d'oeil.out fut inondi, massacre; heureusement que nous ne recgmes aucune atteinte. La pluie battame, continuant toute lanuit, rendit notre pauvre maison
une vraie riviere. Pourtant, toutes nos Sceurs, avec une
inergie incroyable, manceuvraient si bien qu'elles reussirent
A ramasser l'ea pour rempdcher de pindtrer dans l'itage
infirieur oa, a la hate, nous transportames tout ce que
nous pames.
Vers Ie matin, il y cut quelques heures de relAche, mais
comment dormir, tous les lits etaient inondes. La journee
du 21 fut un orage presque perpetuel. Nous travaillAmes,
malgr6 la pluie battante, A tout sortir de la maison avant
qu'elle s'ecroulit tout A fait...
Nous transportions les effets dans le bas de notre h6pital,
dans le parloir de la mission, trempees de la tete aux pieds,
car les parapluies ne servaient A rien, sans bas, un grand
fichu sur la tete, un autre sur les epaules.
Vers les 4 heures du soir, pendant que deux ou trois de
nos soeurs se trouvaient dans la chambre de communauti,
ou il pleuvait comme dehors, pour ramasser encore quelques
effets, elles entendirent des cris: a Sauvez-vous, sauvezvous, le toit s'croule. C'etaient des ouvriers qui travaillaient a riparer un peu le toit de nos classes et qui avaient
vu ce toit s'affaisser. En effet, nos Soeurs eurent a peine le
temps d'echapper que la maison s'ecroula d'un c6te. Malgre
cela, nous continuAmes A travailler pour sortir encore le
linge qui restait dans les armoires afin de ne pas tout perdre
au moins!
L'h6pital a subi aussi de grands degits, comme toutesles
maisons de la ville; ii n'y en a pas une qui n'ait eu les
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miles en morceaux et les vitres brisees. Par consequent, partout avec les inondations des penes considerables.
Et notre chere eglise! Ah ! quelle desolation d'entendre
la grele et la pluie s'abttre avec furie sur cet edifice 6lev6
avec tant de peine et au prix de tant de sueurs... Quel
digit, quelles pertesl...
La maison de la mission a souffert inormiment puisque
tous les plafonds sont tombes. La maison de nos classes a
aussi beaucoup souffert. Mais j'en reviens A notre pauvre
habitation, hilas! elle est en rtines en ce moment; il a
fallu procider A achever ce que la grdle et la pluie avaient
commence, parce qu'il y avait danger pour les passants.
Et le croirez-vous, ma tres honoree Mere ? nous som.
mres obligees de travailler nous-memes Aachever de dimolir
ces pauvres baraques. Impossible de trouver des ouvricrs,
A mains de leur donner des prix exorbitants.
Heureusement que le divouement extraordinaire de nos
Missionnaires vient a notre aide. Eux-memes travaillent
avec les freres i sauver tout ce qui reste de notre materiel
avant que de nouvelles pluies fondent sur nous, comme les
nuages nous Pannoncent.
Les Missionnaires de Zeitenlik sont descendus en ville
avec leurs eleves bulgares pour remplacer les ouvriers, et le
travail de destruction marche rapidement. Je laisse A votre
cceur maternel de deviner ce qui se passe dans le mien en
ce moment!
Nous nous sommes rEfugiies A Ph6pital, comme nous
favonspu; partout ce n'est qu'encombrement, la moitiE de
nos armoires soot en morceaux.
II faut songer Aquelque moyen de nous sortir de lA. Que
ferons-nous cet hiver ? Et encore si ron avait de quoi
reconstruire A la bonne saison?
Notre-Seigneur nous a inspire la pensde de procfdr

ainsi: Construire une baraque provisoire dans notre cour,
profitant de tout ce que nous avons pu sauver de notre de-

-54molition, pour y etablir la pharmacie et le dispensaire, et
nous abriter dans les chambres employees a cet effet
actuellement, avec notre parloir qui y est contigu.
Nous epargnerons de grandes ddpenses et nous resterons
ainsi dans le mime itablissement. Avec un surcroit de
confiance et de courage, je m'abandonne entre les bras de
la divine Providence ; pourra-t-elle nous faire difaut?
Nous avons donni notre belle maison aux malades; elle
avait eti bitie pour les orphelines... Nous avions une
maison habitable; le bon Dieu nous en a chassees comme
A coups de pierre, pour nous preserver sans doute d'une
ruine inattendue pendant 'hiver, parce que toutes les
poutres sont a moitid pourries.
- Je n'ose rien demander.... nous prions, nous nous deyouons, nous attendons.
Excusez, ma tres honorde Mere, le decousu de cette lettre,
ma pauvre tdte n'en peut plus de fatigue, et je dois profiter
du courrier.
En terminant, je sens le besoin de vous supplier de
prier beaucoup pour vos pauvres filles de Salonique; surtout pour celle qui, avec tant de respect et d'affection filiale,
a I'honneur dese dire, dans les Sacrds Coeurs de Jesus et de
Marie Immaculie, ma tres honoree Mere,
Votre tris humble et obdissante fille,
Sceur Pucci, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.

ASIE
CHINE
TCHE-LY SEPTENTRIONAL
Lettre de Mgr FAVIER, coadjuteur de Mgr Sarthou,
t M. MnoN, secretaire gn&6ral, a Paris.
Piking, t4 aoft 1898.

MONSIEUR ET CHER CONFRiRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Au mois de mai dernier, soi-disant pour r6primer des
rdvoltes possibles dans notre province, on avait fait venir
du Kan-sou 25 ooo hommes de troupe originaires de cette
partie de la Chine. Citait une precaution maladroite: ces
soldats, en effet, sont indisciplins, pillards; et le peuple
les craint plus qu'aucun fleau. Environ 4 ooo hommes de
ces troupes avaient etd cantonnes dans les faubourgs de
Pao-ting-fou, capitale de cette province.
Le 6 juillet, vers cinq heures du soir, deux sous-officiers
forcerent a norte de notre rdsidence du Pe-koan, et apres
d'horribles maledictions contre 'Eglise et les Europeens,
ils frappdrent cruellement notre portier. Nos gens s'emparbrent alors de ces deux malfaiteurs et allrent prdvenir les
autorites. Mais, avant que les mandarins et les soldats du
pays fussent arrives, deux cents de ces brigands du Kan-sou,
commandes par un capitaine, envahirent la r6sidence, assommmrent nos domestiques, et M. Paul Ouang, notre
confrere, qui voulait parlementer avec eux, recut sur la
tlte un coup de massue et tomba couvert de sang. M. Dumond, directeur de la mission de Pao-ting-fou, fut lui-
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m6me frappi de trois violents coups de bAton sur le crane.
Quelques soldats saisirent nos confreres et les trainerent
jusqu'i une pagode qui leur servait de quarier gdneral. Le
reste de la troupe se mit alors A tout saccager dans la risidence : portes, fendtres, tableaux, vases et meubles vol&rent
en eclats. Heureusement nos enfants du college et des
dcolespurent prendre la fuite. Les Missionnaires, arrives a
tl pagode, subirent les avanies de la soldatesque et furent
mime menaces de mort. Ils furent sauves par le sous-prifet
de la ville qui vint parlementer avec ces furieux et fit monter nos confreres dans sa propre voiture, les escorta jusqu'a
une auberge oh il leur donna des gardes de son tribunal,
et leur envoya enfin des m6decins pour panser leurs plaies,
qui, heureusement, n'taient pas tr6s graves.

Le chef des chritiens m'adressa de suite un telfgramme
en chinois pour m'annoncer l'affaire. Je le transmis au
ministre de France, M. Pichon, qui exigea immidiatement
du Tsoung-li-Yamen les ordres les plus sdv6res. Ces ordres
furent envoyes par le teligraphe, et, d&s le lendemain, la
scuritd itait assuree.
Le 7 juillet, M. Dumond put m'crire une lettre oi il
me racontait tous les details que je viens de rapporter.
Notre excellent ministre de France, M. Pichon, allait, avec
son inergie habituelle, traiterl'affaire au Tsoung-li-Yamen,
lorsque le vice-roi de la province, un des plus hauts mandarins de rEmpire, m'6crivit directement une leitre que
m'apporta un mandarin ddl6gui par lui.
Le vice-roi Joung-Lou, un desquatre membres du grand
Conseil, avait daigni assister A mon sacre; c'est lui, comme
le plus haut en dignitd, qui avait presidd au dejeuner offert
par nous i cette occasion, et portd avec la plus aimable
courtoisie un roast au nouvel 6evque. II me rappelai ce
detail dans sa lettre, invoquait ces timoignages de bonne
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reparation dclatante et me suppliait de traiter &Pamiable
cette affaire directement avec lui.
J'dcrivis alors au ministre de France pour le prier darreter, s'il le jugeait bon, les demarches officielles, et de
m'autoriser A donner suite aux avances faites par le vice.
roi. Non seulement M. Pichon m'accorda cette perniission, mais il me promit son approbation aux conditions
que nous aurions ddterminieset, au besoin, son appui pour
leur execution.
J'entrai alors en arrangement avec le diligu6 du vice-roi,
qui porta A Son Excellence une lettre officielle parlaquelle
je proposals les articles suivants:
i* Nous cederions an gouvernement chinois notre petite
risidence de Pe-koan, polluie par le sang des Missionnaires,
sans cesse exposde aux invasions et aux rapines des soldats
debandes et des voleurs. Pour ces raisons, toute sicuriti y
itant impossible, nous devions forciment l'abandonner.
En compensation, le gouvernement chinois nous donnerait
en toute propri6te Pancien palais dit du Tao-tai, situd an
centre mime de la ville de Pao-ting-fou.
2* Ce palais, remis en itat par les autorites locales, serait
livr6e
nos confreres par les mandarins qui tons viendraient chercher les Missionnaires et les conduire en
grande pompe A la nouvelle rdsidence, oi un diner leur
serait offert, pendant lequel des excuses seraient faites pardevant les mandarins et le peuple en signe de parfaite rdconciliation.
3* Le sang des Missionnaires n'etant pas 4valuable &prix
d'argent, nous ne demandions de ce fait aucune indemnit4
pdcuniaire, mais seulement quinze cents francs, pour dtre
distribues A nos domestiques blesses.
4* Les coupables, quels qu'ils soient, seraient, par la
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justice du vice-roi, punis avec toute la rigueur des lois
chinoises.
Des le lendemain, le vice-roi m'envoya par tiligramme
son consentement a toutes les conditions, et, deux jours
aprEs, son dilegui m'apportait, avec une lettre de remerciement de Son Excellence, toutes les pieces authentiques
rev&ues de sa signature et de son sceau; elles nous assuraient a jamais la possession de cette propriete impiriale
que le gouvernement chinois et I'Empereur nous donnaient
pour residence.
Je fis porter de suite toutes ces pieces a la legation de
France par M. Jarlin, assistant de la maison; le Ministre

en fut tres satisfait et m'envoya une lettre officielle de filicitations et de complete approbation, lettre qui, avec tous
les titres de propriete, est diposde dans nos archives.

Pour bien comprendre la valeur des avantages que nous
avons obtenus, vous me permettrez de vous donner id
quelques explications :
Notre petite residence du P6-koan se composait d'une
chapelle chinoise de cinquante pieds de long et de cinq ou
six chambres construites en terre, avec un jardin potager.
Situee dans un endroit isoli en dehors de la ville vers
Yangle nord-est, elle 6tait sans cesse expos6e aux vols, et
de plus presque entourie d'eau A la saison des pluies. Depuis de longues annies, on regardait ce local comme inhabitable; mais il 6tait impossible de s'etablir en ville, meme
au prix des plus grands sacrifices d'argent. La ville de
Pao-ting-fou, en effet, ne mesure que i 5oo metres de c6te,
renferme plus de soixante-quinze tribunaux ou pa.ais et
appartient presque en totaliti a lPtat. 11 fallait une circonstance comme celle-ci pour nous en ouvrir les portes.
Le palais que nous y.poss&dons maintenant est an centre
mame de la ville, mur a mur avec celui.du prefet. 11 mesure
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cent soixante metres du nord au sud et soixante-dix mtres
de rest a l'ouest, sur la rue la plus populeuse de la cite. 11
contient deux cent onze chambres, dont la moitid environ
est en fort bonatat, et toutes, du reste, sont construites en
briques avec des charpentes de bois de premier ordre.
Comme valeur, il reprCsente au moins dix fois celle de
notre petite residence; c'est done un vrai c don ,, et si le
ecrit, c'est que l'expression -tait
mot i change
aatd
moins onereuse que celle de donation.
Le vice-roi a edt fort ddifid de voir que nous renoncions
a 'argent pour nous-memes, endemandant toutefois uneldgere indemnitd pour nos domestiques. Enfin, il a 6td flattd
de ce que nous innocentions les autorits locales, qui reellement s'etaient fort bien conduites, et que nous laissions a sa
haute justice le soin de punir les coupables. L'affaire, a la
satisfaction d,, tous, avait etd terminde en dix jours. Restait
maintenant a exdcuter tout ce qui avait dte convenu.

L'envoi d'un homme prudent et habile a Pao-ting-fou
etait ndcessaire pour fixer, de concert avec M. Dumond et
les mandarins, les bornes de la nouvelle rdsidence, et veiller
A tous les details de l'ex6cution de la convention.
M. Jarlin 6tait tout designi pour cette mission; plein
d'amenite et de politesse, tres entendu dans les affaires chinoises et possidant bien la langue, habitue ddjA a traiter
avec les mandarins, ce confrere avait de plus dirige avec
beaucoup de sagesse, pendant neuf annoes, le grand district
de Pao-ting-fou. Je l'envoyai done avec pleins pouvoirs au
vice-roi, qui lui adjoignit son propre deligui, et tous deux
arrivereni rapidement dans la capitale de la province,
grace A la chaloupe & vapeur que le vice-roi avait mise A
leur disposition.
En trois jours tout fut termind et, selon qu'il avait dt6
convenu, nos confreres europeens et chinois furent con-
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duits solennellement en chaise dans la nouvelle risidence
par les hauts mandarins de la cite, qui leur offrirent un
grand banquet que presida M. Jarlin comme mon representant. Quelques jours apres son retour, je crus devoir
moi-meme aller A Tientsin remercier le vice-roi, qui me
recut en grande pompe et en parfaite amitie. II se joignit
A moi pour reconnaitre les mdrites de M. Jarlin, et il fat
convenu qu'il proposerait a PEmpereur sa nominatidn au
grade de mandarin de a2 ordre is degre i globule bleu
clair. Le placet fut agr~6 et l'Empereur fit envoyer le
brevet huit jours apres.
Ce grade, dont j'avais benificik pendant plus de dix ans,
•
jusqu'A ce que l'Empereur me donnat celui de i rang,
m'avait, comme chacun sailt, beaucoup servi pour les affaires religicuses. II donne, en effet, accis libre au Tsoungli-Yamen et aupres des plus hauts mandarins. Nul n'apprcie plus que moi la faveur accordeai M. Jarlin, car je
puis disparaitre d'un jour A l'autre, et il itait bien &souhaiter que quelqu'un d'autoris6 put continuer apres moi
les rapports amicaux existant entre la mission et le gouvernement chinois.
La construction d'une eglise dans notre nouvel dtablissement de Pao-ting-feu devient absolument necessaire; nous
devons egalement y itablir toutes nos oeuvres et y envoyer
de nombreux secours d'hommes et d'argent; car, depuis
les ivenements que je viens de raconter, les cat6chumines
se prisentent en tres grand nombre et, avant peu, nous
avons 1'espoir d'en baptiser plusieurs milliers.
Veuillez agrder, etc.
LALPH. FAVIER, i. p. d. 1. m.
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PERSE
Lettre de M. DEMurH, pritre de la Mission,
d Mgr LESN•, dpligud apostolique en Perse.
Khoarova, Ie 25 mai 898.
MONsa1GHiEUR,

Je m'empresse de vous envoyer le rapport des Missions
de cette annee.
Avant d'entrer dans les ditails sur chaque village, je tiens
A vous donner connaissance de l'impression qui m'est
rest•e apr6s les treize retraites que j'ai pu precber cette
anne. A mon depart d'Ourmiah, me dirigeant vers la riviere de Berendous, j'avais le coeur un pen serrd en pensant
qu'il me faudrait peut-4tre essuyer beaucoup de diboires,
consequence de la venue A Ourmiah, cette annie, des missionnaires russes qui, comme vous lavez su, s'dtaient efforc6s pendant trois mois de nous enlever notre petit troupeau.
J'avais un pen raison d'etre dans les transes, mais pour
dire vrai, j'ftais un peu trop pessimiste et lexpirience me
Pa prouv6; car, au lieu des deboires auxquels je m'attendais
j'ai trouv6 de sirieuses consolations : confessions, communions faites avec beaucoup de pidt6, retour ADieu d'un bon
nombre de nos catholiques et meme plusieurs conversions
de nestoriens et de protestants; sans compter les nombreuses
rdconciliations d'ennemis acharnes, car les inimitiis ne
sont pas rares dans ce pays.
Comme Votre Grandeur le sait, je partis d'Ourmiah le
26 d6cembre 1897, et me dirigeai vers Ardichai, un des
plus grands villages de la rivibre, afin de preparer nos gens
a la tete de Noel (selon le calendrier chaldden), par une
bonne retraite de dix jours.
Je rdussis A faire relAcher un jeune homme que le gou-

verneur (moubachir) du village, avait fait arriter comme

accuse de meurtre. Ce n'etait qu'une intrigue des nestorier-., le gouverneur Pavoua ensuite lui-meme.
II regne une grande foi dans ce village. On reconnait
tout de suite que M. Rouge, de vienere memoire, a passe
par 1A. Chaque jour, pendant la retraite, l'glise 6tait bondee
de mondea fheure du sermon, et cela malgrd la saison tres
rigoureuse. Ce qui m'a particuliarement consold, ce fut de
voir les hommes trAs assidus aux exercices de la retraite.
La plupart du temps, j'ai pu compter de 5oo a 55o personnes
prisentes, tant catholiques que nestoriennes. Les nestoriens
assistaient au sermon an grand deplaisir de leur prdtre qui
les menaqa de les priver de la sainte communion le jour
de Noel, s'ils persistaient A se rendre a P6glise catholique;
avis qui ne fut pas dcoutd. A la fin de la retraite, tons nos
catholiques presents alors au village s'etaient confesses et
communi&rent ensemble au nombre de 25o. Ces braves
gens avaient quelquefois assisti A Ourmiah,'au salut du tres
Saint Sacrement; aussi ils profiterent de cette occasion de la
retraite pour me demander la mame faveur, que je fus
heureux de leur accorder. La derniere journie fut employee
a orner le mieux possible la petite eglise qui, le soir, ne
pouvait contenir, avec les catholiques, tons les nestoriens
qui desiraient avoir une ide de nos pieuses cirdmonies.
Six cents personnes a pen pros assisterent au salut et au
sermon par lesquels fut cl6turie la retraite. Sur la demande
des fideles, le Saint Sacrement resta expose pendant la nuit
et nous etmes ici aussi une fervente adoration nocturne.
Je crois, Monseigneur, que nous pouvons beaucoup esporer de ce village; ii est possible, qu'au retour des missionnaires russes, ii y ait quelques difections, mais elles seront
tres rares. J'aurais bien voulu prolonger IAmon sejour pour
faire un peu de catdchisme aux enfants, mais on m'attendait ailleurs. Le lendemain je me mis en route pour Babari
oh j'arrivai vers qinq.heures du soir.
Babari est un joli village, habitd par quelques anciens
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catholiques venus de la Misopotamie... On m'attendait impatiemment. II fialait r6condliar rois families qui, tour A
i
tour, se denoncent et se font mutuellement condamner
l'ameade par le'gouverneur d'Ourmiah. Cet accord ne paraissait pas facile A obtenir; j'y arrivai cependant. Un des
adversaires finit par me dire : c Apr6s tout, vous avez raison; nous autres, nous nous disputons, et c'est le gouverneur qui nous d6vore; c'en est assez, je me reconcilie. a
Le lendemain matin, je commenqai la retraite, et cette
fois, dans une belle petite 6glise, rebAtie grace A une Ame
genereuse de France.
La mission dura huit jours : ces braves gens aux mceurs
patriarcales me parlaient, eux aussi, sans cesse de M. Rouge,
et plusieurs qui oat la m6moire heureuse me repetaient
avec plaisir quelques phrases de ses sermons qui les avaient
particulierement impressionnes. Si les villages des autres
rivi.res avaient des habitants de cette trempe, les popes
russes ne trouveraient guere d'adeptes. Le cinquieme jour
de la retraire, je prachai sur le pardon des ennemis; le sermon dtant termind, immediatement avant la sortie de
I'dglise, je prie les barbes blanches de m'indiquer s'il y
a encore dans le village quelques personnes qui fussent en
disaccord. A peine avais-je fini de parler ainsi, qu'un jeune
homme se leve et me dit : L
Les vieillards n'ont pas besoin
de se donner cette peine a, et a finstant il se dirige vers un
de ses compagnons, venu lui aussi an sermon; tous deux
alors se reconcilient publiquement; ce qui ne manqua pas
de faire une vive impression sur le petit troupeau. Le
nombre des communions s'dleve, dans ce village,
i o6.
Le jour meme de la cl6ture, je partis pour Dizza-Tikia.
LA nous n'avons pas beaucoup de catholiques; cependant,
grace i Dieu, la retraite a fait beaucoup de bien. Nos catholiques s'approcharent des sacrements an nombre de 3o;
c'est IAtout ce que nous avons. Mai; la chapelle fut trop
petite pour contenir tous lea auditeurs. Chaque jour, de
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sermon du soir.
A Chimchadjeban, village voisin desservi par un bon et
zdid pretre, je trouvai tout pripare pour une bonne retraite.
La conduite du maire du village, catholique de longue date,
a et6 tr6s idifiante. Diji nous avions l1, il est vrai, une
ecole pour les garcons et les filles; mais bon nombre de
jeunes gens, inoccupds pendant rhiver et desireux de s'instruire, demandaient eux aussi dcole et professeur. Monseigneur, mieux que moi, vous le savez, Malik Djani, le
maire du village, n'est pas homme a se noyer dans une
goutte d'eau, aussi ce bon catholique s'est-il mis en mesure
d'aider la mission en trouvant local et professeur a ses
d6pens; grace a lui, done, cette ann6e nous poss6dons une
ecole pour les adultes. Le village compte seize families
catholiques; toutes ont itd tres assidues aux exercices de la
retraite, et chaque jour, surtout au second sermon, l'6glise
se remplissait non seulement de nos gens, mais aussi de
nestoriens et meme de protestants. Li, la grace opera efficacement sur une vieille femme nestorienne nommiee SiaKhan. Le cat6chiste protestant lui-meme assista au sermon
plusieurs fois. Quelques-uns de nos enseignements contredisaient certainement les siens; mais il ne s'en effaroucha.
pas et continua A venir a r'glise; j'eus meme avec lui
plusieurs entretiens. J'ai regrett6 de n'avoir pu prolonger
mon sejour dans ce village, peut-etre aurais-je pu obtenir
quelque chose de cet homme; mais le pretre de la localiti,
pasteur zei• et instruit, saura certainement profiter de ce quiest commence. La, j'ai compte So communions.
Je ne vous parlerai pas beaucoup, Monseigneur, des
villages de Kiossabad et de Baridjoukh, Votre Grandeur les
connait mieux que moi. On trouve toujours la cette foi
simple, capable de transporter les montagnes. C'est une
bien grande joie pour ces braves geos de voir le Missionnaire les visiter; aussi avec quelle assiduitd exemplaire ils
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venaient aux exercices I Les catholiques des deux villages,
an nombre de 1 o, s'approchnrent de la sainte table.
Jusque-IA, le plus facile dtait fait, je n'avais rencontri
que simplicit6 de moeurs et foi vive; mais j'dtais fort prdoccupi au sujet des deux derniers villages de la rivire, je
veux parler de Gulpachan et de Gueytape, les deux plus
grands centres protestants de la plaine d'Ourmiah.
Gulpachan comprend 18o families dont o8sont proteatantes, 70 soot nestoriennes et les 3o autres constituent
notre part. Malheureusement les personnages les plus marquants sont protestants. J'arrivai AGulpachan vers le soir,
trop tard pour commencer la retraite tout de suite. A mon
entree dans le village, quelques gens a mine itrange c'6taient des protestants - me regardent d'un air effare, et
j'enentendsplusieursse dire : a C'est nn papayia(papiste),
qui est venu prdcher la semaine spirituelle. a A peine suisje entr6 dans la premi6re rue, que tout le village a dejA connaissance de mon arrivee. Je trouvai notre bon pretre,
Rabbi Cacha Benjamin, tout triste, et je m'apprtais Alai
demander quelques explications, lorsque lui-mime entama
la conversation : a Vous arrivez bien a propos, me dit-il;
car, depuis quelques semaines, une interminable discorde
regne parmi les membres de trois families catholiques; ils
sont tons parents et il n'y a pas moyen de remddier au maL
II y a un mois, les missionnaires protestants etant venus
precher une mission n'ont pas manque de s'efforcer de
m'enlever une partie de mon troupeau; ils n'y reussirent
pas, mais je crains beaucoupde cet etat de choses. Cela devient banal: toujours trois families catholiques en discorde.
Mais il y a cette fois h ajouter la circonstance aggravante
de parent6. Je console de mon mieux ce bon vieux pretre et
'attends.
Cacha Benjamin me dclarait avec disespoir qu- nous ne
pourrions pas nous tirer de cete difficultd; car, disait-il, la
circoastance de parenti entre ennemia empeche, dans ce
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pays-ci, toute rdconciliation durable. Je hi ripliquai alors
par le proverbe : Kavoum adjesi, Koghoum adjesi; ce qui

veut dire a pen prts : a Telle l'amertume du melon gAtl,
telle 1'amertume du disaccord entre parents; mais telle la
douceur d'un bon melon, telle aussi la douceur de parents
accordes. * Ma rdponse n'a pas Pair de beaucoup le convaincre, et pour m'encourager il me declare que la retraite
ne reussira guere. Mais Allah Kdrim! nous ferons notre
possible.
Le lendemain de mon arrivde, je commenqai les exercices.
Les deux premiers jours nos catholiques seuls se rendirent
A flglise; mais peu A peu les protestants, curieux d'entendre pricher un papiste (ils nous qualifient ainsi), nous
firent P'honneur de venir, et deux anciennes families qui recemment s'itaient laisse prendre par les arguments interesses des pasteurs protestants, rentrerent dans le bercail de
1'Eglise catholique, en donnant les marques d'un vrai repentir. Pendant la semaine, Rabbi Cacha Benjamin et moi,
nous allons visiter nos catholiques divises, lesquels ne
voulurent pas d'abord entendre prononcerle mot d'accord.

-

Cependant, la grice de Dieu aidant, ces irr6conciliables finirent par fraterniser sincerement le quatrieme jour de la
retraite. Je pus constater chaque jour de 3oo A 35o presences
de catholiques, de protestants etde nestoriens, sans compter
les quelques timides qui, n'osant entrer dans F•glisede peur
de se compromettre, ecoutaient aux petites fenetres du tcit;

parmi ces derniers, j'ai remarque le pasteur protestant du
village. Nos catholiques presents au village s'approchent
tous de la sainte table au nombre de 95; le soir, la retraite
est d6turke par le sermon suivi du salut du tres Saint
Sacrement.
Je quittai ce village bien A regret me promettant d'yrevenir le plus t6t possible. J'avais, en effet, entendu quel- .
ques rumeurs de mauvaise augure. * Le pasteur protestant,

me dit un jeune homme, est alle rendre compte de notre
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retraite aux missionnaires am6ricains; ceux-ci, que vont-ils
dire ? a De fait, A mon retour au village, pour la pr6paration
a la fete de Paques, Cacha Benjamin me raconta qu'un
missionnaire amdricain et plusieurs pasteurs protestants,
aussit6t mon d6part, itaient venus precher une seconde retraite, cette fois, de trois semaines. a Ils avaient organisd,
me raconta-t-il, des groupes de catichistes et de prddicants
qui parcouraient toutes les maisons du village pour essayer
d'amener nos catholiques a leurs prtches; je craignis beaucoup pour nos ouailles, ajoutait-il, mais tout le monde tint
bon. I
Une jeune femme catholiq'ie, qu'ils invitaient A venir A
leur temple, leur repondit: xJ'ai des pritres, leurs sermons
me suffisent. - Mais, ripliqua un pasteur, vous votus
damnez en ababdonnant rlvangile pour suivre des prdtres
qui vous disent qu'un simple homme pent remettre les
piches par la confession. - Assez, rabbi, repondit la
jeune femme, j'ai entendu les sermons catholiques, mais
jamais je n'ai entendu ce que vous affirmez; car nos pr"dicateurs disent tout simplement, quoi que vous en pensiez,
que c'est en vertu du pouvoir qui lui a &t6donn6, et en
tant qu'il tient la place de Jesus-Christ, que le pretre nous
absout de nos fautes. Moi damnie ? Jamais ! C'est vous qui
vous damnez; et sachez que jamais je ne suivrai une religion comme la v6tre, qui dit avoir des prtres et qui nie le
sacrement de I'Ordre; vous parlez contre la confession,
vous ne 'acceptez pas, dites-vous, et voilA que vous itablissez dans ce village une confession ridicule; vous prichez
sur la sainte communion et vous niez la pr6sence de NotreSeigneur dans la sainte Eucharistie; c'est trop secontredire
et se detruire soi-meme. Restez chez vous et moi chez moi.
Nos catholiques se ddlivrerent ainsi de leurs importunites;
les pridicants terminerent la retraile sans pouvoir rien nous
enlever. A PAques, io 4 personnes firent la communion
pascale dans notre petite 4glise.
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Quel bien A faire, Monseigneur, dans ce village! Tout
d'abord je doutais beaucoup de la reussite d'une mission
faite au milieu des protestants comme ceux de Gulpachan;
mais je vois, qu'avec le secours de Dieu, il est possible de
faire disparaitre les prijug6s dont sont imbus ces pauvres
gens.
Voila, Monseigneur, le rsultat de mes treize retraites de
cette annie; dans quelques jours, je vous adresserai mon
autre rapport.
En vous demandant votre benediction, j'ose me dire, de
Votre Grandeur, etc.
EMILE DEMUTH, i. p. d. 1.m.

Lettre de M. BoucAYS, pritre de la Mission,
i M. A. Fiar, Superieur gendral.
Khosrova, le i- novembre 1898.

MONSIEUR ET TIES HONORi PiRg,
Votre benddiction, sil vous plait!
Sans doute que Mgr le Diligud apostolique vous a fait
part de la triste situation oni se trouve la mission de Perse.
Un moment nous avons esperd n'avoir dans le pays que la
chertd; mais maintenant, on n'en peut douter, la famine
est arrivie avec toutes ses horreurs. Voici, en resumd, les
causes qui l'ont produite.
L'anne derni6re, la neige itant tombde a la mi-novembre
pour ne plus disparaitre que vers la fin de mars, une grande
partie de la ricolte des cerdales, que le laboureur attendait
avec impatience pour rdparer en partie les dgaits causes,
'an passd, par les Kurdes et les soldats persans, a iti
detruite. Les mois d'avril et de mai ont det assez beaux;
les arbres fruitiers et les vignes, ainsi que les melonnirres,
promettaient de donner une belle recolte, quand tout i
coup, au milieu de juin, vinrent des froids subits qui cau-
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neige tombait encore la nuit du 24 au 25 du mime mois
sur les montagnes, aux alentours de Khosrova. Par surcrolt
de malheur, une grdle sans exemple acheva de tout ravager
a une quinzaine de jours de distance.
Depuis lors, le bl et toutes les denries n'ont cess6 d'encherir, tellement que, mai tenant, tout se vend le quadruple
des anndes ordinaires. Une des raisons principales pour
laquelle le bli devient de jour en jour plus cher, c'est que
les grands seigneurs musulmans gardent le leur dans leurs
greniers, et les grands negociants monopolisent celui que
les petits cultivateurs apportent au marche, espirant gagner
beaucoup en le revendant, au printemps, a un tris haut
prix. Le gouvernement, lui, ne fait rien, absolument rien
pour arriter ces miserables accapareurs.
Je n'ose presque continuer, tant le tableau est lamentable. Cependant, puis- je passer sous silence la mauvaise, la cruelle administration du pays, qui fait tant de
mal i nos chritiens? C'etait peu de payer en argent des
imp6ts ecrasants; le fisc prdlive encore, sur les pauvres
affamts, le huitieme de leur bli et de leur millet. Plus
encore : tons les jours, nos divers gouverneurs envoient,
dans chaque village, des employds qui, sons des pretexies
aussi iniques que ridicules, accablent d'amendes, qu'elles
ne peuvent solder, de nombreuses families. Si l'une d'elles
est absolument incapable de payer les vingt, quarante, cent
on deux cents francs qu'on lui demande imperieusement,
les principaux parents, et, A lenr difaut, les plus anciens
du village, y compris le maire, sont emprisonnes, mal
traitis, bitonnis jusqu'A ce que la somme demandie, et
quelquefois le double, soit entidrement payee.
Nos chritiens, se voyant ainsi maitraitds, pillds, voles de
tous c6tes, accables d'amendes, poursuivis cotinuellement
comme des ilotes, s'en vont a PMtranger, en Russie surtout,
pour y gagner un morceau de pain. Mais leurs femmes et
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leurs enfants, que deviendront-ils? Autant de quasi-veuves
et orphelins qui, d'un bout de Pannee A I'autre, viendront
tendre la main a la porte de la maison de la mission et des
Filles de la Charite. Nous donnerons tout ce que nous
aurons; mais vous savez vous-mdme, monsieur et tres
honore Ptre, combien nos ressources sont au-dessous des
besoins des oeuvres de notre mission.
Nos catholiques sont en general pauvres; quelques-uns,
cependant, pourraient vivre assez aisiment, n'etaient les
vols et les injustices des gens de corde du gouvernement.
Mais nous avons surtout depuis la persecution contre les
Armeniens, une foule de families completement denuees
de tout, qui successivement, A l'approche de l'hiver, descendent des montagnes A la frontiere de Turquie et se faufilent dans nos villages, oti il faut les accueillir de bon
grC ou de force. Nos catholiques, etant habitu6s par nos
Pres a faire la charite A ces pauvres infortunds, leur,
donnent I'hospitalite dans leurs etables, oi la respiration
de quelques animaux, tenant lieu de podle, les garantit de
la rigueur de l'hiver. Ces pauvres montagnards, alors, se
blottissent dans un coin; ils jettent un lambeau de couverture sur six on sept corps differents d'age et de sexe, et its
attendent en grelottant Iarrivie du jour pour aller, de
porte en porte, mendier un morceau de pain, que bien
souvent les habitants, trop miserables eux-memes, sont
obligds de leur refuser. Nous ne sommes pas fichbs, nous,
Missionnaires, d'avoir de tels h6tes dans nos villages, parce
que ce sont des nestoriens qui, pen A pen, fraternisent avec
nos catholiques et qui finissent souvent par ertrer dans le
giron de l'Eglise. Leurs enfants friquentent nos 6coles,
assistent au cat6chisme, apprennent les prieres, et, au
moment de la premitre communion, sinon plus t6t, ils
font leur profession de foi.
Je ne veux pas terminer cette lettre sans vous dire un
mot d'un fait terrible qui vient d'avoir lieu dans un village
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arminien situe a une demi-heure de Khosrova. Le - illag
s'appelle Mhllem. Onze fugitifs arminiens, venant du c6te
de Van, s'y etaient refugids, et, sans doute, esplraient y
passer lhiver au milieu de leurs coreligionnaires; cependant, sachant que le consul de Turquie fait poursuiire,
par le gouvernement persan, tons ses sujets qui cnt passe
la frontiere, ils se tenaient toujours sur le qui-vive, armis
de tres bons fusils et munis d'excellentes cartouches. Le
26 du mois courant, ils sont trahis par un homme de M6hllem, chez lequel ils logeaient, et denonces au gouverneur
de la province. Celui-ci envoie aussit6t environ cent cinquante cavaliers pour se saisir de leurs personnes ou les
mettre a mort. Tout A coup, les onze fugitifs arminiens se
voient cernis de tons c6tis et entendent les balles siffler i
leurs oreilles; voyani qu'ils ne peuvent fuir et ne voulant
pas tomber entre les cruelles mains des Turcs, ils s'entrctuent a coups de revolver; neuf tombent, un se sauve,
1'autre est pris et conduit au gouverneur; de plus, les soldats musulmans out la barbarie de couper les teres des
neuf morts et de les porter, encore toutes sanglantes, en
cadeau a leur chef, comme signe de leur victoire. Cela se
passait A sept heures du matin. M. Massol et votre serviteur
4tions alors sur la terrasse et avons parfaitement entendu
les coups de fusil.
Le lendemain 27, on nous apprend que le traitre avait
«t6 decapit6 pendant la nuit, ainsi que sa femme et sa fille,
probablement par 'Armdnien qui a pu s'echapper des
griffes des soldats persans, et qui a voula venger ses
compagnons.
Ces pauvres fugitifs, arm6s comme ils l'itaient, auraient
pu facilement mettre en ddroute les cavaliers persans et en
descendre une cinquantaine; mais ils ne Pont pas voulu,
dit-on, de peur d'amener le massacre des chrdtiens, ce qui
probablement aurait eu lieu. Vous voyez donc, monsieur
et tr6s honor6 PNre, dans quelle situation critique sont vos
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enfants; neanmoins nous n'avons pas peur, assures que
nous sommes qu'il ne nous arrivera que ce qu'il plaira au
bon Dieu, entre les mains duquel nous avons confid notre
vie et notre mort.
Daignez agrder, monsieur et tres honord PNre, les sentiments, etc.
A. BoucAYs, i.p.d.l.m.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M. COULBEAUX, pritre de la Mission,
e

M. A. FIAT, Superieur gindral.
Gouali, 3o aoOt 1898.

MONSIEUR ET TR.S HONORI P-RE,

Votre b6nediction, s'il vous plait!
Les dispositions de nos gouvernants sont A present toutes
favorables. Rien ne s'oppose plus a mon projet de relever
enfin la premiere maison de Mgr de Jacobis.
On parle bien de tentative prochaine de ribellion du ras
Mengacha contre la souveraineti de l'empereur Mindlik.
Mais, quoi qu'il en advienne, nous demeurerons tranquilles; nous n'en serons pas inquietes. On le ras reviendra
A la soumission, ou 1'empereur viendra le riprimer. Dans
le premier cas, rien ne troublera le pays; dans le deuxieme
cas, la protection impiriale nous est assuree.
Je continue a mettre toute mon activitd a la realisation
des projets indiques dans la note ci-jointe.
Note sur la reorganisationde la Mission.
ix ALn-"rA.. - La divine Providence nous defendit merveilleusement; elle nous aida de plus par le secours inattendu de nouveaux renforts : le vitiran M. Picard et un
frere. M. le gouverneur de I'erythrie leur accordait avec
une grande bienveillance le passage par les possessions ita-

liennes.
Le z* juillet, Alitidna a repris toutes les ceuvres avec le
plus bel entrain. Le seminaire-icole y compte dija vingt

-7461eves, sous la direction de M. Gruson et d'un pritre indigene. M. Picard et un autre pretre indigene s'y livrent aux
travaux de mission, de catichismes, etc. C'est comme une
mission incessante, indifinie. Tous les matins, l'actif missionnaire s'asied sur une pierre, au seuil de l'Eglise, A
linstar d'Absalon, sur le seuil de sa porte invitant les passants a son tribunal; et c'est merveille de voir les chefs, les
vieillards, les vieilles femmes, tout le monde grand et petit,
s'accroupir sans facon sur les talons autour de lui, entendre
ses instructions, rdpondre a ses demandes. Le soir, le chapelet en commun rdunit encore tout ce monde, ddja inscrit
en masse au tableau de la Confrerie du Saint-Rosaire. Les
processions ravivent la ferveur de ces simples croyants.
Le Saint-Rosaire est d'ailleurs la devotion qui a pour ce
peuple le plus d'attrait;elle est la plus accessible a sa simplicite. Les auditoires masses des grandes missions ne sont
guere possibles parmi les Irob. Peuple pasteur et nomade,
ils sont dissiminds a la suite de leurs troupeaux, dansleurs
abruptes montagnes. Mais, des que le voisinage le leur permet, ils s'empressent de se rendre aupres du missionnaire
et d'accomplir leurs devoirs religieux. La belle fate de
rAssomption en a rpuni une centaine Ala table sainte.
2a GouiLA. - Cette station voit revenir ses exiles, henreux de reintigrer leurs penates en libert6 et avec l'assurance de n'y etre plus inquidt:s dans leur constance religieuse.

Des la fin des pluies, en octobre, je commencerai la
reconstruction de la residence d6truite depuis la persecution de 1872. Elle sera la principale de la mission, et le
seminaire provisoirement installe i Alitidna y sera transport. Gouala est plus favorable, Aun double point de vue:
cette station est plus centrale et, par la meme, nos ceuvres
y iront grandissantes; et, en second lieu, elle est a deux pas
du marchi, raison matdrielle qui p6se d'un grand poids pour
la faciliti et riconomic dans les approvisionnements.
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LA aussi, se priparera un dtablissement plein d'espdrance pour notre apostolat : celui des euvres des Filles de
la Charite.
Mais tout est A faire, des fondemenis jusqu'au fate. Je
demeure, en attendant, dans une maison d'emprunt. La
risidence projetie comprendra une habitation toute modeste, un simple rez-de-cbaussee a la maniere du pays; une
maison pour nos religieuses indigenes accourues A notre
aide, - elles sont au nombre de six; puis les ecoles, la
chapelle.....
Tout ce devis m'6pouvante.
3* MAY-BiRzio. - Station parallele A celle de Gouala,
sur le plateau de Sassih. Elle est egalement rioccupie par
un missionnaire indig4ne, M. Kidand. LA, 1'dglise incendise lors de la persicution de i88r est A restaurer, et la
petite rdsidence A bitir.
Un renfort de Missionnaires y aura un beau centre de
mission et d'oeuvres scolaires, ceuvres nouvelles pour ce
canton, forcement trop ndgligi jusqu'a present. N'ayant
qu'un pretre, que I'Age a affaibli moralement et physiquement, et un autre ricemment converti, neophyte d'ailleurs
engage dansles liens du mariage, et riordonni a ad missam x
seulement, nos populations se plaignaient de leur ditresse,
avaient perdu espdrance, et plus d'un avait ddfailli I'annde
dernidre sous les dicrets de bannissement. Ces brebis egarees se prisentent de nouveau A la porte du bercail. Le
courant une fois rdtabli dans ce canton, au fur et A mesure,
bien d'autres non eloigndes du salut suivront en groupes
presses.
Que la tolerance enfin obtenue soit seulement garantie,
et un riche avenir est assure a la mission.
Aussi est-ce IA Pobjet principal des prisres que nous faisons et que nous demandons a toutes les Ames divouees
aux ceuvres apostoliques.
E. CouLoasAU, i. p. d. L m.
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AV PAYS DE MkNjLux. - Sous ce titre, les Missions catholiques ont publiC, dans une sirie d'articles partant du
22 juillet 1898, un r6cit detaille du voyage de M. Coulbeaux et de ses compagnons, de Djibouti par Ankober,
Harrar et Adis-Ababa jusqu'i Adoua, en remontant PAbyssinie dans toute sa longueur. M. Coulbeaux avait joint a
son ricit une carte de son itin6raire, document tr&s pr&cieux, parce qu'il aide a connaire une rigion encore tres
pen explorde; il a communique aussi quelques dessins
fort int6ressants. Les Missions catholiques ont reproduit
avec empressement, et le recit, et les documents.

MADAGASCAR
Par un bref en date du 5 juillet 1898, le Souverain
Pontife a divise le nord de Madagascar en deux vicariats,
limit6s entre eux par le 18' degr6 de latitude, et appelds,
run vicariat de Madagascar septentrional, et l'autre vicariat
de Madagascar central Ce dernier demeure confii, comme
prciddemment, aux RR. PP. de la Compagnie de Jesus, et
le premier est confii aux Missionnaires de la Congregation
du Saint-Esprit et du Saint-Cceurde Marie. Le vicariat de
Madagascar meridional a etE cree en 1896 et confie &la
Congrigation de la Mission. L'immense territoire de la
grande ile africaine verra ainsi s'6tendre plus rapidement
et plus fructueusement Poeuvre de '6vangelisation.
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Lettre de M. COTTA, prilre de la Mission,
d M. FIAT, Sueirieur gdneral.
Tamatave, 17 septembre 1898.
MONSIEUR Kr TR1S HONORi PERE.

Votre bdendiction, s'il vous plait!
Vous attendez des nouvelles de vos enfants malgaches
qui ne sont encore qu'a Tamatave, ou la cordiale et genereuse hospitalit6 des RR. PP. Causseque et Chenet leur fair
oublier les fatigues d'une traversde de vingt-un jours et les
prepare A reprendre la mer. Ils attendent pour cela l'heure
de la Providence, car la regulariti du service entre Tamatave et Fort-Dauphin n'est pas absolue. C'est pour cene
raison que j'ai pr4efrd vous icrire cette petite lettre, bien
que nous n'ayons pas encore eu le bonheur d'embrasser
Mgr Crouzet et nos confreres de Fort-Dauphin.
Notre voyage, de Marseille au cap Guardafui (du 25 aoat
an 7 septembre) a 6td exceptionnellement bon; les terribles
chaleurs de la mer Rouge, si fort apprehendies en cette
saison, ne nous out pas semble excessives. Le thermom6tre
n'est mont6 qu'une fois ou deux a 40 degrds, mais la brise
du sud temperait cette ardeur. Nous sommes arrives A Djibouti le soir du jour - 4 septembre - o& nos vaeux s'u-

nissaient A ceux de nos bien-aimes freres, priant Notr f Seigneur de ficonder vos travaux, d'adoucir vos peines ei
de multiplier vos joies. Le lendemain, 5, nous descendons
dans cette ville, dont la jeunesse n'est pas couronnee de
fleurs ni de verdure. L'unique Pere Capucin qu'elle poss&de est heureux de nous offrir sa modeste chapelle oi nous
cdlibrons la sainte Messe; nous y avons un souvenir spcial pour cette chore mission d'Abyssinie, pour le boa
M. Coulbeaux et pour ses ginereux compagnons d'apostolat. Ici I'epreuve du climat est plus sirieuse qu'i Madagascar; point de fievres, mais la chaleur monte jusqu'a 5o degris AI'ombre. Le soir du memejour nous arrivons i Aden

- 79 oi l'on fait du charbon. Trenteheures noussiparent du cap
Guardafui qui d'ordinaire laisse aux navigateurs un souvenir durable. Nous quittons sans regret ces c6tes absolument steriles, et nous voila dans l'oc6an Indien. Le temps
etait assez mauvajs, un fort tangage, qui doit nous ballotter
d'ailleurs jusqu'a Diego-Suarez, nous donne un peu de
malaise, surtout les deux premiers jours, et nous rioas
de ces misires. Enfin, apres six jours passes loin de toute
terre, le 12, 4 heures du soir, un officier signale la Grande
Terre; nous rapercevons A 5 heures un quart. Voila Ie cap
d'AmbreM Il c6te Est, enfin I'immense et magnifique rade
de Diego ox nous entrons vers 8 heures. - II n'est pas trop
tard pour descendre: nous nous jetons dans un canot, en
compagnie d'artilleurs partant pour Tamatave, et apr6s
avoir failli saluer de trop prds un remorqueur qui, pour
ine bonne raison, n'apercevait pas notre feu, nous abordons A Antsirane. Un Malgache employ6 du port nous
conduit a la maison du P. Lacomme, de la Compagaie de
Jesus.
Chemin faisant, nous sommes saluds en franqais par deux
jeunes chritiens, Xavier et LUon, qui nous accompagneat
aussi. Vers 9 heures, nous sommes chez le vienrable religieux, qui nous recoit comme un pare : i a passi quarantequatre ans dans ces parages qu'il n'a jamais quit6s (Bourbon - Sainte-Marie- Madagascar). Un sommeil plus paisible que celui du bord ripare nos forces, et le lendemain
nous ceiAbrons la messe de la Sainte-Vierge dans la jolie
6glise en bois, insuffisante, aux jours de fete, a contenir la
foule des chr6tiens.
. De jeunes Malgaches, habills en enfants de chceur, sauf
pour la chaussure, nous la servent avec plaisir - le plaisir
etait riciproque. - Nous mettons sous la protection de
notre Mire du ciel la Mission et les Missionnaires, puis
nous faisonsune petite visite aux a Filles de Marie , seurs
Bourbonnaises qui tiennent un h6pital et une dcole; le

-79P. Lacomme nous offre a dejeuner, t nous faisons une
petite excursion agrimentie par une conversation pienate
instructive; nous admirons les collines moins denudda
que les c6tes de la mer Rouge; les arbres des tropiques

nous rappellent que nous ne sommes plus en France, car
la temperature est douce; il faut dire que nous sommes en
hiver. Avant notre depart, de fraternelles agapes nous reunissent une derniere fois, et nous quitons terre a i heure
un quart; I'Oxus appareille a 2 heures.
Le 14 septembre au soir, 5 heures et demie, nous sommes
a file Sainte-Mierie oh la population chritienne de
6 ooo Ames et les Sceurs de Saint-Joseph de Cluny sont sans

pasteur depuis-cinq mois. Cettelle est rattachee depuis deux
mois an vicariat de Madagascar nord, mais les Peres du
Saint-Esprit ne sont pas encore arrives. Jusqu'ici, apris
l'expulsioa des Peres Jesuites de Bourbon et leur abandon,
auquel ils furent amenes par les circonstances, de SainteMarie qui en dependait, cette lie avait ete desservie par les
prdtres s6culiers de Bourbon. Mais les fievres, sans doute,
n'ont pas peu contribu6 Arendre ce poste pen envid.
Nous quittons Sainte-Marie A Ir heuresetdemie du soir,
et le lendemain I5, vers 6 heures et demie, nous sommes A
Tamatave. L'un de nous va prevenir, A la residence des
Peres Jesuites, le R. P. Causseque, pendant que les autres
attendent sur la plage. Le bon Pere expedie militairement
les porteurs malgaches qui d6posent une partie de nos
bagages chez un fonctionnaire, et fait porter le reste a la
mission.
Nous sommes accueillis comme des freres et installis
comme des princes; le temps est toujours sombre, mais il
ne fait pas chaud pour le moment. Tamatave a mauvaise
reputation; on dit qu'il y pleut trois cent soixante jours
de I'annie et le P. Causseque nous r6pete,en riant, qu'ily a
ici deux saisons: a la saison pluvieuse et la saison des
pluies a. En attendant une occasion qui semble ne devoir

- So pas se presenter avant quinze ou dix-huit jours, a moins
que nous prenions un voilier, nous nous acclimatons, nous
apprenons la langue et nous nous reposons un peu sans ea
avoir toutefois grand besoin. - Vous vous demandez sans
doute si nous avons pu dire la sainte Messe a bord. Dieu
mercinous ne r'avons manquie que le premier jour et cinq
fois sur locean Indien ; jusqu'a Port-Said nous n'avions
pas de vin de messe, mais nous en avons pour ainsi dire
improvise.
Hier, nous sommes alles, en compagnie du P. Causseque, rendre visite au general Gallieni, qui nous a tr6s
bien rejus, nous assurant de sa sympathie pour Mgr Crouzet
et pour sa mission.
Et maintenant, monsieur et tru honord PNre, il ne nous
reste qu'b vous remercier de vos bontis pour nous et A
vous prier d'appeler les biendictions du Prre de famille sur
ceux qu'il daigne appeler a defricher cette portion de sa
vigne et qui demeurent

Vos affectionncs et respectueux enfarns.
Corr, i. p. d.. m.
Lettre de M. BLUCHEAt, pritre de la Mission,
d M. A. FIAT. Superiewr gdn&ral.
Farafangan,

6 septembre 1898.

MONSIEUR ET TRIS HONORA PgRE,

Votre bdnidiction, s'il vous plat!
Le to mai, M. Lasne et moi nous arrivames a Farafangana. Des l lendemain, daas notre petite case c omnibus s,
nous inaugurames Plcole. Cest la partie que m'a confiee

Mgr Crouzet. Oh! I'on n'est pas difficile ici. On s'entasse
sur les caisses qui servent de tables au diner et de banes ala
messe le dimanche. Puis, un tableau accrochi a une feuille
du mur, et c'st fait.
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Trois semaines apres, j'avais plus de soixante bambins,
et au bout de deux mois j'arrivai a la centaine. C'est un
dibut cerainement encourageant.
Farafangana est peut-4tre la plus belle province du vicariat. Des officiers, apres avoir parcoura pile entiere, nous
disaient : a Peres, vous etes bien ici; ici est l'avenir. N'enviez rien aux Betsileo ni meme i l'Imerina. Vous avez la

une population fort int6ressante, tres dense et bien groupee
sur chaque colline. a
A Fort-Dauphin, dans le pays Antanosy, dans PAntandroy jusqu'A la c6te ouest, c'est-i-dire du 24° 3o a peu pros
jusqu'au cap Sainte-Marie, et par delA Tulliar, la population est plus clairsemde; mais en suivant la c6te est, par
Imatio, Sandravinany, en remontant vers Vangaindrano
surtout, le pays de Rabeava, des Antaysaka, Farafangana
et les Antaifasy, Vohipeno (plein de villes), capitale des
Antaimoro, jusqu'au 22 degr, notre limite,on rencontredes
peuplades nombreuses, bien groupies,d'un caractere docile,
qui ndcessiteraient de nombreuses ecoles,et quelques postes
ott le travail ne manquerait certes pas.
En quittant un pen la c6te, on a les Bara, les Antanala
ou Mavorengos, qui occupent le sommet des collines
avec leurs villages de 600 A 8oo feux, d'apris les assertions
du risident, du lieutenant Mercier, du capitaine Giraud et
d'autres.
On a peu parld de ces regions, c'est vrai. L'explication

en est donnee par les RR. PP. Causseque et Roblet euxmemes. Cette contrie est encore Apeu pres inconnue. Trop
peu nombreux pour pouvoir s'y installer, les RR. PP. Jesuites sont restis sur les hauts plateaux, oil leurs ceuvres
magnifiques les retiennent tous.
Pour ce qui est de Farafangana et de ses environs, voici
quelques chiffres, exacts le plus possible et maintenus plut6t au minimum; its vous donneront un petit aperqu de
cette region.
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Farafangana, comme Fort-Dauphin, est aujourd'hui la
capitale d'une province.' Moins riche - heureusement,
hilas - en population blanche et metis, elle a comme
indigenes cinq fois an moins la population de Fort-Dauphin. Nous avons certainementici, sans compter les villages
voisins, environ 6 ooo ames. Le secteur de Farafangana
offre des villages nombreux A une, deux et trois heures
d'ici, comme Inossy, avec 600 a 8oo feux, Manambato, etc.

Mais 1A n'est pas la plus belle partie de notre Province. Le
secteur de Vangaindrano est bien autrement peupli. Le
chef-lieu a, dit le commandant du cercle, to ooo habitants;
c'est la cd d'une vallee tres populeuse et la jonction de
deux peuples nombreux. Vangaindrano est A un jour de
marche d'ici. H6las! quand l'occuperons-nous?
Au nord, Aun jour egalement, Vohipeno et la vallUe de
Matitana nous offrent les Antaimoro,.dont tout le monde
dit tant de bien. Ils nous ont voulus a toute force pour y
6tablir une dcole qui, apr4s trois semaines, compte too garcons et i 5 filles. Mais un Missionnaire y serait necessaire.
Voici d'ailleurs les reaseignements puis6s aupres du chef
de secteur. L'imp6t de capitation (3 fr.) a rapporte cette
annee go ooo fr. L'imp6t sur le tiaky, espce d'alcool, plus
de 6 ooo fr. - Population :
Vatomasina : habitants, 647; cases, 260;
Ambohimonarivo : habitants, 163; cases, 84.
Siranambary: habitants, 402;
Vatanio : habitants, 9go;
Ambohitsara : habitants, 159;
Vato: habitants, 520;
Voasary: habitants, 26o;
Vohitindry: habitants, 16i.
Fenoarivo : habitants, ioa;
Karambelo: habitants, 506.
Voila done tout un peuple masse daps un espace d'une
heure de parcours. Plus A rorient, c'est, assure-t-on, la
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meme chose. La population veut le pretre catholique. Les
protestants y ont essay6 une dcole, mais les parents out
refuse leurs enfants. A peine ouverte, la n6tre est bondee.
M. le gouverneur general, lors de sa visite, s'est montre
pour nous d'une bienveillance parfaite. Voici ce qu'on lit
a 'Officiel : a Le general s'est montre particulierement
satisfaitdes resultats deja obtenus par les Lazaristes 6tablis
a Farafangana depuis trois mois a peine. Les enfants de
cene dcole, au nombre de plus de 8o, ont parfaitement
repondu en frangais A toutes les questions qui leur out ete
posses. Ce nouvel dtablissement, digne succursale de celui
de Fort-Dauphin, parait appeli, comme celui-ci, a rendre
de reels services. Le general a distribue de nombreuses
gratifications aux enfants les plus miritants. *
Je n'oserais vous parier encore des autres muvres de la
mission, catichismes, etc. Le c6te matdriel, hilas! est celui
auquel il faut pourvoir d'abord. Avant de recevoir ce peupie, il faut une case suffisante. Mais deja, avec mes nombreux enfants, viennent le dimanche un certain nombre
d'indigenesddsireux d'apprendre la religion. Notre case
provisoire de 60 metres est deja de beaucoup trop petite.
Le double bieqt6t ne suffirait plus. C'est a vos prieres,
monsieur et tres honore Pere, que je recommande ce noyan
de neophytes. Daigne la Vierge Immaculee nous conduire
routes ces Ames avides de vdrite! II nous faudrait devancer
l'ennemi qui se hate et cherche a gagner du terrain. Le protestantisme aujourd'hui est an deuxieme plan; c'est l'ecole
laique neutre qui est le fl6au, le grand mal. La ol nous
serons, elle sera evitee pour longtemps.
Veuillez, monsieur et tres honore Pere, agreer, etc.
EuGNEk

BLUCHEAU, i. p. d. I. fm.

AMERIQUE
tTATS-UNIS
Lettre de M. O' DONoiIus, pritre de la Mission,
A M. A. FIAT, Supdrieur general.
Germantown, Philadelphie, i- septembre 1898.

MoNSIEUR ET Tris HONOR. PtRE,
Volre bdnediction, s'il Yous plait!
Une fois de plus, sur la demande de notre vinerable visi-'
teur, M. J. Mac Gill, et pour satisfaire votre coeur paternel, toujours ouvert pour nous tous, je prends la liberti de
vous donner un r6sume de nos travaux et de notremoisson
dans le champ des missions, pour cette annie, de septembre 1897 i juillet 1898. Nous avons donni dix-huit missions, avec un total de trente-neuf mille trois cent quarante confessions; travail, qui s'teend i plusieurs Etats
des Etats-Unis, embrasse de nombreux dioceses, et renferme bien des milliers de milles de voyage. GrAce a Dieu,
et aux ferventes pritres de tons nos confreres, sous la protection de saint Vincent et de notre bienheureux Martyr,
notre travail preffer, celui des missions, va encore en augmentant. Comme notre famille, actuellement de six membres, se disperse A la nouvelle annee, il en rsulte qu'il n'y
aura bient6t plus moyen de suflire aux demandes de plus
en plus nombreuses.
Dans nos missions, comme je le disais, dans une prdcddente occasion, I'assistance des hommes egale celle des
femmes, nous avons autant de confessions d'hommes que
de femmes. Partout les gens prennent en affection i la Me-
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daille miraculeuse a et notre precieux Scapulaire Rouge n,
pendant que nombreuses et consolantes sont les assurances qu'on nous donne des conversions, ainsi que les b6nedictions spirituelles et temporelles, obtenues par cesdeux
tresors que le ciel lui-meme a accord6s a notre Compagnie, la Famille de saint Vincent. Beaucoup de nos chers
confrres ont consacre une partie de leur temps de vacances
aux retraites dans toutes les maisons de nos Soeurs, aussi
bien que dans plusieurs communautes d'hommes et de
femmes : des retraites de pritres ont eti dirigies, et des ordinands ont aime a s'abriter sous notre toit, pendant qu'ils
se preparaient A recevoir les saints ordres. Dans nos differentes maisons, les confreres se divouent a leurs devoirs
respectifs, au collige, au seminaire, A la paroisse; mais,
avec tout cela, je puis vous assurer, tres honore Pere, qu'il
n'en est pas un parmi eux, qui ne vouldt, selon ses priferences, se joindre a nous dans le champ du Missionnaire, si
seulement l'obdissance I'ordonnait ainsi. Je vous donne en
terminant les noms de mes trois exemplaires et ddvouds
compagnons de travail pendant ces trois annees, MM. D. J.
Downing, H. B. Menniges, R. H. Albert. Tous, nous agenouiliant en esprit, nousimplorons votre pr6cieuse bndediction pour Je travail de I'annee qui commence des a present.
Je suis, etc.
TH. M. O' DONOGHUE, i. p. d. I. m.

Lettre de la scmur HaBT. Fille de la Charitd,
ia la trfs honoree AMre LAMARTINIE.
Etats-Unis, leproserie de I&Louisiane, 5Ioctobro 1898.
MA TRas HONOILtE MiaE,

La grice de Notre-Seigneur soit avec nouspourjamaisi
Je n'ai pas souvent occasion de vous ecrire, mais si je
pouvais avoir le bonheur de vous voir, je vous raconterais
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bien des choses de nos pauvres lepreux, qui ne manqueraient pas d'intiresser votre cceur maternel. Si saint Vincent vivait encore, oh! qu'il aimerait ces infortunist
Mais s'il n'est plus sur la terre, son esprit vit toujours
parmi nous; dans ce moment, pendant que je trace ces
lignes, un de ses dignes fils, M. More, est assis sous
un grand chene, milant sa belle voix A celles des enfants et jeunes gens, qui 1'entourent, chantant tous ensemble un cantique; ce bon Missionnaire a eu la bontd
de venir ici pour quelques jours, pendant l'absence provisoire de M. l'aum6nier; tant6t il fait chanter les lepreux, tant6t il les instruit, ou les recrde, en leur racontant des histoires, et it leur fait passer ainsi de boas
moments. Quant a notre aum6nier, ii est viritablement un
don du ciel; nous ne savons assez remercier le bon Dicu
d'avoir inspire a Mgr Chapelle, la pensee de Penvoyer ici:
c'est un homme digne de respect, sous tous les rapports;
sa pi6td, son exacte rigularite, sa bont6, sa douceur, envers
les lepreux, sont admirables; ses paroles sont toujours empreintes de discretion, et jamais ii ne s'engage dans des
conversations.futiles on inutiles. C'est un Frangais de Marseille, depuis six ans seulement dans ce pays; comme la
plupart des lepreux sont des creoles parlant franqais, ils
sont parfaitement a Paise avec lui, et si Dieu daigne nous
le laisser, il leur fera certainement beaucoup de bien; notre
seule crainte est qu'un jour ou rautre, Monseigneur ne lui
assigne un poste mieux proportionn% a sa capaciti et A son
merite.
Le Conseil d'Etat de la Louisiane vient de passer un acte,
autorisant I'achat d'un terrain, et la construction d'une l6proserie en regle, et le Comitd, chargi de 1excution de
cette mesure, se mettra A 'aeuvre avec vigueur. Nous nous
demandons maintenant oi nous irons, et quand nous
quitterons notre installation provisoire dans ce desert. Dieu
seul le sait, car ii faut s'attendre A bien des difficultds, sur-
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tout pour facquisition de 1'emplacement, qui dans I'intir&t
de l'oeuvre, ne devrait pas etre, comme celui-ci, dans un
lieu trop isold; mais la lepre inspire une si grande horreur, que persjnne ne veut etre dans son voisinage. Tout
ce que nous pouvons faire, et nous le faisons, c'est de prier
avec nos pauvres gens, afin que le delai ne soit pas trop
long, et surtout pour que les affaires se fassent paisiblement.
Depuis un mois, nous avons recu trois nouveaux pensionnaires, qui sont peu gravement atteints, pour le moment. En general, les malades sont pris par les mains, les
pieds et les yeux, precisiment les membres les plus utiles;
ils ne peuvent guere travailler, et comme il est impossible
de se procurer desgens de service, tout le travail retombe sur
les soeurs. Quelquefois, c'est a peine, si nous trouvons le
temps de faire nos exercices spirituels. Du reste, nous
n'avons pas Anous plaindre de nos pauvres gens; ils sont
generalement tres contents.
Nous avons trois petits gar4ons et deux petites filles; une
seur leur fait la classe deux heures chaque jour, une
autre fait une heure de lecture, dans l'apres-midi, aux
adultes, choisissant des livres instructifs et capables de' les
interesser. Ils out des repetitions de chant, deux fois la
semaine; quelques-uns oat de belles voix, et rien ne les
flane tant que de chanter des solos a la chapelle! Les jours
de grande fete, il y a communion gendrale, et ensuite, un
petit extra au r6fectoire, ce qui ne sert pas peu Ales entretenir dans la bonne humeur.
Nos seurs se portent bien, ainsi que moi-mime; elles ne
sont pas du tout robustes, mais nous sommes constamment
au grand air, allant et venant de l'habitation des ldpreux A
la n6tre, et cela, avec Pexercice, parait etre favorable aux
santes.
Veuillez nous donner un souvenir dans vos prikres, et
me croire en 'amour de Notre-Seigneur et de Marie Im-
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maculie, ma tres honorde Mere, votre tres obeissante et affectionnde fille.
Sceur HART, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.
AMBULANCES

MILITAIRES

DE JtLfLLET A OCTOBRE 1898

A peine la guerre avec FEspagne 6tait-elle diclaree, que
plusieurs personnes, amies sinceres de la Communaute,
presserent seur Flinn, visitatrice de la province des EtatsUnis, d'offrir ses services an gouvernement, ainsi que
I'avaient dijk fait quelques supirieures de maisons religieuses; celle-ci ne voulant pas aller au-devant des desseins de
la Providence, prit du temps pour reflichir; puis, voyant
que cette demarche serait utile aux intnerts de la religion,
elle se decida a ecrire au chirurgien en chef de l'armee, lequel repondit tres.poliment que pour le moment les troupes etaient suffisamment pourvues d'infirmikres, mais que
si, plus tard, Ie nombre devait en &re augmente, on accepterait volontiers les services des soeurs.
Sur ces entrefaites, vc, " Ie commencement de juillet, le
midecin chef de I'h6pital de la marine de Portsmouth,
agissant de sa propre autoriti, 6crivit 6 Emmittsburg, demandant cinq soeurs pour 14 service de nuit. Un certain
nombre de soldats americains et de prisonniers espagnols,
la plupart tres grievement blesses, remplissaient le salles
de cet h6pital, ox le service de jour dtait fait par des infirmieres de la Croix-Rouge. Plein de compassion pour ces
malheureux, surtout pour les prisonniers, cet excellent
homme pensa que le meilleur adoucissement A leurs maux
serait les consolations spirituelles que leur procureraient
des gardes-malades de leur propre religion; dans ce but, ii
demanda qu'une seur au moins parlat espagno!. Immediatement, cinq soeurs, dont une d'origine espagnole, furent
envoydes a Portsmouth. Le service des intirmieres dtait de
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six heures du matin a six heures du soir; celui des soeurs,de
six heures du soir a six heures du matin; quand les unes
entraient, les autres se retiraient: de cette faqon, il n'y avait
aucun choc, et tout marchait bien.
En quittant I'h6pital, chaque.matin, les sceurs allaient a
la messe, et de la a la Maison de Chariti, oi elles se reposaient et prenaient leurs repas. Le soir, une voiture venait
les prendre pour les conduire A l'h6pital. Les officiers se
montraient trs bienveillants, et veillaient A ce qu'elles ne
manquassem de rien ; il y avait toujours i leur disposition,
du the, du cafe, du pain, du beurre, etc.
L'arrivee des seurs fut un sujet de rejouissance generale
pour les malades, particulierement pour les Espagnols,
qui les saluerent par les cris de a Madre, Madre a; - mais
quand sour Victorine leur adressa la parole en espagnQl,
leur joie fut au comble. Parmi les prisonniers, se trouvaient le capitaine Concha et le lieutenant Fajards. Ce dernier, ainsi qu'il le dit aux seurs, a une jeune sceur dans
notre Communautr; elle fit son seminaire a Paris, I'annee
derniere, et elle est maintenant placee a Malaga. II avait
perdu le bras gauche et souffrait beaucoup; quand les sceurs
lui apportaient du bouillon, fait expr6s pour lui, a la Maison de Charite, ii disait qu'il n'avait rien pris de si bon, depuis qu'il avait quitti I'Espagne.
Un employe de l'h6pital, un brave Irlandais, tout lier
de voir les sceurs, se declara sur-le-champ leur protecteur;
il voulut meme rester aupres d'elles la premiere nuit, car ii
ne regardait les pauvres Espagnols qu'avec un ceil mifiant:
a Soyez tranquilles, dit-il aux sceurs, je suis IB pour vous
protiger, et si quelqu'un r sait vous toucher, seulement du
bou- du doigt, vous verrez! Ah! ii y en aurait plus d'un
dans Pautre monde d'ici demain matin! a Tout en prenant
son repos sur une chaise, il appelait la soeur de temps en
temps : a Eh bien, comment cela va-t-il? * -

a Bien D,re-

pondait-elle. - Tant mieux, mais je suis lf, vous savez,
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je vous veille! * Et IA-dessus, tres satisfait de lui-mime, il
s'allongeait de nouveau sur sa chaise. Au premier abord,
Ies infirmieres aussi avaient het mal impressionnees par
ces pauvres malheureux, dont les pieuses invocations, entremilees de plaintes et gemissements, leur semblaient plut6i
des jurements que des prikres; mais elles revinreat bient6t
A d'autres sentiments. Ils etaient extremement reconnaissanta de tout ce qu'on faisait pour les soulager; sous le
rapport de la religion, its etaient difiants, presque tius se
sont confesses, a faide de soeur Victorine; ils la priaient
de leur servir d'interprete. Chaque soir, ils se reunissaient
autour d'elle, pour la recitation du chapelet; c'itait un tableau touchant de les voir, tous estropids et blesses, priant
avec tant de foi et de devotion. La plupart out eti rapatrids
au mois de septembre; mais les autres etaient trop malades,
ils ne reverront jamais leur patrie terrestre.
Cependant, voyant les ravages que faisait la maladie
parmi nos pauvres soldats, les personnes charitables, qui
desiraient si vivement voir les sceurs dans les ambulances,
qu'on organisait de toutes parts, firent de nouvelles demarches a cet effet. L'une d'elles, dont la mere s'etait entremise
avec succes aupr4s du gouvernement, dans le mame but,
pendant la guerre de S6cession, usa de finfluence qu'elle
avait A Washington, et, peu apres, soeur Mariana Flynn fat
appelee par le ministre de la guerre A se rendre aupres de
lui. Celui-ci lui fit I'accueil le plus gracieux, disant qu'il
s'estimait heureux de voir les smurs retourner, pour ainsi
dire, A Parmie; et ii fur rigl6, seance tenante, qu'un certain
nombre partiraient immdiatement pour Santiago de Cuba.
Ce mdme jour, le president de la Republique, M. Mac Kinley, averti de la pr6sence de seur Mariana en ville, dsira
la voir, et fixa trois heures de l'apr6s-midi pour l'entrevue.
11 se montra excessivement bienveillant, exprimant sa reconnaissance des offres faites par la Communautd, et louant
le devouement dont, dans les temps passes, les seurs avaient
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fair preuve dans les h6pitaux et ambulances militaires.
S. Em. le cardinal Gibbons, apprenant cela, 6crivit A
soeur Mariana Flynn, visitatrice : a J'apprends avec bonheur que le gouvernement reclame les services des sceurs,
pour Santiago et ailleurs. J'aime a esperer que vous
pourrez faire face A ces grands besoins, car les beaux
exemp'es de vertu et de divouement donnes par les scurs,
seront une lejon salutaire pour tous ceux qui les verront
A 'oeuvre aupres des malades. Si vous dtes obligie de
mettre les sceurs des icoles en r6quisition, comptez sur
mon appui; le service des ambulances, dans le moment
actuel, est de plus haute importance encore que l'ducation
de la jeunesse. n
Tous les evSques, dans les dioceses desquels se trouvent
des ambulances, ont ripondu Ala demande de sceur Flynn,
en exprimant leur grande satisfaction de voir les seurs se
devouer pour une cause si utile aux Ames, et aux intir6ts
de la religion.
Peu de jours aprds la visite de seur Flynn &Washington,
les d6pches commencerent Apleuvoir a la Maison centrale.
Le ministire de la guerre reclamait dix, quinze, vingt,
trente et quarante soeurs, A la fois; jusqu'A huit heures du
soir, on itait en alerte, et le matin, d&s la premiere heure,
le chemin de fer emportait au loin des ouvri&res, heureuses
de pouvoir se depenser pour les membres souffrants de
Notre-Seigneur. Bient6t, plus de deux cents seurs etaient
dissiminees dans les ambulances.
Cependant, la Maison centrale n'en fournit qu'un trs
petit nombre; il fallut'les prendre dans les h6pitaux, les
orp.elinats, meme dans les bcoles, et on eut la consolation
de voir chacune r6pondre & P'appel, avec promptitude et
gdndrositd.
Plusieurs bandes se rendirent A Porto-Rico et ASantiago
de Cuba. En ce dernier endroit, les sceurs requrent l'hospitalite chez les soeurs espagnoles, qui leur timoignerent une
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bonte vraiment fraternelle; mais, comme elles ne se comprenaient pas, les unes ne parlant qu'anglais et les autres
qu'espagnol, ces dernieres s'imagindrent que les premieres
venaient pour les remplacer, et elles se mirent de suite avec
douleur A faire des preparatifs de depart. Enfin, elles finirent parse rendre compte que les saeurs americaines etaient
venues uniquement,pour ramener dans leur pays quinze
cents soldats malades, qu'elles devaient soigner a bord.
En cerains endroits, les smurs eurent A subir de lkgeres
humiliations passagires, soit par suite de malentendus, ou
encore A cause de la presence d'infirmiires de la CroixRouge, sous I'autorite desquelles on aurait voulu les mettre;
mais cela ne pouvait etre, et, sur i'attitude ferme et respectueuse des scurs, il fut partout regle que, non seulement
elles seraient tout a fait ind6pendantes des autres, mais encore qu'elles seraient chargees des services principaux.
Sceur Adelaide Dannoy, qui a la conduite d'une quarantaine de seurs A Montauk-Point, pres New-York, icrivait,
le 3 septembre : , Tout le monde, ici, malades, employes
et soeurs, vit sous des tentes. Chaque seur est chargee d'une
tente de quarante A cinquante malades. Par le temps actuel,
cette installation est assez agreable; mais, des qu'il fera
froid, on aura beaucoup a souffrir. Hier matin, de bonne
heure, on est venu nous prevenir que le President de la
Republique, M. Mac Kinley, viendrait visiter c le camp a,
ainsi qu'on appelle ici 1'ambulance. Je recommandai aux
sceurs de mettre tout bien en ordre. Vers dix heures et demie, il arriva avec sa suite, et commenja immidiatement
A parcourir les diffirentes tentes, s'arretant dans chacune
devant la sceur, et la saluant gracitusement. J'etais occupee
dans notre tente de communaute, quand deux officiers
vinrent me chercher, disant qu'ils etaient charges de me
conduire au President. Me voyez-vous marchant entre ces
deux messieurs? Mon cceur battait fort, tandis que je faisais des efforts supremes pour me posseder. Le President,
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et toute sa suite avec lui, me salu6rent avec grande bont :

* Seur Adelaide, dit le President, je suis heureux de vous
rencontrer. - Et moi, repliquai-je, je suis tres honoree de
cete rencontre. • Puis ii ajouta : a Vous faites ici une belle
oeuvre, ma soeur, et de la maniere la plus satisfaisante; il
ne me revient, de tous les c6tis, que des louanges des
scours. • A ces paroles, tous les messieurs de sa suite s'inclinerent en timoignage d'assentiment. c Mais, demandat-il, n'y a-t-il pas quelque chose que je puisse faire pour
vous? Avez-vous tout ce qu'il vous faut? N'avez-vous pas
de plaintes A faire? - Je repondis que je n'avais & me
plaindre de rien, que les malades ne manquaient de rien, et
que, quant i nous, nous n'avions qu'A nous louer des attentions bienveillantes dont nous etions I'objet. Comme
je parlais, je voyais un monsieur, pres du President, auquel
mes paroles semblaient faire un singulier plaisir; il s'inclina profondiment, plusieurs fois, et se relevait avec un
air de satisfaction incomparable; ce n'itait pas etonnant,
car c'etait le president gineral de la societe de la CroixRouge, qui est, de fair, directeur de notre ambulance. Mais,
s'il a cru que je cherchais A le flatter, ii etait dans 1erreur,
car je ne le connaissais pas, et ;'ignorais alors qu'il etait
present. Je nedisais que la pure verite; car, reellement, on
fait tout ce que l'on peut, tant pour les malades que pour
les soeurs. Nianmoins, je dis ,.tPresident qu'il y avait une
chose qui me semblait laisser A disirer, et cela, c'etait le
service des infirmiers militaires; qu'il arrivait quelquefois,
* cause du nombre insuffisant, qu'ils n'entraient en fonctions qu'a dix ou onze heures, et que les malades en souffraient. a Vouts avez raison, repondit-il, et tout le monde
est d'accord avec vous, sur ce point; il existe la une veritable lacune, qu'il importe de combler de suite. Je vais
donner des ordres, pour qu'une centaine d'hommes, dejA
formes au service des malades, soient envoyds ici, sans retard. i Apres quelques autres paroles gracieuses, et beau-

94coup de profonds saluts, ces visiteurs distinguis s'eloignerent, et c'est ainsi que se termina ma premiere, et, plus que
probablement, ma dernicre entrevue avec le President Mac
Kinley.
* Nos pauvres soldats, qui ont tant souffer, disent qu'ici
ils sont au paradis; ils benissent Dieu de s'y trouver. Hier,
un jeune homme de vingt ans nous 6tait amene, it avait
Pair d'un affame; on edt dit un squelette vivant. Apres
lui avoir adresse quelques bonnes paroles, la soeur lui
donna tous les soins possibles, lui presenta a boire, etc.
Tout &coup, il iclata en sanglots, elle s'efforqa en vain de
deviner le sujet de sa peine, il gardait le silence. Ce matin,
comme je faisais ma tournee dans les tentes, et que je passais devant son lit : a Vous voyez, ce garcon, me dit la
soeur,il a pleuri hier pendant plus d'une heure,parce qu'il
se trouve avec des soeurs. - Oh! ma seur, rEplique-t-il
vivement, comment ponvez-vous dire cela? - Alors,
qu'est-ce qui vous faisait pleurer, demandai-je? - Ah I repondit-il, c'est parce que c'etaitla premiere fois que j'entendais
une bonne parole, depuis que j'ai quitti ma chire famille:
j'ai tant souffert, j'ai etd si maltraiti, que la grande bont6
de la soeur m'a completement bouleversd. a - La majoriti
de nos malades sont catholiques : je ne puis pas dire tout
le bien que aous arrivons A leur faire, ni combien d'Ames
ont dejah 6t rconcilides avec le bon Dieu. *
*4

Au commencement de 'automne, le froid se faisait vivement sentir a Montauk-Point, les tentes, ouvertes A tous les
vents, durent tre abandonnees; ddja plusieurssoeurs etaient
tombtes dangereusement malades, et deux succombereot.
Quand cette ambulance fut evacue, les soeurs qui s'y trouvaient allerent aider celles qui soignaient les soldats, dans
le Tennessee, le Texas, le Floride et ailleurs, dans le Midi.
Mais bien que le climat sait plus favorable et malgre les
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attentions dont elles sont l'objet de la part des autorits,
elles out encore bien des privations a supporter, en plus
d'un travail fatigant et de veilles penibles. Si cela devait
durer encore quelque temps, d'autres victimes viendraient
certainement s'ajouter aux deux premieres; mais il y a tout
lieu de croire que les ambulances provisoires, sous forme
de camps, seront bient6t entierement abandonnees.

Un malade du camp Wikoff, homme tris intelligent, ecrivait i un ami, protestant commelui-~me : * Si jamais, je
changeais de religion, je me ferais catholique; une croyance
qui a le pouvoir de produire d'aussi admirables gardes-malades que les seurs de Charitd, agissant uniquement sons
l'inspiration de la devotion et de lamour du devoir, ne pent
pas etre aussi mauvaise que je me P1tais imagind jusqu'ici.
Grand Dieu ! quelle diffdrence il y a entre elles et les infirmieres ordinaires! .
Une des soeurs envoy6es dans 'ile de Cuba icrivait ce
qui suit: a En arrivant a Santiago, nous pensions etre employees dans les ambulances pres de cette ville, mais les autoritis ayant pris la dicision de rapatrier les malades sans
delai, le medecin chef vint nous privenir que nous aurions
a soigaer A bord les mille trois cents qui etaient sur le
point de partir.
Nous avons assistE A' embarquement de ces malbeureux : ce n'dtait pas '*hose facile, car il fallait les transborder d'un petit navir' sur le grand vapeur stationne dans la
rade.
Un grand orage, survenu pendant cette operation, a
beaucoup augmentd les difficulits, et a 6t6 cause que bien
des malades ont pass6 toute la nuit sans pouvoir se coucher;
mais ce n'etait la faute de personne. Vous dire la joie de
ces pauvres gens en nous voyant, n'est guere possible; pouvant a peine faire un mouvement, tnt ils soat affaiblis, ils
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cherchaient a se soulever, afin de nous saluer. Aussit6t
qu'ils furent coaches sur les matelas que nous avions
etendus par terre, chaque soeur prit son quartier et se mit
A&'oeuvre aupres de ces malades que la fivre et la dyseaterie ont reduits i un etat pitoyable.
Nous n'avons.pas d'arret, ni jour, ni nuit. Heureusement
que nous avons une assez bonne provision de quinquina et
d'ilixir Ducros: a Quel bon rem6de vous nous donnez!
disait bier un brave garlon; tous les hommes en parlent:
cela nous fait tant de bien ! 7
Nous en donnons rdguliercment deux fois par jour, i
huit heures du matin, et onze heures du soir, mais amoins
que Dieu daigne nous accorder une tres rapide traversee,
notre provision sera epuisie avant la fin du voyage; ii faut
voir I'effroi avec lequel les malades regardent les bouteilles
plus qu'A moitid vides!
Un d'eux vient de mourir : deux de nos soeurs sont restees a genoux aupres de lui, lassistant et rencourageant,
jusqu'au dernier soupir.
Pauvres gens, its sont comme des enfants avec les sceurs,
si bons, si dociles; le moindre service, une tasse de tisanc,
une compresse d'eau froide sur leurs tetes brilantes, sont
recus avec la plus vive reconnaissance.
Pendant que nous allons et venons, faisant notre service,
ils nous suivent tout le temps des yeux. Ce qui me touche
le plus, c'est leur patience : on n'entend pas une plainte,
presque pas un gimissement. Que nous sommes heureuses
de pouvoir un pen les soulager et de pouvoir aider ceux
qui partent a faire une mort chretienne !
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BRESIl
DIAMANTINA
Lettre de M. CHaRLES TISSANDIER, prttre de la Mission,

a M. A. FIAT, Superieur gendral.
Diamantina, -e 3 dtcembre 1897.

MONSIEUR ET TRES HONORk PgRE,

Votre benediction, s'il vous plait!
De retour d'une course apostolique, commencee vers les
derniers jours de mars dernier, je me sens pressi de vous
faire part des fruits de benddiction dont il a plu au Maitre
de la vigne de couronner les travaux de ses ouvriers dans
l'hritage qui leur est echu, au diocese de Diamantina. Je
crois repondre a votre disir de connaitre ce qui intiresse la
gloire de Dieu, le salut des ames et ie succ.s de vos enfants
sur la terre dtrangere. Je crois aussi repondre a la recommandation que faisait notre saint fondateur de ne jamais
interrompre la relation des travaux des missions, parce que
ces relations interessent la gloire de Dieu et donnent idification aux membres de la Congregation. Fort de cette recommandation, je m'efforcerai d'y repondre et n'avancerai
rien qui ne soit utile et veritable.
Le diocese de Diamantina compte environ quatre-vingts
paroisses, dont plusieurs ont Pltendue d'un diocese en
Europe; j'en connais qui n'ont pas moins de quarante
lieues de longueur sur une largeur de dix A quinze lieues.
Ajoutez la difficulti des communications. C'est en vain que
vous demanderiez des chemins de fer, etc., toutes les courses
doivent s'effectuer a dos de cheval, Atravers ks montagnes,
les precipices, et de nombreux fleuves dont les eaux rapides
engloutissent plus d'une victime lorsque la pluie vient
gtossir leur cours.
Chaque paroisse compte cinq on six centres populeux
7

-98parfois trs distants les uns des autres. Et pour faire face aux
besoins que rdclame impdrieusement une semblab!epopulation, il n'y a qu'un seul pritre, dont les occupations doivent se borner quelquefois a confesser et a administrer les
mourants; je ne vous le cacherai pas, il arrive que plusieurs brebis de ces grands bercails naissent, vivent et
meurent A l'insu du pasteur, en dehors de son action sacerdotale. Le plus grand nombre ne voient et ne connaissent
leur curi que quand il s'agit de rigler definitivement toute
une vie. Le curd vraiment a son devoir est un homme a
cheval du matin au soir. Veritablement, les paroles du
Prophete trouvent bien ici leur application : Parvulipetierunt panem et non erat qui frangeret eis.
Aussi, Mgr 1'Eveque de Diamantina, dont le zele igale
la science, a compris la ndcessitd des missions dans son trop
vaste diocese, et chaque annee, depuis seize ans, voit deux
Missionnaires sillonner ce champ immense, pendant une
duree de sept a huit mois, a Pepoque la plus favorable.
Depuis deux ans, j'ai, personnellement, le bonheur de faire
connaitre Dieu aux pauvres, de leur annoncer Jesus-Christ,
et de leur dire que le royaume de Dieu est proche et qu'il
est pour les pauvres.
Nous nous mimes en route, M. le Supirieur et moi, vers
la fin du mois de mars. La campagne dura jusqu'au 8 juillet.
Avec la permission de M. le Visiteur, nous allames a Rio
rdparer nos forces et y assister aux cdermonies qui se faisaient a l'occasion de saint Vincent, et nous preparer a de
nouveaux combats. Nous avions eu le bonheur de rdconcilier A Dien 8 ooo Ames dans lespace de quatre mois. Oui,
monsieur et tres honord Pere, deux Missionnaires avaient
rendu A Dieu, A la vertu et au bonheur 8 ooo Ames. Mais
its amaient comptd sur la protection du Seigneur, elle ne
leur a point fait difaut.
Au '"aodt nous etions de nouveau au poste de travail
jusqu'au i" novembre inclusivement.
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En ce dernier jour, j'ai demand6 a M. le Supirieur quel
itait le nombre des personnes qui avaient eu le bonheur de
se riconcilier avec Dieu depuis le mois de mars, il m'a
ripondu qu'il pouvait bien s'ilever a 15 ooo, et que celui
des mariages s'elevait a 400.
Je pourrais vous rapporter mille details, mille incidents
de voyage qui ne manqueraient point d'intr&it et trouveraient naturellement leur place dans une relation de cette
nature; mais pourquoi ? cela vous prendrait des moments
trop pricieux. Je passerai done sous silence les peripeties
de nos longues course.i, le passage de fleuves o6, plus d'une
fois, la vue troublee par le vertige que causent la rapiditd
et le tumulte des eaux, nous avons failli &tre entrainis
avec notre monture. Je ne vous dirai rien des sacrifices qui
s'imposent aux Missionnaires, sacrifices qui inoculent I'esprit de '&tat dans P'ime et le corps. Je prifere concentrer
votre attention sur le tableau que prisente 1'ensemble des
exercices d'une mission dans le diocese de Diamantina.
La saison des pluies passee, les Missionnaires partent
aprfs avoir transmis aux cures des paroisses qu'ils ont a
ivangeliser, 'indication du jour oh commencera la mission. Le pasteur local, dClment inform6 du jour oh doit
s'ouvrir la Mission, prend ses mesures pour en avertir son
troupeau. Le jour indiqud, vous voyez tout un peuple se
diriger vers le centre disignd. Les chemins sont envahis,
encombris par une multitude de pauvres gens qui viennent,
les uns a cheval, les autres dans des charrettes assezressemblantes a des maisons de chaume ambulantes, destinees A
loger pendant la mission une famille tout entiire. Ladite
maison devient alors dortoir, rifectoire, salle de reception.
Les chevaux, en grand nombre, portent en croupe, deux et
trois personnes, une famille entitre; et tout cela galope,
heureux d'aller a la mission. Apris la cavalerie, vient Iinfanterie, qui forme toujours le gros de i'armee. La plupart
des fantassins ont du accourir A marche forc6e, sans provi-
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sions de bouche et sans chaussure, comme nous lavons vu
en particulier dans une paroisse appelee Trahiras.
Le premier jour, l'auditoire se forme dans l'eglise; mais,
des le second ou le troisieme jour, les rdunions doivent se
faire en plein air. Voici la disposition des lieux: Reprisentez-vous une grande place, d'une superficie de 1oo metres
carres. En avant, sont placies les femmes, assises par terre,
tenant sur leurs genoux, leurs enfants; puis viennent les
hommes, debout; par-ci, par-li, des chiens,grands et petits,
vont et viennent, guerroyant entre eux, menagant quiconque ose mettre en doute leur droit a r'assistance. Voila
le theatre du zele des Missionnaires, voilb le temple oi
chaque jour se cIlebre le saint sacrifice de la Messe, oth
chaque jour se rompt le pain de la parole divine. Jugez du
silence qui doit regner quelquefois au milieu de cet auditoire original.
Regardez maintenant la chaire de veriti du haut de
laquelle se distribue le pain de la parole divine. D'ordinaire c'est une chaire d'occasion.
La srie des exercices s'ouvre par une instruction dans
laquelle on expose rutilite de la mission et les moyens d'en
profiter. Les trois premiers jours, I'auditoire grossit A vue
d'oeil. Les alentours de l'dglise se transforment en une vraie
mosaique par la varietd des habits. Dans la journde, cet
enorme concours de peuple offre i'image de la surface
d'une mer, avec le murmure de ses flots. Soir et matin,
c'est le calme plat. Les deux premiers jours, le peuple est
livrd aux preoccupations de l'examen de conscience; au
troisieme jour, commencent les confessions. En certaines
circonstances, le confesseur se trouve en face de trois personnes. II ne leur importe que mediocrement qu'un autre
entende leurs peches, pourvu qu'ils puissent se confesser.
Bien des fois le Missionnaire doit ajouter i une prudence
consommee une patience pleine de mansuitude.
A la tombee de la nuit, tout s'anime et prend un air de
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fete, on sent que ce qu'il y a de plus vital s'approche.
L'exercice du soir s'ouvre par la recitation du chapelet.
Puis, un choeur, presque toujours improvise, entonne le
cantique : Veneq dans nos dmes, 4 Esprit-Saint! Monte en
chaire, le Missionnaire se fatigue, s'epuise pendant une
heure. Mais ne craignez rien pour Pauditoire: 4000 personnes sont tout entikres a la parole de Dieu. Vers la tin,
le predicateur hausse le ton, sa voix s'emeut; ii rdsume en
termes pathetiques son sermon, et les larmes coulent de
tous les yeux.
Voila un talleau d'une mission dans le diocese de Diamantina. Rour le completer, je vais ajouter ce qu'il y a de
particulier le jour de la cl6ture. La cir6monie do soir commence par le sermon sur la perseverance. Apres le sermon
vient la biendiction des objets de pietd. C'est un point
auquel le peuple attache un grande importance; il est
pnioble de le dire, plusieurs ont plus de foi aux sacramentaux qu'aux sacrements de 1'Eglise. II n'est pas rare de voir
3 ooo on 4000 personnes A genoux, presenter au ministre
de Dieu, pour les benir, les embl6mes de leur devotion. Le
Missionnaire annonce au peuple que le Ciel va mettre le
comble a ses faveurs, en leur accordant une nouvelle binddiction, la binidiction papale; il les excite au repentir, et
tous r6citent d'une seule voix le En peccador, etc. A ce
moment, le Missionnaire prend UD crucifix et trace par
trois fois sur l'assistance le signe de Ia croix, disant A haute
voix: Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et
Spiritus sanctus.
Le lendemain, des Paube du jour, les Missionnaires sont
A Pautel, faisant monter vers le tr6ne du Dieu de misericorde le vou ardent de voir les enfants de leur tendresse
perseverer jusqu'A la mort dans la pratique de la vertu.
La rifection de Pl'me est suivie de celle do corps. Les
Missionnaires prennent congd des h6tes de leur maison
pras leur avoir laissi on petit souvenir, si
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reconnaissance, montent sur leurs coursiers et partent. Plusieurs personnes, desireuses de temoigner leur reconnaissance et leur profond respect pour les ministres de Dieu,
forment deux baies et, a genoux, demandent la bdnidiction
des Missionnaires.
Danstouteslesparoisses,soixante a quatre-vingtshommes
A cheval nous font escorte. Quels sont ces cavaliers, si heureux de chevaucher a c6td des Missionnaires? Ce sont des
hommes du peuple, dinues des biens de la fortune, mais
qui ne laissent pas de quitter bien en arriere, sous le rapport de la religion, les riches. Avec une telle suite, on n'a
A redouter ni les chemins raboteux, ni les precipices.
Arrive enfin le moment de la separation. M. le Directeur
adresse quelques paroles de rea.erciement i ces braves cavaliers. Ils les recoivent avec emotion et regagnent leurs
foyers.
Pendant que la garde d'honneur se retire, les Missionnaires s'avancent vers les nouveaux peuples auxquels ils
vont porter leur miuistere et leur zle. Ils emportent la
double satisfaction d'avoir arrachd au pouvoir du demon
des milliers d'ames, et de leur avoir ouvert les yeux sur
renormite de pdch6 de I'adultkre, du vol et de I'assassinat.
Ils saluent, pour la derniere fois, l'ange gardien de la
paroisse ivangelisee. Penibles out &tC leurs travaux pendant quinze jours: le sommeil a eti court et leger; mais ils
sont heureux d'avoir pu contribuer au salut des Ames.
Les missions que nous avons donnies cette annee dans
le sud du diocese de Diamantina ne seront, je Pose esperer,
que le prelude d'autres dans la partie occidentale du m4me
diocese, dont les besoins sont grands, et od la pinurie des
prEtres est telle que des chapelles filiales, on chapelles de
secours, situdes A quarante lieues de la residence du cure,
voient a peine la presence du pritre une fois par an. C'est
un champ immense qui s'ouvre dgvant nous, immense par
ldtendue, immense aussi par 1'esiprance de la moissn.
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VoilA pourquoi M. le Superieur a demand6ei M. le Visiteur un deuxi6me confrere. La connaissance profonde qu'il
a du diocese est pour nous une espirance et presque une
garantie de succes pour une ceuvre qui offre tant d'interet.
En toute simplicit6, je vous ferai la declaration suivante:
Le succes de nos missions depend du zele qu'ont deployi,
depuis de longues annees, nos confreres dans la province
de Minas. Une des plus fructueuses missions que nous
ayons prechees cette ann6e est celle du Curvello. Au premier jour, le nombre des auditeurs s'elevait a 3 ooo, celui
des confessions s'est devd a 2 6oo, et s'il n'a pas etc depasse, la cause en est dans le nombre restreint des confesseurs: nous n'etions que cinq. Je felicitais un jour le cure
de cette ville sur 'esprit religieux de la population de sa
paroisse; il me donna tout de suite cette explication : a La
regeneration de ma paroisse date, me dit-il, de la mission
que M. Sipolis Michel, aide de trois compagnons, prcbha
ici en j876. *
II y a deux ans, M. Frechet vous 6crivait que les grands
et les riches profitaient de la mission jusqu'a la confession
exclusivement. Malheureusement, Iexperience ne m'a que
trop confirme la justesse de cette assertion. Dans deux paroisses importantes, Taboleiro-Grande et Curvello, des
personnages importants se sont approchds de la sainte table
et ont donne des marques de deference cordiale; ils etaient
tous anciens e61ves du college de Caraca, dont ils oat
garde les meilleurs souvenirs, et auquel ils se disent redevables de l'instruction religieuse la plus solide et la plus
complete.
Je suis, en lamour de .'sus et de Marie, monsieur et tres
honord Pere, votre fils soumis et devoue.
CH. TISSANDIER, i.

p. d. I. m.
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ANTILLES
Nous donnons ici des extraits de lettres qui permettent de suivre
la marche des douloureux evenements accomplis aux Antilles dans
les deux iles de Cuba et de Porto Rico pendant la guerre declaree par
les lgtats-Unis a I'Espagne.
Lettre de M. GumuL,

Visiteur de la Province des Antilles,

i M. A. FIAT, Superieur g6ndral.
La Havant, leil

juillt 1898.

MONSIEUR ET TRES HONORk PERE,

Votre biendiction, s'il vous plait I

Une famille qui part pour 1Europe veut bien se charger
de ma lettre, et je saisis cette occasion, avec empressement;
car, actuellement, nous n'avons aucun moyen de communication.
Je vous remercie du teligramme que vous avez bien
voulu adresser aux deux families; nous avons et&bien touches de votre bonte paternelle, et ce serait pour nous un
vrai bonheur de savoir que vous avez passi heureusement
le jour de votre fate. Cependant, je ne vous demande pas de
nous ecrire, car nous n'en profiterions pas : toute la correspondance adressde a cette lie est interceptde; il faut done
nous risigner a en etre prives, en attendant de meilleurs
temps.
Nos confreres et nos Soeurs de Santiago de Cuba seroat
en danger si les Americains assiegent la ville par terre; is
ne peuvent rien faire par mer, car ils sont tenus it PIcart
par le fort del Morro.
Les vivres, dit-on, ne manquent pas a Santiago de Cuba;
malheureusement nous ne pouvons en dire autant de la
Havane, mais j'espere qu'ils ne nous feront pas difaut, si
les bateaux continuent a en apporter comme ils ont fait
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jusqu'a present, malgr le blocus; seulement tout est tres
cher. Les pauvres souffrent beaucoup ne pouvant pas gagner un sou, et les marchands ne donnent rien a credit.
Quant a nous, pour le moment, malgr~ les tristes circonstances que nous traversons, nous avons de quoi faire
face i nos dipenses; plus tard, Deus providebit.
... J'ai icrit a M. Arnaiz dans le meme sens, mais je ne
sais pas, s'il a re;u ma lenre.
Les Filles de la Charite souffrent beaucoup, les 6tablissements n'ont plus de ressources : on ne leur a pas donne
leurs traitements depuis seize mois. Dans les h6pitaux, le
nicessaire mime manque pour nourrir les malades, ce qui
est pour elles tr6s penible; en un mot, la misere abonde et
les pauvres meurent de faim.
Que Notre-Seigneur daigne nous donner la paix, et tous
les biens qui Paccompagnent.
Veuillez, mon Pere, ne pas nous oublier dans vos ferventes prieres. Mes confreres s'unissent a moi pour vous
assurer de leur attachement filial et pour vous prier de nous
binir.
'ai l'honneur d'etre, en I'amour de Jesus et de Marie
Immaculee, mon tres honore Pere, votre fils tout devoud.
Raxon Gumu., i. p. d. 1. m.
Lettre de M. Rouax i M. ANariz.
Ponce (tie de Porto Rico), le 2 aoLft

898.

Je vous Ocris avec le cceur navrr de peine, afin de vous
rendre compte de ce qui vient de nous arriver et vous demander conseil pour Favenir.
Le 25 du mois dernier, trois mille Amiricains voulaient
ddbarquer au port de Yanco; vingt volontaires essayerent
les en emphcher, mais ils furent obligds de se retirer, plusieurs ayant etd bless6s. Le soir, arriverent de Ponce huit
cents hommes pour defendre le fort. Le feu commenqa et il
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continua pendant le 26 et le 27. Ce jour-li, trois grands
vaisseaux dc guerre vinrent se joindre aux forces americaines, declarant au chef de larmie espagnole que s'il ne
se rendait dans 'espace d'une demi-heure,ils allaient bombarder la ville sans aucun menagement. Le chef tichait
de gagner du temps,croyant qu'il pourrait se defendre avec
les renforts qu'il attendait du c6te de Ponce. A quatte
heures du matin, deux cents hommes sortaient de Ponce, et
a huit heures les Amdricains y entraient en triomphe, acclames comme Jesus &Jirusalem, le dimanche des Rameaux.
Ici, tout est en paix, les Americains y font de grands
dCbarquements : troupes, canons, vivres; tout ceci est destin6 a la capitale qui sera, dit-on, prise et, si ile ne se rend
pas, sera rdduite par la famine.
Me trouvant ici, on me demanda pour aller avec les
Seurs au secours des blessds de Yanco; mais en route, les
Americains nous en empachbrent. A cause de cela, je fais
mes prdparatifs et je me demande ce que nous deviendrons;
car il faut envisager 1'avenir.
C'est du c6te de nos Sceurs que je trouve la plus grande
difficulte. Ma pensee serait deticher de conserver toutes les
fondations mene en faisant quelques changements dans les
traides. Je placerai les Sceurs les plus valides dans les colleges et dans les icoles; et les malades et les plus Agees, qui
n'ont pas de difficulte pour retourner en Espagne, je les y
enverrai.
Je vous envoie ma lettre par tentremise de M. notre tres
honore Pere, parce que je erois que vous la recevrez plus
sfrement.

LORE•ZO RouRA.

Lettre du mdme au me'me.
Ponce (It de Portd Rico), t8 aodt 1898.

En v6ritd, nous souffrons bien, tant de corps que d'esprit.
Dans les villes prises par les Amiricains, nous ne sommes
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pas aussi mal, quant au temporel. A Juana, Diaz, Mayaguez,
San German et Ponce, nous avons des vivres; mais nos
confreres et les Sceurs de la capitale doivent 6tre tres mal.
Depuis le 27 du mois dernier, les communications sont
tout A fait interrompues.
Un jour, les Americains assurent que la paix est signee,
et apres, nous entendons le bruit du canon; on entend dire
que la capitale va se rendre, et le lendemain on donne comme
certain que les Americains n'y entreront que lorsqu'elle
sera demolie.
Je souffre beaucoup, non seulement de la situation actuelle de File et de ne pouvoir me trouver dans la capitale oi il y a plus de danger, mais surtout de ne pouvoir
communiquer avec vous et avec les autres superieurs; car,
dans ces cas exceptionnels, je crains de ne pas faire la volont6 de Dieu et celle des Superieurs majeurs.
Je me propose d'aller it la capitale aussit6t que je pourrai
le
faire.
LORENZO Rou"x.
Lettre de M. GUELL, Visiteur, i M. A. FIAT, Superieur
gindral. La Havane, le 19
aoat 1898.

On a suspendu les hostilites et ouvert les ports pour rdtablir les communications. Grace aux tristes conventions
qu'il a fallu accepter, je peux vous ecrire par le courrier. Je
suppose que vous avez requ deux letres que je vous avais
adressees par Pentremise de deux families qui m'avaient
promis de les mettre a la poste en Espagne.
Ma sceur Vice-Visitatrice, dcrit i Paris et A Madrid, donnant les nouvelles concernant les Sceurs; je me borne done
a vous parler de nos confreres. Je ne crois pas avoir a d6plorer aucun malheur personnel, ni a Santiago de Cuba,
ni dans le reste de I'ile. Je n'ai rien su de Porto-Rico meme
par cablogramme, car le tdlegraphe, aujourd'hui, fait librement le service.
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Ici et A Matanzas, nous ne savons pas ce qui adviendra
de nous, avec la nouvelle administration. De plus, j'attends
les avis de M. Arnaiz, quoique j'ignore s'il a recu ma lettre; il y a deux jours, je lui adressais une depeche ainsi concue: iLes deux families se portent bien; donnez vos instructions. a Cetait afin qu'il ait de nos nouvelles et qu'il
vous les communique.
Ce qui vient d'arriver A Santiago de Cuba donne bien i
rfflechir. Qu'arrivera-t-il ici lorsque les Americains ou bien
les insurg6s seront les maitres de cette lie ? Ce qu'il y a de
certain, c'est que les Filles de la Charit6 seront obligies
de quitter les h6pitaux militaires et beaucoup d'autres 6tablissements oi elles rendent leurs services.
Je regrette beaucoup, mon Pere, de vous donner de si
tristes nouvelles, mais vous devez dtre an courant de tout.
Depuis le 15 avril, nous n'avons recu ni lettres, ni circulaires, pas m6me les annonces de nos confreres ddfunts.
Nous recommandant A vos ferventes prieres et sollicitant votre pricieuse benediction, j'ai Ihonneur d'etre, etc.
RAMON GuEU..
Lettre de ma sceur RODRIGCE,
Vice-Visitatrice i Porto
Rico, d la trds honorde Mere LAIARTINIE.
Porto Rico, asile Saint-Ildefonse, le 6 septembre

1898.

Votre bonne lettre est arrivee bien a propos pour nous
consoler au milieu de nos grandes tribulations. Oui, ma
tris honor6e Mere, vos filles de Puerto Rico ont beaucoup
souffert depuis le moment ou l'insurrection a commence
dans cette belle ile qui est aujourd'hui si malheureusel
II est vrai que grace A une protection spiciale de Notre.
Seigneur nous n'avons i ddplorer aucune perte personnelle, et les ddgits causes par le bombardement dans nos
itablissements ne soot pas considdrables; mais que nous
avons eu a souffrir pour mettre nos pauvres a I'abri du
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danger I J'ai la satisfaction de pouvoir vous dire que nos
Saeurs ont ete d'un devouement admirable; c'tait triste
de les voir partir, les unes avec les enfants, les garcons et
les filles; les autres avec les malades qu'il fallait presque
porter, surtout pour monter dans les voitures et dans les
wagons du chemin de fer; d'autres conduisant les fous et
enfin les vieillards et les vieilles femmes qui se heurtaient
partout et quelques-uns meme tombaient par terre: nos
Sceurs itaient obligies de les prendre dans leurs bras pour
pouvoir les placer dans les voitures. Les temoins de cette
scene, qui s'est renouvelde quatre fois dans l'espace de trois
mois, ne pouvaient retenir leurs larmes. Et cependant nous
n'itions pas au bout de nos peines; car, en arrivant A l'endroit oi ous allions nous refugier, nous nous trouvions
dans un hangar dont le plancher n'etait que la terre nue;
les murs et le plafond etaient faits de branches de palmier.
Sans doute, A cause de ces mauvais logements, la plupart
de nos pauvres ont contractd toutes sortes de maladies
et beaucoup meme ont fini par mourir. Quelques-unes de
nos Sceurs oat ete aussi malades; mais, grace i Dieu, elles
vont bien maintenant.
Apres toutes ces tribulations, vous avez su, ma Mere,
le triste denouement. Que la sainte volontd de Dieu s'accomplisse toujours! Sans doute il tirera le bien du mal
et il sera glorifii; c'est tout ce que je desire, et je le*
lui demande dans mes pauvres prieres.
Quant a nous, je ne sais ce que nous deviendrons, je n'ai
requ aucun ordre de Madrid, et nous ne pouvons rien
dire jusqu'a ce que le nouveau gouvernement commence
A fonctionner ici. Neanmoins, vu les circonstances que
traverse cette le, 'horizon est bien noir; car les particuliers ue sont pas en dtat de soutenir les euvres, et on
assure que le nouveau gouvernement ne soutiendra aucune
de nos maisons; du reste, presque tous les Amdricains qui
ont debarqu6 dans pile sont protestants. Nous n'avons
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qu'A nous abandonner a la conduite de la Providence.
Je vous prie, ma Mere, de remercier M. notre honorkPire et nos Sceurs de leurs bonnes prieres; il est evident
qu'elles nous ont obtenu du ciel la grAce d'avoir hti
preservees au milieu des dangers qui nous environnaient.
J'ai l'honneur d'dtre, en I'amour de Jesus et de Marie
Immaculee, ma tres honoree Mere, votre trs humble
et tres ob6issante fille.
Saeur RODRIGUEZ, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.
Lettre de la seur EDWIGEl

LAQumIDA,

Vice-Visitatrice

de la Havane, i la tres honorde Mere LAxARTINIE
Petite relation de ce qui est arrive i nos Seurs de la Havane pendant
le blocus.
La Havane, 21 septembre x898.

Le 22 avril, vers six heures du soir, l'escadre amiricaine
se montra dans la baie donnant rordre d'dvacuer 1ile
et menaqant d'un bombardement.
Bient6t on entendit les trois coups de canon qui &taient
le signal des hostilitis. C'est A partir de ce moment qua
la panique a dit gindrale; chacun tichait de trouver
un lien sir od les bombes ne pourraient pas arriver;
les troupes s'en allaient en toute hAte A leurs postes,
les parents de nos enfants s'empressaient de venir chercher
leurs filles, d sorte qu'en moins de deux heures le college etait entierement vide. (On donn.e -n Amirique les
nom de collge, A tout itablissement d'education, mime
de filles.)
Notre respectable directeur M. Guell vint de suite Ala&
maison ain de faire transporter les Sceurs malades et les
anciennes a d'autres maisons qui n'etaient pas aussi
exposees que la n6tre, choisissant de preference Ph6pitai
de Saint-Franqois-de-Paule, et la Bienfaisance; cette
dernidre ceuvre etait alors 6tablie au centre de la Havane
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Quant a nous, nous itions penitrees d'une confiance
toute filiale envers notre Mere Immaculde; nous itions
convaincues qu'Elle ferait des miracles s'il le fallait pour
nous preserver de tout danger. Nous avons mis la Medaille
miraculeuse, non seulement sur les portes et dans les
fendires, mais aussi sur la terrasse,et nous l'invoqaions avec
la douce espirance qu'Elle ne manquerait pas de nous
proitger.
Apres I'avoir pride de noire mieux, nous sommes allees
nous coucher.
Notre respectable Pere Directeur, nous voyant si exposees, etait reste dans la maison; en effet, vers onze heures,
les coups de canon ont commence, et quelques moments
apres nous 6tions toutes a la chapelle oi nous suppliions
Notre-Seigneur d'avoir pitid de nous. Le feu ayant cessi,
nous nous sommes retirees au dortoir, A I'exception de
deux Sceurs qui sont resties pour veiller; mais, a quatre
heures, nous etions de nouveau riunies A la chapelle.
M. Giell, notre respectable directeur, s'y trouvait deja; ii
commenca par nous confesser toutes et nous encourager a
mourir de la maniere que le bon Dieu deciderait, ou bien
Afaire le sacrifice, qui n'etait pas le moindre, d'abandonner
la maison au premier signe de I'obeissance.
Nous avons 6ti heureuses de faire la sainte communion
comme en viatique, avec la pensie que, peut-e4re dans
quelques heures, nous aurions le bonheur de contempler
notre doux Jesus et de le posseder pour toute rl'ernite.
Comme il fallait consommer la sainte Reserve et que le
ciboire etait plein d'hosties, nousavons 6ti admises quatre
fois de suite A la sainte table, et, a chaque fois, on nous
donnait autant d'hosties que nous pouvions en prendre :
ceci etait pour nous une grande consolation qui fut
bient6t changee en tristesse; car notre divin Maitre n'etait
plus dans le tabernacle et nos larmes furent les fidiles
interpretes de la peine qui remplissait nos coeurs.
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Apres la sainte Messe, nous nous sommes occupees i
menre en sireti tous les objets de quelque valeur. Nous
avons envoyd chez les Missionnaires les vases sacres, les
ornements, les livres et les papiers de communautd; dans
les maisons de nos Sceurs, tout notre linge, reservant
seulement chez nous dans les endroits les plus retires cc
qui ne pouvait absolument etre transport6.
Toutes ces mesures etaient prises en vue du bombardement qui etait annoncd pour le 25; en effet, ce jour-l A
six heures, quelques coups de canon nous ont fait croire
que le momemt dtait arrivd, et nous nous disposions i
abandonner la maison; mais auparavant, nous avons voula
examiner de notre terrasse si le danger etait aussi imminent
qu'on le disait, et nous avons constat6 qu'il n'y avait,
comme depuis le blocus, que quelques batiments de guerre
dans le port.
Ceci nous dicida & attendre encore : ii en codtait tantde
quitter notre maison! Mais A onze heures la sceur Servante
de l'h6pital militaire, qui est A c6te de chez nous, viat
vous prevenir que le gouvernement avait donnd 'ordre de
transporter de suite les malades A d'arrres h6pitaux ou its
seraient moins exposes, et que le meme ordre avait dit
donne a l'h6pital militaire d'Alphonse XIII oh il y avair
quarante-six Soeurs; il y en avait seize dans 'autre et
quatre mille malades dans les deux. Vous pouvez comprendre, ma Mere, nos craintes et aussi Ics fatigues de nos
pauvres Sceurs, et leur peine, voyant mourir plusiears
malades au moment de les transporter ailleurs. En deax
heures les h6pitaux mentionnes dtaient vides, mais avec
quelle pricipitation I 1 fallait cependant avaler jusqu'A
la dernitre goutte du calice damertume qui nous dtait
prepard; car nos pauvres Sceurs ont eu la douleur de voir.
partir leurs chers pauvres sans pouvoir les accompagner,
les administrateurs I'ayant ainsi d6cide. Toutes nodemarches A ce sujet ont etj inutiles, et je ne puis pas
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vous exprimer combien ce sacrifice leur a ite pinible.
Enfin les Sceurs de Ph6pital de la Bienfaisance, qui dtaient
les plus pres de nous, sont venues nous rejoindre, et d'ici
nous les renvoyons dans les differentes maisons qui
reclamaient du renfort. Nos Soeurs de lh6pital y sont
restdes pour raccommoder la grande quantite de linge
que l'Administration avait emmagasind, heureuses an
milieu de leur chagrin de pouvoir servir de cette facon
leurs chers Maitres, les mialades et les pauvres. Nous ne
doutons pas que les amertumes occasionnees par ces
dpreuves n'aient servi Acompleter la couronne de quelquesunes de nos Seurs qui pendant ces mois se sont envoldes
au ciel.
Lorsque la faim commeana a se faire sentir, nous
pensAmes un peu moins au bombardement qui, grAce
ADieu, n'eut pas lieu. La porte de la maison etait toujours
encombree de pauvres extenuis, de femmes qui pouvaient
Apeine marcher, de petils enfants qui criaient pour avoir
un petit morcean de pain; nous avions la consolation
de pouvoir donner quelque chose A ces malbeureux, et
dans la maison nous donnions a diner et, quelquefois aussi,
A dejeuner A trois cents de nos enfants externes, dont
plusieurs ne mangeaient rien dans la journee que ce
qu'elles recevaient chez nous. Comme on ne parlait plus
de bombardement, nous nous sommes empressdes d'ouvrir
les classes des enfants pauvres, et il nous etait bien doux
de les voir assister le dimanche Ala Messe, ce qui est rare
dans ce pays ofi trs facilement on manque Ace pr6cepte.
La misere s'est fait sentir, ma Mere, non seulement
pendant le blocus, mais aussi pendant plusieurs mois;
car on dtait A court de tout, et le prix des aliments etait
monte au point qu'un pain coutait huit et meme
quinze centavos, et ii fallait donner une piastre et encore
davantage pour une livre de graisse. Les soldats montaient
la garde dans les boulangeries et, malgrd cela, ii y arriva
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bien des malbeurs; assez longtemps nous avons iti privies
de pain, et nous etions heureuses lorsque nous pouvions
en avoir en petite quantiti, alors nous en mangions le
moins possible gardant le reste comme un trisor; mais
la plupart du temps nous itions obligdes de remplacer
le pain par une espece de pate ou de galette, mais si
dure et si mauvaise que d'un repas a rautre il fallait
Parroser avec de reau salde; et encore ceux qui pouvaient
s'en procurer n'dtaient pas trop A plaindre.
La guerre, qui durait depuis trois ans, itait cause de
la grande misere qui rignait et dont nos ,tablissements
sentaient aussi les tristes effets. Et que dire de ce que
souffraient nos pauvres, surtout les pauvres honteux? Pour
vous en donner une petite idde, ma Mere, Je veux vous
citer deux faits, entre tant d'autres dont nous avons &ti
temoins.
Il y a quelques mois, deux de nos Sceurs allant en ville
aperurent sur le trottoir d'une rue une femme 'tendue
par terre; elle paraissait mourante. Elles lui adressereqt
quelques mots de consolation. Alors la pauvre femme
ouvrit les yeux et leur dit : : Nos Sceurs, je me meurs de
faim, et la faiblesse m'emplche de marcher, les passants
m'ont donni quelques centavos, mais je n'ai pas la force
de me trainer pour aller acheter du pain. a Nos Sants
firem tout co qu'elles purent afin de soulager cette malheureuse; et puis elles continuerent leurs courses. Mais,
avant de rentrer, elles eurent la peine de rencontrer an
homme accompagni d'un petit garqon tellement extinoAi
par la faim qu'une de nos Sceurs ne put pas s'empecher de
dire &sa compagne : a On dirait que nous sommes arrives
au temps annoncd par le saint Evangile lorsqu'il dit que
a les hommes s6cheront de frayeur a; car la plupart des

maiheureux qui parcourent les rues ressemblent & des
racines dessdchies. a
L'autre fait dont je veux vous parler, c'est an sujet de
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notre maison d'aliends de Mazorra ou cinq cents de ces
malheureux fous ont succombi & cause des maladies
contracties par suite du manque de nourriture. Nos
maisons de Matanzas ont aussi souffert beaucoup; et,
comme il n'y a plus de ressources, humainement parlant
il est impossible que quelques-unes puissent se soutenir.
Je suppose, ma tr6s honorde Mere, que vous etes bien
an courant de tout ce qui est arriv4 A Santiago de Cuba;
malheureusement nos Sceurs ne sont plus dans les maisons
de Bienfaisance de cette ville, mais je ne peux pas vous
donner des details precis h ce sujet, ayant 6td sans aucune
communication, ce qui nous a fait bien souffrir. Nous
avons dtC obligdes de nous servir de personnes qui avaient
quelque influence pour y envoyer des dipeches qui sont
resties sans rdponse. On nous racontait des choses horribles
arrivees, disait-on, pendant le bombardement de cette
ville, et nous ne savions rien de nos Missionnaires et de
nos Scours. Enfin, le jour de l'Assomption de la tres
sainte Vierge, une diepche nous annonoait que quelques
Saumr de Santiago s'7taient embarqu6es pour PEspagne;
peu de temps apres nous apprimes un nouveau d6part,
et, d'apras le saouvelles que nous venons de recevoir, ma
scur Aoiz, qui s'tait embarqude avec les derniares Sceurs
qui partaient pour la peninsule, vient de mourir A bord.
Vous comprendrez, ma tres honorde Mere, par ces details,
et je pourrais vous en donner bien d'autres, les calamitds
dont sont accabl6es vos filles de Cuba, de cette ile autrefois
si prospere et.si heureuse, et aujourd'hui si rudement
chAtidel Nous n'entendons parler qui de faim, de morts
et de malheurs; ce qui nous oblige a ripeter souvent :
c Heureux ceux qui meurent dans le Seigneur ! a
Nos bons Missionnaires n'ont pas manqud de sentir les
affets de la pauvret6 g6n6rale, et, en vrais frdres, ils ont aussi
partagd nos peines ce qui a servi A resserrer davantage
le lieu de la sainte Charitt qui nous unit. Notre respecIV

-

116 -

table Directeur a surtout rempli avec un vdritable divouement sa double mission de Pre et de Directeur.
C'est de tout coeur que nous vous remercions de vos
ferventes prieres; nous sommes persuad6es que c'est a
elles que nous devons d'avoir iti preservies an milieu de
tat de dangers. Vous priant de vouloir bien les continuer,
j'ai l'honneur d'itre, en Pamour de J6sus et de Marie
Immaculee, ma tres honorde Mre, votre tres humble et
tris obiissane fille.

Swur EDWIGE LAQUIDAIN, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.
Lettre de M. ATONIN MARTINEZ, prdtre de la Missio,

a M. A. FIAT, Superieur general.
Madrid, Ie a2 septmbre 1898
MONsIEUR ET TIBS HONORa

PkRE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Je suis persuadd que d'autres vous out mis au courant de
tout ce que nous avons souffert, nous et nos bonnes Sacurs,
les Filles de la Charith dans ces derniers mois pendant le
siege et le bombardement de Santiago, et meme- puisquil
nous a semb16 qu'elles et nous, ne pouvions demeurer A
Santiago - pendant notre voyage en revenant en Espagne.
Le devouement de nos Scours a 6td admirable, et quelques-unes ont succomb6 victimes de la charit. Nous venions A peine de commencer notre voyage, le bateau se
trouvait encore dans la baie de Santiago, lorsque nous
avons en la douleur de voir mourir une des deux Swurs que
nous avions. et obligis de transporter sur les brancards
pour les embarquer, et six jours apres sa compagne allait
aussi la rejoindre au ciel. La Secur Servante de l'h6pital
militaire qui 6tait i bout de forces, ayant travailli pendant
trente ans dans rile, a succomb6 en arrivant a La Corogne, et avec elle nous y avons laissa une autre Sceur malade. Deux autres sont mortes quelques jours apris leur
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arrivie A la Maison centrale,et plusieurs sent dans un itat
de sante tellement grave que l'on craiat pour leur vie.
Les Sceurs qui arrivent par le dernier bateau ont eu aussi
Adeplorer la mort d'une de leurs compagnes, de sorte que
six Soeurs sont deja mortes, et il n'est que trop probable
qu'elles ne seront pas les dernieres victimnes.
Le bon Dieu nous a jug6s dignes de souffrir pour Lui et
avec Lui. Que son saint nom soit hcni'! Notre-Seigneur
afflige ceux qu'il aime; or II doit beaucoup aimer les enfants de saint Vincent puisqu'll nous a ainsi dprouves pendant la guerre de Cuba.
Que vous dirai-je, mon tres honord Pere, de nos tribulations pendant le bombardement et les fusillades presque
continuelles? Je ne trouve pas d'expressions qui puissent
vous donner une idie de tout ce que nous avons souffert dans ces jours dont le triste souvenir ne s'effacera pas
de notre memoire. Je peux vous dire que nous avons souffert les angoisses de la mort, n'entendant continuellement
que le sifflement des balles, le bruit horrible du canon;
en plus, nous avions la grande peine de voir que nos pauvres soldats manquaient de tout, au spirituel comme au matiriel. La misere etait tres grande parmi la population; la
ville pr6sentait par moments l'aspect d'un vaste h6pital, et
parfois il nous semblait que nous dtions dans les catacombes ou dans un cimetiere.
J'ai essayd, mon tres honore Pere, de vous donner unc
petite idde de notre situation A Santiago de Cuba, et je vous
avoue que je souffre beaucoup quand je pense que nous
avons abandonnd cette ile lorsqu'elle avait plus besoin que
jamais de notre devouementet de notre charit ; mais, sans
doute, le bon Dieu l'a ainsi voulu; il faut admirer ses desseins'.- J'ai Phonneur d'etre, etc.
ANTON•N

MarxTEZ, i. p. d. I. m.

I. Deux confrtres pr6tres et un frdre sont de nouveau installcs A
la maison de Santiago. 03 ddcembre 1898.
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Lettre de M. HARTMETT, pretre de la Mission,
a M. A. FlAT, Superieur gd*aral.
Ponce (Ie de Porto Rico), college S.-Vincent de Paul, 14 oct. 1898.

MoN Tras HnoNOR PBRa,
Votre benddiction, s'il ous plait!
M. Mc Hale doit vous envoyer un peu plus tard un rapport ditailld, en franqais, de notre mission aux Antilles;
mais pour r6pondre A votre sollicitude pour les deux families de saint Vincent, je veux ds aujourd'hui, vous en
parler d'une manitre generale.
Ainsi que vous le savez, le gouvernement des Etats-Unis
nous a donni notre passage gratuit A bord d'un de ses vapeurs; les officiers nous ont timoigne la plus grande bont6
et politesse, en toute occasion.
Le 18 septembre, nous arrivions & Santiago de Cuba, et
nous allions directement a la maison de nos confreres :
jugez de notre douloureuse surprise, en trouvant une maison vide I
Nous allimes chez Mgr 1Archevaque, qui nous apprit
que nos confreres et les Sceurs avaient 6td rappelis en Espagne, parce que, sous le nouveau regime,il n'y avait rien
d'assurd pour leur stbsistance. Nous sommes restis quinze
jours A Santiago, disant la Messe tous les matins, par la permission de Monseigneur, dans 1'eglise desservie pendant de
longues annees, par nos confreres, au zele et au devouement desquels on attribue tout le bien qui se faisait parmi
les habitants : ceci est un fait reconnu par tout le monde.
En priant devant la statue du bienheureux Perboyre A
P'glise, nous lui avons demandi de nous obtenir Pesprit de
sacrifice, qui l'a soutenu lui-meme dans des epreuves plus
dures que les n6tres.
Notre gouvernement n'est pas hostile aux catholiques,
et quoiqu'il ne puisse pas faire vivre le clergd, il est toujours bienveillant dans ses rapports avec lui ; il e protege
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dans l'exercice de son ministere, et lui laisse autant de libert, sous ce rapport, qu'aux pasteurs protestants. Dans
rile de Cuba, IEglise a plus & craindre de la part de ses
propres enfants, que du gouvernement americain.
De Santiago, nous nous sommes rendus A Ponce (ile de
Porto-Rico). Ici, nous avons trouv6 nos confreres dans da
grandes anxidtds; comme A Santiago et a San Juan, its ne
possedent aucune propriete ecclisiastique, mais dependent,
pour leur maintien, de Mgr 'Arche;dque et du gouvernement espagnol. Depuis six ans, ils administrent la principale 6glise et paroisse, composde de toute la population
de Ponce; ils esperent que si le futur eveque (le siege est
vacant) leur laisse cette paroisse, ils recevront des paroissiens de quoi vivre convenablement; ils ont ddja commenc6
le syst6me des quites pendant les offices, ainsi que cela se
fait aux Etats-Unis.
A cause de la guerre, le college ne compte que tres peu
d'616ves; ce college ne leur appartient pas, ni le presbytere;
ils payent le loyer tant par mois. Nous avons tachi de les
encourager, en les assurant que lorsque le peuple sera accoutumd au nouvel ordre des choses, il ne manquera pas
de pourvoir a l'entretien des zdles et d6vouds fils de saint
Vincent.
Nous avons trouv6 ici, A notre grande joie, une dizaine
de nos Sceurs des Etats-Unis, occupies a soigner nos soldats
malades, dars rh6pital; elles se sont ddja acquis le respect
etIaffection de tous, par lear z6le et I'oubli d'elles-memes;
vivant sons des tentes, dans un climat trs p6nible pour
elles, elles supportent toutes sortes de privations et d'ennuis, avec ce courage hdroique qui distingue les vraies
filles de saint Vincent.
Mais notre devoir etait de voir le gouverneur militaire
de rile; par consequent, nous nous sommes rendus en diligence, a San Juan, la capitate : la, comme a Ponce, un
bienveillant accueil nous fut fait par nos confreres; ils di-
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rigent Ie grand saminaire, et une assez grande paroisse. Les
Soeurs ont des orphelinats et des h6pitaux tr& bien installes;
mais ni elles, ni nos confreres, ne possedent aucun de ces
6tablissements; tout appartient &P'Etat.
Le gouverneur de file, general Brooks, nous a requs
avec cordialite, nous assurant qu'il n'avait pas 'intention
de toucher d'aucure maniere aux propriteis ecclisiastiques,
qu'il laisserait tout tel qu'il ravait trouvi, mais que cette
question serait d6finitivement rdgl6e par le Congres des
E•ats-Unis. 11 faut conclure qu'on ne touchera rien, car
notre gouvernement a pour principe de respecter les affaires
occlesiastiques.
Cependant, il est a craindre que les Sours ne pourront
pas rester a h6bpital militaire, parce qu'il sera probablement
occupe par des soldats amiricains, quand les Espagnols seront partis, et des Espagnoles ne pourraient pas lessoigner
de maniere a les satisfaire.
Pour tout resumer, vos fils et vos filles,dans ces ties,
n'ont absolament rien a craindre de notre gouvernement;
mais pour les moyens de subsistance, eux et clles devront
d6pendre de la libdralit, des habitants. Je dois ajouter que
i'tat actuel de la religion est pen encourageant.
II nous semble qu'il faudrait ici un nouveau Vincent de
Paul pour ranimer la foi, et former des pretres ze s. - Ad
agutempaupermm, et cleri disciplinam.
Votre tres humble ils.
J. A. HAxmnmr, i. p. d. 1. m.

OCEANIE
ILES PHILIPPINES
Lettre de M. JULIA, pritre de la Mission,

i M. A. FIAT, Superieur general.
Cebf, Ie t5 jaillet

Sg98.

rET
TIS HONORE PaRE,
Votre benediction, s'il vous plait!
Votre bonne lettre m'a fait le plus grand plaisir. Je suppose que vous devez savoir par M. Orriols tout ce que nous
avons eu Asouffrir, et comment Notre-Seigneur a prot6ge
les deux families de saint Vincent pendant l'insurrection.
II y a pres de trois mois que nous n'avons aucune communication avec Manille, de sorte que je ne peux pas cG. sulter M. le Visiteur ni recevoir ses instructions. La si:uation de Manille est bien penible; on y est menace, du c6td
de la terre par les insurgis, et du c6td de la mer par I'escadre amiricaine. Ici, relativement, nous sommes un pen
moins exposes; cependant, peut-&tre serons-nous obliges de
partir pour nous mettre en sireti. Dans ce cas, confreres
et Scsurs, nous nous embarquerions pour Singapour, en
compagnie de Mgr rIEvdque.
De Chine, nous verrions s'il y a moyen d'arranger les
afaires pour revenir ici, ot nous laisserions quelquesunes des Soeurs du pays; car, itant nies aux Philippines,
leur vie n'est pas en danger; elles garderaient les maisons
qui sont A nous.Toutes sont prtes pour conserver leur vocation i aller IA o6 I'obeissance voudrait les placer.
Si M. le Visiteur peut communiquer avec nous, nous
suivrons ses ordres.
MONSIEUR
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Nous recommandant a vos ferventes prieres, j'ai 1'honneur d'etre, en famour de Jesus et de Marie Immaculee,
mon trrs honord Pere, votre fils tout divout.
PIERRE JULUA, i.p.d. 1. m.
Lettre de la s7aur AYANz, Vice- Visitatrice & Manille,
a M. A. FIAT, Superieur gdenral.
Manulle
i

26 joilet 1898.

MONSIEUR ET Tas HONORs PbsB,
Votre binddiction, s'il vous plat !

Votre paternelle lettre a 6td pour moi une vraie consolation au milieu de la grande peine occasionnie par la
malheureuse insurrection qui, aux Philippines nous met
dans une situation bien plnible.
Notre petite Compagnie expirimente diji les tristes consdquences de la guerre; mais nous constatons aussi, mon
Pere, que le bon Dieu et notre Mere bien-aimee la Vierge
Marie nous protegent.
Lors du bombardement de Cavite, quoique nos Smurs
des deux h6pitaux aient &t6 obligdes de les quitter et de
braver le danger au milieu du tumulte, ndanmoins les
Americains eux-memes eurent Pattention de les accompagner et ils ne les quitterent que lorsqu'elles arriverent au
port de Manille.
Plus tard, les insurgis s'empar&rent d'un des h6pitaux
de blesses; les premiers jours, nos Soeurs eurent beaucoup
a souffrir des menaces de ces malheureux, qui voulaient
tuer tout le personnel de Pltablissement; ensuite ils se calmirent et laisserent les Soeurs bien tranquilles,quoiqu'eles
eussent grand peur, se voyant si mal entourdes; mais le bon
Dieu veillait sur elles, et au bout de dix jours, M. le
Consul d'Allemagne vint les chercher, et ii mit a leur dispoposition un bateau qui les emmena & Manille avec leurs
chers malades.
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Ces traits de la bonte de Dieu envers nous encouragent
notre confiance, et nous sommes bien persuadies qu'll continuera i nous proteger. Nous sommes assieg6es par les

Amiricaias du c6tr de la mer, et par les Indiens du c6tBde
la terre; les uns et les autres veulent s'emparer de Manille.
Aujourd'hui, ils demandent la reddition de la place, ou
bien ils commenceront a la bombarder, car ils veulent dtre
a Manille le i' aoot.
Vous comprenez, mon PNre, nos angoisses.

Nous avons grand besoin de prieres, et nous ne doutons
pas que notre tr6s honoree Mere et nos Sours ne manquent
de supplier la Tres Sainte Vierge, dans la chapelle favorisee de sa prdcieuse visite, d'avoir pitid de ses pauvres filles

des Philippines.
Sollicitant votre prdcieuse bdnidiction, j'ai 'honneur
d'etre, en. 'amour de Jdsus et de Marie Immaculde, mon
tr6s honord P6re, votre tres humble et tres obiissante fille.

Seur AYANz, i. f. d. 1.c., s. d. p. m.
Lettre de la saur CHAsco, Assistante a Manille,

a la tris honorde Mire LuARTINE.
MaMille, Ie 5 aoSt 1898.
MA TRIS HONORAE Mkal,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamais I
L'interet maternel que vous nous portez doit vous faire
ddsirer de nos nouvelles, sachant combien notre situation
est pdnible depuis le commencement de la malheureuse
insurrection.
Les membres des families de saint Vincent dprouvent bien
les effets de la protection de Dieu et de la Tres Sainte
Vierge. Nous sommes &Ih6pital de Santa Isabel, ayant it6
obligdes de quitter notre maison de la Concordia, oi sont
restdes, cependant, cinq sceurs, avec les domestiques, pour
la garder, afin que ni la troupe ni les insurg6s ne s'en em-
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parent; mais les pauvres Sceurs sont tres exposees, ayant le
fort et une grande partie de Flarmee A la porte mdme de la
maison, et, en face, I'ennemi. Nos Sceurs entendent le jour
et la nuit le siffiement des balles; mais, jusqu' prisent, la
maison est intacte, et aussi ceux qui y demeurent. Oh! que
Notre-Seigneur est bon, puisqu'il vent ainsi nous protiger!
Le colonel du fort nous assure que, pour le moment, il n'y
a pas de danger pour elles, et qu'il ne manquera pas de
prevenir lorsqu'elles ne pourront plus y rester; alors, elles
abandonneront la maison a la divine Providence, qui nous
la gardera ou qui, peut-Etre, permettra qu'elle soit prise.
Que la sainte volont de Dieu soit faite en tout et toujours
Les Americains, qui veulent s'emparer de Manille, nons
les inmenacent d'un bombardement, et, d'un autre c6ti,
surges veulent A tout prix y pin6rer, de sorte que nous
vivons dans des frayeurs continuelles. Les vivrgs commencent a manquer ; on commence b manger de la viande de
cheval. La misere est grande, et les pauvres meurent,
n'ayant pas de quoi se nourrir. Cette situation ne peut pas
durer; car si la ville ne se rend pas, nous n'avons qu'A
mourir de faim ou a passer par les horreurs du bombardement. VoilA oi nous en sommes, ma Mere, et Dieu seui
sait les tribulations que nous aurons encore A endurer,
mais nous avons mis en lui toute notre confiance et il ne
nous abandonnera pas. Nous comptons aussi sur les ferventes prieres de nos vindris Superieurs, et elles nous
obtiendront de notre Mere du ciel et de saint Vincent la
consolation dont nous avons tant besoin, vous savez que
vos filles des Philippines, qui sont si iloignees de vous,
souffrent beaucoup.
Notre respectable soeur Ayanz est mourante, elle a deja
regu le saint viatique; Notre-Seigneur veut sans doute
la purifier A la fin de sa vie, car elle souffre beaucoup,
voyant cette belle mission, qu'elle avait commencee et
dans laquelle elle s'est tant devouee, dans pareille d-
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tresse; et, pour nous, c'est une grande peine de la perdre,
surtout dans ces tristes moments. Nous ne savons rien de
nos Seurs des autres villes. Celles de Manille se portent
bien, grace a Dieu; mais elles ont beaucoup a souffrir,
n'ayant pas ce qu'il faut pour soulager nos chers pauvres.
Toutes me chargent de vous offrir leur filial respect, et
'ai P'honneur d'dtre, en 1'amour de Jisus et de Marie Immaculde, ma tres honoree Mere, votre tres humble et tr6s
ob-issante fille.
Smeur FLORENTINE CHAsco, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.

Lettre de la mdme d la mime.
Mani!le, Il 28 aoft 1898.

A la triste situation dans laquelle nous nous trouvons
tous aux Philippines, vient de s'ajouter pour les Filles de
la Charit6 de cette ile un sacrifice bien douloureux que le
bon Dieu nous a demande.
Notre respectable et justement aimee seur Ayanz (viceVisitatrice) est morte; notre divin Maitre la appelie A lui
avant bier, a dix heures du soir, laissant toutes vos filles
dans la plus grande desolation. Nous perdons en elle une
bonne et tendre mere, et la Compagnie perd une de ses
meilleures ouvrikres, qui, avec une sagesse rare et un cour
magnanime, conservait lesprit de notre saint dtat et faisait
prospirer les meuvres de notre vocation, dans toutes les
maisons des lies Philippines. Sa charit6, son z6~e et son
amour des pauvres lui ont procure une sainte mort, qui a
&etcomme le prelude de la gloire qui lattendait au ciel, en
recompense des sacrifices qu'elle a faits, avec tant de gen6rositi, et de son ardent amour pour les pauvres. Le bon
Dieu a voulu retirer de cet exil cette servante fidele, au
moment oit tant de calamit6s nous entourent, et il n'a pas
voulu qu'elle fat timoin des epreuves qui nous attendent;
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elle a bien gagnd dans cet dchange; mais nous la pleurons
et nous ne l'oubiierons jamais.
Ici, ma Mere, tout va de mal en pis; on attend le rdsultat
de la reunion hispano-amnricaine qui doit avoir lieu b
Paris, et on ne salt pas ce que nous deviendrons ni a qui
appartiendra Manille .
Le bon Dieu et la Tres Sainta Vierge veillent sur nous,
car malgr le surcroit d'ouvrage, surtout dans les h6pitaux,
et les privations de toutes sortes qqe nous endurons, les
sants se soutiennent. Nous avons aSaiqte-Rosedeuxde nos
Soeurs mourantes; mais depuis longtemp elles souffraient
d'ne mandi aotrme aqualle tous les mqyens employds
out et6 inefficaces.
Notre maison de la Concordia est haiirp par deux
Missionnaires, sept Sceurs et quelques enfants; it soot an
tres bons rapports avec les chefs des insurgCs, qui ont pris
tout ce c6ta; il nous est avantageux d'trebien avec eux,
afin de pouvoir conserver cette importante maison. Pour
le moment, tout est calme; mais cela ne peut pas diprer
longtemps, car les insurgds ne peuvent pas rester les mittres, et alors la guerre recommencera de plus belle.
Veuillez prier beaucoup, ma Mere, pour vos filles des
Philippines qui, toutes, se joignent Amoi pour vous exprimer leur filiale affection. Dans ce sentiment, j'ai Phonneur
d'tre, en I'amour de Jdsus et de Marie Immaculde, ma
tres honoree Mere, votre tres humble et trts obdissante
fille.
SWur FLonEtrrIE CHAsco, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.
I. Par le trait sign# le so d6cembre, lea Amricains se sont attribu6
la possession des iles Philippines.
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Lettre de M. EMMANUE. OstoL.s prdtre de la Mission,
Visiteur, M. A. FIar, Suporieur gindral.
Manille; Saint-Marcellin, i6 sptembre

x898.

MONSIEUR ET TRES HONORI PiRE,

Votre biendiction, s'il vous plait !
Dans ma dernikre lettre, datee du 27 mai, je vous parlais
des angoisses par lesquelles sont passees nos pauvres Soeurs
de l'h6pital de C•aite et de celui de Canacao; mais le Seigneur les a ditivries de tout mal et a inspir6 aux.Amicains la bonne pensee de les faire entrer dans Manille. La
guerre des Etats-Unis contre PEspagne paraissait avoir
disposd les Tagals en faveur des Espagnols; mais cette disposition dura pen de temps, car quelques chefs de rebelles.

vinrent de Hong-Kong et soulev6rent les Tagals contre'
les Espagnols; c'est ainsi que Manille se trouva bloquee
du c6td de la mer et assidgee du c6td de la terre depuis le
5 juin jusqu'au x3 aout, epoque A laquelle la flotte amdricaine bombarda les tranchies. Le gouvernement vit alors
que la resistance 6tait inutile; en effet, on ne pouvait pas
espirer de secours de I'Espagne, l'artillerie qu'on avait itait
peu considdrable et de faible portie, et en continuant a
resister il fallait s'attendre A beaucoup de ruines et A une
grande mortalitd. Le gouvernement se rdsolut donc A la
capitulation de la place, comme cela eut lieu effectivement.
Des lors, la place fut gouverne par les Amtricains.
La cathedrale, et quasi toutes les autres eglises, sont converties en casernes de soldats espagnols; il en est de meme
des couvents. Que cela est triste, surtout les jours de fete I
Le jour de 1'Assomption de Notre-Dame nous paraissions
etre dans une ville paienne, sans ceremonies religieuses,
sans le son des cloches pour les annoncer.
Les pauvres religieux sont ceux qui ont le plus souffert
pendant I'insurrection des Tagals et la malheureuse guerre
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que les Etats-Unis font A notre pauvre Espagne. II y a eu
des religieux assassines; beaucoup ont &td faits prisonniers
et quelques-uns ont ite traits ignominieusement. La francmalonnerie a communiqu6 aux malheureux Indiens une
haine incroyable contre les ordres religieux ; et cependant,
c'est a eux que les Philippines doivent ce qu'elles oat de
bon; car les religieux, au prix de grands sacrifices, ont
introduit la religion catholique dans ces iles et I'y out conservie; les religieux itaient viritablement les peres des
peuples. Oh! quelle grande lejon pour nous porter Avoir
Dieu en tout et a ne faire de bien an peuple que pour
'amour de Dieu, sans attendre aucune reconnaissance de
la part des hommes! Beaucoup de religieux sont d6jA
partis, et ceux qui restent seront probablement obliges de
faire de meme. En quel etat vont rester les Philippines
sans le clergd regulier! Les gens, I1 est vrai, pritendent
aimer les Jdsuites, les Capucins, les Paulistes; mais, meme
avec les religieux, il y a manque de clerg6. Que sera-ce si
ceux-ci viennent A quitter ces iles? Je crains que notre
sainte religion n'aille en s'affaiblissant dans le coeur de nos
pauvres Indiens.
Pendant ces trois mois, bien nombreuses sont les afflictions qu's eprouvees Manille; mais Dieu a protdg6 visiblement les deux families de saint Vincent. Les pauvres Sceurs
de Canacao se transporterent avecleur malades, au couvent
de la Guadeloupe, qui est a trois lieues P'est de Manille.
Elles resterent •Atrois semaines; c'est alors que les insurgds
s'emparrrent du couvent et firent prisonniers I'aum6nier,
les sceurs, le directeur de l'hospice et les malades. Elles
resterent ainsi huit jours, jusqu'A ce que le chef des insurgis
disposit qu'elles revinssent &Manille par la riviere. Les
Soeurs qui soignaient les malades de lh6pital de Projas,
qui itait situ6 A une demi-lieue de Guadeloupe, furent sur
le point de tomber entre les mains des insurgis, mais,
grAce &Dien, ayant etd averties quelques heures auparavant,
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elles purent s'ichapper avec les malades et venir & Manille.
Comme il y avait i craindre que les Sceurs qui etaient au
college de la Concordia ne tombassent entre les mains des
insurges, et que quelques-unes ne fussent effrayCes en
entendant, le jour et la nuit, le bruit si frequent des coups
de fusil et de canon, il fut convenu qu'elles se rendraient
avec les enfants au college de Sainte-Elisabeth. Cinq Seurs
avec quelques domestiques et quelques servantes, resttrent
pour garder la Concordia. Dans notre maison de SaintMarcellin, il semblait que nous etions en siretd; cependant, quelques balles qui arriv6rent jusqu'i nous, et
quelques obus, qui iclaterent non loin de notre maison,
nous diterminerent a&tablir ailleurs le seminaire.
Au commencement du mois d'aout, on annona de nouveau que les Americains allaient bombarder Mauille; et en
effet, le 9, 'amiral menaja d'effectuer le bombardement, si
en quarante-huit heures la ville ne se rendait pas. Alors, vu
qu'il y avait beaucoup de monde dans le college de SainteElisabeth et qu'on y 6tait en danger si le bombardement
avait lieu, nous crimes prudent d'envoyer les enfants de la
Concordia et celles de Looban, avec quelques Soeurs, i la
Concordia, qui est situee A une demi-lieue des fortifications
de la ville. Je demandai la soeur Tiburcia Ayanz, alors tres
malade, si elle voulait etre transportee A la Concordia; elle
ne fut pas de cet avis. C'est ainsi qu'elle et toutes les Sceurs
de la Concordia resterent a Sainte-Elisabeth pour la soigner; elles se rifugierent toutes dans les souterrains de
1'edifice, oi il semblait qu'il y avait moins de danger, et on
y plaga un autel avec le Saint Sacrement. Arriva le jour du
bombardement; mais, grace & Dieu, aucun obus ne tomba
sur Manille: tous les coups se dirigerent contre le fort de
Saint-Antoine et les tranchbes.
La place capitula le mime jour. Les Amdricains y entrerent, et les insurg6s s'emparerent d'une grande partie des
des faubourgs; la Concordia et Pasile de Saint-Vincent de
9
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Looban restrent en leur pouvoir. Mais, grace a Dieu, ils
furent pleins de respect pour les peres Perez, Jaso, Tabar et
Blanco, pour les Sceurs et pour les enfants; bien plus, ils
leur garantirent toute securitd. leur donnant la permission
d'aller ot ils voudraient. A cause de cela, les enfants de
Looban qui etaient &la Concordia reviarent avec les Soeurs
a 'asile de Saint-Vincent.
Les Americains ainsi que les insurg6s entrerent dans
notre maison de Saint-Marcellin, et quoique aucun de
nous ne s'y trouvAt, si ce n'est quelques domestiques, des
qu'ils surent que c'itait la maison des peres Paulistes, c'est ainsi qu'on designe ici les enfants de saint Vincent de
Paul, - ils n'y firent aucun degit et n'enleverent rien.
SNotre tres bonne m6re des Prodiges, dont nous avons
1'image au maitre-autel et dont un tableau se trouve au parloir, a tout gardi, maison et chapelle. Aussi nous nous sommes transportis a Saint-Marcellin avec une grande confiance
que la tres sainte Vierge continuera A nous protiger et a
nous dilivrer.
11 y avait pres de Manille un couvent d'Augustines tertiaires qui se consacraient a leur propre sanctification et a
Flducation et instruction des filles pauvres. Fuyant les
insurges, elles se rifugierent avec les enfants AGuadalupe,
oi elles eurent le meme sort que nos Soeurs. Elles out et6
comme prisonnieres jusqu'au commencement de ce mois,
oi elles sont retourn6es a Manille. Mais, comme les peres
Augustins s'en vont des Philippines et que les Augustines
espagnoles rentreront bient6t en Espagne, les pauvres indiennes, au nombre de seize, se voyaient dans la n6cessit6
de quiter leur habit et de se disperser. La superieure de
Looban, suivant le mouvement de son bon coeur, les a
toutes reques dans 'asile de Saint-Vincent, ott elles pourront rester, separees des sceurs et des enfants, suivre leurs
rigles et conserver leur habit. Mgr l'Archeveque, en apprenant cet excellent arrangement, en a eprouv4 une grande
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joie, et les Soeurs sont tres reconnaissantes. Cela ne nuira
en rien, ni A Fitablissement ni aux Soeurs, mais au contraire, je l'espire, attirera sur elles et sur la maison les benidictions du ciel.
Nous sommes en peine des confreres de Nuevas Caceres,
car il parait que les insurges sont alles par la et se sont
empares de l'endroit. Nous espirons que, comme le Seigneur nous a gardds a Manille, ii gardera aussi les confreres
des provinces. A Cebu et &Jaro il n'y a rien de nouveau.
Les choses vont tres mal; cependait nous esperons de
Notre-Seigneur-que nous pourrons rester aux Philippines
et continuer a faire quelque bien.
Disposez comme vous le jugerez A propos, mon tres honore Pere, du dernier de vos enfants en saint Vincent, qui,
avec le plus profond respect, etc.
MANUEL ORIoLs, i. p. d. 1. m.

L'(EUVRE DE LA TRES SAINTE TRINITE
POUR LA DL.IVRANCE DES AMES DU PURGATOIRE

Tous les enfants de saint Vincent, et, par leur intermidiaire, beaucoup de fid6les de tous les pays du monde connaissent I'(Euvre de la Tres-Sainte-Trinitd, s'y associent,
alimentent ses ressources par leurs cotisations et leurs fondations, beneficient, pour eux-memes et pour leurs proches
parents, des fruits de 1'Association, et contribuent A 1'entretien d'autres oeuvres d'une importance capitale. 11 nous
parait juste de renseigner, de temps a autre, les associds
sur les r6sultats obtenus par cette belle (Euvre.
Depuis 1856, epoque A laquelle F(Euvre de la Saintei. La notice de t'Euvre a 6t6 reproduite dans le Manuel des Missions, pour que les Missionnaires puissent Pavoir toujours sous la
mail.
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Trinitd fut providentiellement confide et unie a la Congrgation de la Mission, les recettes provenant des cotisations
annuelles et des fondations h perpdtuiti ont a peu pres
constamment progressd jusqu'en 1884. L'exercice de 1884,
qui a t6C jusqu'ici le plus fecond, produisit un total de
133 737 francs, sans compter les revenus d'un capital constamment accru, qui assurent le service des fondations perp6tuelles.
Depuis cette dpoque, on constate que les recettes ont sensiblement diminud, soit parce que le budget charitable
des catholiques a dd pourvoir a d'autres necessites de
premier ordre et urgentes, soit peut etre aussi parce que les
directeurs de notre (Euvre n'ont pas consacr6 A sa divulgation et a sa propagation forgane si puissant d'une publication piriodique. En 1897, le total des fondations et des
cotisations a &te de xo6 079 francs. Sur cette somme, une
partie a etd employde conformimentaux statuts de 1'(Euvre,
en aum6nes aux pauvres par les mains des Filles de laCharit6, et en secours a des eglises ou ecoles chritiennes en ditresse. En joignant les revenus du capital place, i la portion
des recettes annuelles riservee pour les messes, nous avons
pu, dans le cours de cette mdme annae, faire cdldbrer environ 0o6 ooo messes aux intentions de '(Euvre, soit pres
de 3oo par jour; bienfait inappreciable pour les Ames dc
nos associes defunts!
Ce qui releve singulierement 'excellence de notre (Euvre
et en multiplie les fruits, c'est que les messes et les aum6nes, independamment de leur valeur intrinseque pour la
delivrance des Ames du Purgatoire, concourent tres efficacement A d'autres oeuvres spirituelles de mis6ricorde de premiere necessite.
D'une part, les honoraires de messes, quoique minimes, servent en mime temps de traitement principal et
souvent unique a environ 15o prdtres maronites, qui font
l'cole aux enfants, pour combattre plus activement, et sur
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leur propre terrain, la propagande on ne peut plus ardente
des schismatiques russes et des protestants anglais, allemands et amiricains, en Syrie et jusque dans les villages du
Liban. Les popes buigares convertis au catholicisme, des
chapelains de pauvres communautis et beaucoup de Missionnaires, en Chine et dans d'autres pays infideles, en nous
aidant Aacquitter les charges quotidiennesde '(Euvre, trouvent, dans le modique honoraire de leurs messes, le moyen
d'ichapper aux rigueurs d'une indigence souvent absolue.
Quelle consolation pour les associes de I'Euvre de savoir
que leurs fondations et cotisations produisent par surcroit
des effets si salutaires, et, tout en soulageant et dilivrant nos
chers tripassis, se changent en ros&e de misericorde spirituelle et corporelle!
D'autre part, les aum6nes faites avec la partie des ressources de I(Euvre qui y est affectie ne soulagent pas seulement les corps, ne satisfont pas uniquement des besoins
matiriels. Celles que le Conseil confie A la sollicitude des
Filles de la Charite, s'imbibent en quelque sorte de leur
pietd, pnutrent jusqu'A I'•me des membres souffrauts de
Jesus-Christ, et deviennent un instrument de z6ee pour
affermir les indigents dans la fidilite a leurs devoirs de
chretiens ou les ramener a Dieu.
Quant aux secours qu'il nous est donni d'allouer aux
6glises sans ressources et a quelques icoles chritiennes eilmentaires, dont le budget est a la fois insuffisant et prncaire,
inutile de faire observer qu'elles ont pour but et pour effet
de rendre a Dieu un culte plus digne de sa Majest6 infinie
et de former de nouvelles gendrations chritiennes, en preservant les enfants de la fatale influence des ecoles neutres
on hostiles Ala religion.
M. le Supdrieur g6ndral de la Congrdgation de la Mission
et des Filles de la Charite, president-ne de '(Euvre de la
Tres Sainte Triniti, en avait confie la direction au secr6taire
general de la Congrigation, M. Terrasson. Ce respectable
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Missionnaire itant mort au mois d'aolt 1896, c'est M. Bettembourg, procureur general, qui a etc charge de le remplacer dans ses fonctions de directeur de l'Euvre. C'est i
lui qu'on doit s'adresser pour tout ce qui concerne I'administration de '(Euvre. Par lui-meme ou par les Missionnaires qui le secondent dans cet office, il preside le Conseil
et les reunions mensuelles, recoit les fondations, cotisations
et demandes de secours, envoie les notices qui lui sont
demanddes pour la propagande de P(Euvre, et rdpond aux
questions qui lui sont proposees.
Voici un resume des statuts de ITEuvre, approuvis le i"
juillet 1873 par S. Em. Mgr Guibert, archeveque de Paris:
i. L'Association de la Tres-Sainte-Triniti, 6tablie dans
la Maison-Mere des pretres de la Congregation de la Mission, a pour but de procurer le soulagement et la delivrance
des ames du Purgatoire.
2. L'TEuvre est placde sous Finvocation de la Tres Sainte
Triniti, ain que ses membres se souviennent qu'ils doivent
toujours reverer ce grand mystere, fondement de notre foi,
en honorant le Prre dans sa justice, le Fils dans sa misericorde, et le Saint-Esprit dans son amour.
3. M. le Superieur gindral de la Congregation de la
Mission, rue de Sevres, 95, a Paris, est le president de
l'CEuvre; il designe le Missionnaire charge de la diriger.
4. L'Association vient en aide aux ames souffrantes: I*en
multipliantselon ses moyens le saint sacrifice de la Messe;
r en donnant des secours aux eglises pauvres; 3* en distribuant d'abondantes aum6nes.
5. Les fonds de 'OEuvre sont ainsi repartis : deux tiers
sont appliques en messes cilibries selon les fins de rAssociation, le reste est employd en aum6nes distribuees aux
pauvres, en secours aux eglises, etc.
6. Un fonds de reserve est consacrd a acheter des rentes
sur 'Etat, afin d'assurer le service perpetuel des messes de
r(Euvre.
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7. On s'associe A P'Euvre, moyennant une souscription
de 3 francs renouvelable chaque annee. On peut aussi s'associer pour la vie, en versant une somme de 1oo on de
5o francs une fois donnie, avec cette difference que la
fondation de too francs procure immidiatement au conjoint
et aux parents defunts de I'associd, jusqu'au quatri6me
degri inclusivement, la participation au tiers des fruits de
'CEuvre; tandis que la fondation de. 5o francs ne profite
aux parents defunts de l'associe qu'A dater de la mort de
lassocid lui-meme. Toute personne qui meurt associee &
P(Euvre a droit A tous ses fruits a perpetuitY, pour ellemdme et pour ses parents d6funts.
Plusieurs fondations peuvent etre faites pour la meme
personne. En ce cas, aussit6t apres la mon ou rinscription
de l'associd, trois messes personnelles par fondation lui sont
appliquees; et sa part aux autres fruits de '(Euvre, comme
celle de ses parents difunts, s'accroit selon le nombre des
fondations.
8. On peut associer un ou plusieurs defunts, soitpourun
an, en versant une souscription de 3 francs, renouvelable
A volontd, soit a perpetuitd,en versant 5o francs.
9. Les fruits de PAssociation, comprenant les messes et
lesaum6nes de '(Euvre, ainsi que les pri&res des associds,
sont appliques de la maniere suivante: i* Un tiers aux dines
les plus delaissies; 2* un tiers aux parents dfiunts des
associds; 3* un tiersaux associds ddcddes.
to. Tous les associds ont droit A trois messes personnelles, qui leur sont appliquoes aussit6t apres leur mort,
sans qu'il soit besoin de pr6venir M. le Directeur.
Ii. Le Conseil d'administration se compose d'un prdsident, d'un directeur, d'un vice-directeur, de quatre conseil.
lers, et de tous les chefs de dizaine, qui en font partie de
droit.
12. Le Conseil se r6unit tous les trois mois, le premier
mercredi de janvier, d'avril, de juillet et d'octobre. II
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verifie les recettes et les ddpenses du trimestre, fait la ripartition des aum6nes et approuve ou rejette, s'il y a lieu, les
propositions faites par le-Directeur.

i3. La comptabilite de l'(Euvre et les proces-verbaux des
seances du Conseil sont soumis, chaque annie, A1'examen
et A P'approbation de M. Ie Superieur general.
INDULT
ACCORDANT AUX FILLES DE LA CHARIT

CHARGiES DE LA SACRISTIE

LE POUVOIR DE TOUCHER LES VASES SACRIS ET DE PURIFIER LES
IKNGES

SACR•s.-

S. C. R.; 2 dec. 1898, pour dix ans.

TRis SAuNT PiRE, - Le Supdrieur general de la Congregation de la Mission et des Filles de la Charitd de saint
Vincent de Paul, prosterna A vos pieds, sollicite humblement, pour une autre periode de dix ans, la facult6 de toucher
les vases sacres pour les Filles de la Charitd chargies du
soin de la sacristie.
CoxMMuNAUT

DES FILLES DE LA CHARITi.

La Sacrde Congregation des Rites, usant des pouvoirs
qui lui out it6 spicialement accordes par Notre Saint Pere
le Pape Leon XIII, accorde pour une autre periode de dix
ans, que les Sceurs dites Filles de la Charitd, qui ont lesoin
de la sacristie, puissent pendant qu'elles sont cbargees de
BEATISSIMO PADRZ,

11 Superior generale della Congregazione della Missione e delle
Figlie della Cariti di S. Vincenzo de' Paoli, prostrato al bacio del
sacro piede, umilmente implora per un altro decennio la facolti di
toccare i vasi sacri alle Figlie della Cariti addette all' ufficio della
sagrestia. - Che ecc.
FIuAUM CAmITATIS,

Sacra Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi specialiter a
Sanctissimo Domino nostro Leone Papa XIII tributis, ad aliud proximum decennium benigne indulsit, ut Sorores seu Filia Caritatis, quC
pro tempore Sacristanarum munere funguntur, vasa sacra tangant et
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cet office toucher les vases sacres et purifier les linges sacr6s.
Nonobstant toute autre disposition contraire.- Le 2 ddcembre 1898.
C., Card. MAZZELLA, pref.
D. PAuNI, secret.
NOTA. -

On remarquera que cet Indult est pls

4tendu

que le precident, puisqu'il ajoute au pouvoir de toucher les
vases sacrsi celui de purifier les linges sacres, purificatoires
et corporaux.

DEPARTS POUR LES MISSIONS
PENDA1T L'ANNEE 1898

MISSIONNAIRES
Pour la Province de Constantinople.
M. Simon Lumesi, pretre.
M. Jean-Marie Bouchet, pretre.
M. Charles Muller, pretre.
F. Albert Guelton, clerc.
F. Gilles Henrotte, clerc.
F. Edouard Hamon, clerc.
F. Barthelemy Koseck, coadjuteur.
Pour la Chine.
M.
M.
M.
M.
M.

Jacques Chiapetto, pretre.
Eloi Domergue, pretre.
Friddric Sageder, pretre.
Joseph Wilfenger, pr~tre.
Antoine Cottin, pretre.

M. Frang.-Xav. Desrumeaux,
pr&tre.
M. Thomas Ceska, pritre.
M- Jean-Bapt. Corset, pretre.
M. Arnold Theunissen, pretre.
M. Gustave Thieffry, pretre.
M. Henri Lecaille, diacre.
Pour la Syrie.
M. Exupere Corvee, pretre.
M. Aroutine Trac, pretre.
M. Joseph Khoury, pretre.
M. Auguste Arnaud, pretre.
M. Bernard Fortsman, pretre.
M. Charles Chevallier, pr&tre.
F. Jean-Marie Oilier, coadj.
F. Eugene Pechin, coadj.
F. Antonin Rey, coadj.

sacraui suppellectilem purificent. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 2 decembris 1898.
(Locus sigilli.)
Concordat cum originali :

C., Card. MAZZELLA,
prrf.
PAuIC,

ALFriDUS MILon,

secretarius Cong. Missionis.

secret.
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Pour Madagascar.
M. Antoine Cotta, pr.tre.
M. Fernand Bertrand, pretre.
F. Felix Busseron, coadj.
Pour l'Amerique centrale.

M. Charles Hetuin, pretre.
M. Auguste Parrot, pr~tre.
Pour le Brisil.

M. Guillaume Vaessen, pretre.

-
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Au

o aueur

F. Jean Augeaud, coadjuteur.
F. Augustin Baptiste, coadj.
Pour la Republique Argentine.
M. Joseph Langen, pretre.
M. Vincent Cutrone, pr8tre.
Pour le Chili.
M. Flavien Averous, pretre.
M. Raymond Pena, pretre.

FILLES DE LA CHARIT9

Pour la Chine, 6 sceurs; pour I'Orient, 36; pour le Brisil, io;
pour la Confideration Argentine, 6; pour le Chili, 8; pour le
Perou, 8; pour la Colombie, 5; pour 1'Amirique centrale, 3.Total, 8a.
NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Guidon (Guillaume), pretre, dicid6 a Amiens,
France, le a septembre; 70 ans d'age et 43 de vocation.
M. Couture (Alphonse), pretre, decide a Tours, France,
le a septembre; 64, 42.
Frore Reynes (Eugene), clerc, decede a Paris, MaisonM&re, Ie 14 septembre; 2o, 3.

M. Ballerino (Gaitan), pretre, decede A Naples, Italie,
le I septembre; 69, 52.
Frere Ryan (Laurent), coadj., decide A Niagara, EtatsUnis, le io septembre; 65, 33.
M. Espelt (Jean), pretre, dicidi A Palma, Espagne, le 17 octobre; 60, 37.

Frere Taillacq (Francois), clerc, dcedd i Dax, France,
le 29 octobre; 24, 6.

M. Bessiere (Louis), prdtre, dicdd a Montpellier,
France, le 6 novembre; 64, 41.
M. Saiz (Venant), pretre, dicddd A Cebi, Philippines, le
29 septembre; 34, 18.

-

Frere Garcia

13 q --

(Primitivo),

clerc,

d6cede i

Madrid,

Espagne, le 12 novembre; 21, 5.
NOS CHERES S(EURS
Anne-Louise Cadoraud, decedde i I'hospice de Mezin, France;
77 ans d'age, 54 de vocation.
Tiburcia Ayanz. dicedde i la Concorde de Manille; 76, 53.
Marie-Jos&phe Esquerrd, ddcedde i Montolieu, France; 52, 29.
Walburge Reirer, decddee a Salzburg, Autriche; a3, 2.
Louise-Coralie Murjas, dicedee & Rouen, France; 83, 62.
Rafaela Villa y Cafla. decedde Lima, Pdrou; 73, 43.
Sophie Silhol, ddecdde i Champelauson, France; 34, 7Marie-Thirese Barbe, decidde a Montolieu, France; 45, 24.
Felicie-Hortense Colin, ddcedde t Verviers, Belgique; 77, 40.
Gertrude Kali, dicidee h Cologne, Allemagne; 21, 2.
Jeanne Zborowska, decidee h Varsovie, Pologne; 62, 43.
Julia Perez, decedde a la Havane; 41, 25.
Dominica Lopez-Alda,dedde h la Havane; 69, 48.
Romana Martinez, decedee i Grenade, Espagne; 46,21.
Maria Azciie, ddcidde & Linares, Espagne; 73, 53.
Maria Fernandez, decedde h la Havane; 69, 48.
Mary Cavanaugh, ddcedee &Emmitsburg, ttats-Unis; 54, 35.
Adeline Hockschulte, ddcedde a Emmitsbcrg; 25, 7.
Maria Lardans, decedie i Manr-se, Espagne; 55, 34.
Benita Aguirre, decddee & Santiago de la Havane; 26, 5.
Bernarda Lacabe, dec&dee a la Corogne, Espagne; 69, 43.
Marie-Caroline Lebrou, decedie h Paris; 56, 33.
Marguerite Louis, decedde a Buenos-Ayres, Rep. Arg.; 71, 49.
Marie-Addlaide Blin, ddecdde a Laon, France; go, 62.
Marie Larramendy, decedee i Montolieu, France; 71, 33.
Anne Viallon, ddc6dee a Vichy, France; 25, 5.
Marguerite Bonnefille, decedee A 1'Hay, France; 59, 40.
Josephine Cavacchioli, decedde a Naples; 23, 3.
Marie Chandeze, decedee a Paris; 56, 33.
Marie-Clementine Oger, decedde a Angers; 44, 15.
Adelaide Michel, ddecdee &Chitillon, France; 47, 23.
Jeanne Troupy, decidde H Chartres, France; 71, 44.
Marie-Louise Dupont, decedee & Charleville, France; 28, 4.
Anne Testa, decedde & Turin, Italie; 64, 43.
C6lina-Felicie Boury, decedde a Versailles, France; 73, 53.
Dieudonnee-Marie Jobet, decidde h Frevent, France; 59, 29.
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Felisa Ortega, decedee i Madrid; 18, 2.
Olimpia Baez, dicldde b Santiago de Galicie, Espagne 29, 8.
Gregoria Aguirre, dicedee i Madrid; a3, 4.
Dolores Medina, d6cidde A Cullera, Espagne; 19, 2.
Raimunda Fornell, decidde a Madrid; 54, 27.
Eulalia Aoiz, de la Maison de Santiago de Cuba, dcedee en
mer; 57, 34.
Maria-Cruz Oyarzabal, de la Maison de Santiago de Cuba,
decdde en mer; 62, 38.
Petra Valet, ddcedde a Madrid; 59, 33.
Marie Seragna, decidde i Naples; 86, 54.
Pasqua Cicco, decedee ANaples; 28, 7Regina Kelly, d6cedde A Mobile, Etats-Unis; 22, 5.
Marie-Helene Bro, ddcidde a Chitillon, France; 34, 8.
Marie-Siraphine Demont, dicedde a Livourne, Italie; 7o, 42.
Marie Barberet, decedde a Lyon, France; 42, 13.
tlisabeth Macaigne, dcddee a St-Waast-l-Haut, France; 65,4 o.
Marie-Antoinette Grillet, ddcedee a St-Etienne, France; 3o, to.
Antoinette Perboyre, decidee h Hang-tcheou, Chine; 83, 65.
Marie-Climence Michel, dic6dde a Paris; 66, 44.
Addle Vandommele, d6c&die A Bailleul, France; 62, 42.
Alexandrine-Adolphine Chardron, decedde a Paris; 61, 39.
Charlotte Sansoni, dicide a Sienne, Italie; 72, 48.
Maria Capozzi, decedee ANaples; 33, 8.
Pelagie Edom, diecdie a Paris; 83, 57.
Maria Grazia, de Francesco, decedde A Naples; 48, 19.
Carolina Chanay, dicidde A Santiago, Chili; 47, 29.
Rose-Marie Grenouillet, dicedee a Paris; 21, 7 mois.
Claire-Andrieux, ddcidee a l'Hay, France; 26, 5.
Madeleine Demare, dicedde a Verviers, Belgique; 5i, 28.
Frangoise Jesenet, dicdede a Budapest, Hongrie; 37, 19.
Pheb Shannon, dcidie i la Nouv.-Orleans, Eats-Unis, 8 ,58.
Marguerite Brunel, decedde &Chaumont, France; 65, 42.
Claire Gierasinska, ddcedde AVarsovie, Pologne russe; 46, 26.
Franqoise Rakowska, decdde AVarsovie, Polognerusse; 61,41.
Jeannes Merschol, ddcddde a Scutari, Turquie d'Asie;36, 12.
Zo6 Deroullers, ddced6e A Loos, France; 34, 4.
Alves-Maria Torga, diecide i Parahyba, Brisil; 44, 3.
Louise Bolla, dicidee A Turin, Italic; 35, 16.
Marie Bertuccio, dic&dee Ala Seyne, France; 37, 14.
Catherine Lefebvre, ddcidee a Clichy, France; 51, 29.
Suzanne M'-Ginners, dicedde a Troy, Etats-Unis; 44, 20.
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Marie-Louise Lacau, dicddee & Montolieu, France; 47, 22.

Catherine Doumic, dec6ddeeA Montauban, France; 73, 46.
Catherine M'-Gary, dicdee i Richmond, Etats-Unis; 62, 45.
Marie-Agns Sweeney, di6cdde i Philadelphie, Et.-Unis; 36,6,
Maria Villar, ddcedee I Madrid; 6o, 25.
Maria FiLrro, dc&&ide i la Havane; 63, 36.
Ramona Anza, decedde i Madrid; 79, 55.
Eulalia Ros, decidee i la Havane; 69, 47.
Juliana Elejalde, decidde & Porto-Rico; 38, 18.
Maria Machaldo, ddcidde a Rio de Janeiro, Bresil; 28, a.
Honorine Patetta, dicedde & Cagliari Italie; 74, 5r.
Marie Ferrnre, dec6dee a Montpellier. France; 56, 3o.
Franpoise-Elisabeth Coupiac, d••cdie a Clichy, France; 74, 55.
Zelie-Marie Callens, decidee a Bruxelles, Belgique; 65, 40.
Mizza Guedry, ddcedde i la Nouv.-Orleans, lt.-Unis; 47, 23.
Louisa Dallara, d6cedee k la Nouv.-Orleans, Et.-Unis; 27, 3.
Caroline-Therese Wolf, ddecdde & Baltimore, Et.-Unis; 25, 3.
Marie-Rose Adamolle, decedee i Malaga, Espagne; 34, xi.
Ernestine Jeannin, decedee i la Rochelle, France; 64, 42.
Frangoise Massabiau, d6&cdee A Montpellier, France; 86, 63.
Marie Leist, ddcedee a Wall-Meseritsch, Autriche; 45, 23.
Anne-Louise Saint-J ulien, diceddee Marseille, France; 78, 59.
Marie Castello, dcedd6e i Las Palmas, Espagne; 34, 7.
Maria Migia, decedde i Murcia, Espagne; 45, zo.
Jeanne-Angelique Defaure, decedee a Toulouse, France; 67,44.
Laure-Elisabeth Morcrette, decedde a Ans, Belgique; 3o, 3.
Thierse-Ermenegilde Masocro, decedde i Turin; 78, 52.
Virginie de Joncieres, dci6die i Cambrai, France; 67, 37.
Marie Decque, decddee a Lisbonne, Portugal; 49, 26.
Jeanne Drouet, decedde I Agde, France; 27, 6.
Emilie Delassaux, decidie i Corbeil, France; 56, 26.
Rosa Balla, ddcedde i Vienne, Autriche; 31, sz.
Antonia Omachen, decidde A Vienne, Autriche; 19, 2.
Seraphine Gilardini, ddcidde i Turin; 68, 49.
Justine Chevallot, ddcddee i Chateau-l'Eveque, France; 75,41.
Lucie-Julie Lequette, decedee i Montolieu, France; 83, 63.
Marie O'Neill, dcedede & la Nouv.-Orleans, Etats-Unis; 23, 4.
Henriette-Louise Debure, decedde i Auxerre, France; 72, 44Josefa Colecha, decidie i Valence, Espagne; 26,4.
Maria Goldaracena, d6cidie t Victoria, Espagne; 62, 45.
Eulalia Villegas, dicid6e i Manille; 51, 25.
Hilaria Tejada, decedee i Manille; 5z, 25.
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Asuncion Esteva, dicidie a Manille; 44, a3.
Micaela Dominguez, dicedde a Seville, Espagne; 34, 14.
Josefa Silvestre, diecdee & Figueras, Espagne; 21, 6 mois.
Maria-Josefa Pid, dicedde i Madrid; 67, 44.
R. I. P.
P.-S.- Au moment ou nous livrons ce numdro des Annals
a l'impression, nous apprenons la mort ( 6 decembre) de la
respectable sceur Demaude, chargee, i la maison-mire de la
Communaute, de i'office des missions. Nos prrtres et nos scear
des missions s'associeroat particulierement au deuil de cette
mort, et auront un souvenir special dans leurs prieres pour h
sceur si admirablement devouce k leur oeuvre.

GRACE
ATTRIBUES A LA MxDAILLE MIRACULEUSK
< PNrouse, aoft 1898.Un pauvre homme, d'environ quarante
ans, consumd de phtisie, et ddpourvu de tout, 6tait assist6 par
les dames de la Charite; celles-ci ddsiraient beaucoup le voir revenir k Dieu; car, malheureusement, il ne s'approchait jamais
des sacrements, et on ne savait meme pas s'il avait fait sa premiere communion. Comme il dtait tres poli, ilrecevait les dames
avec reconnaissance; mais, si elles lui parlaient de l'dternite, il
rdpondait avec la plus grande indifference; et, a quelqu'un qni
lui faisait remarquer le dsir'de ces bonnes dames, il rdpondait:
c Je ne me vends pas, et si on me donne des secours pour me
faire confesser, je prifere m'en passer... J'ajoute que je m'entendrai avec mes amis, afin que mon enterrement n'ait aucun
signe religieux. , Navrdes de ces tristes dispositions, les pieuses
dames redoublaient leurs visites, et encore plus leurs prieres an
bon Dieu. Un jour, Iune d'elles osa dire: a Monsieur, pensez
a votre ame; car, si vous mourez dans ces conditions, vous ires
en enfer. - Eh bien! j'irai en enfer ,, rpondit-il brusquement.
Les prieres 6taient de plus en plus ferventes pour ce pauvre pecheur; mais, c'est par la M6daille miraculeuse que sa conversion
devait s'opdrer. Un jour, par une heureuse rencontre, on vint a
parler des Filles de la Charit6, et le malade dit qu'il se rappelait
avec plaisir les soins que celles-ci lui avaient donnis autrefois A
F'h6pital. La dame lui demanda s'il recevrait volontiers la visite
d'une de ces Smeurs; et, sur sa reponse affirmative, la Supirieure
de la Maison d'dcole se rendit aupris de lui, avec une de ses
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compagnes. Elle dit aux autres Sceurs de se reunir A la chapelle
pour reciter les litanies de la sainte Vierge et I'invocation : 0
Marie, conque sans pdche. v
Les Sceurs et la dame de Charite qui les accompagnait furent
reques avec bonte; la Supdrieure glissa tout doucement une Medaille sous I'oreiller du malade; puis, aprks avoir cause de diff6rentes choses, elle lui demanda s'il voulait riciter une peiite
priere a la sainte Vierge; il y consentit. C'itait la chere invocation : a 0 Marie, concue sans pechi ; le malade rdp~tait tous
les mots; mais, i la moitid, les sanglots lui couperent la voix.
La soeur s'arreta, pour laisser un libre essor A ses larmes; puis,
elle lui proposa de dire I'Ave Maria, suivie de la m4me invocalion; il consentit encore, et recommenca a pleurer. La grace
avait remport4 le triomphe!
La Superieure, pleine de confiance, osa lui demander s'il n'avait pas envie de faire une bonne confession. A ces mots, qui,
jusque-lb, l'avaient mis en colire, ilrepondit, avec calme : i Mais,
je ne sais pas me confesser; et, d'ailleurs, je suis si fatigue, que
je ne puis pas parler longuement. v La Superieure lui enseigna
la maniere de se confesser sans se fatiguer, et le quirta, le coeur
plein d'esptrance, le recommandant plus que jamais k Marie
Immaculee. Cete bonne Mere avait commenc6 son oeuvre, et
Elle la continua.
Quelques heures plus tard, un des membres des Conferences
de Saint-Vincent de Paul se rendit aupres du malade, comme il
le faisait, du reste, assez souvent. Des que celui-ci Paper 9 ut, il
le pria de lui amener un pretre, parce qu'il voulait se confesser.
11 se confessa, en effet, et dans des dispositions si consolantes
que le confesseur, tout imu, en bWnissait le bon Dieu et la Vierge
Immaculde. II demanda lui-m8me le saint Viatique et I'ExtremeOnction. Ayant survecu plusieurs jours, il voulut se confesser
de nouveau, se montrant tris content et plein de confiance dans
la misericorde divine. II expira, serrant le crucifix et bdnissant
le nom de 'lImmaculee Marie! a

L'EAU DE SAINT-VINCENT
Lima (Pdrou), h6pital du Deux-de-Mai, le to juillet 1898.

Un fait bien ivident de la puissante intervention de saint Vincent vient de nous exciter encore A la confiance envers notre
saint Fondateur.
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Un jeune homme de dix-neuf ans, employd dans un h6tel de
Lima, fit une chute pendant son travail, en portant une pile
d'assiettes, et, en tombant, ii se fit une blessure a la langue. Une
veine ayant etd coupie, il se produisit aussit6t une forte himorragie. Apres avoir employd inutilement tous les remedes ordinaires en pareil cas, on fit appeler un mddecin, qui prodiguases
soins au pauvre jeune homme, sans aucun resultat. Ne sachant
plus que prescrire, et voyant le malade s'affaiblir par la perte
du sang, il ordonna qu'on transportat de suite le bless ai'hopital du Deux-de-Mai; il itait environ minuit, et, depuis huit
heures du soir, le pauvre jeune homme dtait soignd.
Des son entree & I'h6pital, I'interne de garde se rendit auprhs
du blesse, et pendant pros de deux heures il employa tous les
hemostatiques possibles, sans que I'h6morragie cessit. Lotions au perchlorure de fer, application de gdlatine antihemorragique, injection d'ergotinine, etc.; tout fut employd vainement.
Ne comptant plus que sur l'effet d'une ligature, et ne pouvant
la faire seul. l'interne se retira et fit appeler, par telephone, le
chirurgien de la salle. Voyant qu'il tardait A rdpondre, a cause
de l'heure avancee de la nuit, la Sceur de la salle et sa compagne,
inquietes de 'e'at du malade, eurent recours i la protection de

saint Vincent. Le jeune homme ne pouvait articuler une parole,
mais les Sceurs 1'exhorterent a la confiance envers saint Vincent,
et, apres avoir prid elles-memes, mirent une compresse d'eau de
Saint-Vincent sur la partie blessde; le sang s'arreta aussit6t et
'himorragie cessa completement. Stupefaits, etonnes, le chirur-

gien et I'interne, qui avaient soigne le malade, ne parent que
constater le fait, tres evident, de la puissante intervention de saint
Vincent. Puissent ces lignes itre inserees dans les Annales comme
tdmoignage de notre reconnaissance filiale, et contribuer encore
i la glorification de notre bienheureux Pere I
J'ai l'honneur d'etre, mon tres honore Pere, votre tris humble
et tres obeissante file. -

Sceur MARIE.
Pilis-Csaba (Autriche), Ix octobre x898.

Entre les lettres que j'ai recues a Piliscsaba, il en est une oit
Pon me racontait ce qui est arrivde
un homme ddjia ge de

soixante-douze ans, et qui avait eu beaucoup d'infirmitis. Aucun remade n'avait pu le guerir. Cet homme usa avec foi de
1'eau beuite de Saint-Vincent et ii recouvra sa santd. Gloire soit
a Dieu et honneur &saint Vincent I - F. MiDirs.
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GRACES
ATTRIBUaES A L'INTERCESSION DE LA VIN. LOUISE DE MARILLAC

Lettre des Seurs de la maison de Mirabelle Eclano (Italie).
25 ma x898I.

MA TRiS HONORtE MERB,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nouspour jamais
Je dois aujourd'hui remplir un devoir qui m'est bien doux,
celui de faire connaitre une grace obtenue par l'intercession de
notre venerable fondatrice, Louise de Marillac; sachant combien ma bonne supdrieure est attachie h nos vdnerds Supdrieurs
et i nos saints Fondateurs, j'ai voulu recourir notre venerable
Mere, sire d'obtenir la grace tant desiree; je redis plus en
detail ce que j'ai icrit dans ma derniere lettre.
Nous itions an 22 du mois de mars dernier, lorsque notre
bonne superieure, ma soeur Sacareau, fut prise de l'influenza;
elle se mit an lit, et deux jours apres elle dtait i la mort; il lui
survint une terrible maladie du coeur qui faisait craindre qu'il
se paralyse et d'un moment h I'autre nous pouvions la perdre.
I1 6tait huit heures du soir, on fit venir vite le mddecin qui dit
de ne pas perdre du temps, de lui administrer les sacrements.
Je vous laisse a penser, ma tres honoree Mere, la consternation
des Sceurs, des enfants de lI maison et de tout le pays, qui dans
un moment fit rempli de la triste nouvelle I...
Dans tant d'affliction il me vint une pensde qui me dit: Notre
vindrable Fondatrice, elle, pourra interceder pour nous obtenir
que ce grand danger passe et que le coeur reprenne son calme.
Un doute se presentait a ma pensee, mais une inspiration plus
forte me disait : Invoque la vindrable Fondatrice; il est nicessaire qu'elle fasse des miracles pour 8tre canonisee. Je I'invoquai
avec grande confiance, et j'en parlai A la chere malade qui l'approuva et en resta contente. Alors je promis que si notre vendrable Fondatrice nous obtenait la gudrison, j'dcrirais pour la

faire mettre sur les Annales de la Congrdgation de la Mission.
Dans ce meme moment, nous avons exposd le tableau on image
de notre Venerable, lorsque h huit heures du soir, le medecin
nous fit remarquer l'itat grave de la malade.
i. L'original de cette lettre est i.la Communautd, rue du Bac, i4o
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Or, vers minuit, le medecin revint; ii fit ses observations et
trouva que la malade drait presque hors de danger, le cceur
itait plus tranquille, et la malade a continui pen i peu h aller
mieux. Maintenant, malgrd son age, elle se live et a repris ses
occupations ordinaires. Voili la grace qui nous a etd accordde;
nous pouvons attester que nous l'avons sollicitee par l'intercession
de notre vdnerable Mere, et ainsi sera satisfait notre ardent
desir, surtout si nous avions le bonheur de voir elever sur les
autels notre venerable Mere.
Permettez, ma trrs honoree Mere, qu'en union de mes compagnes, je me dise avec le plus filial et le plus profond respect,
vos tres humbles et obeissantes filles.
S' MOSIE.LL, S' LuccaxIN,

Sr D'ANDoiA,

S DEFRANCESCo, S' MAGNO.
Certificat du medecin (traduction.)
Au mois de mars dernier, la bonne et pieuse soeur Augustine
Sacareau, Fille de la Charit6 et directrice de cet orphelinar,
frappee d'une tres grave influenza avec localisation gastro-intestinale, dtait rdduite A 1'extr6mite, la paralysie du coeur s'6tant
manifestre d'une maniere tout i fait grave. Tout espoir etant
perdu de pouvoir sauver une vie si precieuse et si chere I tout
le monde, h ma grande surprise, le matin du 28 du mEme mois,
tout A coup, la crise fut dicisive en mettant hors de danger cette
femme trrs estimable.
En foi de quoi j'ai delivre le present certificat pour servir a
tout ce que de droit.
Mirabelle Eclano (Italia miridioaale), 25 mai i89.

tSign) : DY LEONARDO PENTAr
On nous a communiqud la copie suivante d'une lettre de sour
Marie, de Hang-tcheou (Chine) :

II y a quelques jours (c''tait le le janvier) qu'avait lieu un
dvdnement bien extraordinaire dans une pauvre maison de HangTcheou. A Dieu seul par l'entremise de la vindrable Mere en
soit toute la gloire !
Vers le 15 mars dernier, arrivait &notre dispensaire un jeune
homme de quatorze ans dont la tete etait rongde par des plaies
scrofuleuses tres profondes, une teigne ipaisse couvrait les parties les plus saines; c'dtait le fils d'un mandarin qu'on envoyait
incognito avec son prdcepteur pour savoir si je voulais entre-
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prendre de le soigner; il y avait plus de trois ans que ce jeane
homme etait entre les mains de midecins habiles qui I'avaient
soigne en vain. Ma Sceur comme moi ne tarda pas &comprendre
que cette guerison semblait impossible humainement parlant;
mais le precepteur me pria avec tant d'instances d'essayer, me
disant le chagrin du mandarin d'avoir un fils qu'il ne pouvait
introduire nule part et qui ne pourrait jamais rempiir aucune
charge; ce jeune homme luim8me paraissait si triste, que je me
decidai, avec 1'approbation de ma Soeur, A ne pas lui refuser les
soins que nous donnons aux pauvres. Seulement je le fis
entrer dans 1'intdrieur de la mason, car cela lui aurait etd trop
penible de paraitre en public avec de pareilles plaies. Le lendemain, le mandarin vint lui-mime, toujours incognito, nous prier
de faire cette bonne oeuvre et nous promit deji sa reconnaissance. 11 fut convenu que le jeune so-ya 1 viendrait tous les deux
jours.

Je tournai mes regards vers notre vendrable Mere que je sais
si puissante sur le coeur de Jesus et l'Immaculee Marie; je lui
demandai, si le bon Dieu pouvait Etre glorifid par cette guerison,
de me l'obtenir et je lui promis aussi de la faire connaitre. Je
diposai ensuite sur les simples remedes que je devais donner ainsi
que sur la charpie une petite image de Louise de Marillac que
j'invoquai chaque fois interieurement. Etant en pays palens,
il etait impossible de ne pas appliquer quelques rem&des, sans

cela nous aurions passe pour des magiciennes, et le mandarin
n'aurait pas envoyd longtemps son fils.
Quinze jours ne s'etaient pas encore icoules qu'il y avaiE un
grand changement dans le jeune malade; mais comme le mal

datait de si loin, il etait a craindre, comme Il disait le prdcepteur, que les racines ne puissent etre entierement detruites et
ne reviennent quelque temps apres. Mais Louise de Marillac
priait pour son protedg, et le jeune so-ya fut entierement
gueri.
En novembre dernier, j'dtais en convalescence d'une fievre
typhoide qui m'avait conduite aux portes du tombeau. Le mandarin fit une visite aux Missionnairie afin de savoir par eux quel
jour serait pour les Europ6ens leiouvel an, epoque la plus solennel en Chine, car dit le mandarin, le Maitre du ciel a aidd
les remedes et les soins des seurs et je veux temoigner a ces deri. Nom que portent les fils de mandarins.
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nieres ma reconnaissance; voilk ce qui explique l'vinement de
notre nouvel an de Hang-Tcheou.
Le premier janvier done, vers midi, comme il avait et6 annonce
des la veille, avait lieu l'arrivie d'un magnifique a py' N,port6 et
escorti par un ditachement de satellites en grand uniforme. La
chaise verte du jeune so-ya fut diposde h la porte de notre parloir an milieu d'une premiere detonation de poudre, et le jeune
homme nous annonga que le mandarin son pere le suivait, ce
qui est tris rare en pareille circonstance; en effet, quelques minutes apres le superbe palanquin du mandarin en grand uniforme lui-m8me paraissait au milieu d'une seconde detonation
plus forte que la premiere. Le Grand homme, comme on I'appelle,
rentra dans notre modeste parloir, et pendant plus d'un quart
d'heure nous exprima, d'une maniere vive et simple tout a la
fois, sa gratitude pour la guerison de son tils. II decouvrit luimýme la tite du jeune so-ya, malgrd le nombre des curieux qui
assistent & ces cir6monies. Il ne reste aucune trace du mal, et
le jeune Tsen-Tsen n'a plus que des beaux cheveax noirs qui
bient6t pourront etre mis en tresse.
Le mandarin passa aussi une demi-heure a la residence des
Missionnaires oh ma Sceur avait fait porter le repas d'usage; ii
temoigna A ces derniers toute sa satisfaction et leur offrit ses
services, car il vient d'etre nomm6 coadjuteur du sous-pr6fet, ce
qui lui donne autorite sur plusieurs autres mandarins. Get
homme, disent les Missionnaires, parait on ne pout plus loyal et
pourra faire du bien a la religion; car, comme le porte le placard a lettres d'or qu'il a fait poser sur notre porte, il doit etre
promu avant longtemps i la charge de Tao-tay an Tche-Kiang.
Pour son fils, doud d'une grande intelligence, il ne pourra manquer d'occuper un jour un haut ministare. Si le bon Dieu eI
maintient dans les sentiments qui I'animent actuellement i notre
egard, les chrltiens trouveront en lui un appui.
Que Dieu done soit loud de tout, puisque deij ce mandarin
reconnalt et exalte la puissance divine daqs cette guerison.
Pour moi, je demande a ceux qui lirout ces lignes, d'unir leurs
voix i la mienne dans leurs ferventes priires, afin que nQtre reconnaissance attire de nouvelles gr&ces sur nos chdres missions
de Chine, et que Louise de Marillac se montre en tons les pays
la compatissante avocate de ses filles. - Sceur MARIE.
z. Mention honorable offerte aux medecins pour des guerisons
extraordinaires, on aux mandaring pour des actions Eclatantes.
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GRACES
ATTRIBUEES A L'INTERCESSION

DU BIENHEUPI'-.'

JEAN-GABRIEL

PERBOYRE ET OFFRANDES FAITES EN SON HONNEUR A L'CEUVRE
DES MISSIONS LES PLUS N&CESSITEUSES DE LA DOUBLE

FAMILLE

DE SAINT VINCENT DE PAUL.

C. Reconnaissance d'une mere pour l'admission de son fits
aux examens. Lettre du 3o octobre 1898. so fr. -

C. (Seine-et-

Marne.) Pour une grice obtenue. 3i octobre. Io fr. -B. Succes
aux concours pour le brevet. 4 novembre. 25 fr.-N. (Belgique.)
Une conversion. Lettre du 5 novembre. 1oo fr. - Bordeaux.
Grace obtenue. 6 novembre. 20 fr. -

Paris. Action de grices.

7 novembre.
L. M. Une grace obtenue. - On recommande le succes d'une
retraite; I'avenir d'une jeune fille. 9 novembre. to fr. - C. S.
(Algirie.) Succes aux examens du baccalaureat. 7 novembre. 5fr.
-

F. Pour acquitter une dette de reconnaissance et se mettre

sous !a protection du B. Jean-Gabriel Perboyre. 14 novembre. Io fr. - S. Aude.) Succ&s d'un examen de baccalauriat.
14 novembre.
bre. 5o fr. -

o1fr. -

Paris. Une affaire arrangee. 17 novem-

Graces nombreuses obtenues par I'entremise de

notre B. Martyr, a particulierement pour une de nos compagnes
atteinte tres gravement, et qui 6tait tombne dans un tel 6tat
d'Cpuisement, qu'il semblait qu'elle ne pourrait plus se remettre
au travail. Apres avoir fait une neuvaine au Bienheureux, elle
a pu, depuis le jour de sa fete, retourner un pen i son office;
et, depuis ce jour, elle en fait chaque jour un pen plus, et j'espere que notre B. Martyr ach6vera son oeuvre n. 26 fr.
B. a Mon Rivirend Pere, gloire et remerciements soient
rendus au B. Perboyre pour la grace qu'il m'a obtenue. Je devais
me prdsenter, au mois de juin dernier, aux examens du brevet,
et j'apprehendais beaucoup ce moment. Par lintermddiaire d'une
personne de ma connaissance, je pus me recommander aux pribres
de la veneree soeur du Bienheureux. Je le priai aussi, et promis
de faire insirer la grace dans les Annales de la Mission. J'obtins
un plein succes. Aussi, je rends graces h ce Bienheureux de m'avoir montre par la sa puissance; je ne cesserai de le remercier et
de l'invoquer dans toutes les situations difficiles.
c Veuillez, mon Reverend Pre, faire inserer dans les Annales
cette grace du B. Perboyre. J'ai envoyd en Chine, il y a quelque

-

i5o -

temps, une petite offrande pour favoriser une ceuvre qui doit
6tre bien chere an saint Martyr. - M.D., E. d. M. - Couvent
des Ursulines de B. a
L. A. Succes d'un examen, et grace demandie. 23 octobre. Paris, 25 octobre. tAyant promis, si mon neveu reussissait dans
ses examens, de faire une petite offrande k 'ceuvre des Missions
du B. Perboyre, je viens acquitter ma promesse,et vous prier de
dire une messe d'actions de graces, afin que le bon Dieu le protege dans sa nouvelle carriere, car il entre & Saint-Cyr; qu'il lui
'garde la foi et les bons principes qu'il a rejus dans sa famille.
C. Pour iPeuvre des Missions. Reconnaissance. %6octobre.
2 fr. - Rh6ne. Succes d'un examen. 26 octobre. 3o fr. - Paris.
Une grace obtenue. 27 octobre. o5fr. - V. Remerciements an
Bienheureux. 29 octobre. 2o fr. - M. Offrande a I'ceuvre du
Bienheureux, pour lui recommander la vocation eccdlsiastique
d'un jeune homme qui fait son service militaire, - et pour solliciter une grace particuliere.-Actions de graces pour succes
d'examens. 28 octobre. 15 fr.
Nord. c J'ai I'honneur de vous envoyer 32 fr. 5o pour les Missions de la Chine, pour plusieurs graces obtenues par 'intercession du B. Jean-Gabriel Perboyre. Veuillez, s'il vous plait, faire
prier, en Chine, pour les personnes qui envoient ces offrandes
diverses et rdunies en une seule. II y a d'autres personnes qui
demandent des graces importantes; j'espere, si elles sont exaucees, vous faire parvenir, plus tard, leur offrande. J'ai a obtenir
aussi la conversion d'une personne de ma famille. a
N. Une faveur demandde et deux actions de graces. 20 novembre. 22 fr. ... Le midecin declara que le malade (un jeune
eccilsiastique) itait atteint d'une mauvaise fievre. Comme la guirison paraissait impossible, la mort devenait inevitable.
* Inutile de d6peindre la douleur de la pauvre mere, qui ne
quittait pas la chambre de son fils. Voyant que la science etait
impuissante a lai rendre la santm, elle re6olut de demander a Dieu
la guerison de son fils par 'intercession du B. Jean-Gabriel Perboyre. Elle commenga done une neuvaine au saint Martyr. A
peine la neuvaine fut-elle terminde, qu'elle nous dit elle-mem e
avoir ressenti, au fond de son coeur de mere, quelque chose qui
lui disait que son fils guerirait, malgrd l'arrEt des m6decins, qui
ne lui donnaient plus que deux ou trois jours de vie. Alors, avec
une foi et une confiance encore plus grandes qu'auparavant, elle
recommenfa, avec les ldves des classes et les Enfants de Marie,
une seconde neuvaine an B. Jean-Gabriel.

-

I5i -

S0O merveille de la toute-puissance du bon Dieu! A peine la
seconde neuvaine itait-elle commencee que le mddecin declara
qu'un mieux sensible s'etait operd dans l'Ptat du malade, et que
ce n'dtait pas naturel. Le mieux s'accentua de jour en jour, et,
aujourd'hui, tout danger a disparu.
* Gloire &Dieu, qui a voulu nous montrer une fois de plus le
grand crddit du B. Jean-Gabriel aupres de lui. > - S. N.
Paris. Pour la perseverance d'un dtudiant ecclisiastique et sa
reussite a un examen. 24 septembre. 5 fr. - Toulouse. Reconnaissance pour une grace obtenue. 24 septembre. to fr. - Ch.
Reconnaissance au B. Jean-Gabriel. 26 septembre. iofr. - Paris.
En reconnaissance d'une grace obtenue et pour obtenir une autre
grace. 27 septembre. 5o fr. - S. En reconnaissance d'une faveur
obtenue. Une Enfant de Marie. 27 septembre. 5 fr. - L. (H6rault.) Pour lceuvre du B. Jean-Gabriel Perboyre, en reconnaissance de diverses grices obtenues. 29 septembre. 31 fr. -.

La

Neuville. De la part de cinq personnes; actions de graces et
prieres. 3o septembre. 7 fr. - Rio de Janeiro. Remerciement
pour trois graces obtenues. i* octobre. 25 fr. - Louvain. Reconnaissance h notre cher protecteur. 2 octobre. to fr. - C6tesdu-Nord. Pour les missions, en reconnaissance de graces obtenues par l'intercession du Bienheureux. 5 octobre. to fr. Bordeaux. Pour les missions les plus dilaissdes. Reconnaissance.
6 octobre. to fr. -

B. Pour une faveur spirituelle et la reussite

d'un examen. 8 octobre. 8 fr. - L. F. Reconnaissance. 9 octobre. to fr. - Ch. Pour les missions de Chine. Actions de grces.
Il octobre. 4o fr. - Hdrault. GrAces obtenues. to octobre. 25 fr.
- Charente-Infirieure. Une dette envers le Bienheureux. 12 octobre. 20 fr. - B. J'ai obtenu du Bienheureux une grice que je
lui avais demandee. 18 octobre. 20 fr. - L. G. Offrande en reconnaissance des succes d'examens et autres faveurs. 20 octobre.
- R. Reconnaissance au Bienheureux. 20 octobre. i fr.
Hdrault. a J'ai la consolation de vous envoyer 5o fr. pour
1'euvre da B. Jean-Gabriel en faveur des Missions les plus necessiteuses. J'avais engage Mne dame, dont la mere avait un proces,
intent6 injustement, et malgrd cela menacde de le perdre, de
s'adresser A notre Bienheureux, en promettant une offrande pour
les Missions. Elle a 6td exaucde, et m'a remis ces jours-ci la
somme ci-jointe, en actions de graces. a 20 octobre. -

Corneto

Tarquinia (Italie). Succes aux examens, 2z septembre. - B. (Algrie.) Offrande pour une grace obtenue, et diverses recommandations. 2Z novembre. - Oise. Une petite offrande promise as
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Bienheureux. a2 novembre. - S. N. Pour l'oeuvre des missions
les plus nicessiteuses. 2o fr. Une grice obtenue; une oeuvre
recommandde. - S. Succis aux examens du baccalaureat. 24
novembre. 5 fr. - Paris. Il y a six mois, je venais a Paris pour
reconcilier, si cela etait possible, de jeunes epoux qui voulaient
se separer. Mes ddmarches furent repoussies d'abord; elles reussirent parfaitement, des que j'eus invoqu6 notre Bienheureux.
La paix et la concorde continuent de regner daas cette jeune
famille. 3 27 juin.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
93. Commentarii de Deo uno, de Deo Creatore, de gratia. Auctore Joanne Mac Guinness, C. M.; Parisiis, via
dicta a des Irlandais a; 1898. Un vol. in-8 de 439 pages. En
vente, A Dublin, chez Gill, libraire; prix, 5 shillings; ou a
la Procure du s6minaire des Irlandais, a Paris, rue des
Irlandais, 5.
M. Mac Guinness a ddji publi6 ses deux traitis des Sacrements en
g6niral et de la sainte Eucharistie que nos Annalesont mentionn6s.
Ce deuxitme volume ne le cede en rien au premier: on y remarque la meme clarti dans I'exposition, la meme sflrete de doctrine.
Les questions y sont etudi6es avec la profondeur et les d6veloppements qu'elles component, et une refutation solide des objections
termine les theses principales. L'auteur s'inspire des grands theologiens, mais il ne craint pas d'aborder les questions que la science
nouvelle a soulevees: on lira notamment, avec intdrct des reflexions
sur leI Transformisme et la doctrine de tI'glise P, p. 227.
Dans son Trait6 de la GrAce, d'une exposition large et substantielle,
le professeur de theologie prend nettement parti pour les molinistes:
c'est son droit; ajoutons qu'il expose avec impartialiti les opinions
thomistes.
En somme, ce nouveau travail de Mac Guiness, par sa grande
lucidite, rendra accessibles aux 0l6ves les vdritis les plus profondes,
et par ses nombreuses rif6rences pourra aider utilement les professours dans leurs recherches.

94. Nomocanon Gregorii Barhabrei edidit Paulus Bed-
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jan, Cong. Miss. Parisiis, 1898. Un vol. in-8 de 55 pages.
En chaldeen.
C'est un ensemble merveilleux de publications chaldeennes que
complete le nouveau volume; M. Bedjan a dot6 la Perse, son pays,
d'une veritable bibliotheque chretienne : Breviaire pour le clerge,
traduction de livres historiques pour la partie instruite du peuple,
livres de piedt pour la foule. It complete ces publications en dditant
aujourd'hui et en faisant imprimer pour la premiere fois Ie cilbre
Traite de Droit civil et ecclisiastique dO a Gregoire Barhaebreus (12261286), signale par le cardinal Mal. Pendant des siicles ce livre servit
de Code pour les dvdques charg6s de rendre la justice parmi les
chritiens. II est, au point de vue historique, d'une tres grande valeur,
et est editd avec un veritable luxe typographique.

95. Manuel de droit public eccldsiastique par M.Verdier,
prdtre de la Mission, supCrieur du grand seminaire de
Montpellier; r" fascicule. Montpellier, 1898. In-8 de 120
pages.
Compendium juris privati canonici, juxta Decretales
Gregorii IX, a D. Carolo Fontaine, presbytero Missionis,
juris canonici professore in majori seminario Montis Pessulani; fasciculus primus. Montpellier, 1898. In-8 de 125
pages.
Une approbation tres bienveillante et tres elogieuse de Mgr l'Eveque
de Montpellier est en tate de chacun de ces volumes. i Je suis heureux, &rivait-il &P'auteur du Commentaire sur le Droitpried, de vous
voir suivre l'exemple de vos confreres, et comme eux publier le fruit
de vos etudes. Vous nous vaudrez des felicitations et des sympathies. a Et a M. le Superieur du grand seminaire, auteur du Manuel
de Droit public, I'eminent prelat a bien voulu ecrire : c C'est avec
une joie paternelle que je salue cette floraison de travaux qui ajoutera a I vieille reputation de notre clerge et provoquera, parmi nos
jeunes pretres, une si louable emulation. a
96. Le num6ro annuel des Annales des Enfants de Marie' publid
cette annie - c'est Ie 23* -offre un interet special par le tableau complet qu'il trace de cette belle ceuvre. Nous ne citerons que ces quelques paroles de la lettre qui sert d'introduction : e Les fetes du
Jubild n'ont pas itc seulement lea causes d'une grande joie, mais de
plus elles nous ont rev6el des merveilles de graces que nous igno-

s.

Un vol. in-i2; rue du Bac,

o40,Paris.
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rions, ou que, du moins, nous ne connaissions que d'une maniere
incomplete. N'est-il pas admirable que,dans une periode de cinquante
ans, plus de quatre cent mille jeunes filles aient Etd admises dans
rAssociation, qu'on en compte actuellement au moins cent mille, et
que plus de vingt mille soient entries dans diff6rentes communautes
religieuses ?
97. L'Histoire da Siminaire d'Angers, extraite des M6moires de
Joseph Grandet,prttre de Saint-Sulpice,troisinae Superieur du grand
seminaire d'Angers, publiee pour la premiere par M. Letournean,
superieur actuel de ce grand s6minaire (Angers, 1893, 2 vol. in-8o),
est un tres remarquable ouvrage. C'est une source d'informations de
premier ordre pour le diocese d'Angers; un bon nombre de personnes ou d'institutions y trouveront de precieux renseignements
sur ce qui les interesse. Ainsi en est-il en particulier pour la Congregation de la Mission qui cut un etablissement i Angers & partir
de 1674.
Voici les indications recueillies sur ce qui nous int6resse particulibrement dans cet important ourrage :
zer Volume.
Page LXX•I. 1639. Les Filles de la Charite arrivent & Angers
et y dirigent 'h6pital gineral. - P. 12. M. Maillard, pretre d'Angers, veut entrer dans la Congregation de la Mission. Saint Vincent et Mgr 1'1ýveque d'Angers sur ce sujet (1639). - P. 57. Mgr
d'Angers 6crit a M. Vincent pour faire revenir M. Maillard. - P. 76.
M. de la Bigottiere fait des missions en Anjou, en compagnie des
MM. de Saint-Lazare. - P. 82. M. de Cheverue; aum6ne remise a
MM. de Saint-Lazare. - P. 83. M. Guy Lanier. Relation avec saint
Vincent qui le recut chez lui. - P. x81. M.de Liancourt au sujet de
saint Vincent. - P. z26. Les Missions dans les diocaese de Mende et
Saint-Flour. - P. 2.9. Les Sentiments de saint Vincent sur I'humilitr. - P. 221. Mere Marie Bressand, de la Visitation, confere de son
int-rieur avec saint Vincent. - P. 224. Eloge de M. Vincent et de
M. Bourdoise. P. 295. M. Grandet confesse lea Filles de la
Charite. - P. 48, 429, 430, 431, 432. ttablissement des Missionnaires & Angers; Mile de la Grandiere (1674).
a* Volume.
P. 57, 58, 59, 6o. M. Laudin, missionnaire, et ses confreres sont
interdits par Mgr Arnaud, eveque d'Angers, fauteur des doctrines
janAsnistes, parce qu'ils refusent de Ie confessor ( 676). - P. 7, 175.
Les Filles do la Charit &aBourbon-l'Archambault. Elles tiennent
I'h6pital; M. Grandet charge de lea confesser ( 68o). - P. 80o. Paroles de saint Vincent sur les Filles de la Visitation d'Angers qu'il
arait visities. - P. 237-242. M. Fardel, missionnaire, distribue des
aum6nes avec les pretres d'Angers (1683). - P. 243-244. Missiondonnee a Craon par le Superieur de la Mission, M. Fardel, etd'autres
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pretres (1684). - P. 287. M. Fardel va missionner i Peuton (aujourd'hui du diocese de Laval (1684). - 320. Mgr d'Angers parle des
Filles de 1'h6pital d'Angers, de celles de Bange et de Beaufort. P. 342. Les Dames dela Chariti d'Angers. - P. 365. Deux Filles de
la Charite i Beauvoir (1688). - P. 373. Les Lazarlstes a Saint-Cyr.
- P. 427. Eloges des retraites de Saint-Lazare sous saint Vincent. P. 559. Les (Euvres de la Mission de Rome (Nonce). - P. 63i. Mgr
Lepelletier, eveque d'Angers ( 693), se fait accompagner par deux
pretres de la Mission dans sa visite pastorale, et I'on donne huit jours
de mission a chaque fois.
98. Sur les pretres de la Mission, a Angouleme, au siecle dernier,
on trouvera d'interessants renseignements dans le recent ouvrage :
le Clerge charentaispendant la Rpeolution, par M. J.-P.-G. Blanchet,
cur&-archipretre de Barbezieux. (Angouleme, x898, in-8.) Ce beau
livre, tres riche de documents, est icrit avec un grand talent litteraire.
Lorsqu'eclata la Rtvolution, le grand sdminaire d'Angouleme
etait dirige par les pratres de la Mission (p. 7); c'etaient MM. Poirier (Louis-Marie), supdrieur et cure de Saint-Martial; Veron (JeanBaptiste-Etienne), procureur, et vicaire a Saint-Martial (p.526);
Janet (Louis), professeur de theologie (p. 227); Duroc (PierreJoseph) et Desessement (Jean-Louis-Claude (p. 59). Avec eux 6tait
un frere coadjuteur, Paris (Jean-Eloi), (p. 228 et 266). lsa furent
fideles A It'glise catholique et refuserent tout serment revolutionnaire ou schismatique.
M. Poirier fut banni et se retira A Turin, en Italic. V. p. 1o, 14,
57,59, 65, io3,

io4,

io5, 15o, 211, 448, 524.

SM. Janet, condamni i ttre d6port6 i la Guyane, mourut sur Ie
Washington, le to septembre 1794, et fut inhume A I'ile Madame.
Voy. p. 220, 223, 226-:2a

.

De MM. Duroc, Viron et Desessement l'auteur dit qu'ils ont etd deportns (p.448). Dans une autre liste, ii laisse entendre que MM. Desessement et Duroc (p. 521 ), et M. Veron (p. 526) sont morts en exil;
mais, 6crit-il ailleurs (p. 5z8), ce n'est pas certain.
Le frere Paris, enfin, fat condamne avec M. Jamet i la deportation,
etavec lui embarqud sur le Washington (p. 228). Lib6ir i Saintes,
I'administration municipale le jeta ensuite en prison, le 5 novembre 1795, comme coupable de n'avoir pas pr6td le serment de libertdegalit6. 11 avait 68 ans (p. 266).

99. Les Perles du divin Amour extraites de la vie du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, par J.-M. A.; Paris, librairie de l'(Euvre de Saint-Paul, 6, rue Cassette. Un vol. in-32

de 126 pages. Prix, franco : 0,40.
SUrie de picuses pensees distribuees a peu pres pour chaque jour
de i'annee, et suivies d'une priire au Bienheureux et de ses Litanies.
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roo. Saint Vincent de Paul pere des pauvres et ap6tre duo
clergi, parM.le chanoine A. Bouloumoy.Valence (Dr6me),
imprimerie Valentinoise, place Saint-Jean. In-8 de 29 p.
C'est l'eloquent panegyrique de saint Vincent de Paul pronoacn
dans 1'eglise de la Mission i Paris, le 19 juillet t897, en presene
de Mgr Clari, nonce apostolique, par M. le chanoine Bouloumoy,
vicaire geniral honoraire et cur6 de Notre-Dame de Valence.

HISTOIRE GIENRALE
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
PAR X. CLAUDE-JOSEPH LACOUR

166o-1731
LIVRE III
GENERALAT DE M. EDME JOLLY
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SUPlERaniUR
GEBt.A
C

L

CONGX•GATION

1673-1697
(Suite t.)
§ 18. Qualites de M. Jolly dans le gouvernement de la Compagnic.

SIo. Sa fermet. Changement de Visiteurs. Fin du
seminaire de Saint-Charles. - Ces 6tablissements si friquents de la Congregation Pepuisaient en sujets, et le
General se plaignait souvent de manquer d'ouvriers pour
satisfaire tous ceux qui en demandaient. II ne laissa pas,
malgri cela, d'ere ferme, sans rien relicher, quand it jugeait cette conduite necessaire pour le bien spirituel des
Missionnaires et pour Putiliti generale de a Congregation.
II n'accordait jamais de permission propre Aaffaiblir la r6gulariti de l'nstitut; on n'osait pas mime les lui demander.
II punissait sdverement les moindres fautes de desobeissance.
i.

Voir tome LXIII, p. 62o.
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II jugea i propos, en 1682, de changer une grande
partie des Visiteurs, en mettant A leurs places d'autres
pritres assez jeunes; ainsi it fit Visiteur de la province de
Poitou M. Chevremont qui n'avait qu'environ trente ans,
& la place de M. Dupuicht, deja avanc6 en age. Quelquesuns ont cru que M. Berthe, son premier assistant, ne s'accommodait pas tout A fait de sa fermete.
Quoi qu'il en soit, il adressa a la Compagnie une lettre
datie du a janvier 1683, oil il expose que cet assistant se
trouvant incommode a Paris, il avait disir6 d'en sortir;
qu'ainsi it 1'envoyait A Richelieu, et que, devant, selon les
Constitutions, substituer quelqu'un en la place d'un assistant qui s'absente quelque temps, il avait proposd aux
autres assistants M. Dupuicht, nouvellement superieur a
i Saint-Charles, reconnu pour vertueux, affectionni a sa
vocation et de bonne conduite. On sait que la maison de
Saint-Charles est attenante au clos de Saint-Lazare, et que
du temps de feu M. Vincent, on y ilevait des jeunes gens
pour leur apprendre les humanit6s, dans 1'espirance de les
rendre bons sujets pour 'Eglise. On y a vu des dcoliers de
distinction, qui meme dans la suite ont 4td &veques. M. Le
Jumeau itait un homme habile dans les humanites; il les
a enseignies longtemps dans cette maison avec applaudissement. Toutefois, on n'avait pas tout le contentement qu'on
aurait souhait6 de ces jeunes gens, et souvent il y avait des
plaintes; c'est ce qui fit prendre la resolution de quitter cet
emploi, et M. Dupuicht a etd le dernier superieur de cette
maison, qui demeura ainsi vacante. On y tenait seulement
un frare qui sonnait les exercices tout comme s'il y avait eu
une communauti, parce que l'on voulait conserver quelques
droits d'entree dans Paris attaches A cette famille. La maison a servi depuis pour y itablir un siminaire de renovation, durant six mois de Pannde, en faveur des pr&tres qui
avaient dejA travailli quelque temps.
I i . Fermeti dans les changements des superieurs.
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M. Jolly, lui dcrivant plusieurs lettres pour revenir en
France et quitter la Pologne. Le g6enral le prit au mot, lui
marquant de venir a Metz, ou il trouverait des lettres qui
lui apprendraient ou il devrait se rendre. Cet ordre ne lui
plut pas, et tout ce qu'il en avait fait n'6tait que dissimulation. II intdressa, pour se conserver dans son poste, toutes
les puissances eccldsiastiques et s6culibres, meme le roi de
Pologne, qui icrivit, et B M. Jolly, lui demandant de laisser
AVarsovie M. Eveilhard, et au roi de France Louis XIV.
Le Gendral supplia le roi qu'on lui laissat la libertd de
conduire la Congr6gation selon ses usages. La reine envoya
des 6evques a M. Dupuicht afin qu'il ecrivit A Paris de ne
point 6ter M. Eveilhard de son emploi. M. Jolly, toujours
ferme, apres avoir deliberE avec son Conseil, r6pondit A
M. Dupuicht et lui adressa des patentes pour etablir un
autre supirieur, avec une pr6sentation A Mgr P1Evque de
Posnanie, prelat diocesain, pour substituer un autre cure;
on craignait qu'il ne donnat pas aisement son visa. M. Dupuicht, par malheur, se vit atteint d'une grosse fievre, et
dans Iapprdhension que ses papiers ne tombassent entre
les mains de M. Eveilhard, il 6crivit a M. Godquin, supdrieur de Culm, de le venir trouver incessamment a Varsovie.
Le jour mdme qu'il y arriva on requt les lettres de M. Jolly
qui le nommaient superieur; quelques jours apres, M. Du-

puicht 6tant guiri, ils allerent ensemble trouver Mgr 1'Eveque dans une maison de campagne, et l'affaire se
conclut.
M. Eveilhard, outri de tout ceci, souhaita qu'on lui
donnat son conge; il etait tout prdt, et il lui fut signifid. On
lui accorda livres, habits, linge, argent; tout se fit avec
satisfaction riciproque. II se retira chez M. l'abbe Denhoff,
son intime ami, depuis cardinal.
Quelque temps apres, M. Dupuicht revint a Richelieu,
y reprendre la conduite de cette maison. II fit son voyage
par mer, ne trouvant pas de commodites par terre dans la

ville de Dantzig. Mais le vaisseau oU il etait essuya, dans

le Sund, une rude tempete qui le jeta sur les c6tes de Norvege on ii faillit pirir; ii avait d6ej manqui de le faire en
se rendant de Varsovie &Culm, dans une caleche qui versa
le long de la Vistule. II revint par Amsterdam et par
Bruxelles. M. Jolly, par sa fermete, dtait venu A bout de
changer le supdrieur; it avait mndme marqud plusieurs fois
a M. Dupuicht qu'il aimait mieux que la Congrigation
perdit tous ses etablissements en Pologne, que de souffrir
que les superieurs se rendissent ainsi indipendants.

SI
r. Autres exemples a Fontainebleau,d Versailles, &
Rochefort et aux Invalides. - Il en fit presque autant dans
une autre rencontre, mais &Prdgard d'un supdrieur, et cur6
soumis, qui n'avait aucune part dans la brigue qu'on fit
pour le maintenir dans son poste; c'dtait M. Durand, curi
de Fontainebleau, celui4- mime a qui M. Vincent donna
ces beaux avis, pour la conduite, en le faisant nouveau
supdrieur, tels qu'ils sont rapportis dans la Vie, luimeme itant alld sur-le-champ les dcrire an sortir
de la chambre de M. Vincent. M. Jolly voulut '6ter de
Fontainebleau. II obdit aussit6t qu'il recut son ordre, et
des quatre heures du matin, apres avoir dit la messe, ii
partit pour se rendre a Saint-Lazare, ayant averti seulement
son assistant. Les paroissiens attristis de son ddpart, prdsent&rent une requdte au roi, pour ravoir leur curd, mais
Sa Majestd dit a M. Jolly qu'il agriait ce changement. II
fallait gagner la reine; elle se rendit aussi. M. Laudin fut
installd curd et fit beaucoup de bien, au contentement de
tout le monde.
M. Jolly 6ta de meme M. de Jouhd de Versailles, ou ilitait
demeurd dix-huit mois en qualitd de curd, gagnant raffection d'un chacun, du roi et des courtisans. II y eut surtout
un de ces courtisans qui etait malade; il avait dtd visitd pir
le cur6 qui lui dit ces paroles : a Les uns viennent vous
voir en courtisans pour vous flatter, d'autresen intiressis;
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pour moi, je vous rends visite en curd pour vous dire qu'il
ne suffit pas d'avoir gagne les bonnes graces du roi: il faut
encore gagner le ciel. Et que faire pour cela ? Quelques
jours d'audience pour moi, de recueillement, et vous disposer a faire une bonne confession generale. * Ce seigneur
aquiesca; il revint ensuite en sanod, et fut depuis intime
ami du curd. II ne voulait pas consentir A son rappel, mais
M. Jolly tint bon.
A Rochefort encore, it avait rdsolu, etant deja sur la fia
de sa vie, de changer M. Piron, qui y 4tait card. Mgr rfvo*que de la Rochelle, ne goltant pas ce changement, refuse
le visa &celui qu'on mettait A la place de 1'autre. M. Jolly
ne pouvait plus aller a Versailles Acause de sa caducite; it
fit parler au roi par M. Hibert, auquel Sa Majesti repondit
(.u'elle.gscsouvenait trAs bien, en effet, que les Missionnaires, seuls, avec MM. de Sainte-Geeevieve, avaient eitt
exceptes de 1'edit sur rinamovibilitr des curis; que dansFacceptation des cures de Versailles, Fontainebleau et
Rochefort, la condition de changer les supirieurs avaitc t
stipulee; et que les 6v.ques de Paris, de Sens et de la Rochelle, savaient assez les canons de lEglise pour juger si de
telles conditions taient liciies; que, les ayant accepties, it
fallaic s'y tenir.
Enfin M. le marquis de Louvois, tout puissant qu'il
Cait et accoutum iase faire ob6ir, ne voulait pas consentir
au changemet da superieur des Invalides; il avait, pout
Iempcher, envoyi des ordres du roi, qui dtait privenu. St
Majeste refusa d'abord son agriment. M. Jolly demanda
qu'il lui fut done permis de- se dimetre de sa charge, a quoi
le roi eut Ia boma de r.pliquer: c Continuez dans votre
emploi; je donne les mains A ce que vous avez rigli. *
M. le marquis de Louvois y consentit aussi, disant as
Gearal : a Monsieur, vous ites l'homme do monde le plus
insinuant et le plus ferme. s
S12. Sa vigilance as sapivt.-La condoite de M. Jolty
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a 6tW gienralement estimde dans tous les postes oh il s'est
trouvd. Mgr le cardinal de Retz, 6elve de M. Vincent, et si
fameux par la figure qu'il a faite sous le nom de coadjuteur
de Paris, du temps de la minoritd du feu roi, et ensuite par

sa disgrace, a dit souvent qu'a Rome, oh il se retira, on
faisait grand cas de la prudence de M. Jolly. Ce sage Supirieur fut tres attentif qu'en fait de doctrine on n'avanjit
rien qui donnat dans quelque nouveaut6. II vit avant sa
mort la Compagnie augmentee de deux tiers. II prit soin de
perfectionner les 6tudes. II fut trs fidele a maintenir les
usages de la Compagnie et la regularitd; a cette fin, il s'informait souvent de ceux qui etaient restes quelque temps

dans les maisons, si en revenant a Saint-Lazare ils n'y
remarquaient point quelque ddchet dans l'observance. II
demandait de meme aux directeurs et aux particuliers judicieux quel dtait I'etat des maisons. II disait, apres M. Vincent: « Ferme et immobile pour la fin, doux et humble
pour les moyens. x Entre autres regles de conduite il avait

celles-ci : ne pardonner point des disobdissances formelles
et les fautes scandaleuses; ne jamais s'dtonner des difficultes
et ne pas se livrer Ala peur; ne mettre jamais en place ceux
qui temoignent tant soit peu le desirer. II voulait qu'on
entendit toujours A un accommodement dans les proc&s
pour donner exemple, et parce que la paix vaut mieux que
tout ce qu'on risque ordinairement dans un proc6s. I Ldisait
que ceux d'entre les Missionnaires qui sont fort estims des
siculiers ne le sont ordinairement guere de ceux de la
Compagnie.
On a remarqu6 qu'il fut toujours fidale, comme MM. Vincent et Alm6ras, ses pridecesseurs, a porter le chapelet a la
ceinture, meme a la cour. La Compagnie n'a pas fait de
cette. pratique une regle, pour de bonnes raisons; elle Pa
laissde au grd de chacun. M. Jolly se recommandait souvent a la sainte Vierge, surtout quand il privoyait quelque
danger considerable. Il se rendait aussi friquemment sur
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la tombe de M. Vincent, et quelquefois avec ses assistants,
pour prier Dieu en faveur de la Compagnie.
x 13. T.moignages d'estime donnds a sa conduite. - Le
roi tres chritien (Louis XIV) et les ministres d'Etat qui
ont connu ce digne Supirieur ont observ6 qu'il avait rtuni
dans sa conduite tout ce qu'il y a de bon et de solide dans
la politique de France et d'ltalie oti it avait vecu. II se tenait
discr6tement A I'ecart dans les salles d'audience, et des lors
que le roi le remarquait, il le faisait toujours avancer. Le
cardinal de Bouillon, A son retour de Rome, itant compliment6 par plusieurs personnes de distinction, sut que
M. Jolly etait dans la salle; Son Eminence dit tout haut :
a Oti est M. Jolly? a Celui-ci s'eiant avanci, le cardinal lui
dit: a Eh quoi! monsieur, vous vous cachez toujoursI v
M. le marquis de Louvois admirait sa conduite; il en parlait a la cour et partout comme d'un homme excellent pour
le gouvernement, disant n'en avoir pas connu de plus judi.
cieux. II assista a la mort de Mme la duchesse d'Aiguillon,
si liie autrefois pour les bonnes oeuvres avec M. Vincent,
et elle en fut tr6s satisfaite. M. Jolly, en s'en revenant, dit
A son compagnon : a VoilA o0 aboutissent toutes les grandeurs humaines 1 11 dirigea Mme de Miramion et lui donna
de bons avis pour sa communautd naissante.
Ses lettres ont paru A ceux du dedans et du dehors des
chefs-d'oeuvre de prudence; rien ne lui echappait, pas meme
de legeres circonstances, et en vingt ou trente Iignes il
r6pondait a plusieurs affaires. II s'entendait fort bien A faire
le portrait d'un homme en peu de mots, sachant riduire A
un principe ses differents defauts. 11 connaissait parfaitement qui il fallait mettre dans les emplois; il confirait
souvent avec le prefet des itudiants pour les bien connaitre
et se faire une idWe de leurs talents. Quand il fut dlu Gdndral, il s'appliqua d'abord A la lecture des constitutions,
regles, etc., dtudiant avec soin le recueil des avis et les lettres
de ses deux predicesseurs, pour s'y conformer dans toutes
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les permissions qu'il donnait. Un clerc lui ayant un jour
demande de faire le reste de son oraison durant la messe de
sept heures, ii lui r6pondit qu'il verrait si M. Vincent
n'avait rien regle li-dessus; et, plus tard, il dit que M. Vincent avait repondu a une semblable demande : a II y a du
temps pour tout, pour r'oraison, 'eitude, etc. *
114. Sage administration du temporel. Importantes
constructions a la maison de Saint-Laoare.- Outre cela,
M. Jolly fut un tres bon iconome, quoiqu'il voulut qu'on
accordAt abondamment tout ce qui itaix necessaire pour la
vie, Pentretien, les voyages, etc. Son talent a ce point de
vue parut d6s le temps oi il itait a Rome. Etant devenu
General, il ne souffrait pas qu'on retranchat rien du necessaire, qui est, dit-il, requis pour les fonctions. II a rembourse A diverses maisons de la Compagnie et payi des
dettes.
II a fait faire &Saint-Lazare pour plus de trois cent mille
livres de batiments; presque tout ce qu'il y a de bAti s'est
fait de son temps, solidement et en pierres de taille, mais
sans ornement et avec simplicite. II n'y a que le portail qui
est beau et orni. Quelques anciens y trouvaient A redire,
regardant cela comme cpntraire a la simplicitd qu'avait
recommandee M. Vincent, et M. Jolly prit presque la resolution de le faire abattre; et il Paurait fait, s'il n'en avait
ite detourni pour de bonnes raisons. Les chambres et les
offices sont commodiment distribues dans ces batiments. II
y a une belle cour carree devant la porte; le rdfectoire est
spacieux; mais on a blime de ce que, pour menager des
chambres au-dessus, on ne l'avait pas fait voiter. On fut
oblige de faire dans le milieu une espece de separation pour
appuyer les poutres sur des colonnes; encore fallut-il les
changer ensuite, parce que n'ayant pas ete bien choisies,
elles menacaient ruine.
M. Jolly a de plus liquids des biens et acquis des rentes
en assez grand nombre. II n'importuna pas le roi pour etre
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d6charg6 d'une panie des amortissements qui durant les
guerres ruinerent un grand nombre de communautis; toutefois. on n'avait jamais mieux it6 A Saint-Lazare que de
son temps; le pain et la viande etaient toujours bons, avec
le vin qu'on prenait en Bourgogne. Chacun, pour les habits
et tout le reste, dtait toujours bien fourni du ndcessaire.
i 15. Sa prudence dans les querellespolitiques et pour la
disciplinede la maison,- M. Jolly ne prit jamais de parti
contre le pape ou contre le roi dans les facheuses brouilleries qui arriverent entre ces deux cours, sous le pontificat
d'Innocent XI, A P'occasion des franchises de Rome, ot
M. le marquis de Lavardin etait ambassadeur. Un prlat
de distinction l'ayant pressd la-dessus, ii repondit: a Je
n'entends rien en toutes ces brouilleries; nos pechbs en sont
la cause, car nous avons un bon pape et un bon roi plein
de religion. a L'un et I'autre furent contents de lui. Dans
le s4jour que S. Exc. Mgr le nonce Raynucci fit a SaintLazare, oth il se retira pour y rester, M. Jolly y consentit
pourvu que le roi Pagreat; ce qu'il fit, Sa Majesti ayant
grande confiance en ce digne Supdrieur.
I1 ne voulait pas que ceux des maisons voisines allassent
des unes aux autres sans permission, comme de Sens A
Fontainebleau, de Versailles A Paris. Et ayant trouvi un,
jour A Saint-Germain le superieur des Invalides, qui etait
le cdlebre M. de Mauroy, il le reprit si vertement qu'il le
fit pleurer. S'ils ne se corrigeaient pas, ils les changeait
promptement.
11 a refuse constamment A des personnes de la premiere
qualiti de demeurer dans les maisons de la Compagnie,
comme elles le souhaitaient, s'exposant ainsi A leur ressentiment; mais il craignait que I'esprit du monde ne s'y glissit. It ne permettait pas qu'on mangeAt en ville, et un
superieur cur6 rayant fait, ii I'tta de cette cure pour 'envoyer dans un seminaire. 11 en renvoya au siminaire
interne un autre qui avait assistd a un acte public de son
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frbre, puis dind chez lui. On voulut lui reprdsenter sa trop
grande fermeti, et il rdpondit : KEn cela je n'ai rien A me
reprocher, mais seulement mes diverses faiblesses. x .
Voila quelques dchantillons de la conduite de M. Jolly
qu'on a cru devoir rassembler ici, pour faire connaitre d'un
seul coup d'oeil son esprit et son gouvernement. On n'aura
pas la peine A croire qu'une Congregation conduite par
un tel Gendral ne frt sur un bon pied et en itat de faire
beaucoup de bien.

i 19. Plusieurs biens faits au sein de la Congregation.
S16. Les divers sdminaires internes de la Compagnie; a
Saint-Lajare.- M. Jolly constate lui-meme la situation
consolante de la Compagnie dans plusieurs lettres qu'il
icrivit aux maisons, suivant le desir que lui en avaient
lemoigne plusieurs superieurs de mirite. a Quant Ai intdrieur de la Congregation, dit-il dans sa lettre du 9 mars
1673, par la grAce de Dieu, tout y est en paix et bonne
intelligence par l'union qui se maintient entre les suprieurs
et inferieurs. Notre-Seigneur continue comme par le passe
d'en binir toutes les fonctions tant en France que dans les
pays itrangers, ott elle se maintient de plus en plus par
l'utiliti de ces memes fonctions.
S* Notre sdminaire interne, ajoutait M. Jolly, s'augmente
en plusieurs bons sujets qui sont prisentement au nombre
de trente-trois, sans parler des postulants. P En 1677, ils
avaient itd jusqu'au nombre de cinquante, ainsi que 1'crivait cette annie M. Jolly, qui reconnaissait d'ailleurs que
cela n'allait que lentement eu dgard aux nouveaux etablissements. En i681, les seminaristes 6taient cinquante-trois.
117. A Lyon. - M. Jolly continue: * Nous ne parlons
pas du s6minaire interne de Lyon, qui fournit de meme des
sujets et nous a deja donna quatre pretres et un clerc qui
ont fait les vceux. La nouvelle maison qu'on a achet&e est
beaucoup plus spacieuse que 'autre (c'etait la maison de
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M. de la Verriere, sur la colline de Fourviare); elke donnera moyen d'en recevoir un plus grand nombre A Pavenir
et on peut fonder espoir sur ces bons commencements.
i 18. Saint-Mden. - u On a de plus commence un autre
seminaire interne dans la maison de Saint-Meen, qui
pourra avec le temps fournir comme les autres. a On cherchait a trouver du monde pour pouvoir en donner aux
nouveaux etablissements qu'on demandait de tous c6tes; le
nouveau seminaire ne riussit pourtant pas. Saint-Meen est
un petit endroit 6loigax des grandes villes od 'on a coutume
de faire les 6tudes et prendre ensuite un parti pour un choix
de vie. On y requt seulement quelques Bretons qu'on a toujours estimes pour bons sujets en differentes communautis.
La Congregation dans son commencement fut presque
toute composee de Normands, de Bretons et de Picards,
parmi lesquels ii y eut beaucoup de Bretons qui servirent
fort utilement en diverses provinces de France, d'Italie et
de Pologne.
S19. Rome et Gines.- M. Jolly poursuit encore dans la
nmme lettre : a Nous ne disons rien des deux siminaires
internes de Rome et de Genes que Dieu continue de benir
et qui fournissent A leurs provinces. Nos etudiants sont
plus de vingt-cinq, tant philosophes que thdologiens. Ce
e
nombre augmenta bient6t apr.s. a Ils conservent par la
grace de Dieu l'esprit de pidtC avec l'affection A PItude. a
12o. Varsovie.- Dans une autre lettre du 8 janvier 1677,
il disait : a Vous serez bien aises de savoir que par la mis6ricorde de Dieu, l'union et la charit6 se conservent dans
nos maisons; toutes travaillent A nos fonctions avec le zile
et le succes qu'on peut desirer selon leur force. On a commence A Varsovie un seminaire interne, ou on a dejA recu
quelques Polonais; nous y avons envoyt un pritre de la
maison de Rome (c'6tait M. Fabri, qui y resta et rendit de
bons services; il est a present Visiteur de cette province), et
avec lui un clerc de cette maison et deux frbres. a
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121. Les seminaires externes et les maisons de missions.

- Dans Is lettre du

o2septembre 168o: a On nous ecrit

de toutes parts, disait M. Jolly, qu'il a plai sa divine
Majesti donner sa benediction aux fonctions taut des seminaires que des missions, et on nous a envoye diverses relations des grands bieos qui s'y foot, dont il serait trop long
de vous parler en particulier. Nos maisons vivent en paix;
c'est un effet des prieres de notre venerable phre M. Vincent, duquel les personnes qui ont eu le bien de le connaitre
parlent toujours avec plus d'estime; prions Dieu qu'il lui
plaise maintenir dans la Compagnie Pesprit dont il a &6
animi, et de faire que nous soyons reconnus pour ses veritables enfants. - Plus tard, dans une lettre du 29 aoit
x681 : £ On a de la joie, disait-il, d'apprendre des nouvelles
de l'tat de la Congregation; cela doit nous servir i nous
affectionner de plus en plus Ala vocation out il a pin &Dies
de nous appeler. On travaille toujours tant dans les missions que dans les seminaires, panout avec ben&diction; et
on reconnait comme on a fait ci-devant que les missions

soot extremement utiles au salut des ames, surtout dans le
pays ot on n'en a encore point fair. a
§ 20. Travaux hors de France.

12 . Fruitsdes missions et des seminaires en Italie et en
Corse. Naples et Rome. - M. Jolly ne s'explique ainsi
qu'en general dans ses differentes lettres sur le bon succ6s

des fonctions de la Compagnie en France. 11 entre on peu
plus en ditail pour ce qui regarde les pays eloignis. On sait
communement moins ce qui s'y passe, et par consdquent on
est plus curieux d'en etre informe. M. Jolly expose done
aiusi en particulier les biens qui se faisaient en Italie; c'est
dans la premiere lettre qu'on a cit&e : KM. Simon m'ecrit
de Rome que, Dieu merci, son siminaire externe va de
mieux en mieux; que les exercices de Pordination soot

presque continuels en cette maison, A cause des extra ten-
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pora. Notre Saint P&re le Pape et le cardinal vicaire sont si
zeids pour ces exercices qu'ils n'en dispensent presque personne, ni pour le lieu, ni pour le temps. * C'etait ce qui avait
rendu la maison principalement recommandable; les eveques et les cardinaux en faisant un grand cas, surtout
depuis le bref d'Alexandre VII en 1662, qui obligeait, sous
peine de suspense, tous ceux qui aspireraient A quelque
ordre sacre a Rome ou danD les evchs suffragants, de
passer huit jours dans les exercices, se rdservant A-lui et i
ses successeurs le pouvoir d'en dispenser; pratique que son
successeur Clement IX continua avec la meme affection,
en montrant pour cela une estime particuliere de la Congregation, ainsi qu'il est rapporti dans la vie italienne de
M. Vincent. Ainsi firent les papes Clement IX et Innocent XI.
a Celui-ci avait dit depuis pen, ajoute M. Jolly, a un
prelat de condition, officier de sa chancellerie, qui avait
demande permission d'aller dans une autre communaut6
pour se disposer aux ordres, aux Quatre-temps de Cardme:
" Non, je ne le veux pas; alles A la Mission, et vous en
" serez console. * Le pape a temoigne aux Missionnaires
beaucoup de bonte et leur accorde aisement plusieurs graces
en consideration de I'utilit6 de leurs fonctions, qui s'exercent plus dans cette maison que dans pas une autre de la
Congrigation, avec beaucoup de ben6diction et d'edification du prochain. *
Dans la lettre suivante, M. Jolly ecrivait: c Nos maisons
d'Italie s'accommodent de plus en plus et multiplient en
ouvriers par le moyen des seminaires etablis i Rome eta
Gdnes. La maison de Naples reussit tr"s bien; on y travaille
coninuellement aux missions, que Dieu benit, et on y fair
les exercices de rordination deux fois l'ann6e avec succes;
elle a eu tous les affermissements necessaires de la part des
ministres royaux. Celle de Rome est dana I'approbation du
pape et de la cour romaine, continuant de repandre de plus
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en plus une bonne odeur de piet6 et de charitd; les ordinations y sont frequentes, les retraites presque continuelles;
la conference des ecclesiastiques y produit bien du fruit, et
un seminaire externe qu'on y a commence depuis quelques
mois prend un bon train. II y a ordinairement trois bandes
d'ouvriers er, mission, et, outre tous ces emplois, on y est
encore chargi de la direction spirituelle des sdminaristes
du college De propagandafide. Cette maison, ayant tant
d'emplois, n'avait pas assez de logement. La Providence y
a pourvu en disposant quelques voisins A vendre leurs
maisons a un prix raisonnable, et nous y avons envoye de
quoi les payer, au moins en bonne partie.* On I'aurait bien
pu trouver en Italic; mais le premier emplacement ayant
iti achetd .de I'argent des Frangais, on voulut s'assurer la
libertd d'y tenir les Missionnaires originaires de France,
prevoyant peut-dtre des difficultis qu'on pourrait former
dans la suite du c6te des Italiens. a Voila les n6tres loges
assez largement, poursuit M. Jolly; ils ont de la place
pour s'accommoder encore davantage quand ils en auront
besain. a
123. Bastia et lm mssions de Corse.- Dans sa lettre du
2o novembre i68o, M. Jolly fait une ample relation des
biens que faisait la maison de Bastia, dans Pile de Corse,
suivant ce que lui en avait mandE M. Sappia, qui en itait
supdrieur. ( Le fruit de ces missions, dit-il, n'a pas 6ti
moindre cene annie que les pr6cedentes. Divers meurres
s'y seraient commis si Dieu ne les avait empeches par ce
moyen, de mdme que plusieurs haines et inimiti6s auraient
continu6 dans les families. On a fait cette annie environ
quatre cents rdconciliations; en sorte qu'il y a seulement
quatre personnes qui ont refuse de se reconcilier, et deux
d'entre elles ayant itd touchies de Dieu par des accidents
imprevus, pont fait ensuire, malgrd mille jurements par
lesquels elles s'dtaient auparavant oblig&es de n'en rien
faire.
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• La derniere mission s'est faite dans un lieu oi dtait
1assemblde de tous les desordres qu'on peut commettre. On
y trouva plus de deux cents incestueux, habitant tous
ensemble depuis plusieurs annees, tous excommunies; plus
de deux cents inimitids. Presque tous avaient pris le bien
d'aulrui. Ces gens-la ne se lassent point de derober,
sans home d'etre reconnus pour voleurs; et il n'est pas aisd
de punir leurs crimes, parce que, demeurant dans un pays
environnd de montagnes presque inaccessibles, les officiers
de justice n'y entrent que malaisement, et pour lors les
habitants, quoique divisas entre eux, se riunissent pour
tuer les sergents et soldats assez hardis pour les approcher
et ex6cuter quelque chose coatre eux; en sorte que les bandits sont li avec autant d'assurace qu'ils le seraient a
Saint-Pierre de Rome : on y vend ce qui a et vole aussi
librement que le pain dans le march&. On a ravaill6 IA
presque tout le mois de juillet. Tous les incestueux se aem
sdpards les uns des autres, les ennemis se sont rconcilies,
les larrons ont rendu ce qu'ils avaient pris; et pour les restitutions incertaines, ils ont donni aux iglises et autres
lieux de piedt, qui des chevaux, qui des bceufs, qui. des
moutons, qui une partie de leurs terres.
« Comme ils se sont fait plusieurs torts les uns aux autres,
les principaux du lieu, qui avaient le plus souffert, pridrent
instamment les Missionnaires de demander au peuple, pour
I'amour de Dieu et le pardon de leurs pichbs, qu'ils se
remissent les dommages qu'ils s'etaient faits les uns aux
autres; ce qu'ils firent si volontiers, qu'ils interrompirent
le pridicateur et dirent des paroles tr6s tendres, jusqu'a tirer
des larmes des plus endurcis. Un des principaux du lieu,
qui avait depuis quatorze ans vecu en haine avec le neveu
et les parents du curi, avait deja tu6 treize personnes d'entre eux; ceux-ci, bien que puissants, desiraient se rdconcilier, jugeant qu'on avait assez rdpandu de sang et depens6
de bien, y ayant des bestiaux tuds pour la valeur de dix

-

172 -

mille livres de part et d'autre; or, it ne voulait absolument
point entendre A se reconcilier. Mais la parole de Dieu le
toucha et ii y consentit, a condition toutefois d'etre dedommage des pertes qu'il avait faites. On le lui accorda, et ds
lors ii se jeta au cou de ses ennemis, il les embrassa les
uns apres les autres et leur remit tout ce qu'ils lui devaient,
disant qu'il ng voulait autre chose, sinon de vivre en frire
avec eux. 3 Toute cette relation est belle et ne merite pas
moins d'attention que celle des premieres missions faites en
cette lie, qui se trouve dans la Vie de M. Vincent.
x24, Au diocese de Reggio. -

Dans la lettre d'apr6s,

datre du 29 aolt 1681, M. Jolly parle du fruit des missions
faites dans le diocese de Reggio, en Lombardie, sur les
montagnes de I'Apennin. a II y a eu, dit-il, quelque chose
d'extraordinaire; le peuple y est venu en foule, de deux on
trois lieues, quoiqu'il falllt passer des rivieres grosses et
rapides, en danger de se noyer. On fut oblige de faire les
fonrtons dans la campage, hors des dglises qui ne pouvatent contenir les auditeurs; on y a fait des conferences
spirituelles aux pretres qui venaient en grand nombre. Is
ecsont trouvis quelquefois plus de cinquante, venus de
vingt ou vingt-cinq villages des environs. M. Chaussinon,
qui est superieur de cette maison (c'est le dernier Missionnaire francais qui est mort en Italic; ii est dec&d depuis
quelque temps), mande qu'on etait 6difi6 de voir un si
grand nombre de cures venir tous les jours, d'une ou deux
lieues, entendre le catichisme et les sermons; ils se trouverent, dans la derniere mission, jusqu'a quatre-vingts et davantage. Les besoins spirituels sont tres grands en ce paysIA, et ii y a de grands abus; mais on y trouve beaucoup de
docilite dans les prdlats et le peuple. On a 6te les occasions
du peche, fait cesser les scandales publics; ceux qui avaient
de mauvais commerces depuis quinze on vingt ans, les ont
rompus; les autres se sont mariis. Les ennemis se sont reconcilies, et tous generalement out tire un fruit extraordi-
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naire de ces missions, surtout MM. les cures et autres ecclesiastiques. Un d'eux a demeure tout le temps de la mission
dans Le lieu oi. elle s'est faite, sans vouloir dire la messe; it
disait avoir eu le coeur touche de Dieu et &re resolu de
mener une meilleure vie a Pavenir; it avait entendu une
voix int6rieure qui lui disait: # Va A la mission, Dieu ne te
touchera peut-4tre jamais le ceur dans une autre occasion.
II vint chercher la mission Asept on buit lieues loin de sa
residence. ,
c Le prelat, ajoute M. Jolly, est extrdmement content de
ces bons succes; il fait travailler A la construction de la
maison, de la chapelle et de la sacristie. *
1s5. Autres missions de Corse. -

II parle encore des

missions de Corse faites en 1681, et il dit que Dieu avait
abondamment verse ses grAces par beaucoup de reconciliations, et une entre autres tres notable. Toute une parisse
tait en division, et les partis ne voulaient ecouter aucune
proposition de paix, jusqu'a la veille du d6part des Missionnaires. Mais alors on se reconcilia, au grand contentement
de tout le monde. LA mm&e, un prdtre, qui avait vecu avec
scandale, arrdta le prddicateur pendant le sermon et ayant
pris le crucifix en mains, demanda pardon publiquement
de sa vie. Dans une autre paroisse, un homme qui voulait
faire un faux serment, ayant eti averti par un Missionnaire
de n'en rica faire, sans vouloir suivre son conseil, il y
ajouta cette precaution : a Si je ne dis pas vrai que je mcure
dans une heure de mort subite. i Le jour suivant, il fur.
mordu par un poisson venimeux et saisi incontinent de
telles douleurs qu'on croyait qu'il allait mourir. Un Missionnaire vint le confesser, et sit6t qu'il eut commencd sa
confession ses douleurs diminuurent. i promit, apressa
confession, de restiuer ce qu'il avait jure n'avoir pas pris,
et son mal cessa sur-le-champ : ce qu'on prit pour on
miracle.
Dans un autre lieu, le. seignur avait tena chez si tmne
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concubine durant plusieurs annees, et Pdveque et divers re.
ligieux s'etaient employes en vain pour la lui faire quitter.
On n'avait rien pu gagner par les excommunications doat
on 'avait frappd. It vint aux sermons de la mission, ou it
versa beaucoup de larmes; ii chassa sa concubine, et a depuis
autant edifie ses sujets qu'il les avait scandalisds auparavant.
II alla plusieurs fois nu-pieds en un lieu de divotion oi it
entendait la messe, et ii protesta que jamais plus ii retomberait dans son pichd; ce qu'il a execute.
On ajoute i tout cela que quoique les travaux et les fatigues de ces missions fussent tris grands, la baendiction que
Dieu y donnait les rendait tres doux.
ia6. Au diocese de Cittj della Pieve, en Italie, et de
nouveau en Corse. - M. Jolly, parlant d'une autre maison
d'Italie, dit: a M. Martin, qui est a Pirouse, i et invite par

Mgr l'Eveque de CittA della Pieve d'aller faire des missions
dans son diocese, ce qu'il a accompli avec la permission de
Mgr l'Evque de Pdrouse, et il s'y est fait beaucoup de bien.
Mgr l'Eveque alla en procession a la mission eloignde de
deux lieues de la ville ipiscopale, accompagnd de beaucoup de noblesse. 11 assista A la
lmesse, donna la communion et se trouva Papres-diner Ala procession, temoignant
etre fort cdnsol6 de tout cela. a
Le mime M. Marin- excellent missionnaire, ensuite
superieur a Turin, ot depcu il a r6side longtemps, fit
pareillement des missions tres fuct'euses en diverses villes
de Piemont. II avait un talent merveilleux pour toucher les
coeurs et faire verser des larmes. Souvent des libertins, qui
paraissaient absolument confirmds dans leur endurcissement, se rendaient Ala force de ses exhortations.
Dans une lettre postdrieure datee dua 5 novembre 1682.
M. Jolly revient encore aux missions de r'ile de Corse: UIt
s'y est fait, dit-il, des accommodements forts importants, et
un grand nombre d'Ames ont et& tirees da mauvais itat ot
elles itaient. En un lieu, le peuple vivait sans Jdsus-Christ,
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sansparole e Diu et sana sacraeruts, pace qu~uan piMtr
stp&ttaiquerdveqaea'y put menre ua CtaE. LdlMi&ssiatmass en tirent 'oifice par ordre du prelat, administrant

la saeremets de baptme, -depenitcaue d'eucharisde, etc.,
ea one qu'il sembiait a ce peupl dc commeancr a dtre
*E an antre endroit, la missio emp•ich que les haibitam de deux villages an se maniacrassent les uns les
aures. Un homme avait et6 etropie par a ature, et il na

vou'lt jamais lui pardonuer,. iurant cinq ans, m•algrx
ttume les prinres qu'a lui en avait fait es 1'intervetiQka
ma&ae de 'autoriti des superieurs. Touaefois, etant ouch.
de Dieudaas la mission, it embrassa son enna

i et

L mena

siuper cihez IuL Ua autre, qui durant dusie ans a'avait pm

roual pardonner le meurtre de son pret et de deux de
as freres le fit dans la meme missionm UGa aue encore
baisa la main de ceui qui avait ti= soa pere. On a remindie
i quanti~ d'incestes et atmres scandales pblics; on a fait
reItir piusieurs eglisem eo je serais rop long &vousdire
les autres paricarites. Demandons . Die ttLu'i lui plais
de conserver les fruits de sa grce et e voyer bon nombr
d'ouvriers dans iamoiason qi est iid graad cQomme die est
parout.
127. Ea Polo•e. - Les mames Ieures de M- Jolly
parlent du bien que faisaient les maisons de Pologne.
* Les Missionnaires, dit-il, dans celle do 9 mars t673,
commencent depuis no an on deax a faire, en Pologne, des
missions avec ua succes extraordinaire qui donne de L'admiration aax plna qualifies da royaume et une tres grande
consolation aax pauvres gens des champs. Mads nous craignons fort quils ne puissent pas consinuer longtemps de si
bonnes uvres, et que noas ne soyons empeches d'envoyer
des ouvriers a leur secours. a Cest que le Turc irriti de la
fameuse victoire remportee glorieusement par Sobieskii
grand gineral de la couronne, voulait entrer, le printemps
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concubine durant plusieurs annees, et I'evaque et divers religieux s'etaient employes en vain pour la lui faire quitter.
On n'avait rien pu gagner par les excommunications dont
on Pavait frappe. II vint aux sermons de la mission, ot il
versa beaucoup de larmes; il chassa sa concubine, et a depuis
autant idifi ses sujets qu'il les avait scandalisds auparavant.
II alia plusieurs fois nu-pieds en un lieu de devotion oI it
entendait la messe, et il protesta que jamais plus it retomberait dans son peche; ce qu'il a execute.
On ajoute a tout cela que quoique les travaux et les fatisues de ces missions fussent tres grands, la benidiction que
Dieu y donnait les rendait tres doux.
126. Au diocese de Citta della Pieve, en Italie, et de
nouveau en Corse. - M. Jolly, parlant d'une autre maison
d'Italie, dit: a M. Martin, qui est A Perouse, A iti invit6 par
Mgr l'Eveque de Citth della Pieve d'aller faire des missions
dans son diocese, ce qu'il a accompli avec la permission de
Mgr 'Ev&que de Pdrouse, et il s'y est fait beaucoup de bien.
Mgr 1'Evq&ue alia en procession a la mission dloignde de
deux lieues de la ville episcopale, accompaggE de beaucoup de noblesse. II assista A la messe, donna la communion et se trouva 'apris-diner a la procession, temoignant
etre fort cdnsold de tout cela.
Le mime M. Martin, excellent missionnaire, ensuite
supirieur A Turin, ou depuis il a residd longtemps, fit
pareillement des missions tr&s fructueuses en diverses villes
de Pikmont. II avait un talent merveilleux pour toucher les
cceurs et faire verser des larmes. Souvent des libertins, qui
paraissalent absolument confirmds dans leur endurcissement, se rendaient Ala force de ses exhortations.
Dans une lettre postdrieure datde du i5 novembre 1682.
M. Jolly revient encore aux missions de I'ile de Corse: a It
s'y est fait, dit-il, des accommodements forts importants, et
un grand nombre d'Ames ont td tirdes du mauvais etat of
elles etaient. En un lieu, le peuple vivait sans Jdsus-Christ,
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sans parole de Dieu et sans sacrements, parce qu'un prrtre
empchaitquel'ivdque n'y pit mettre un curd. L4 Missionnaires en firent Poffice par ordre du prelar, administrant
les sacrements de baptdme, de pinitence, d'eucharistie, etc.,
en sorte qu'il semblait A ce peuple de commencer a dtre
chretien.
a En un autre endroit, la mission empdcha que les habitants de deux villages ne se massacrassent les uns les
autres. Un homme avait Wtdestropid par un autre, et il ne
voulut jamais lui pardonner, durant cinq ans, malgri
toutes les prieres qu'on lui en avait fait et 1'intervention
meme de I'autoriti des supdrieurs. Toutefois, itant touche
de Dieu dans la mission, il embrassa son ennemi et le mena
souper chez lui. Un autre, qui durant douze ans n'avait pas
voulu pardonner le meurtre de son pere et de deux de
ses frdres, le fit dans la mdme mission. Un autre encore
baisa la main de celui qui avait tu6 son pere. On a remidii
a quantitd d'incestes et autres scandales publics; on a fair
rebAtir plusieurs dglises et je serais trop long A vous dire
les antres particularitds. Demandons a Dieu qu'il lui plaise
de conserver les fruits de sa grace et envoyer bon nombre
d'ouvriers dans la moisson qui est id grande comme elle est
partout. a
127. En Pologne. - Les memes lettres de M. Jolly
parlent du bien que faisaient les maisons de Pologne.
a Les Missionnaires, dit-il, dans celle du 9 mars 1673,
commencent depuis un an ou deux A faire, en Pologne, des
missions avec un succ6s extraordinaire qui donne de 'admiration aux plus qualifids du royaume et une tr&s grande
consolation aux pauvres gens des champs. Mais nous craignons fort qu'ils ne puissent pas continuer longtemps de si
bonnes oeuvres, et que nous ne soyons empechds d'envoyer
C'est que le Turc irritd de la
des ouvriers a leur secours.
fameuse victoire remportne glorieusement par Sobieski,
grand gindral de la couronne, voulait entrer, le printemps
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suivant, en Pologne, avec toutes ses forces, et on apprehendait fort qu'il n'en fit la conquete; car il n'y avait point de
roi et on craignait que la division ne se mit entre lestlecteurs assembles pour lors dans la Diete, comme il 6tait
arrive i la derniire election. Mais Dieu permit que ce mime
prince Sobieski fft ilevi sur le trdne oi il s'est rendu glorieux par d'autres victoires qui lui ont fait encore plus
d'honneur que la premi6re,surtout quandil chassa, en 1682,
cc terrible ennemi de devant Vienne, on l'empereur et tout
1'empire tremblaient.
Dans une des lettres suivantes, dat6e du 29 aoft 168z,
M. Jolly parle encore en ces termes: a On faitgrand nombre
de missions en plusieurs evichis de Pologne. La maison
de Culm en a donne dans ce diocese-la; celle de Varsovie,
outre les missions qu'elle a faites dans Parchev&hch de Posnanie, en a fait d'autres dans Iarchevchi de Gnesen, avec
beaucoup de succes par la grace de Dieu. M. Godquin eat
pr6semement dans PIevchi de Presmilie, en Russie, ville
eloignee de Varsovie d'environ soixante-dix lieues; nous
n'avons pas eu encore de nouvelles de lui de ce dioc6se-la.
Les besoins sont toujours grands en ce royaume, et les
peuples tout disposes a profiter de l'assistance qu'on lean
donne,
(A suimre.)

Le Gerant : C. SCHMaBYR.

M. LE SUPERIEUR GENERAL
ET L'AUDIENCE DU SAINT-PERE
Le If fevrier dernier, M. le Supirieur general, qui
s'itait rendu a Rome, a &tC requ en audience partculiere
par le Souverain Pontife; it 6tait accompagne de M. Bettembourg, procureur gindral de la Congregation.
Le Saint-Pre a donn6 AM. le Superieur g6enral les marques du plus vif intiret et de la plus gra.nde satisfaction
pour les oeuvres nombreuses et importantes auxquelles les
Missionnaires et les Filles de la Charite se devouent aussi
bien en Europe que dans ck '• intains pays de mission.
11 a beni avec une particuliere affection M. Ic Supdrieur
gindral et les deux families de saint Vincent de Paul.

FRANCE
LES PANEGYRIQUES
DE

SAINT

VINCENT

DE

PAUL

On a dit - et non sans fondement - que les trois plus
beaux pandgyriques prononcis A la louange de saint Vincent de Paul itaient ceux du cardinal Maury, de Mgr de
Boulogne et de Mgr Freppel. Nous avons dejA publii ceux
du cardinal Maury (Annales, t. LXIII, p. 343) et de
Mgr Freppel (Annales, t. LXII, p. 167). Nous complitons
aujourd'hui cet ensemble en donnant le discours de P'eoquent iveque de Troyes, Mgr de Boulogne.
Voici ce qu'a ecrit au sujet de ce discours Pauteur luimeme en x822 : Ce pandgyrique fut compose en 1789,
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c'est--dire &la veille de nos malheurs publics et au moment
oI la foudre rivolutionnaire commenqait Agronder. Nous
nous disposions a I'appreadre pour Ie precher le 9 juillet
dans rIglise de Saint-Lazare, quand nous apprimes, le 14,.
que Ia maison itait pillie, que 1'glise n'dtait pas plus ipargnee, et qu'au lieu de c6lebrer la fete de saint Vincent de
Paul et de faire son panegyrique, nous n'avions plus que
des larmes A verser sur la profanation de son autel et de son
tombeau. Ce n'est qu'apris un intervalle de douze ans, et
lorsque les Files de la Chariti furent solennellement rdtablies, que nous commenqimes a pr.cher ce discours dans
la capitale, ce que depuis nous avons fait presque chaque
annie. a
Ce pandgyrique fut prononci pour la derniare fois, i
Paris, ie 21 octobre 1821, dans la chapelle de Phospice de
Marie-Ther6se, en presence de la duchesse de Berri.
PANEGYRIQUE DE S. VINCENT DE PAUL
PAR X

•

DE BOULOGNE,

AEVQUE

DE TROYES

4

Spiritus Domini super me, at medtrer contritis corde. at pradicarem captivis iadulgeatiam, at consolarer onmes lugeutes.

L'Esprit da Seigaear s'est repose sur moi,
pour gunrir cenz qui oat lecour brisi, potr
prucher la d6livrance aux captifs, poor consoler tons ceux qui pleurent. (Isae, L.x,iz.)

Tels sont les traits touchants sous lesquels te Sauveur du
monde nous peint le but et les suoces de sa mission. Que
les orgueilleux philosophes cherchent i Cblouir les peuples
I. BouLOGNE (•tienne-Antoine de), ne i Avignon en 1747, ordonn6
prtre en 77s, vint i Paris et s'y ivra au miniisti& de is pridicatio n o 774. IU s'y acquit uae brillaate reputation et fut saomm
pridicateur du roi en 178a. II refusa le serment schismatique lors

de la Revolution, et lorsque le concordat de i8os eut ritabli le culte
catholique, it reprit sea prdiication. 1Ufut aoemmi &vquede Troyes
a8oS,
S
et uaounut en 8z5.
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par de brillants discours; que les conquerants ambitionnent d'accumuler les lauriers en mdme temps que les
ruines; pour lui, sa gloire est de rompre les chaines, son
triomphe est de consoler. Sil a des favoris, ce sont les
pauvres; s'il manifeste sa puissance, c'est en faveur des
malheureux, et son coeur ne sera point encore satisfait s'il
ne laisse apris lui des substituts de sa misericorde, qui,
tout remplis de son esprit, serviront d'Age en Age de preuves
et de temoins A cet oracle du prophete : a L'Esprit da Seigneur s'est repose sur moi, pour guirir ceux qui ont le
coeur bris6, pour prdcher la delivrance aux captifs, et consoler tous ceux qui pleurent. s
A la vue de cette charite sublime, dejh, chritiens, vous
en nommez le plus parfait hiros comme le plus touchant
modale, et tous les coeurs se pricipitent vers Vincent de
Paul; Vincent de Paul, A qui Dieu dispensa, suivant les
paroles de PEsprit saint, a cette latitude de coeur, et cette
Ame expansive, aussi itendue que le rivage des mers '

,

laquelle ne rejette aucune prikre et ne manque a ancun
besoin; qui, tourmenti de la passion de faire des heureux,
entreprit Ala fois de declarer la guerre a tous les vices,
d'apporter des secours A tous les genres d'infortune; qui se
devoue tour a tour a la gloire des temples et Arentretien
des chaumieres; que l'on voit tour a tour le missionnaire
des campagnes et loracle des pontifes, le catechiste des
enfants et le Idgislateur du clergd, le dernier dans la maison
de Dieu et le protecteul des eglises, et dont la solennit6 est
devenue, pour ainsi dire, une fRte nationale, ot la patrie
et la religion semblent A I'envi se disputer a qui lui rendra
plus d'honneurs et lui donnera plus d'dloges.
Qu'attendez-vous de moi, chritiens? Est-ce un discours?
est-ce une histoire? est-ce resprit de ses vertus ou le r6cit
i. Dedit Deus latitudinem cordis, quasi arenam que est in littore
maris. ILI Reg., Iv, 29.
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de ses actions? Faut-il ici multiplier, ou les reflexions, ou
les faits? faut-il s'astreindre A raconter ou aspirer A emouvoir, et plus flatter les oreilles curieuses qu'intiresser les
cceurs sensibles? Mes frtres, 'histoire de Vincent de Paul
vous est assez connue : vous ne sauriez faire un pas dans
cette capitale sans rencontrer 'empreinte de sa charit6 ainsi
que de son zele; et si les langues pouvaient jamais se taire,
les pierres seules parleraient pour sa gloire et pour son
triomphe. Livrons-nous done ici aux mouvements de lorateur, bien plus encore qu'aux ditails de l'historien; on plut6t que rorateur soit oublid, pourvu que les coeurs soient
emus: efforons-nous de le louer sans art, comme il a aimd
sans mesure; de transporter, s'il est possible, en son eloge
une partie de cette onction surabondante dont son ame fut
pknetree, et de ne mettre, en quelque sorte, aucune borne
au sentiment, comme il n'en mit jamais &son zele et a sa
tendresse.
Loin done d'ici ces esprits superbes qui ne sauraient
s'interesser qu'aux revolutions lclatantes et aux spectacles
imposants! L'eloge de Vincent de Paul n'a rien qui puisse
fixer leurs regards. Bornes a des 6vinements aussi simples
que sa vie, aussi obscurs que son ministere; toujours forces
de le suivre parmi les pauvres, les infirmes, les prisonniers,
les enfants dilaisss, les debiles vieillards, les meres disolees, et ne pouvant louer une seule de ses vertus sans rappeler en mdme temps un malheur et une mistre, nous ne
saurions leur offrir ces traits brillants qui dblouissent, ou
ces grandes secousses qui itonnent; mais que nous importe
leur indifference, pourvu que les Ames misiricordieuses
nous entendent et nous repondent! Malheur a nous si nous
craignions de raconter ce que la chariti n'a pas rougi de
faire, et si jamais nous pouvions oublier que cette reine
des vertus agrandit et ennoblit tout dans lorateur qui la
c616bre, comme dans le hdros qui 'exerce et qui la pratique!
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Qu'ai-je done dit, chretiens, et quel tableau plus fait pour
dchaufcr les ames, et enlever 1'admiration, que le spectacle
d'un simple pritre des mains duquel sortent, comme A
grands flots, des largesses plus que royales; qui fut en
France, pendant un demi-sidecc, la chariti publique et la
Providence visible; qui a, lui seul, 6lev4 plus de monuments utiles que le ginie le plus ficond n'aurait pu imaginer de projets; dont le zele intrdpide lutte eternellement
contre les fliaux rdunis et les elements conjurds, et dont la
chariti active autant que privoyante, embrassant Ala fois, et
le pr6sent, et l'avenir, repond en quelque sorte a la bonte,
A la grandeur, A la magnificence, a la-toute-puissance
divine?
Tel est done le double aspect sous lequel nous allons
vous presenter Vincent de Paul. Nous vous le montrerons
bienfaiteur de son siecle, bienfaiteur des races futures, et
non moins admirable dans 1'exercice que dans les succes de
sa misdricorde; grand par toutes les verus gendreuses dont
son Ame est ornee, plus grand encore par tous ces itablissemeats pricieux qui lui doivent leur existence. En deux
mots : charite de Vincent de Paul et tout ce qu'il a fait
pour la pratiquer, charit6 de Vincent de Paul et tout ce
qu'il a fait pour la perpetuer : tel est le plan de ce discours.
PREMIER POINT

La Providence, qui veillait d'une maairre toute particuliere A la gloire de Vincent, lui accorda le privilege de naitre sans ancitres; soit qu'elle se plfit A confondre la vaniti
humaine, en nous montrant la plus grande des Ames formie
au sein de l'obscuritd; soit qu'elle eft dessein d'apprendre,
par un grand exemple, que la fortune ne fait rien pour le
hdros que la religion inspire; soit enfin qu'elle voulat donner un nouveau lustre aux succ6s de Vincent, par toute
la distance qui s6parait le point d'oi il partait du point oa
il devait atteindre : sous l'humble toit d'un laboureur
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naquit celui qui devait etre Pornement de son si&cle et le
premier bienfaiteur de son pays.
Ne vous attendez pas que je raconte ici par quelle suite
d'ivinements le Seigneur le conduisit, des sa plus tendre
enfance, pour le placer dans le sanctuaire; ni comment,
jet. par un coup imprivu entre les mains des pirates et
entraine sur des plages barbares, il y porta les fers de la
captivite. Nous ne vous dirons point par quel miracle le
Ciel rompit les chaines de celui qui devait rompre on adoucir un jour les chaines de tant d'autres; ni comment ii fit,
dans deux annies d'esclavage, Pessai de son apostolat, en
ramenant son maitre A la foi de ses peres, par la seule
impression de ses divins cantiques. Nous passerons sons
silence ces travaux hdroiques dans la paroisse de Clichy, on
rien n'dgale les succes de sa charitd que les succes de ses
prddications, et dans laquelle, en moins d'un an, ii trouve
le moyen de retablir le culte saint et d'elever un temple
auguste. Nous ne dirons pas mame comment, pasteur d'un
nouveau troupeau, il opere dans Chitillon-les-Dombes de
nouvelles merveilles, et y consomme, dans six mois, Pentiire regindration d'une paroisse abandonnde depuis un
demi-siicle : ce pourrait etre le sujet du panegyrique d'un
autre, c'est le moindre rayon de la gloire de Vincent; de
plus grands objets nous entrainent : hAtons-nous de nous
transporter avec lui dans la capitale, oil la Providence l'appelle. Fixe au milieu de ce tourbillon des affaires et des
plaisirs, Vincent n'y voit que de grands desordres a reparer,
de grands scandales a detruire. Diej Francois de Sales le
distingue; deja ces deux Ames sublimes se cherchent, se
devinent, s'attachent 'une A lautre. Vincent, frappe de la
majesti douce qui brille sur le front du saint evdque de
Gentve, croit, dit-il, contempler le Sauveur du monde
conversant sur la terre. Francois de Sales decouvre dans
Vincent de Paul le z4ie uni Ala prudence, la science embellie par la candeur et Part divin de gouverner les ames. L'un
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prend pour regle et pour moddle le plus saint des pontifes,
Pautre confie au prtre le plus vertueux la direction des
Filles de la Visitation, dont il vient d'enrichir rEglise, et
les progres de leur piete lui prouveront bient6t que jamais
dep6t plus precieux ne pouvait etre confii A des mains plus
habiles.
Mais alors qu'il se livre A de si nobles soins un nouveau
dessein le travaille : il voit que tour est fait pour les citis,
et que les lumitres y abondent, tandis que, prives d'instruction, l'habitant des campagnes vieillit dans lignorance,
et meurt sans consolation. Frappi de tous ces maux, Vincent s'icrie avec le Sauveur du monde: , J'ai pitid de ce
pauvre peuple, de ce bon peuple, aussi avide d'enseignement que susceptible d'impressions vertueuses : misereor
super turbam. * Toute sa sollicitude se tourne done vers
les campagnes; mais que peut-il tout seul pour arracher ce
voile d'ignorance qui les couvre ? II dit, et une foule d'ouvrie's infatigables vient se ranger sous ses drapeaux et s'associer Ason zele. DejA sont etablies, par ses soins, ces confirences c6lebres ott se rassemble autour de lui tout ce que
le sanctuaire a de plus renommd par le savoir et par la vertu.
C'est 1A que Bossuet priludait A ses triomphes, et que cet
aigle, encore jeune, s'essayait A prendre son vol et A porter
la foudre. « Vincent, dit ce grand homme, dtait PAme de ces
assemblies, oi il ripandait a la fois Ponction et la lumiire:
pium catum animabat Vincentius. . C'est IAqu'elevant ses
pensies b toute la hauteur de ses sentiments, il ramene les
Ecritures A leur veritable sens, la religion a son ancien
esprit, le sacerd6ce a ses regles sacries, Part de pracher i
son viritable but. Et que leur disait done le saint pretre?
Qu'il fallait prdparer par la puret6 de leur vie les grands
effets de leurs discours, et que I'autoritd de la vertu peut
seule soutenir lautorit4 de la parole; que la science enfle,
mais que la charitie difie; que la veritable eloquence didaigne 1'eloquence; et qu'enfin l'oraison est au predica-
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teur ce que Parme est an soldat et au capitaine a. Pinitres
de ces maximes simples, mais plus instructives que tons les
livres, on voyait ces hommes de Dieu sortir de ce nouveau
cenacle pour renouveler les travaux, ainsi que les prodiges
des premiers disciples. Comme eux, ils parcourent les humbles bourgades, rompent le pain de la parole sous les toits
rustiques, circuibant per castella;comme eux, partout ils
sement, et partout ils moissonnent. , Oh! qu'ils sont beaux
les pieds de ceux qui annoncent la paix sur les montagnes *! a Entendez ces longs gdmissements que pousse la
componction; voyez ce saint fremissement r6pandu sur
tous les visages, ces penitents prosternds au pied des autels,
ces pecheurs endurcis qui s'en retournent, ainsi que ceux
dont parle lEvangile, en se frappant la poitrine, ces families
irriconciliables qui se jurent une amitii dternelle : tels sont
les miracles de leur zele, soutenus par les miracles de leur
charite. Faibles orateurs des capitales et des cours, que sommes-nous devant ces hommes apostoliques ? Its paraissent,
une foule immense les suit; its parlent, une foule immense
se rend. Vincent les envoie-t-il instruire nos guerriers, et
ramener les bonnes mceurs au sein mdme de la licence des
camps, quatre mille soldats se courbent sons le joug de la
penitence, et font revivre les vertus des premieres legions
chritiennes. Les envoie-t-il dans les Civennes, oh semblent
s'dtre cantonnees lerreur et la revolte, a leur voix, Pesprit
de schisme s'eteint, les troupeaux egards abandonnent leurs
faux pasteurs, et les remparts de 1'hdr6sie tombent, ainsi
que ceux de Jdricho, au son de leurs trompettes dvangeliques. Entreprennent-ils de visiter les h6pitaux pour y semer
les instructions, non moins necessaires que les secours de
I'art, huit cents mahometans ne tardent pas d'ouvrir les
yeax a la lumiere, et d'abjurer leur faux proph6te: tant est
i. Quam specdio pedes evangelitantium pacem, evangelimantium
bona. Rom., x, 5.

-

r85 -

puissant et souverain le zele uni a la bonti I tant le secret
de la persuasion est dans rempire de la vertu et dans 'ascendant de l'exemple!
Mais quelles sont done ces autres colonies qui vont partir
pour de nouveaux climats ? Vincent a levi les yeux, suivant
la parole de 1'~vangile, et ii a decouvert au loin de plus
grands fruits a recueillir, une plus ample moisson A faire.
II a vu, en Irlande, les enfants de la Foi toujours pros de
la perdre par suggestion ou par violence; en Pologne et en
Italie, les pauvres et les pestifer6s rdclamant a grands cris
des ministres consolateurs; a Tunis, A Alger, des victimes
de loppression, arrosant de leurs pleurs leurs chaines douloureuses; a Madagascar, une contr6e immense assise aux
ombres de la mort, qui n'attend plus que des ouvriers pour
la propagation de la lumiere. Ces maux et ces besoins sont
grands; mais son Ame est plus grande encore, et il y pourvoira. Envain la pertedescatholiques estjurdeparCromwel;
I'hypocrite tyran pourra bien empdcher les rois de secourir
un roi, il n'empichera pas Vincent de secourir les pauvres.
En vain et la terre et le ciel, et les hommes et les diments
contrarient son zele dans la mission de Madagascar; en
vain, par trois fois, les ouvriers qu'il envoie sont ensevelis
sous les flots; Vincent ne comniandera pas aux vents et a
la tempite, mais il fera partir, malgri les vents et la tempetes, des ap6tres nouveaux; et, si ses succes ne couronnent pas ses efforts, il prouvera du moins que Ie Ciel peut
bien deconcerter ses entreprises, mais non pas son courage;
que sa charite est aussi forte que la mort, et que I'Ocean
n'est pas plus indomptable que son zele n'est invincible :
aquc multoe non potuerunt exstinguere caritatem.
Ici, chr6tiens, que faut-il admirer le plus, ou de Vincent
qui sait toujours faire naitre et trouver au besoin de ces
hommes apostoliques, ou de ces hommes apostoliques toujours fidlees et dociles sous la main de Vincent? Par quel
secret ou par quel charme savait-il done leur inspirer tant
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de verus et de courage? Celibrons aujourd'hui ces martyrs
tout ensemble de la misericorde et de la vdrite : louange
et mille fois honneur a ces prodigieux conquerants, que le
dddain peut-etre appelle Missionnaires! Quel ressort ineffable animait leurs sublimes Ames? Si l'humanitd, si la
vertu, si la saine philosophie sont quelque chose sur la
terre, qu'y a-t-il de plus admirable que leurs hiroiques travaux? Renoncer au repos, franchir les torrents et les mers
et les deserts immenses; se faire entendre a des hommes
pour lesquels est muet tout le spectacle de Funivers; reunir
leurs families errantes, les chercher au fond des forits, et
les suivre au plus haut des monts, et les atteindre A travers
les abimes; les fixer, malgrd leur inconstance, les adoucir
malgr6 leur barbarie; leur crier Ala fois un coeur, une ame,
une morale, un culte, une patrie; et tons ces dtonnants
efforts de magnanimiti et de constnce, sans aucun retour
d'interet, et sans autre aiguillon que la soif du bonheur des
hommes..... Certes, chritiens, quelque chose de divin est
ici! Comment la terre entiere ne s'est-elle pas prosternee
devant ces hommes on ces dieux? Que de brillants aventuriers, avec la double ambition de la fortune et de la gloire,
aient entrepris de conquerir des mondes, il n'y a rien ici
que d'humain et meme de vulgaire; mais que des hommes
bravent tant de pirils, et se devouent 1 tant de sacrifices,
sans autre mobile que I'amour de la verite, sans autre espoir
que le martyre, c'est le dernier miracle de Ph6roisme humain, c'est le plus beau triomphe de la religion qui I'inspire.
Apres avoir itC le Missionnaire des pauvres, Vincent de
Paul va sc montrer leur tuteur et leur pOre; disormais tous
leurs besoins vont etre des besoins pour son cceur. Aux yeux
d'une charitd ordinaire, les pauvres sont des hommes; aux
yeux de Vincent de Paul, il semble qu'il n'y a d'hommes
que les malheureux: tant qu'il y en aura sur la terre, ii ne
gottera ni joie ni repos; et, pour nous servir de son expres-
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sion touchante, c'est lit son poids et sa douleur a. Mais que
fera-t-il pour s'en soulager, et que peut-il contre tant de
mistres? II commence par intiresser ce sexe faible que le
ciel semble avoir cri6 pour la sensibilitY, et qui, de sa
faiblesse mime, tire le plus puissant ressort de sa commiseration et de sa pitie. II reunit autour de lui tout ce qu'il
y ade plus pur et de plus zele parmi les femmes chritiennes,
et il en forme ces assemblies de charit6 dont il n'a trouvi
nulle part le modele; moyen cependant et si efficace et si
simple, qu'on se demande avec surprise comment personne
ne s'en etait avise avant lui. C'cst Ia que, sous les auspices
de Vincent, s'agitaient, non les int6rets de la politique, mais
les intirets plus grands encore de 1'humaniti. C'est 1A que,
toujours str d'etre dcouti, le pauvre venait plaider sa cause.
Fallait-il recueillir des orphelins, racheter des captifs, on
doter des vierges; fallait-il fournir du travail A 1'industrie
indigente, 6tablir une dcole champetre, soutenir un h6pital
chancelant, riparer les pertes occasionnies par un naufrage
ou par la rigueur des saisons, relever une chaumiere divoree p&r les flammes, ou bien aider une famille sur le penchant de sa ruine; de la, comme du centre de sa charite,
Vincent dirigeait tout et pourvoyait a tout.
Ne pensons pas cependant que ces nouvelles Paules, ces
nouvelles Marcelles qu'excitait le saint prrtre, se signalassent seulement par leurs abondantes aum6nes; Vincent
leur disait si souvent qu' a il fallait servir Dieu aux depens
de leurs bras et a la sueur de leur visage , que nulle fatigue
ne leur codtait, nul service ne les effrayait, des que la charite r6clamait, et leurs soins, et leurs peines. Qu'il etait beau
surtout de contempler cette hdroique confeddration de plus
de deux cents dames illustres qui, munies du code de charite
que leur trace Vincent de Paul, prennent pour theatre de
leur zele l'H6tel-Dieu de la capitale; forment le genureux
dessein d'en extirper tous les abus, d'en ritablir la discipline, et de faire de ce sejour, h6las si redoutable pour le
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pauvre, le doux espoir de sa misere, 'heureux terme de ses
vieux jours ! Le ciel sans doute se rejouit, comme la terre
fut etonnde, A ce spectacle de taut de femmes fortes qui
parcourent de rang en rang les liti de la langueur, a humilient leur Ame, ainsi que parle rEsprit saint, devant les
pauvres et les infirmes x, se disputent a qui sera la plus active et la plus compatissante, et, nobles rivales des vierges
sacrees, milent A tous les secours de Phumanitrtoutes les
consolations du christianisme. Ah ! c'est bien alors que ron
peut appeler, A juste titre, cet asile de la douleur la maison
de Dieu ! ce fut le plus beau de ses temples; tout y parla de
sa bornt; le pauvre n'y douta plus de la Providence; pour
la premiere fois, il desira d'y mourir; heureux dans ses
derniers moments de puiser, parmi les soins consolateurs
de ces Ames divines, les prdmices et 'avant-godt de reternelle misericorde !
Mais la chariti de Vincent ne devait pas se borner A soulager des miseres particuliires, quelque multiplides et
quelque grandes qu'elles fussent. Cest peu pour lui de
secourir des families sans nombre, des paroisses entieres;
sa charitd toujours croissante, dirai-je sa providence infatigable va nourrir des Etats. En proie A cinq differentes
nations, qui se disputent la gloire on la home de les devaster, la Lorraine et le Barrois ne sont plus qu'un th•Atre
d'horreur, oh tout ce qu'ont jamais diplord les lamentations
proph6tiques se trouve rassembl6. Ce n'est plus seulement
ici toute la beautd de Sion tristement obscurcie, toutes ses
voies en deuil, ses temples renverses, ses pretres gdmissants,
ses vierges disoldes; ce sont toutes les cruautes riunies A
toutes les profanations, c'est 'assemblage de tous les maux
de 'anarchie avec tous les fi6aux de la nature. Les flammes
ont consume ce qui est &chappi au glaive; la contagion d&vore ce qui est echapp ai la famine; on ne volt plus dans
les campagnes que des diserts, dans les cites que des ruines;
partout des hommes... des restes d'hommes; des enfants
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expirant au sein de leurs mires; des m6res... 6 Ciel I raconterai-je id leur effroyable nourriture? Quelles aum6nes,
quels secours, on quels miracles suffiront done a de pareilles
calamites? Qui aura, pour les riparer, assez de force et de
courage, et de puissance et de richesses ? Le pauvre pretre
Vincent. Nouveau Joseph, il sauvera cette nouvelle Egypte.
II n'a pas, il est vrai, comme le ministre de Pharaon, prdvu
les jours de famine et de sterilitd; il n'a point, comme lui,
ni des trisors accumulis, ni sept anrhnes de r6coltes en r&serve; mais il a bien plus encore, il a son zele a toute
ipreuve, sa charitd, qui suffit a tout, et les fonds de la Providence, qui ne lui ont jamais manqud. On lui oppose en
vain qu'il ne doit point secourir les ennemis de la nation :
Vincent ripond que, si la Lorraine est 'ennemie de la
France, les malheureux qu'elle renferme sont les amis
de Dieu. Rempli d'un si beau sentiment, il vole a leur
secours; il leur envoie des ministres de paix, qui font briller
I'etendard de la chariti dans ces regions de la discorde, et
qui portent la vie dans ce vaste tombeau. Tour a tour mddecins et pasteurs, guerissant et enseignant, places entre les
mourants et les morts pour assister les uns et ensevelir les
autres; ici, distribuant des ornements pour les autels, lA, des
instruments pour la culture, relevant A la fois et les chanmieres et les temples, ils se montrent partout doublement
dignes de Vincent. Plus de vingt-cinq villes soulagdes le
comblent de benddictions; la Lorraine entiere respire; et
ce que n'aurait pu entreprendre route la puissance des souverains, Vincent de Paul l'a consomme, sans autre appui
que sa vertu, sans autre credit que son zele.
N'ai-je done rien exageir, mes frdres ? et ne pensez-vous
pas que je sois moins ici dirige par la verit6 qu'entrain6
par I'enthousiasme? Je ne m'dtonne pas, chretiens, que l'on
soit tent6 de le croire : mais quel sera done I'exces de votre
admiration, quand vous saurez que ce n'est point par des
secours momentands et des aum6nes passag6res que le saint
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pretre se signala dans ces temps deplorables, mais qu'il soutint pendant plusieurs annees cet immense fardeau; quand
vous aurez appris que, dans le meme temps qu'il versait sur
ces tristes regions des sommes innombrables, de nouveaux
trisors partaient pour PArtois et pour le Maine et l'Angoumois et le Berri; et que, tandis que ses enfants y repandaient a pleines mains les dons de la misericorde, il accueillait, il secourait, il nourrissait, et les rifugies d'Irlande, qui
fuyaient la persecution, et les rifugies lorrains, qui avaient
fui la misere, et des communautes nombreuses, qui manquaient a la fois de retraite et de pain, et des legions
entieres de guerriers qui, versant leur sang pour PEtat,
itaient oublids par I'Etat : charitd, munificence vraiment
inconcevable, et qui paraitrait fabuleuse si des monuments
authentiques n'en attestaient fexistence, et si nous ne touchions, pour ainsi dire, a la gendration qui en fut le timoin.
Mais il faut cependant nous accoutumer aux miracles, car
de nouveaux malheurs vont faire dclore de nouvelles merveilles. La Picardie est aux abois, et la Champagne voit
renouveler dans son sein toutes les calamitis de la Lorraine:
c'est la guerre au dehors, c'est la guerre au dedans. Dija
Vincent de Paul apprend que tout y retrace limage de la
mort, qu'on n'y rencontre plus que des fant6mes affames, que la ddtresse y est au comble, et qu'un seul instant de dilai pourrait y entrainer des maux incalculables.
II l'apprend; mais si le mal est au-dessus de toute expression, le remdde ne sera point au-dessus de ses forces. IImet
bient6t en mouvement sa pieuse assemblie; il presse, il
insiste, il conjure; si ses discours sont impuissants, ii fait
parler ses larmes; plus on lui montre de difficultis, plus il
a trouve de ressources : le Ciel se lassera plut6t de frapper
que Vincent de Paul de donner et d'assister et de repandre.
Pendant plus de dix ans ces provinces infortundes voient
successivement renaitre leurs miseres; pendant plus de dix
ans Vincent de Paul prodigue les secours, et multiplie les
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largesses. Par quelle admirable industrie pouvait-il done
augmenter sans cesse ses moyens avec les besoins? Ou puisait-il ce magique secret d'entretenir cette iternelle contribution qui ne manque aucun malheur, qui suffit a chaque
misere ? Chritiens, dans le tresor de ses economies et de ses
privations et de ses sacrifices; dans les retranchements journaliers imposes a ses propresenfants, qui, commelui, manquaient souvent du necessaire; dans cette attrayante donceur A laquelle on ne pouvait rien refuser; dans je ne sais
quel art divin d'enseigner, d'inspirer la misericorde; dans
je ne sais quel abandon, quelle confiance en Dieu qui ne le
trompait jamais; dans je ne sais quel pouvoir ineffable, non
de multiplier la nourriture des multitudes affamees, non de
changer les pierres en pain, mais de multiplier les mes
charitables, mais de changer le coeur des riches, et de les
tenir, pour ainsi dire, dans ses mains, comme lEtre Supreme tient dansais siennes le coeur des rois.
Mais oublions, s' est possible, tout ce qu'a fait jusqu'ici
iraitra ni moins grand, ni moins admiVincent. II n':
core pour les peuples qu' un commencerable. Ce n'
ment de doul drs a; ce n'est encore pourVincent qu'un commencement de travaux et de gloire. II semble que e ciel,
pour le donner en spectacle a la terre, voulut alors multiplier les miseres et les fleaux, et se plut A 6galer les calamitis i sa compassion et a sa tendresse. 11 ne s'effacera
jamais de notre souvenir ce temps d'6tourdissement et de
vertige national, melange inexplicable de scenes ridicules
et de sanglantes catastrophes; ce temps des discordes civiles
allumees par les frondeurs, oi chacun, entraind au delA de
ses propres mesures, passait sans cesse, et souvent dans un
meme jour, de la revolte a la soumission et de la soumission A la rivolte; on les meilleurs esprits allaient aveuglment sans savoir olt les poussaient des pretentions qui se
combattaient toutes les unes par les autres; et oi enfin
PEtat, presque 4brankl dans sea fondements, s'agiait dans
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pretre se signala dans ces temps deplorables, mais qu'il soutint pendant plusieurs annees cet immense fardeau; quand
vous aurez appris que, dans le meme temps qu'il versait sur
ces tristes regions des sommes innombrables, de nouveaux
trisors partaient pour I'Artois et pour le Maine et 1'Angoumois et le Berri; et que, tandis que ses enfants y repandaient a pleines mains les dons de la misericorde, il accueillait, il secourait, il nourrissait, et les refugies d'Irlande, qui
fuyaient la persecution, et les refugies lorrains, qui avaient
fui la misere, et des communautes nombreuses, qui manquaient A la fois de retraite et de pain, et des ligions
entieres de guerriers qui, versant leur sang pour PEtat,
itaient oubli6s par l'Etat : charit6, munificence vraiment
inconcevable, et qui paraitraitfabuleuse si des monuments
authentiques n'en attestaient I'existence, et si nous ne touchions, pour ainsi dire, la generation qui en fut le temoin.
Mais il faut cependant nous accoutumer aux miracles, car
de nouveaux malheurs vont faire eclore de nouvelles merveilles. La Picardie est aux abois, et la Champagne voit
renouveler dans son sein toutes les calamitis de la Lorraine:
c'est la guerre au dehors, c'est la guerre au dedans. Diji
Vincent de Paul apprend que tout y retrace Fimage de la
mort, qu'on n'y rencontre plus que des fant6mes affames, que la ditresse y est au comble, et qu'un seul instant de dilai pourrait y entrainer des maux incalculables.
II l'apprend; mais si le mal est au-dessus de toute expression, le remede ne sera point au-dessus de ses forces. II met
bient6t en mouvement sa pieuse assemblie; il presse, il
insiste, il conjure; si ses discours sont impuissants, il fait
parler ses larmes; plus on lui montre de difficultis, plus il
a trouvi de ressources : le Ciel se lassera plut6t de frapper
que Vincent de Paul de donner et d'assister et de rdpandre.
Pendant plus de dix ans ces provinces infortundes voient
successivement renaitre leurs miseres; pendant plus de dix
ans Vincent de Paul prodigue les secours, et multiplie lee
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largesses. Par quelle admirable industrie pouvait-il done
augmenter sans cesse ses moyens avec les besoins? Ou puisait-il ce magique secret d'entretenir cette iternelle contribution qui ne manque a aucun malheur, qui suffit a chaque
misdre? Chritiens, dans le trdsor de ses economies et de ses
privations et de ses sacrifices; dans les retranchements journaliers imposis a ses propres enfants, qui, comme lui, manquaient souvent du necessaire; dans cette attrayante douceur A laquelle on ne pouvait rien refuser; dans je ne sais
quel art divin d'enseigner, d'inspirer la misericorde; dans
je ne sais quel abandon, quelle confiance en Dieu qui ne le
trompait jamais; dans je ne sais quel pouvoir ineffable, non
de multiplier la nourriture des multitudes affambes, non de
changer les pierres en pain, mais de multiplier les Ames
charitables, mais de changer le coeur des riches, et de les
tenir, pour ainsi dire, dans ses mains, comme 1'Etre Supreme tient dans les siennes le cceur des rois.
Mais oublions, s'il est possible, tout ce qu'a fait jusqu'ici
Vincent. II n'en paraitrani moins grand, ni moins admirable. Ce n'est encore pour les peuples qu' a un commencement de douleurs s; ce n'est encore pour Vincent qu'uncommencement de travaux et de gloire. 11 semble que le ciel,
pour le donner en spectacle i la terre, voulut alors multiplier les miskres et les fleaux, et se plut a igaler les calamites A sa compassion et A sa tendresse. II nes'effacera
jamais de notre souvenir ce temps d'eourdissement et de
vertige national, melange inexplicable de scenes ridicules
et de sanglantes catastrophes; ce temps des discordes civiles
allumees par les frondeurs, ou chacun, entraind au dela de
ses propres mesures, passait sans cesse, et souvent dans un
mame jour, de Ia rdvolte a la soumission et de la soumission a la revolte; oh les meilleurs esprits allaient aveugl6ment sans savoir oh les poussaient des pretentions qui se
combattaient toutes les unes par les autres; et on enfin
PEtat, presque ibranld dans ses fondements, s'agitait dans
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des convulsions d'autant plus diplorables qu'on ignorait
igalement, et la source du mal, et rapplication du remde :
revolution itrange, et qui, par une singularite inoule dans
nos annales, ne fut pas moins calamiteuse dans ses suites
que frivole dans son objet. Parmi ces vagues agitations et
ces tristes fureurs, tout & la fois, et si cruelles, ei si vaines,
nous ne demandons point de quel parti itait Vincent de
Paul. Mes freres, il fut pour Dieu et pour le roi et pour
les pauvres; les pauvres, hllas ! toujours victimes des intirits des grands, et, dans ces temps surtout, payant par de
lamentables malheurs leurs pretentions les plus futiles!
Tandis que les princes cabalent, que les ministres nigocient,
les malheureux languissent, touchent aux portes de la mort.
Vincent de Paul le voit; il voit la foule des innocents enveloppds dans la proscription des coupables, la ville des
plaisirs plongde tout a coup dans un gouffre d'horreurs, et
la princesse des provinces changee en un sejour de d6solation et de deuil. A ce spe:tacle, ses entrailles s'imeuvent;
il s'efforce de ramener tous les esprits vers la paix, ainsi que
tous les coeurs vers la misdricorde. Apres avoir gemi au
pied des saints autels sur les iniquites du peuple, il va g6mir au pied du tr6ne sur ses calamitns. Le plus humble des
pretres porte une fierti sainte devant la m6re de son roi;
et, mille fois plus intrepide que les courtisans ne sont
adroits et souples, il lui parle en faveur des pauvres, avec
autant de viritd et de courage que s'il elt teo,comme il le
dit lui-mime, au jugement de Dieu. Belle et grande parole!
Ah! il n'est done pas vrai que la pidt6 soit faible, et que le
mipris de soi-meme ne soit pas compatible avec la vraie
grandeur. Mais que sont les affaires des pauvres quand il
s'agit des affaires d'Etat? Qu'importe que Iorphelin gimisse
dans l'abandon, et que la veuve pdrisse sans secours, pourvu
que le politique triomphe, que l'intrigant aille a son but,
et que I'ambitieux conserve son credit et son poste! Vincent
a done parlk en vain, et les pauvres n'ont plus que lui pour
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sanveur et pour pire. Plus de deux mille sont nourris
chaque jour dans sa propre maison; chaque jour, par ses
soins, sont assistis quatorze mille infirmes; le bli manque
pour les plus riches, il ne manque point pour Vincent; ce
qn'il n'a point, il lempruate, et ce qu'il ne peut emprunter,
il Ie cree. La, plusieurs villes submergees sont secourues
soudain; ici, des campagnes abandonnees sent pourvues de
pasteurs; Ia, s'dlve, sous ses auspices, un mont-de-pidtd
qui d&sespere les perfides secours de la cupidit6; ici, plus de
huit cents jeunes personnes soot retirdes dans rasile de la
vertu et soustraites au peril de la pauvretd, qui prepare
ceiui du crime... Merveilleuse toute-puissance de l charitd
de Vincent! et maintenant qu'ajouter de plus a sa gloire?
Une gloire plus grande encore, celle des croix et des
epreuves, celle des calomnies dont on laccable et des pers6cutions qu'il endure. On raccuse d'avoir part aux calamitis publiques, lui qui a tout fait pour les priveair, comme
il fait tout pour y rem6dier; de favoriser les subsides nonveaux, lui qui a tant g6mi str les anciens dija si pesaets
pour le pauvre; de partager la lAcheai des courtisans,
lui qui par sa genereuse liberrt vient de s'exposer A la disgrace de Mazaria, comme, dix ans auparavant, its'itait
expose a la disgrace de Richelieu, A ces folles imputations
se joignent les outrages, et aux outrages les attentass. Deux
fois sa maison est horriblemem pille; deux fois sa personne
est indignement isultee; A Rennes et A Bordeaux, il est
oblige de fuir, et celui qui a sauvi la vie A tant de mnaheureux est expose plus d'une fois iperdre la sienne. Eh qoi!
les hommes valent-ils done la peine qu'oa leur fasse dca
bien, et cette horrible ingratitude est-elte done possible?
Mes freres, on la concoic, pour pen qu'on r6fldchisse surta
perversit6 humaiae. Mais ce que P'ot ne concoit pas, c'eat
rimperturbable douceur deVincent parmi tant de violeatces&
c'est sa rdsolution de s'en venger par de nouveaux bieifait•s
c'est le parti qu'il prend d'oublier tous les torts pour sow-
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lager toutes les miseres, et d'employer, pour obtenir la
grAce des coupables, un credit dont il n'a jamais voulu se
servir ni pour lui ni pour les siens. a Mon Dieu, s'ecriait
un jour Vincent de Paul en voyant le saint eveque de Geneve, mon Dieu, si Francois de Sales est si bon, oh! qu'il
faut done que vous soyez bien bon vous-meme! a Consequence admirable; tirons-la aujourd'hui A la gloire de
Vincent: non, grand Dieu, non, ce n'est point dans les
livres, ce n'est point meme dans la splendeur des cieux qu'il
faut apprendre Avous connattre, mais dans le coeur du juste,
mais dans ces Ames pridestinies et misdricordieuses que
votre main 'se plait a enrichir; car si Pemanation est si
bonne, que doit-ce atre done de la" source? et si la faible
image est si touchante et si aimable, que faut-ildonc penser
de la substance et du principe mime?
Ne croyons pas cependant, chritiens, qu'ii n'y alt eu dans
Vincent de Paul qu'un z6le sans talent et une bontb sans
elvation. Bien loin d'ici ce misdrable prejug6, non moins
injurieux au g6nie qu'a la vertu, qui se plairait tristement
i confondre avec les vulgairts esprits les coeurs misiricordieux et simples. Combien connaitrait pen le saint prdtre
que nous louons celui qui pourrait ignorer que ses lumieres
dgalerent ses bienfaits, et que son genie n'est guere moins
surprenant que sa vertu! Eh! comment nommerons-nous
done cette admirable facilite A saisir les objets les plus disparates, i se livrer aux occupations les plus opposies, et a
passer des unes aux autres sans confusion dans leur multitude, comme sans embarras dans leurs difficultis? Comment nommerons-nous cette aptitude merveilleuse A s'dlever et a descendre tour A tour, suivait les places qu'il
occupe et les personnes qu'il entretient, depuis Phomme du
peuple qu'il dirige jusqu'au monarque qu'il assiste dans
ses derniers moments; depuis l'enfant de Ia campagne, avec
lequel il bdgaie, jusqu'au maitre en Israel, avec lequel il
parle le langage des parfaits; depuis l'me cileste qu'il con-
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duit dans les r6gions les plus dlevies de la vertu jusqu'au
picheur invetere qu'il retire en vainqueur du gouffre infect
de ses desordres ? Quelles lumieres ne lui fallait-il pas pour
se montrer constamment superieur A lui-meme, soit qu'il
inspire a ses ~1tves des sentiments dignes de leur naissance;
soit qu'il dirige la vierge chretienne dans les humbles sentiers de la vie interieure; soit qu'il gouverne une paroisse
obscure, soit qu'il ait place dans le conseil des rois; soit
qu'il d6cide dans ses conferences les plus hautes questions
du dogme et de la morale; soit que, charge, aupres de
Henri le Grand, d'une nigociation 6pineuse, il s'en acquitte
avec autant d'habilete que de succes; soit enfin qu'il devoile
avec sagaciti les erreurs de son temps, et qu'il en dimasque
avec courage les perfides auteurs? De quel rare talent
n'avait-il pas besoin pour attirer a ses discours les premiers
hommes de son temps, et faire dire au prince des orateurs
franjais que, a quand le saint pretre parlait, on croyait
entendre Dieu s'exprimer par sa bouche? a Non, celui qui
savait aussi bien traiter les affaires que les consciences, qui
mdlait aussi bien la force A la douceur, Tardeur A la prudence, la connaissance de la religion a la connaissance du
coeur humain; celui qu'admirait Richelieu, qu'estimait
Miazarin, que Conti honorait, que le grand Condi consultait; celui qui n'a j.mais manqud une seule de ses entreprises, qui sut toujours ramener A sa volontd tant de volontis diffirentes, et ne s'est pas plus trompd sur les conseils
qu'il a donnis que sur les moyens qu'il a pris; cet homme,
dis-je, n'a pas pu Etre un homme ordinaire. Mais que parlons-nous et de talent et de genie? Mes fr&res, il eut le
talent du zele et le genie de la misdricorde; il eut le talent
de donner sans cesse et de n'avoir rien, de s'dpuiser pour
donner encore; il eut le don, non de faire descendre du ciel
la rosee et la pluie, mais de supplier Ala pluie et A la rosde
quand le ciel les refuse. Ne lui cherchons plus d'autre
gloire, et qu'en ce jour tout eclat disparaisse devant celui

-196

-

de sa chariti. Ne voyons plus que rhomme unique dans
les annales de la vertu, dont famour pour la pauvret6 egala
constamment son amour pour les pauvres; qui, humble A
proportion qu'il est utile, ne se doute pas m.me de ses propres bienfaits; qui, nourricier de sa nation, se dispute jusqu'A sa propre subsistance, et qui, dans le temps meme
qu'il fait couler, aux quatre coins de 'univers, le fleuve de
ses aum6nes, demande encore a ses enfants s'il est bien vrai
qu'il ait le droit de vivre et de manger le pain des pauvres,
lui qui ne fait rien pour gagner le sien. L'entendez-vous,
nos tres chers freres? II ne fait rien pour gagner son pain!
paroles simples, mais admirablest C'est bien ici le lieu de
s'ecrier, avec le grand iveque de Meaux, qu' selles effacent
les discours les plus magnifiques a, et qu' c il faudrait ne
parler plus que ce langage >.Non, grand saint; non, grand
homme, vous n'avez rien fait pour gagner votre pain, si
nous songeons A tout ce qui vous reste encore a faire. Cest
votre gloire supreme, c'est votre triomphe immortel, que
des travaux qui rempliraient plusieurs vies illustres ne
soient encore que 1'essai et le prelude de la v6tre.
Nous l'avons vu, chretiens, travailler jusqu'ici pour le
salut et le bonheur de ses contemporains; son Ame immense
va se porter encore vers les generations futures. Charite de
Vincent de Paul et tout ce qu'il a fait pour la pratiquer :
charite de Vincent de Paul et tout ce qu'il a fait pour la
perpituer : c'est mon second point.
SECOND POINT

Un des plus grands et des plus nobles privileges de la divine charitd, c'est ce sceau d'immortalitt qui la fait surnager A travers les debris du temps et ses tristes vicissitudes.
Tandis que toutes les autres vertus semblent tomber avec
le corps et disparaitre avec les ombres de la vie, toujours
auguste et toujours vivante, la chariti se fortifie par la destruction, et triomphe de la mort mdme; ce qui a fait dire A
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1'Ap6tre que la chariti ne meurt point : Caritas nunquam
excidit. II 6tait rnserv4 A Vincent de Paul de prouver, plus
qu'aucun autre saint, la veritd de cet oracle, en nous montrant sa charite tout iclatante de la double immortaliti du
ciel et de la terre. Des aum6nes passageres et des secours
qui mourraient avec lui ne suffisent point a son coeur: il
veut donner a tout le bien qu'il fait une action durable et
feconde, lutter, pour ainsi dire, de force avec le temps, et
assurer, autant qu'il est en lui, jusqu'aux derniers Ages, le
bonheur de ses concitoyens. Nous I'allons voir embrasser,
dans son active prevoyance, la postiriti la plus reculee et,
s'emparant de Pavenir, perpetuer l'apostolat de sa chariti,
le ministere de sa chariti, les monuments de sa chariti,
l'influence de sa charite.
Je dis d'abord perpetuer I'apostolat de sa charitd. Ici,
chritiens, chacun devous nomme dedj les pritres.de la Mission. Assez d'autres ont etabli des compagnies pour la culture des sciences, pour les soins de rPducation ou les pieuses
meditations de la vie contemplative. Vincent formera le
projet d'une tribu sacerdotale qui sera toute pour linstruction des simples et 'apostolat des campagnes, qui, divoude
par etat aux humbles fonctions de la maison de Dieu, s'interdira dans les grandes citis 1'erercice du ministere, et,
faisant du salut des pauvres son principal objet, regardera
tout le reste comme accessoire. GrAce done i Vincent de
Paul, il existe encore dans I'Eglise un corps ou les charges
sont prfferees aux dignites, la pauvretd aux richesses
les modestes vertus A 1'rclat des talents et l'utilitd A la
gloire; un corps oi les travaux ne sauraient dtre plus
grands et les recompenses moindres; un corps d'autant
plus cher A la religion et a fEtat qu'il sert l'une sans
pretention et lautte sans iortrt;
un corps enfin qui,
sans mdpriser la science, ne veut que de celle qui est simple, usuelle, pratique et populaire. Admirable dessein que
Dieu seal a pu inspirer! Oh! qu'il y a de grandeur dans cette
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auguste simplicitd! Combien est loin cette divine popularitd de cette enflure gigantesque de la sagesse humaine!
Combien est done sublime cette religion sainte qui fait
ainsi de ce qu'il y a de plus faible et de plus obscur sa premiere sollicitude! Quelle autre religion s'est occupee du
pauvre peuple? quelle autre a jamais dit : a Laissez approcher de moi les enfants; bienheureux les pauvres d'esprit! i Quel sage, quel lgislateur s'est jamais cru destine
par itat a l'instruction de l'homme ignorant et grossier ? Le
propre de la philosophie c'est de briiler, c'est de se distinguer, c'est de se concentrer dans un certain nombre d'esprits qu'elle appelle priviligids, et 'de se croire d'autant
plus eclair6e qu'elle est plus loin de la portee du vulgaire.
Mais qu'est-ce done que cette science orgueilleuse dont
presque tous les hommes sont exclus, par leur 6tat ou par
leur ignorance? Le propre de la religion est de se dilater et
de s'etendre, et de tout embrasser dans ses instructions,
ainsi que le soleil embrasse tout dans sa lumiere; sa grandeur est d'dtre commune, et sa sublimit6 d'Etre entendue
de tout le monde. La verite, disent les philosophes, n'est
pas faite pour le peuple; et voila done ce qui nous prouve
que leur philosophie n'est pas la veritd. Mais Vincent de
Paul ne croirait encore avoir rien fait si, apr6s avoir assurd
I'instruction des brebis, il ne donnait encore la mdme consistance et la meme durie a celle des pasteurs. Peu content
d'avoir formn des retraites particulieres, ot les ministres
saints viendront se recueillir et renouveler chaque annee la
grace de leur consecration, il ouvrira encore pour les jeunes
livites des asiles perpetuels, oh ils seront nourris du lait
de la pid't, ou ils prendront le gott des saintes lettres, et
oh leurs talents seront dprouves, comme leur vocation.
D6ja ces dcoles sacrees, ordonnies a Trente, dbauchdes en
Italie par le grand Borrom6e, sont en France etablies et
consolidees par Vincent de Paul. Plus de soixante seminaires s'elvent par ses soins; une emulation sainte les
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multiplie dans la suite, et c'est A lui que seront dus principalement ces 6tablissements pricieux, oh s'est perpitud jusqu'A nos jours l'esprit du sacerdoce, o& ont germd tant de
vertus illustres, d'oi sont sorties tant de lumieres, et dont le
retablissement peut seul ressusciter PEglise gallicane, la
consoler de ses revers, et reparer ses pertes, hWlas! peut-eire
irreparables.
Ce fut, chretiens, pour rdpandre de plus en plus et perpetuer ces heureux berceaux des ministres fideles que Vincent travailla sans reliche a procurer a PEglise de grands et
vertueux pontifes. Admis au conseil de la Regente, et associd a cet important ministere appele si improprement le
ministere des graces ecclisiastiques, puisqu'ici rien n'est
grace, et que Plternelle loi du plus digne doit decider le
choix, Vincent ne plaga a la tate des dioceses que des oracles et des modeles. Bien loin du sanctuaire cette midiocrit6
prisomptueuse qui voudrait envahir le patrimoine des talents! Plus loin encore cette cupiditd intrigante et hardie
qui ne rougirait point d'usurper le droit sacrd du travail et
de la vertu I C'est dans les h6pitaux, dans les missions,
parmi les humbles catCchistes et les ouvriers les plus laborieux, que Vincent va chercher le merite modeste qui doit
monter sur les chaires pontificales. Qu'on ne lui parle pas
des pretentions de la naissance et des distinctions de la
chair et du sang; il repond que la royaute du sacerdoce,
ainsi que celle de Melchis6dech, n'a pas besoin de nom et de
ginealogie, et que les vrais aieux du pontife sont ses talents et ses vertus. Que ne puis-je ici vous tracer la liste
glorieuse de tous les saints 6evques qu'eleva son suffrage?
Vous les verriez'presque tous s'illustrer par les dons de la
munificence, presque tous acquirir des droits immortels A
la reconnaissance des peuples, presque tous criateurs de ces
lois synodales qui sont encore Phonneur de noire discipline, et presque tous enrichir leurs Eglises de ces utiles
etablissements qui n'ont laiss6, pour ainsi dire, plus rien A
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faire A leurs successeurs. Ainsi, par les cboix de Vincent,
'FEglisegallicane reprit une vigueur nouvelle; ainsi se forma
peu i peu ce cilbre clerge digne du plus grand sikle de
notre monarchie; ainsi reste i jamais ce grand et m6morable exemple de la toute-puissance du dispensateur des dignitis sacries, qui semble tenir dans ses mains les deux
sources premiires de resurrection et de ruine; qui recompense la vertu, et les vertus se multiplient: qui oublie les
talents, et les talents meurent, et qui peut d'autant plus reginirer le sanctuaire qu'il semble y commander ainsi que
'Eternel commande A l'univers, par les deux grands ressorts de La crainte et de l'espirance.
Quoi done! et comment les memes ressorts ne produiraient-ils pas les memes avantages? et pourquoi, ranime par
un tel moyen, ce clerge, jadis si renommd et depuis tombe
avec tant de grandeur, ne se reliverait-il pas avec honneur
et avec gloire? Et quel moment plus favorable pour nous
livrer i un si doux espoir que celui de cet heureux accord
qui regne si parfaitement entre le chef de I'Eglise et le chef
de 'Etat, entre le successeur de saint Pierre et le successeur de saint Louis ? Puise-t-il done se resserrer de
plus en plus ce lien sacri si propre i affermir leur
mutuel pouvoir et Jeur prosperitr commune! Puisse cette
nouvelle convention entre la couronne et la dare concilier tous les intderts, rendre aux autels leur dignite
primitive, donner an tr6ne de nouveaux appuis, A la
morale de nouveaux ddfenseurs, A l'ordre public de nouveaux garants, AFimpietd de nouvelles digues, A la France
une nouvelle vie, et rdpandre enfin sur le Roi et sur sa
race auguste de nouvelles graces et de nouvelles ben6dictions!

Apres avoir perpitui l'apostolat de sa charit6, Vincent de
Paul travaille encore i en perp6tuer le ministare. Hilas i
les hommes bienfaisants meurent, et la mistre est 6ternelle.
Vincent leguera done Ala post4rit6 une congrigation nou-
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velle, immortel ornement de l'Eglise catbolique; une association d'hdroines chretiennesý :dont ii ne sera pas moins
Pinventeur que le fondateur, laquelle donnera aux pauvres
des servantes, des amies, des meres tendres, qui ne leur
manqueront jamais. On verra doac les Filles de la Chariti
remplissant a Ja fois les fonctions de Marie comme celles de
Marthe, melant heureusement Pactivitd du zele au saint
recueillement de la vie contemplative, portant au milieu
meme de la sociedt les vertus paisibles du cloitre, et rdunissant &la plus grande severit6 pour elles-memes la plus tendre sensibilit, pour tous les malbeureux. O rares et touchantes merveilles de la piedt chritiennel Pourrons-nous
assez admirer cette patience inalterable et ce courage magnanime pour surmonter tons les digouts qui semblent invincibles, et cete hUroique abnegation, parmi tous les
objets qui revoltent les sens, et la male energie qui les fait
tit•npher de la compassion mime qui les anime I Quelle
force inconnue soutient ce sexe delicat? quelle main les defend et repoise loin d'elles les maux qu'elles soulagent?
par quel mirac.lauvent-elles leur vie ainsi que leur veru ?
Est-ce une qf•Jne protectrice qui marche devant elles?
est-ce un rayo4 ta gloire divine qui brille surleur front?
Les icrits publics ne disent rien de leur courage habituel;
its n'exaltent point ce sacrifice coninu du jour et de la nuit;
et que le ciel en soit beni I il existe doac des Ames sublimes
pour lesquelles faire de si grands biens n'est qu'un devoir
commun et ordinaire, dent personne ne parle? Tout pour
Dieu, tout pour la vertu, rien pour l'amour-propre, pour
l'int6rt, pour la fortune, peut-itre meme pour la consideration. Filles respectables, 6 mes Soeurs! mes venrables
Sceurs! car le sacerdoce vous adopte, vous etes nos coop6rateurs et nos coll.gues, prdtres augustes de la charitd, recevez en ce jour le tribut de reconnaissance que vous doit
Phumanite. I.vous est bien permis d'tre humbles et modestes, autant qu'utiles et ginareuses; nous rest-il Anous
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faire A leurs successeurs. Ainsi, par les choix de Vincent,
J'Eglise gallicane reprit une vigueur nouvelle; ainsi se forma
peu a pen ce clbre clerge digne du plus grand sidcle de
notre monarchie; ainsi reste A jamais ce grand et mrmorable exemple de la toute-puissance du dispensateur des dignitis sacrees, qui semble tenir dans ses mains les deux
sources premieres de risurrection et de ruine; qui recompense la vertu, et les venus se multiplient: qui oublie les
talents, et les talents meurent, et qui peut d'autant plus reginrrer le sanctuaire qu'il semble y commander ainsi que
l'tternel commande &1'univers, par les deux grands res$orts de la crainte et de respirance.
Quoi donc! et comment les m4mes ressorts ne produiraient-ils pas les memes avantages? et pourquoi, ranimi par
un tel moyen, ce clerge, jadis si renomme et depuis tombd
avec tant de grandeur, ne se releverait-il pas avec honneur
et avec gloire? Et quel moment plus favorable pour nous
livrer A un si doux espoir que celui de cet heureux accord
qui regne si parfaitement entre le chef de 1'Eglise et le chef
de l'Etat, entre le successeur de saint Pierre et le successeur de saint Louis ? Puispe-t-il doac se resserrer de
plus en plus ce lien sacrd si propre a affermir leur
mutuel pouvoir et leur prosperiti commune! Puisse cette
nouvelle convention entre la couronne et la tiare concilier tous les intderts, rendre aux autels leur digniti
primitive, donner au tr6ne de nouveaux appuis, A la
morale de nouveaux defenseurs, A I'ordre public de nouveaux garants, i l'impidtd de nouvelles digues, A la France
une nouvelle vie, et repandre enfin sur le Roi et sur sa
race auguste de nouvelles graces et de nouvelles b4n6dictions!
Apres avoir perpitue l'apostolat de sa charite, Vincent de
Paul travaille encore a en perpituer le ministere. Hilas !
les hommes bienfaisants meurent, et la misere est dternelle.
Vincent leguera donc a la postiriti une congregation non-
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velle, immortel ornement de I'Eglise catholique; une association d'hdroines chrtiennes, :dont il ne sera pas moins
'inventeur que le fondateur, laquelle donnera aux pauvres
des servantes, des amies, des meres tendres, qui ne leur
manqueront jamais. On verra done les Filles de la Chariti
remplissant a la fois les fonctions de Marie comme celles de
Marthe, milant heureusement Iactivitz du zale au saint
recueillement de la vie contemplative, portant au milieu
meme de la societi les vertus paisibles du cloitre, et reunissant a la plus grande s6veriti pour elles-memes la plus tendre sensibilite pour tous les malheureux. O rares et touchantes merveilles de la pieti chritienne I Pourroas-nous
assez admirer cette patience inalterable et ce courage maguanime pour surmonter tons les digoits qui semblent invincibles, et cette heroique abnigation, parmi tous les
objets qui revoltent les sens, et la mile inergie qui les fait
triompher de la compassion meme qui les anime Quelle
force inconnue soutient ce sexe ddlicat? quelle main les difend et repousse loin d'elles les maux qu'elles soulagent?
par quel miracle sauvent-elles leur vie ainsi que leur vertu?
Est-ce une colonne protectrice qui marche devant elles ?
est-ce un rayon de la gloire divine qui brille surleur front?
Les 4crits publics ne disent rien de leur courage habituel;
ils n'exaltent point ce sacrifice continu du jour et de la nuit;
et que le ciel en soit beni! il existe done des Ames sublimes
pour lesquelles faire de si grands biens n'est qu'un devoir
commun et ordinaire, dont personne ne parle? Tout pour
Dieu, tout pour la vertu, rien pour l'amour-propre, pour
lintdrit, pour la fortune, peut-etre meme pour la consid6ration. Filles respectables, 6 mes Sceurs! mes v6nerables
Sceurs! car le sacerdoce vous adopte, vous etes nos coopirateurs et nos collegues, pretres augustes de la charitd, recevez en ce jour le tribut de reconnaissance que vous doit
rhumanitr. II vous est bien permis d'tre humbles et modestes, autant qu'utiles et ginareuses; nous pest-il A nous
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d'etre ingrats? nous 'est-il d'oublier l'immolation perpetuelle de votre liberte, de votre repos, de votre vie meme, et
de ravir ainsi i la pietd sa plus touchante instruction,
comme A Vincent de Paul sa plus belle couronne?
Mais hitons-nous de raconter comme notre hdros ne cesse
d'edifier et d'entreprendre. Toujours rempli de cet esprit
de charitd qui ne meurt point, ii conqoit le sublime projet
de donner a chaque misdre un asile assure, et de perp&tuer
les monuments de sa misericorde, ainsi que la fortune perpitue ses rigueurs, et la nature ses infirmites. Je vois d'abord, parmi les malheureux qui interessent sa pitid, ces
coupables forcats que semble rendre indignes de la commistration publique le crime mime qui a forgi leurs fers.
I1 se souvient d'eux, a Pexemple de Pap6tre, comme s'il
dtait enchaind avec eux, tanquam simul vincti; son coeur
l'a ddja transport6 dans les tristes ddp6ts oil ils sont renfermes. 0 Dieu ! est-ce une prison? est-ce un vaste sdpulcre ?
II voit des hommes pour qui la faim, la nuditd, des traitements barbares ne font plus de leur vie entiere qu'une lente
et cruelle mort; des malheureux qui ne connaissent plus
l'humanitd que par la haine qu'ils ont pour leurs semblables, le sentiment que par la douleur, et Dieu que par leurs
blasphemes. A ce spectacle, des larmes ambres coulent de
ses yeux, et, dans les saints transports de son Ame oppressee, il promet a la terre et au ciel de ne rien oublier pour
apporter quelque soulagement A de telles infortunes; ii intdresse en leur faveur toutes les Ames tendres et pieuses; ii
sollicite le credit du Gienral des galeres; il implore les secours du gouvernement; ii revendique hautement en leur
faveur les droits sacrds de la religion qu'on oublie, et de
rhumanite qu'on outrage. II leur fait prdparer un asile
nouveau, plus salubre et plus sur; il leur envoie des ministres de paix, qui, peu contents de leur apprendre A faire
un saint usage de leurs peines, travaillent constamment A
les leur adoucir. Son ceur n'est point encore satisfait : ce
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qu'il a entrepris dans la capitale, bient6t il Pexecute aux
extrdmit6s de la France. DIjA Louis XIII, frapp6 des biens
immenses operds par son zBle, Pltablit aum6nier gendral
des galires; dignite nouvelle I grande et magnifique surintendance, digne d'etre cre6e pour Vincent de Paul, comme
Vincent de Paul vient de crier une nouvelle misericorde !
Tout fier d'un titre qui ne lui donne que des peines, et qui
ne lui promet que des fatigues sans cesse renaissantes, il
part pour les differents ports du royaume. On le voit tour
i tour a Bayonne, A Marseille, A Bordeaux, voler sur ces
prisons flottantes, et y repandre toutes les instructions reunies a tous les secours, comme ii y trouve tous les malheurs
rdunis avec tous les crimes. Quelle dut dtre la surprise de
ces tristes forgats, lorsque Vincent de Paul leur apparut
pour la premiere fois; lorsqu'ils virent ce pratre vendrable,
ou cet ange du ciel, penetrer dans leurs sombres demeures,
toucher la paille humide qui leur sert de lit, soulever le
poids de leurs chaines, aller de rang en rang pour ecouter
leurs plaintes, et verser dans leurs Ames fldtries Ie baume
precieux de la resignation et de la patience I Pouvoir suprdme de la chariti de Vincent! Les plus desesperds se jettent dans ses bras; ils l'appellent leur pre, ils le proclament
leur ami; ces Ames endurcies, autant par la grandeur de
leurs forfaits que par Pexces de leurs tortures, s'ouvrent au
repentir et sont rendues a la vertu; et leurs implacables
tyrans, attendris pour la premiere fois, reconnaissent enfin
qu'apres Iimpunite ii n'y a pas de plus grande injustice que
1'extrdme justice. Nous ne dirons done point ici que Vincent ait porte les chaines d'un forgat qu'il voulait rendre i
sa famille. Pourquoi des faits douteux dans un discours
obh Iorateur succombc sous le poids des merveilles autbentiques, et od, pour etre eloquent, il n'a besoin que d'tre
vrai? II n'est sans doute pas prouvd que pour dilivrer un
foriat ii ait vendu sa propre liberti; mais ce qui l'est incontestablement, c'est que ses soins, son temps, sa vie tout
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entiere ont eti consacrs a lassistance et au soulagement de
tous ces malheureux; c'est qu'il ne se crut quitte envers
eux qu'en leur assurant des instructions aussi durables que
les secours; c'est qu'il leur assigna des fonds pour des missions perpetuelles; c'est que sa chariti, vivant toujours dans
l'avenir, eleva dans Marseille, ainsi que dans la capitale,
un edifice hospitalier pour leur soulagement; c'est qu'enfin
une royale dotation, obtenue par ses soins, consolida ces
asiles consolateurs, oi ses enfants perpetuent encore les
prodiges de sa misericorde, et nous presentent chaque jour
le plus beau des spectacles, le crime soulage par les mains
mimes de la vertu,
Mais j'entends un grand cri dans Rama : Vox in Rama
audita est. D'ot viennent done ces voix plaintives et ces
tristes accents : ploratus et ululatus multus ? Seraient-ce
encore les gemissements d'une Rachel inconsolable d'avoir
perdu ses fils ? Seraient-ce encore de cruels ravisseurs qui
viennent arracher de tendres nourrissons des bras de leurs
meres tremblantes? Helas! ce sont les mares-elles-mimes
qui sacrifient tristement a un honneur perdu le fruit de
leurs entrailles ! Pourrons-nous done entendre sans fr6mir
dans quel etat itaient reduites ces deplorables victimes de la
honte et du crime? Exposes dans les places publiques et
vendus i vil prix, confies A des mains mercenaires qui les
prostituaient A des usages inhumains, souvent ensevelis
tout palpitants encore, toujours incertains de leur sort et
abandonnes au hasard, ils pirissaient inivitablement de
misere et de faim. Comment une police invigilante toleraitelle de semblables malheurs ou de semblables crimes? Comment Phumanitz n'en etait-elle pas indignie ? Comment la
religion ne les foudroyait-elle pas de tons ses anathemes?
Comment, interessie a recueillir tous ces milliers d'infortunes, la patrie elle-mdme les voyait-elle avec indifference?

Vaines questions, chretiens, lorsque nous en avons de si
admirables a risoudre. Ah! cherchons plut6t comment Ala
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grandeur de tous ces maux Vincent de Paul sut apporter
la grandeur du remide; comment ii se donna, pour ces
pauvres enfants, un cceur plus tendre mille fois que le cour
de leurs meres; comment, tandis que I'humaniti et la nature ne parlaient plus pour eux, il sut leur creer a la fois
tant de mains nourricires; comment, enfin, il fut assez
heureux pour leur ouvrir ce respectable et magnifique asile,
dont Pidde seule n'avait pas meme ete soupconnee avant
lui, dont on ne trouve nulle trace chez aucun peuple, et
qui, seul, suffirait pour immortaliser sa memoire.
Mais que d'obstacles et de traverses se r6unissent A la fois
contre une si utile et si importante entreprise ! Que vois-je
ici? La licence des moeurs augmente, et, avec elle, le nombre de ces enfants abandonnes: de nuuveaux malheurs font
naitre de nouveaux besoins; les ressources de la charitd
s'epuisent, I'ardeur premiere se refroidit. Ces femmes gendreuses, dont Vincent etait encore plus occupd de moderer
que d'exciter le zeIe, se repentent enfin d'avoir trop entrepris : pour la premiere fois, ces grandes ames lui dchappent. Vincent lui-mdme, Vincent, accoutume a tenter Pimpossible, est ebranle par les difficultis. Que dis-je ? tandis
que tout semble disesprdi, c'est alors qu'il espere, et I'impossibilitd mdme se changera pour lui en moyen. Ddja est
convoque dans le premier temple de Ia capitale le conseil
general de ces hiroines chretiennes, et li, tout a coup,
elevant la voix comme inspird d'en haut, eloquent sans
aspirer a l'&tre, malant heureusement au pathdtique d'un
mouvement inattendu toute l'autorite d'un ministere saint,
il leur propose de prononcer l'arr4t de ces enfants infortnes, a d'etre leurs meres ou leurs juges, et de decider 1'instant ou de leur vie ou de leur mort.w Frappdes d'une pareille
alternative, et ne pouvant plus resister a la vertu qui parle
en lui, elles ne savent plus lui r6pondre que par des larmes.
C'en est fait, Vincent de Paul a triomph6; toute son ame a
passe dans leur Ame : •oeuvre de Dieu est conclue soudain;
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tous ces enfants sont recueillis sans dictinction et sans
reserve, et la fete de leur adoption est solennellement proclamde.
Vincent pourra done maintenant donner un libre cours
A sa tendresse. Que de moyens il va tenter pour les nourrir
a pen de frais, les partager dans les campagnes, favoriser
leur insensible accroissement, et procurer a leurs corps delicats une douce temperature I Que de travaux et de soins
assidus pour surveiller leur education, pour diriger leur
ame vers le bien, et leur apprendre A cultiver tout a la
fois, et les talents, et la vert u! Que j'aime surtout a contempler Vincent de Paul en cheveux blancs recueillant dans
ses bras ces innocentes creatures, les rechauffant contre son
sein, se courbant sur eux, a l'exemple d'Elisie, et, comme
lui, appliquant ses mains sur leurs mains, ses yeux sur
leurs yeux, et, dans ses vives et douces etreintes, leur ripetant ces paroles du prophte : t Quand meme votre mre
vous aurait abandonnes, moi je ne vous abandonnerai
jamais. n Grand saint! je reponds a vos sentiments les plus
chers, en celebrant vos tendres soins pour ces innocentes
victimes, et il me semble qu'A leur nom seul votre cendre
insensible se ranime, et que je vois encore palpiter ce grand
caeur o6 i'on ett dit que s'6tait refugiee toute la tendresse
maternelle. Que n'avons-nous pu les rassembler tous dans
ce temple Que n'avons-nous pu presser autour de votre
autel tous les berceaux de ces nouveaux Moise I Sans doute
que leurs accents plaintifs et leurs graces naives eussent ici
parl6 bien plus dloquemment que nos faibles discours, et
que tous ces trophies de la misericorde, mille fois plus
brillants que ceux de la victoire, eussent mis le comble a
l'Aloge de la chariti creatrice qui doit de sidcle en siecle
rendre A la religion tant d'enfants et tant d'appuis a la patrie : Ex ore infantium et lactentium perfecisti laudem.
Mais un plus grand ouvrage est reserve A sa tendresse.
Quel est ce vaste monument dont le nom seul inspire egale-
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ment 'horreur et la pitie, qui tour A tour dichire r'Lme et
lattendrit, o~ le malheur se reproduit sous l, Apects les
plus touchants, comme le vice sous ses formes les plus hideuses? A ces traits, qui de vous ne reconnalt pas rH6pital gdndral de cette capitale. Qui sondera les diplorables
profondeurs de cet abime de misere, de d6gradation et
d'infortunes ! Ici sont renfermds ces imposteurs oisifs qui
surprenaient la compassion publique; l& ces hommes, plus
malheureux que coupables, qu'a trompes la fortune ou Pimprivoyance; ici ces jeunes victimes de Perreur qu'un moment de faiblesse a prdcipities dans l'abime; lt ces monstres
de perversiti qui ont perdu, par la longue habitude du
crime, jusqu'a la triste consolation des remords. D'un c6te
ces furieux, prives de la raison, privds mdme de linstinct,
qui se ddbattent dans leurs chaines; de lautre ces cadavres
vivants, tout couverts des plaies de l'opprobre, et montrant
a 'oeil effrayd jusqu'A quel point la corruption a pu se punir
elle-meme... Ah! fuyons tous ces lamentables objets,
aussi douloureux i voir que difficiles & ddcrire, pour contempler'Vincent de Paul qui,formant le dessein de rassembler dans un seul lieu toutes les miseres humaines, delivrant a la fois lhumanitd de ces spectacles affligeants, la
socidti de tous ces fardeaux dangereux, 1PEtat de tous ces
membres digrades, 6elve ainsi un des plus forts remparts A
la tranquillitd publique. Peut-Etre son esprit de misericorde
s'y est-il affaibli; peut-itre la justice y est-elle quelquefois
plus repoussante que le crime meme; peut-etre n'y trouvet-on que rarement ces soins consolateurs pour adoucir le
poids de l'infortune; peut-etre enfin oublie-t-on trop souvent ce qu'il recommandait si fort lui-meme de respecter
l'humaniti dans ceux mimes qui 'avilissent, et de bien se
convaincre que Pon n'a pas toujours le droit de rendre malheureux ceux m4mes que Pon ne peut pas rendre bons.
Mais, quels que soient ici les abus dont les Ames sensibles
peuvent etre attristdes, n'en cld6brons pas moins le prdtre
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magnanime qui, assi sage dans ses moyens qu'intr6pide
dans le obstacles, parvient A consommer ceue entreprie
memorable qu'avaient tentie en vain, et Henri IV dans son
amour, et Medicis dans sa magnificence.
Que ae puis-je, chruiens, vous montrer tons ces autres
itablissements dont Vincent a e6t le fondateur on le riparateur on le conservateur I Nous le errions ici Qlever, de
ces m=mes mains qui oat prepare de si doux berceaux A
l'eofance, une retraite assuree pour quarante vieillards; iA
ouvrir un asile preservateur pour la tendre innocence; ici
un refuge de pniteace pour ce sexe coupable qui immole
la pudear a des besoins que le crime augmente, mais ne
satisfait pas; partout des temples t'hamanit : &SainteReine on religieux hospice poqr Ie secours des voyageurs;
dan la caphale, les Filles Orphelines, les Fillesde la Madeleine, l Maisonde la Providence, celle de PUnion Chrtienne, cetie de la Propagation de la Foi, celle des Filles de
Saia"e-Geuevieve ea des Filleade la Croix. A peine ai-je le
tamps de les.nommer, it a eu celui de les idifier, de les
deter, de les consolider. Quel est doan cet homme xtraor-.
dinaire qui entreprend tout ce qs'il veut, qui execute tout
ce q'il entreprend, qui iternise tout ce qu'il exdcute? Que
pet offrir de comparable l'histoire des peuples anciens et
modernes a ce spectacle dan citoyes obscur qui,-par ascendant de sa seule vertu, fait sortirnn monde tout nouveau de sea mains creatrices? Quoi danc, nous avous vun I
seale reparatioa de VH6tel-Dieu embarrasser la p aisance.
royale. En vain cette noble entreprise excita Ie zle de tos
les gens de bien; en vain, pour y reussir, on crut devoir
flatter la vanitd er encourager lamour-propre: longtemps
il fallut y renoncer par lea difficnltes sas
s
ceas renaissantes. Quellide efaut-il done se former de 'homme pro-

digieux qui

partageant sts forces sur taar dobjeus aussi

dispendieux quautiles, les accelkre tons avec uae dgae faci-

lir, et, reproduisant sa chariti sons atant de formes qu'il
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y a d'espces de malheureux, porte A leur perfection tous
ces asiles tutelaires qui nous etonnent par leur nombre
comme par leur grandeur!
II faut ici le reconnaitre: Vincent de Paul trouva dans
son siecle des ressources qui lui eussent manque dans le
i6tre. Parmi tous les scandales et malgre les malheurs dont
it fut si longtemps temoin, s'offraient a lui mille moyens
heureux pour seconder son z6le. C'est alors qu'on voyait A
la cour de grandes faiblesses, mais de grandes conversions;
SP'armie, les plus fameux hiros qui s'honoraient d'etre
chrdtiens; dans la capitale, des orages et des factions, mais
des principes et des moeurs encore fortes; sur le tr6ne,
Louis Xll, pour qui la justice fut toujours sacrie, Anne
d'Autriche, dont le nom fut celui de la misdricorde; Ala t1te
de l'Etat, Richelieu et Mazarin, dont le ginie travaillait
pour les sidcles; dans la magistrature, Mold, l'appui du
faible et 1'effroi du mdchant; Le Tellier et Lamoignon,
dont les lumieres dgalaient les vertus; Siguier, aimant les
lettres et les pauvres; dans le sanctuaire, Franqois de Sales,
Brrulle, Sourdis, La Rochefoucauld, Abelli et Godeau et
et Vialart et Solminiac, noms illustres et saints et dans un
ordre moins eminent, Eudes et Bourdoise et Condren et
ce pauvre pretre Bernard si riche en foi et en bonnes
oeuvres, et ce Frangois-Rdgis dmule de Xavier, et ce vertueux Oilier si digne d'etre son ami, et toute cette foule de
pretres renommes, ames grandes et simples, qui n'dcrivaient
rien pour le bonheur de I'humanitd, et qui faisaient tout
pour elle. Mais remarquons, a la gloire de Vincent, comment il sut se servir a propos de tous ces grands et vienrables personnages, et comment ceux-ci, Aleur tour, l'associerent i leurs pieux desseins; comment il sut mdriter leur
estime et gagner leur confiance, encourager leur zele ou
mettre &profit leur crddit; et, fort de tous ces illustres appuis
et de tous ces imposants suffrages, commencer, avancer et
porter jusqu'au faite l'ddifice immortel de sa misdricorde.
14
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Mais pourquoi ne seriez-vous done pas aussi nommies
dans son eloge, femmes incomparables qui e0tes tant de
part Ases bienfaits, comme Asa gloire ? D'Aligre, de Herse,
Traversai, Lamoignon, Fouquet, et vous, illustre Gondi,
le premier instrument de ses vastes desseins; et vous, vertueuse Pollalion, toujours avare pour vous-m4me, toujours
prodigue pour le pauvre; et vous, pieuse Miramion,
qui, apres avoir tout donnd, trouviez encore le moyen
de donner davantage; et vous, d'Aiguillon immortelle,
qui A des maux immenses apportites toujours des ressources immenses; et vous, duchesse de Mantoue, plus
grande encore lorsque vos mains servaient les pauvres que
quand vos mains portaient le sceptre; et vous, magnanime Marillac, Ame celeste, qui toujours vous montrites au
niveau de la sienne; et vous toutes ses sainteset infatigables
coadjutricesqui, chacune selon vos forces ou plut6t au-dessus
de vos forces, sans cesse fournissiez a 1'inipuisable trisor
de ses magnifiques aum6nes, recevez en ce jour 1'effusion
de mon coeur et le tribut de nos hommages; partagez tout
lencens que nous bralons sur son autel, et que desormais
votre memoire venerde ne soit plus separde de la sienne,
ainsi que vos grands coeurs furent toujours unis dans un
meme concert de zele et de vertu.
Et maintenant venez ici, nouveaux ap6tres de bienfaisance, et tombez aux pieds de Vincent. Rassemblez sous un
seul point de vue tous les monuments de son zele; imaginez tout ce qu'ils ont di couiter de sacrifices et de privations,
et tout ce qu'ils supposent de difficultes et d'ob'stacles. Supputez, s'il est possible, ces largesses accumulees et ces fonds
pour les missions et ces fonds pour les seminaires et ces
fonds pour les h6pitaux et ces fonds pour les prisons. Ajoutez a ces bonnes ouvres publiques toutes celles que cachait
son humilite; ne vous lassez pas de compter,-comme Vincent de Paul ne se lassait pas de repandre, et puis faites
encore sonner devant vous la trompette, inscrivez vos
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aum6nes dans les registres de la renommie, instruisez
l'univers des grands progrbs que fait rhumaniti, vanteznous vos fastueuses souscriptions, vos plans economiques,
vos secours si bien calculis et les hauts faits de la philanthropie.
Mais non, et gardons-nous de rien meler de triste ni
d'amer dans un discours consacri au triomphe de la charite
chrtienne. Venez plut6t contempler cette religion sainte,
toute belle de ses vertus, tout dclatante de ses bienfaits.
Pourquoi resister a ses charmes? Pourquoi rattaquer par
de vaines subtilites, quand elle vous repond par de bonnes
ceuvres ? Pourquoi vous obstiner A raisonner, quand il ne
faudrait que sentir ? Lui faut-il d'autre preuve de sa divinitd que tout le bien qu'elle fait sur la terre ? a Annoncez
ce que vous avez vu, disait autrefois Jesus-Christ aux disciples de Jean : les infirmes sont guiris, les pauvres sont
evangelisds. s Nous vous tenons aujourd'hui le meme langage: Voyez tons ces miracles de chariti qu'a chaque jour
et a chaque moment la religion opere; voyez par quels innombrables canaux elle ripand 1'esprit de vie dans le corps
social; voyez sa touchante morale pientrer dans les humbles campagnes, et sa douce lumiare dans les tinebres des
cachots, et ses soins genereux dans le sejour de linfornune.
Que sert encore de disputer? Que font ici tous vos sophismes? a Les malades sont gueris, les pauvres sont dvang6lises. A
Ah! un principe si salutaire peut-il n'&re pas bon,
un principe si bon pent-il n'etre pas vrai ? Renunciate que
vidistis : leprosi mundantur, pauperes eangelijantur.
Mais tandis que nous parcourons l'histoire de tant de
merveilles, nous oublions que les anndes de Vincent s'accumulent, et qu'il touche deja au dernier terme de sa carri&re. Trop courte destinie des mortels sublimes ! Et comment done ces hiros de rhumanitd, qui participent tant a
la bontd et a la saintete de Dieu, ne sont-ils pas exempts de
la fragiliti, de la caducite de l'homme? II meurt donc
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comme le reste des humains celui dont chaque souffle de
vie a etc un elan d'amour pour le pauvre ! Mais admirons
la Providence, qui ne permettra pas qu'en cessant de vivre
il cesse encore d'etre utile. II meurt; mais 'influence de sa
charite sera eternelle, mais t ses ossements prophitiseront 3,
comme ceux de Joseph; et du fond meme de son tombeau
sortiront ces vives etincelles qui ranimeront dans les ceurs
le feu sacri de la misiricorde, qui perp6tueront le gout des
bonnes oeuvres, et donneront une impulsion nouvelle a la
charite publique. Admirable revolution ! L'esprit de Vincent se mele a tout. Ses etablissements donnent naissance a d'autres etablissements non moins ouverts a la
misrre, non moins propices au malheur. Places dans les
maisons royales, ses humbles enfants nous y montrent le
contraste heureux de la simplicit6 rapprochie du spectacle
de la magnificence. Formd par les disciples du saint pretre,
bientOt parait le venerable fondateur des Ecoles chretiennes
oi le peuple apprend cette ignorance qui sait tout, c'est-adire Pamour de Dieu et 'amour du travail. Le go0tdes rformes salutaires s'etend et se perfectionne, et Part de secourir les necessiteux devient de jour en jour et plus actif et
plus industrieux. Le siecle magnifique des lettres et des arts
commence enfin as'occuper des hommes, et Louis le Grand
reconnait qu'il ne sera vraiment digne de ce nom qu'en se
rendant cher a ihumanitd par ses lois tutilaires, plus glorieuses mille fois que ses conqudtes : de toutes parts les
hospices s'delvent, de toutes parts se multiplient ces icoles
en faveur des pauvres, ces dep6ts en faveur de la mendicitd
inconnus jusqu'alors. Chaque pasteur etablit dans chaque
troupeau ces assemblees chretiennes formdes sur le modele
de celles de Vincent. Les nations dtrangeres les adoptent i
l'envi,.et, dans leur honorable jalousie, elles se vantent d'avoir aussi leurs pieuses hospitalibres, qui, d'un bout de
1'Europe catholique a 1'autre, repandent avec la bonne
odeur de leurs vertus leurs secourables soins. Et pour que
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rien ne manque A la gloire de Vincent, on verra celles que
son z6ie a fondies, visiblement protegees du ciel d'une maniere toute particuliire, survivre A toutes nos tempetes,
ichapper a ce genie de destruction qui parmi nous a tout
anianti dans sa fureur impie, surnager A travers les debris
de toutes nos institutions antiques, et, hiritieres de l'esprit.

de leur illustre pere, le transmetre de generations en gendrations, et nous faire a jamais ceilbrer son nom et bdnir sa
m6moire : Etjustitia ejus manet in scculum seculi.
Ainsi done tout le'bien dont les pauvres jouissent aujourd'hui est presque dd a Vincent de Paul, digne dternellement de notre reconnaissance, et par tons les services qu'il
a rendus a l'humaniti pendant sa vie, et par tous ceux qu'il
lui rend encore chaque jour apres sa mort..Ainsi la postiriti redira qu'un seul pretre, animi de l'esprit de son etat,
qui n'est autre chose que I'esprit de Dieu, a plus fait pour
le bonbeur de sa nation que le plus grand de ses ministres
et le plus puissant de ses rois. Ainsi les ennemis du sacerdoce seraient encore les plus coupables des ingrats quand
ils ne seraient pas de tpus les raisonneurs les plus inconsequents, et c'est bien ici qu'on pent dire que I'impiedt n'est
pas moins un vice du coeur qu'un travers de I'esprit. Ainsi
reste Ajamais prouvie cette importante veritd, que, si nous
devons i Vincent tant d'immenses bienfaits, Vincent doit a
la religion tant de biens operes par lui. Oui, c'est elle qui
agrandit son Ame, en la sanctifiant, et qui, par le sublime
des motifs, lui inspira le sublime des sentiments. Eh! pensez-vous qu'il eit aime si ardemment les hommes, s'il n'eat
iti lui-meme embrase de l'amour divin ? Pensez-vous qu'il
eit brave tant de contradictions, et surmonte tant de difficultis et d'obstacles, s'il n'avait eu pour aiguillon qu'un
engouement d'humanite aussi facile A s'enflammer que
prompt a se dicourager et A s'eteindre? Pensez-vous enfin
qu'il eft fait tout ce qu'il a fait, s'il n'avait eu pour esp6rance que le temps, pour aliment que la fumee de la gloire
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et pour toute ambition qu'une vaine statue? Une statue!
Mais quoi, serait-ce donc a ce cbhtif honneur que se mesure
rhomme juste? est-ce done a ce prix miserable qu'on peut
payer quatre-vingts ans de sacrifices et de vertus? Qu'a de
commun cette frivole recompense, dont l'orgueil peut jouir,
et que le vice meme peut partager, avec Phumble simplicit6, I'hroique renoncement et la touchanre modestie?
Ainsi, qu'on affecte de le placer au rang de ces grands
hommes avec lesquels il n'a rien de.commun, ni par le
genre de ses travaux, ni moins encore par I'elivation de
ses vues; qu'on lui decerne une futile gloire, pour laquelle
il n'a point travailli, et ces honneurs civiques qu'il eOt
repousses lui-meme : pour nous, nous le revendiquons, au
nom sacri de la.religion, comme un heros qui n'appartient
qu'h elle, qui n'a vicu que pour elle, et n'a dte formt qu'avec elle et par elle; et prosternds, non devant sa statue, mais
devant son autel, seul monume .t qui soit digne de lui,
nous le conjurons d'dlever nos Ames a la hauteur de la
sienne; nous promettrons d'aimer les pauvres, sur sa tombe
sacree; nous viendrons invoquer presde sa cendre v6enrable
cette flamme cdleste qui brila dans son coeur, cette chariti
sainte qui, dtcoulant du sein de Dieu, est toujours pure
comme son motif, immense comme son objet et immortelle
comme sa recompense.

AUTRICHE
Lettre de M. MACUR, prdtre de la Mission,
i M. A. FIAT, Superieur gendral.
Cilli, jnvier 1899

MONSIEUR ET TR S HONORS PiRE,

Votre benddiction, s'il vous plait!
Pour rdpondre a votre ddsir, je vous envoie quelques indications sur les origines et sur les oeuvres de notre maison.
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I. Origine de cette maison de mission. - Quand notre
maison fut itab!ie, ce fut sur les solides fondements de la
pauvret6; de telle sorte que sans les aum6nes de M. le visiteur Schlick, et surtout de M. le visiteur Guillaume MtUngersdorf, nous eussions &peine pu vivre.
La Providence divine avait inspird an coeur de MM. les
comtes D'Avernas et Brandis le dsir d'introduire chez eux
des Missionnaires, comme ils en avaient vu en Belgique.
Ils s*en ouvrirent & M. Klaischer, pretre de Marbourg,
qui leur dit : a II faut envoyer des pretres &Paris. D Trois
pretres y all6rent, hommes de valeur, parmi lesquels
M. Ihlajzir et M. Horvat, a colonne de la maison Jacob s,
s'y rendirent en effet.
A leur retour, ils furent destinds A la direction de
nos Sceurs de Graz; le Prince-dveque, pour des raisons
politiques, ne les accepta pas. Mais d'autre part, le vendrd
Prince-6veque de Lavantin, Mgr Antoine Slomsek, les recut avec joie; it leur donna an milieu de son diocese une
tr6s agrdablecolline, avec 1'dglise Saint-Joseph, pres de Cilli,
et it les installa lui-meme prononcant a cette occasion un
remarquable discours, le 8 septembre I852.
Les Missionnaires trouv6rent la pauvrete dans la maison:
it n'y avait pas de lits pour tout le monde, on leur donna
i3 florins (26 francs) pour commencer leur oeuvre. Ces
Missionnaires raconterent souvent, pendant leur vie, ce
qu'ils avaient trouve dans la douce maison de Paris: le tres
honord PNre g6ndral qui les avait recus d'un coeur plein d'affection et de tendresse; des confreres pleins de I'esprit d'humilit6 et de charite qui les aimaient tant, quoique etrangers,
qu'ils auraient d6sird de vivre toujours avec eux; et ils

x. On pent lire dans la 20 s6rie des Notices ou Relations abregees
sur les Pretres et Freres de la Congregation de la Mission, les deux
int6ressantes notices sur M. Klaischer et sur M. Schlick. (Tome IV,
p. 346 et 373.)
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admirerent en eux les cinq vertus qui forment l'esprit de
notre Congrigation.
Ce que le Prince-6veque avait dit en installant les Missionnaires peut se resumer ainsi : aLes Missionnaires nous
etaient ndcessaires. En vous saluant done aujourd'hui pour
la premiere fois, nous vous disons cordialement en JesusChrist: Salut, tils de saint Vincent! Revatus des verus de
notre bienheureux Pere, vous trouverez ici une abondante
moisson. Quelle recomIpense puis-je vous promettre? Quel
viatique puis-je vous donner, A vous qui allez annoncer
l'Evangile, et malgre le froid, et malgre la chaleur? Je suis
pauvre moi-mime. Que les soins paternels de Dieu soient
votre fondation. Que la pauvrete volontaire ainsi que l'affection qu'on vous portera soient vos richesses; ouvriers
fideles, .jetez les yeux sur le premier missionnaire, JisusChrist, qui n'avait pas oi reposer sa tate! Et vous, fideles
du Christ, voyez en ces hommes les fils spirituels de saint
Vincent de Paul; voyez des anges de charite, voyez les
pares des pauvres qui en tous vos besoins vous porteront
secours. Rejouissez-vous avec moi de ce que j'ai trouvi de
courageux collaborateurs, qui nuit et jour s'efforceront de
vous mener a Jesus-Christ et de vous conduire au royaume
des cieux... * Apres cela, Monseigneur leva les mains et les
yeux vers saint Joseph et le supplia d'etre notre protecteur
avec Jesus et Marie son Immaculee Mere.
II. Les Missions. - Autour de nous est un champ qui a
grand besoin d'etre cultive. Oh I qu'il le faut travailler pour
qu'il porte de bons fruits;! Ii y a des paroisses oi jamais n'a
dtd donnie une mission, et qui ressemble a un champ plein
d'ivraie, convert de pierres et de plantes mauvaises. C'est
pourquoi les pretres soit seculiers, soit riguliers, nous demandent avec une incroyable ardeur, pour precher des
missions, et cela dans divers dioceses ou l'on parle diverses
langues. Oh I qu'il est A plaindre le jeune missionnaire qui
ne s'applique pas &apprendre ces diverses langues! Ce n'est
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qu'un demi-missionnaire, ou meme un missionnaire nul.
Nous avons ddjA des missions promises pour jusqu'aprbs g19o.
Voici la mtehode que nous suivons. - Nous prions partout les Ames qui nous sont confides d'offrir des communions, des rosaires, etc., pour la mission. Nous demandons a M. le cure de prier et d'exhorter d'avance les fideles;
de leur dire iquivalemment ceci : c Prdparez-vous pour la
confession gendrale; ennemis, rdconciliez-vous; debauchis,
quittez I'objet de votre passion, etc., de peur que, A P'poque de la mission, Dieu ne vous laisse sans absolution,
sans prendre part A la communion gindrale, et qu'ainsi
vous donniez un scandale pour le pays au detriment de
votre ame. )
La communion generale produit toujours un grand effet.
L'avant-dernier jour, c'est la communion des personnes
obligdes de garder les maisons..Le dernier jour, il y a communion gdndrale avec les chants, son de toutes les cloches,
et tres grande grande solenniti. Nous passons toujours le
dernier jour au confessionnal pour ceux qui veulent renouveler leur confession,et nous y recueillons des fruits admirables. Durant le cours de la mission, il y a une tres grande
solennit : les cloches sonnent des le matin, a F1'glise; il y
a messe solennelle, trois sermons, chemin de la croix. On
chante vepres avec les litanies de la Sainfe-Vierge.
II y a toujours pendant la mission, deux messes et les
vepres devant le Saint Sacrement expose; cela avec 1'approbation de Rome.
Mais la mission donne surtout son eclat, A l'occasion du
sermon sur le Tres Saint Sacrement, auquel assistent toes
les pretres avec des flambeaux. Tous les assistants interrogds
repondent, 6mus et A haute voix: aJe crois en Jesus-Christ
vivant et pr6sent dans la sainte hostie. (Je pardonne du
fond du ceur v, disent les ennemis qu'on a rdconcilids. On
interroge les differentes categories separement: gens ma-
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rids, parents, etc., et on leur demande : a Promettez-vous
de vivre & 'avenir en observant les commandements de
Dieu et de l'Eglisedetelle sorte que, lorsque ce Jesus ici prdsent viendra pour nous juger, il puisse vous dire : e Courage, bon et fiddle serviteur x? etc.

Et alors, le pridicateur se tourne vers le Saint Sacrement,
priant Jesus de bdnir les p6cheurs qui se repentent, de bdnir
les innocents, de benir le bon propos de tons.
II faut parler IU avec grande animation, ainsi qu'aux autres sermons, par exemple, sur le jugement, sur Penfer, sur
le scandale.
On revient souvent de la chaire tout trempi de sueur. I1 y a aussi la benediction de la croix de mission, avec un
discours special et la benediction pontificale.
II y a une communion pour les,Ames du purgatoire, outre
la communion gen6rale, ainsi qu'une procession an cimetibre, oh 1'on fait une allocution.
Tout cela fait une profonde impression.
Apres notre dpart, on sonne encore chaque jour, a huit
heures du soir, la grande cloche de penitence pendant quatorze jours de semaine, et puis encore pendant sept dimanches; et alors, tons ricitent cinq Pateret cinq Ave, en l'honneur de la Passion de Jesus-Christ.
On recommande instamment aux confesseurs qui nous
sont adjoints (il y.en a ordinairement de sept A douze), de
recevoir les confessions g6enrales, d'aider et d'interroger
les pinitents.
III. Retraites donndes au peuple. - De mdme que dans
un champ bien cultiv, i'ivraie croit quand meme, ainsi
apres qu'on a donni la mission, les fideles se relAchent, qui
plus, qui moins.
Pour remidier a cet inconvdnient, nous avons etabli
les retraites, si aimees da peuple et si utiles aux prdtres.
Voici la maniere de procider. Apres avoir invoqui le
Saint-Esprit, a deux heures apres midi devant le Saint
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Sacrement expose, le cur6 avertit, en peu de mots, qu'on va
commencer les exercices spirituels pour tous.
Ensuite vient la premiere meditation, faite par le Missionnaire sur f'utilite de la retraite et sur les moyens d'en
bien profiter. Ensuite, les litanies de la Sainte-Vierge, une
lecture et la priere du soir en commun. Le deuxieme jour,
priere du matin en commun, messe solennelle, mdditation
faite par le Missionnaire.
A "dix heures, considerations faites par le Missionnaire.
Avant et aprks, lecture spirituelle. A midi, Angelus.
A deux heures et demie, visite au Saint Sacrement, lecture, consideration ou instruction selon les categories;
chemin de la croix, vepres, priere du soir.
Le troisi6me ou quatrieme jour, quand la ferveur est
excitee, messe solennelle, communion generale.
Nous nous occupons en particulier de chaque categorie,
les jeunes filles, les meres de famille, les hommes, etc. Immddiatement avant la communion, gindralement le cur6du lieu
leur adresse quelques paroles ferventes, ordinairement empreintes d'une grande joie de ce qu'il a retrouve toutes ses
brebis, toutes recevant Jesus-Chiist Dieu vivant et rdellement prdsent dans la sainte eucharistie. Oh! qu'elle est
utile, Finstruction donnee suivant les besoins des differents
sexes et des diffirents etats I < Je les conduirai dans la solitude, et je parlerai A leur caeur *, dit Dieu dans PEcriture;
on ne'peut assez admirer la iralisation de cette parole. Les
fiddles s'dcrient : a Oh combien je comprends maintenant
quel mal affreux c'est que le pichd! Quel malheur c'est
d'ignorer et de nigliger les devoirs de son itat a Ils apprennent aussi h mediter. Ainsi ceux qui, auparavant, ne savalent que trop commettre le piche, savent ensuite penser
aux choses de Dieu.
Except6 le temps nicessaire pour prendre les repas, on en
voit qui prient dans Plglise pendant toute la journee, dcou-
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tant les lectures, faisant le chemin de la croix, et chantant
des cantiques.
IV. Retraites d notre maison pour les differentes catigories; huit chaque annie et separement. - II vient chaque
annie des gens 6loignis, meme de plusieurs jours de marche, et meme de diverses langues, au temps fixd pour faire
les exercices spirituels.
Beaucoup, priant a haute voix et pleurant devant la porte,
s'icrient : c Graces soient rendues a Dieu de ce que jepuis
maintenant rendre la paix a ma conscience! u
Ils restent reunis depuis le lundi jusqu'au vendredi inclusivement.
Tout se fait comme aux retraites dans les paroisses. Non
seulement on en voit pleurer pendant le sermon et en confession, mais ils s'6crient en s'en retournant.: a Oh! heureux nos yeux d'avoir vu et notre ame d'avoir 6prouvi tant
de graces! ,
Notre eglise est spacieuse. Les retraitants restent pendant
la nuit dans la maison des pelerins, construite avec la permission de M. le Supdrieur guneral par la munificence de
M. le visiteur Mtingersdorf; elle est assez eloignee de notre
maison.pour que les malveillants ne puissent avoir rien A
dire.
Nous donnons aux pauvres la nourriture, le pain, et
quelquefois de l'argent pour s'en retourner.
V. Retraites des Enfants.- Ceux qui ont diji quitti
P'cole out, de temps A autre, un sermon A deux heures,
chemin de la croix, confession, et ensuite un autre sermon.
Le deuxi6me jour, ils ont sermon, messe, communion
gendrale; et ils s'en retournen't remplis de joie en chantant
des cantiques.
VI. Notre maison de Saint-Joseph est une source de
grdces. - Non seulement dans notre iglise il y a chaque
annee de trente-cinq a quarante mille communions, et les
exercices spirituels pour les divers itats, mais saint Joseph
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y accorde des guirisons extraordinaires & ceux qui les lui
demandent.
Par exemple, Aun enfant moribond son pire dit un jour:
SFais vceu d'aller A Saint-Joseph. D II le fit, et fut subitement rendu A la sante.
Une mere avait appprti sa fille qui itait muette, et qui
n'avait.pas non plus 'usage de ses jambes. Apres le sacri-*
fice de la messe, elle se mit A tourner autour de sa mere en
disant: LMama, lahko govorim. Maman, je parle facilement. a Elle etait tout a fait gudrie.
Que ne mdritent pas saint Joseph et son Epouse Immaculde la bienheureuse Vierge Marie! C'est pourquoi, Dieu
aidant, en 192o, depuis le 8 jusqu'au 23 septembre, nous
celdbrerons le cinquantieme anniversaire de r1'rection de
cette maison par une grande mission, et je vous prie tres
humblement, Monsieur et tres honor PNre, de venir en
cette circonstance. Vous couronnerez saint Joseph et son
Epouse Immaculde.
Nous trouverons d'ici 1&de magnifiques couronnes qu'ils
ont ddjk mdritees depuis longtemps.
Tous ceux qui ont drigd cette maison bdnie sont morts;
mais cependant ils parlent encore: ils parlent par leurs
exemples et les oeuvres qu'ils ont laissees.
Je demeure, etc.
JEAN MACUR, i. p. d. 1. m.
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POLOGNE
BENEDICTION D'UNE EGLISE LATINE
A CHEDERKOWCACK
CHEZ LES RUTHENES DE LA GALICIE ORIENTALE, PAR M. KIEDROWSKI
PRtTRE DR LA MISSION

NOTICE HISTORIQUE SUR LES RUTHENES

A l'occasion de Paperqu qui suit sur les travaux de nos
Missionnaires polonais chez les Ruthenes de la Galicie
orientale, il ne sera pas hors de propos, croyons-nous, de
donner quelques renseignements historiques sur ce peuple,
afin de faciliter au lecteur Pintelligence du rdcit que nous
donnons ensuite.
Oh habite ce peuple et pourquoi lui donne-t-on le nom
de Ruthenes on de Russiens? Quelques souvenirs de Phistoire de la Russie l'indiqueront. Primitivement, la Russie
comprenait deux regions principales : la rigion centrale et
la region mdridionale. La premiere etait appelde la GrandeRussie, d'oi les habitants tirerent leur nom de GrandsRusses; quant a )a partie miridionale, on la nommait PetiteRussie, d'oi est venu aux habitants le nom de Petits-Russes,
ou Russiens, ou Ruthines. Tous les Russes furent cofivertis
Ala foi par les Byzantins vers la fin du dixieme siecle; aussi
1'Eglise russe fut-elle toujours dependante de I'Eglisegrecque
de Constantinople.
Quand le schisme d'Orient clata, les Russes, a la suite
deConstantinople, se sdpardrent de Rome. Cet dtat de choses
dura jusqu'en 1594. A cette dpoque, un 6vdnement important eut lieu : les dveques de la Petite-Russie, pour se soustraire aux vexations des patriarches de Constantinople,
resolurent de se rallier l'Eglise de Rome. Cette union
leur 6tait d'autant plus facile que la Petite-Russie, conquise
depuis tres longtemps par les Polonais, appartenait alors au
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royaume de Pologne. Cette union se fit i Brzesc en Lithuanie, en 1594, et depuis cette dpoque les Russiens furent
appelis Uniates, par opposition aux Russes schismatiques
de la Grande-Russie, qui n'adhererent pas a runion de
Brzesc. '
Les Grands-Russes perseivrerent dans leur schisme,
mais se ddbarrasserent du joug des Grecs. Jercmie II, patriarchede Constantinople, etant venu A Moscou en x589,
dut introniser solennellement le premier patriarche russe.
Depuis ce temps, il y eut en Russie deux partis distincts :
les Russes schismatiques et les Russes ou Ruthenes grecoromains. Ces derniers se ressentirent vivementdes malheurs
de la Pologne : apres le partage de leur infortunie patrie,
les Ruthenes passerent sons Pautorite de Catherine II. Depuis ce moment, les Moscqvites ne cessent de pers6cuter ce
malheureux peuple, cherchantý par les moyens mime les
plus iniques, a le ramener A leur Eglise dite orthodoxe, c'esta-dire schismatique.
Cependant, une partie de la Petite-Russie leur a dchapp6.
Ce coin de terre se trouve dans la Galicie, appartenant a
'Autriche; il constitue la partie orientale de cette province.
La du moins ces Russiens ou Ruthenes sont a l'abri de
toute persecution; ils ont conserv6 le rite grec; dans leurs
ceremonies, ils emploient la langue slave. - C'est chez les
Ruthenes de la Galicie orientale que travaillent nos Missionnaires polonais. Voici quelques d6tails de leurs ceuvres.
RUTHENES ET POLONAIS EN GALICIE

Deux peuples s·-tout habitent la Galicie orientale: les
Polonais et les RuthBnes ou Russiens. Ceux-ci, dans leurs
cedrmonies, suivent le rite grec; ceux-la, le rite latin. 11
semble de prime abord que ces deux peuples, issus d'une
meme souche, enfants d'un mrme sol et membres d'une
meme Eglise catholique, tous deux enfin unis par la ressemblance du langage et des traditions domestiques, ne

-

224 -

devraient avoir entre eux aucun sujet de disaccord. Hilas!
il n'en est pas toujours ainsi I La cause de la desunion ne
provient cependant pas de la part du peuple ruthine, mais
en plus grande partie du clergd lui-mdme. Les habitants ont
en egale v6neration les deux rites. Les Ruthenes oh Russiens
,qui se trouvent dans une meme localiti avec les Polonais
cilbrent avec eux les plus grandes fetes romaines; les Polonais, A leur tour, prennent toujours part aux solennites
grecques. Les mariages ont lieu entre personnes apparteP'un on Pautre rite. C'est lA un signe qui accuse
nant
encore une certaine entente entre les deux nationalitis.
Mais tout autres sont les convictions et les tendances des
chefs du peuple ruthene, tout autres les vues des politiciens.
Leur regard est tourne du c6td de la Russie; ils cherchent
a 6ter a ce peuple sa foi romaine,opu du moins A preparer en
lui un terrain favorable au schisme. Quant A 1'instruction
du peuple et l'accomplissement des obligations sacerdotales, tout cela n'est souvent que trop oubli6. Les Ruthenes,
dans la Galicie orientale, sont plus nombreux que les Polonais. Dans l'archevdchi latin de LUopol se trouvent deux
dioceses grecs. Aussi, dans cette contrde, un cure latin estil parfois entoure de plus de vingt pasteurs ruthenes; au
lieu de lui venir en aide, ces derniers font tous leurs efforts
pour attirer le peuple latin A leurs eglises grecques dans le
but de lui faire embrasser leur rite et souvent de lui enlever
sa foi. Dans les dglises ruthenes, les sermons sont rares,
quelquefois meme il n'y en a pas du tout; mais en revanche
le peuple entend ses indignes pasteurs tenir a tout moment
des propos outrageants sur les cr'emonies latines et faire
d'odieux commentaires sur les ordonnances des prdtres
latins, afin de les tourner en ridicule. Lear but, ii est aise
de le constater, est de supprimer le Careme, les jednes et les
fetes de l'Eglise latine et d'y substituer le rite grec en entier.
Ce sont la leurs pretentions. Desormais ils veulent baptiser
les Latins, benir leurs mariages et faire leurs enterrements
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dans leur rite propre, alors que les prescriptions d'un concordat qui existe entre eux et les Polonais leur d6fendent de
s'immiscer dans les affaires des Latins. Deux mille ames disde Ldopol au
paraissent chaque annie dans l'archevacht
detriment de Plglise latine. Ces gens cependant n'ont ni
emigrd ni quitt6 ce monde: ils ont embrass6 le rite ruthene,
et d6s lors tout s'explique.
Les choses itaient en ce facheux itat l'avenement au
siege de Ldopol de Mgr Puzyna, comte de Kosielsk. Le
clerg6 latin avait perdu tout courage. Le zild pontife sut lui
inspirer de P'nergie et le poussa &une vigoureuse d6fensive.
Pour sortir de cette penible situatiop, une seule voie restait a prendre: avant tout, il fallait batir des eglises et des
chapelles dans les villages, qui n'en possedaient point, afin
d'y rdunir de temps en temps le pauvre peuple, trop dloigni
parfois de son 6glise paroissiale. C'6tait un moyen de Pinstruire et de le d6tourner de la friquentation des eglises
grecques. Mais comment se procurer les fonds necessaires
pour toutes ces constructions ? Les chateaux de l'ancienne
noblesse sont eo decadence; les terres sont, ou partagees
entre les divers membres de la famille, ou tombdes entre les
mains des Juifs. L'antique foi, la pi6teet la g6ndrocrtt dont
nous rencontrons les traces dans les anciennes fondations
ont dgalement disparu. On ne pouvait guere compter que
sur la chariti du clerge et sur Poffrande des oboles de la
part de pieux fiddles. Cette espdrance ne fut pas vaine. Des
lors des eglises et des chapelles de plus en plus nombreuses
s'eleverent de tous c6tes. Le zele pour batir fut organisd;
bient6t ce fut comme de 1'enthousiasme. Des fondations
furent faites dans le but de venir en aide aux paroisses
indigentes qui n'dtaient pas en 4tat de se construire une
chapelle; de cette maniere, le nombre des dglises s'augmentait chaque annee dans Parchevechd de LUopol. Cette
oeuvre avait une double fini : bitir des temples en l'honneur
* i5

-

226 -

de Dieu d'un c6te, et de I'autre les changer en forteresses et
en asiles pour mettre le peuple latin a l'abri des pieges qu'on
lui tendait afin de lui enlever son rite et bien souvent aussi
sa foi. Ce double but fut compris de tout le monde. Bien que
le fondateur de cette oeuvre sg soit aujourd'hui transportd A
Cracovie et occupe le siege de saint Stanislas, 'oeuvre nianmoins ne laisse pas que de prosperer et de se divelopper.
L'archev4que de Leopol, Mgr Morawski, et son coadjuteur,
Mgr Weber, sont ses plus zelds soutiens. Unis comme les
soldats d'un mime camp, les pretres latins s'entr'aident pour
ilever autant de chapelles que le permettent leurs communs
efforts. II est des paroisses - et Boroszow est une de cellesla - dont les hameaux ont maintenant chacun leur petite
eglise. Les chapelles,fussent-elles les unes a c6te des autres,
ne seront jamais trop nombreuses; car les iglises paroissiales,
d'ordinaire trop petites, ne peuvent pas contenir un grand
nombre de fideles.
Les riflexions que nous venons de faire eclairciront pour
nos lecteurs les details inseres dans le compte rendu des
dernifres missions qui ont etd donnies dans la Galicie orientale. Elles feront mieux comprendre la joie et la satisfaction
avec lesquelles nous donnons ici la nouvelle de la construction d'une petite 6glise a Chederkowcach, dans le pays des
Ruthenes, auquel les"deux families- de Saint-Vincent se
sont toujours interessees.
LY'TABLISSEMENT DES MISSIONNAIRES A SOKOLOWKA

Huit ans se sont 6coules depuis que les Filles de la Charite se sont 6tablies AChederkowcach, non loin de Leopol,
et y ont installe une petite chapelle domestique. A la
meme 6poque, en 1890, une maison de Missionnaires fut
construite A Sokolowka, pres de Chederkowic. Mais nos
*ressources itant pour lors assez faibles et les besoins de nos
autres maisons reclamant le personnel necessaire, nous ne
pames pas alors occuper definitivement ce nouvel etablisse-
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ment. Les Missionnaires ne s'arretaient i Chederkowcach
que iors qu'ils etaient de passage en ce lieu on qu'ils venaient y prendre quelques jours de repos, et dans ces circonstances seulement ils disaient la messe dans la petite
chapelle des Soeurs.
Lorsqu'en 1894 les Lazaristes s'y dtablirent d'une maniere ddfinitive, les offices divins furent alors cdldbris d'une
fagon rdgulidre; le dimanche et les jours de fete, apr6s la
grand'messe, le peuple eut le bonheur d'entendre une petite
instruction; aussi les fidles accoururent-ils toujours plus
nombreux. Outre les serviteurs du chateau, nous arrivaient
en foule, et Polonais, et Ruthenes. La chapelle et les deux
corridors avoisinants, tout itait reppli; et ceux qui ne
trouvaient pas de place A l'interieur daaient contraints de se
tenir dehors, dans les champs. C'itait une grande consolation pour moi, icrivait M. Kiedrowski, de voir le peuple
arriver de si grand matin pour entendre la sainte Messe;
mais c'etait aussi une grande douleur d'avoir trop peu de
place pour loger ces bonnes gens.
Mais il est des hommes providentiels que Dieu bdnit d'une
maniere vraiment admirable; ceshommes, il les envoie souvent IA oui se font sentir les plus grands besoins, afin de
faire remarquer a chacun les traces de sa bonte, lorsque d'un
humble commencement ii fait naitre une grande oeuvre.
Qui eut suppos6 que la petite chapelle de Chederkowic se
transformerait un jour en iglise et que ces simples offices,
celibres dans un humble oratoire, deviendraient plus pompeux et procureraient une grande gloire a Dieu ? Tout ceci
s'est rialisi.
Trois ans se sont icoulds depuis que les 1lissionnaires
se sont fixes i Sokolowska, et dji l'iglise est construite, et
les fiddles accourent toujours en plus grand nombre.
M. Kiedrowski, retenu pour lors encore A Jezierzany, en
qualiti de supdrieur de cette maison, avait pu fonder en ce
lieu deux petites 4glises : celle de Zalesia, qui fut compl&-
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iement achevie sous ses yeux, et celle de Dawidkowic, dont
force lui fut d'abandonner la construction a son successeur,
M. Tyczka, sa sante ebranlee ne lui permettant pas de
sester plus longtemps aupres de ses brebis.
L:GUISE DE CHEDERKOWCACH

*

La Providence de Dieu riservait & M. Kiedrowski la
construction d'une troisitme eglise; et ce fut pricisement &
Chederkowcach qu'il btiti ce nouveau sanctuaire. Dieu le
seconda dans cette entreprise d'une maniere dtonnante.
C?'tait assez, ecrit M. Kiedrowski, de s'ouvrir a des cceurs
geinreux, aux Filles de saint Vincent. Comme un feu de*orant qui itend ses flammes sur des for&s dessichees,
ainsi se repandit parmi elles Fexpression de mon desir et
leur alia droit an cceur. Les servantes des panvres malades
de Chederkowic, apres elles les Filles de la Charite de
Liwowa, Krokowa, Bursztyna, Poznania, Chelmna, Lubawy, Wrzessei, Kosciana, Przeworska, Jasla, etc., rassemblaient avec une incroyable activiti, son par sou, ce qui
itait nicessaire pour le succes de cette pieuse etreprise. Le
3 mars, la veille de Saint-Casimir 1896, les cinq premiers
centimes furent deposds dens le tronc de 1oeuvre, dans la
ville de LUopol, et deja le 24 aout de cette meme annie, en
la fete de saint Louis, le terrain pour la construction de.
Pdglise fut designk et les travaox des fondements entrepris
sans retard.
Commences le 24 aot 1896, ces travaux marcherent avec
ane telle rapidit6 que le j x septembre nous etiols en itat
de faire la benediction de la premiere pierre. Cette cerimonie fut accomplie par Mgr Weber; le pieux ivdque, revenant de la visite canonique qu'il avait faite dans les
doyennes de Stanislawow et de Buczark, daigna descendre
dans ce petit village, pour benir notre eglise. Le respectabe
h6te fur recu Ala gare de Bobska par M. Kiedrowski; quant
aux habitants de Chederkowic et de Sokolowka, ils en-
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voyerent i la rencontre du preiat une petite troupe de jeunes
garqons, bien mis, portant tons des drapeaux. Mgr Weber
descendit A Sokolowka; A 1'entree du village 1'attendaiea
M. le cure Rosentowicz et ses bons paroissiens. Quelquesunes des Filles de la Charite etaient prisentes A cette cexnmonie, avec leurs petits orphelins; c'est a eux que ,fot
reserve 'honneur de jeter des fleurs sous les pas de natre
auguste h6te. Le cortegeCpiscopal se rendit A 1'eglise paroissiale, ohi Monseigneur donna la benediction avec le Saint
Sacrement; le Salut termina, Sa Grandeur dit la sainte
Messe dans la chapelle des Missionnaires. Pendant ae
temps, le peuple s'tait reuni a la porte de Chederkowic,
par oi devait passer le petit cortege. Bient6t apr.s, arriva
Mgr Weber, assist6 de tout le clerg6 du lieu, et il proceda i
la beaddiction de la premiere pierre. AprIs la ceremonial
le celdbrant fit une touchante allocution a la foule des assastants, tr6s nombreux pour la circonstance; car ce ou4retait un simple jour de la semaine. L'orateur leur parla de
lagrande reconnaissance qu'ils devaient avoir enversDian,
dont la Providence leur donnait les moyens d'dlever, dans
des circonstances si difficiles et parmi de pauvres villageois,
un sanctuaire en 1'hanneur de Dieu.
Au mois de juillet de lannee 1897, I'eglise fut eatirement achev6e. Restait encore i faire la bdnediction. L'arden
desir de tons et surtout du foodateur et directeur lui-mime,
6tait de difirer l'honneur decette benediction &M. P. Sonbieille, Visiteur des Prdtres de la Mission et Directeur des
Filles de la Charit4 en Galicie. Mais une grave maladie
Fen ayant empechi, M. Kiedrowski fit lui-mime cette stochante cr4rmonie; elle eui lieu le 29 septembre, jour de
la fite de saint Michel.
Le jour commeanait A peine A luire, et dejA le peuple
Ctait 1. La foule etait si compacte qu'i cinq heures da
matin il etait difficile de se frayer un passage autour de
I'eglise. Les ce6rmonies de la benediction commencerent i
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huit heures. Outre les Missionnaires et les ecclisiastiques
des deux rites, on y voyait encore M. Lewandowski, qui
etait arrive de Ldopol. Sortie de la sacristie, la procession
parcourut les deux corridors adjacents et fit le tour de
1'glise; arrivie A la porte principale, elle s'y arreta, et le
celebrant benit le sel et 1'eau. D&s que toutes les cdermonies
prescrites furent terminees, une Messe votive fut chantde
par M. Ilisiewicz, cure de la paroisse grecque du lieu; apres
lui, M. Rozentowicz, cure latin, monta a l'autel et chanta
la grand'messe, pendant laquelle M. Kiedrowski fit une
instruction au peuple. L'orateur consacra la premiere
partie de son discours a la gloire de saint Michel, patron de
la Galicie, et la seconde a la ceremonie de la benediction
qui avait eu lieu. Quoique ce jour-la on c6lebrat a Bryncach
Zagornich la fete patronale, tous les fideles des environs,
cependant, vinrent assister A nos offices; aussi la fete patronale de Bryncach Zagornich, qui est en mime temps la
fete du village, un jour de rejouissances, perdit-elle, sette
fois-lk, toutson eclat profane.
- Cette 6glise n'est pas grande; il semblait pourtant, tout
4'abord, qu'elle ne serait jamais remplie, par la raison
que P1glise paroissiale grecque et latine se trouve dans
le voisinage. Aujourd'hui, cependant, nous constatons que
cette eglise, fit-elle deux fois plus spacieuse encore, ne serait nullement trop grande. Tous les dimanches, elle est
pleine de fideles; ils y accourent comme vers un lieu bini,
illustre par quelques miracles, et souvent en si grand nombre que plusieurs d'entre eux, a cause du manque de place,
doivent se tenir dehors.
Jadis il etait difficile de faire venir les hommes a l'glise;
aujourd'hui, ils y viennent tous les jours. Chaque matin,
Acinq heures et demie, ils assistent a la messe. On peut les
voir, pieusement agenouilles et recitant devotement leur
chapelet.
En terminant, nous rendons des actions de graces &Dieu
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pour la bonti qu'il nous a timoignee dans cette entreprise;
nous exprimons aussi toute notre reconnaissance aux gendreux bienfaiteurs qui ont cooper6 & la construction de ce
sanctuaire, ne fit-ce qu'en donnant une obole. Dieu veuille
rdcompenser au centuple ces ames charitables et celles an
zMie desquelles nous devons l'drection de cette chapelle.

PORTUGAL
Lettre de M. BOCLLARD, pretre de la Mission,
d M. LON FORESTIER, assistant.
Funchal, hospice, 27 decembre 1898.
MONSIEUR ET HONORE CONFRtRE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous ourjamais!
... En 1889, a cause de ma mauvaise sante, je prenais,
avec M. Portal, la route de Lisbonne : M. Miel m'envoya
a Santa Quiteria, puis je revins A Saint-Louis, oil je suis
restd jusqu'au mois d'aout dernier, soit huit ans moins
deux mois. J'y ai toujours eu beaucoup de travail, et les
vacances a Bemfica, vu les alldes et venues a Lisbonne,
n'apportaient guere de repos. La Providence a permis que,
sans devenir bien fort, je n'aie que des arrets insignifiants,
le climat m'a aide.
Je suis plac6 maintenant Al'hospice de Funchal, avec un
confrere qui n'est pas tres solide, lui non plus. II y faut pourvoir i six catichismes par semaine; il y a des confessions
tous les matins jusque vers neuf on dix heures, souvent jusqu'A onze heures, parfois midi et plus; des instructions de
toute sorte et de toute forme, aux associations nombreuses,
satis compter le service des malades. Ce sont de grands dldments de bien que, loin de vouloir diminuer, j'aimerais
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beaucoup a d&velbpper; seulement ii faudrait des hommes
solides pour y risister. Une aeuvre tres importante &tous
points de vue, c'est le service de la chapelle episcopale
(mais qui n'a rien que de tres champetre, Notre-Dame de
Penha), confiee aux Missionnaires par Mgr L'Evdque, alors
que le service de I'Hospice se reduisait aux malades et a
quelques enfants, et que les confreres pouvaient alier missionner. Cette chapelle, par sa position, est un poste avance
vers la meilleure partie de la campagne, et, par consequent,
un poste tres important. Mais c'est aussi devenu, lorsque
Monseigneur est absent et que nous en avons la charge absolue, une oeuvre assujettissante et considerable : obligations de neuvaines, de messes chantees, du binage, etc.
Je voudrais bien que notre nombre pdt etre augmente,
afin qu'il nous soit possible d'aller donner des missions.
Notre oeuvre aurait un bien plus bel avenir, j'en suis sdr,
que les pr6cidents etablissements : les colleges de SaintFiel, de Marville, de Santa Quiteria, la Maitrise, Amarante.
Par suite des circonstances, Amarante seule subsiste; Marville est inutilisde; la Maitrise est actuellement ecole apostolique A la place de Bemfica. Madere reunit tous les
l66ments de succes pour etre reellement.une risidence de
mission. Les santes affaiblies se remettent facilement ici
(j'en suis un exemple). II est n6cessaire d'avoir quelque faciliti pour les langues : le portugais est indispensable et
I'anglais tres utile.
Veuillez agreer, etc.
BOULLARn,

i.p.d. 1. m.
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TURQUIE
SALONIQUE
L'Almanach paroissial de la communaut6 catholique de Salonique
pour l'an de grace 1898, publi6 par le zd•i missionnaire et curd
M. Heudre, donne les int6ressants reaseignements qui suivent sur
les origines et les ceuvres de la mission de Salonique.
LES ORIGINES

On ignore A quelle dpoque prdcise les Europdens ont
recommence, aprds les Croisades, a s'dtablir a Salonique. 11
y a lieu de croire qu'ils y etaient dedj depuis longtemps
lorsque la cession de cette ville fut faite aux Venitiens, en
1423, par Andronic Paldologue, frere de Constantin, dernier empereur des Grecs.
Pendant loccupation venitienne, Salonique avait sans
doute des 6glises du rite latin; toutefois, il n'en existe pas
de trace aujourd'hui, ce qui fait croire que les Venitiens
s'dtaient empards pour leur rite de quelques-unes des nombreuses dglises grecques que possidait alors Salonique.
Amurat II, empereur des Turcs, s'etant rendu maitre de
Salonique sur les Venitiens, en 143 I, par la trahison, assuret-on, des moines de Tchaouch-Monastir, toute la colonie
europdenne dut s'iloigner, et il est probable que pendant
plusieurs annees le culte catholique fut entierement banni
de cette ville. Cependant, les rois de France ayant lid des
relations d'amitid avec les sultans de Constantinople, les
nigociants frangais s'dtablirent bient6t en grand nombre
dans les diffdrentes dchelles du Levant. Les archives de la
chancellerie franqaise de Salonique ayant dtd brillies en
1839, nous ignorons la date precise de Pltablissement d'un
consulat francais dans la capitale de la Macidoine. Les
registres de la mission ne remontent qu'a 1702. A cette
date, les Peres Capucins dtaient chapelains du consulat de
France et charges en mnme temps du soin spirituel des
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catholiques rssidant en ville. Les PNres Jesuites, dtablis &
Constantinople d6s 1583, visitaient friquemment les catholiques de la Macidoine et des iles. Dans une visite qu'ils
firent a Salonique vers la fin du dix-septieme siecle ou dans
les premieres annies du dix-huitieme, les negociants franqais de Salonique les presserent vivement de fonder dans
cette ville un 4tablissement pour Pinstruction de la jeunesse.
Les PNres accueillirent leur demande, et des nigociations
furent entamies avec le gouvernement dans le but de substituer les Jesuites aux Capucins, ce qui eut lieu le 7 juillet 1706, en vertu d'un brevet du roi qui nommait les Peres
de la Societe de Jesus chapelains du consulat de France.
Les Jdsuites risiderent a Salonique en cette qualite jusqu'en
1740, dpoque a laquelle la Sacree Congregation de la Propagande erigea la mission en paroisse dont les Peres furent
nommes cures.
La chapelle du consulat, qui )usque-l avait servi d'eglise
paroissiale, cessa par le fait d'avoir cette destination, et en 1742
les Peres frigerent une eglise paroissiale dans la cour comprise entre le consulat et la mission. Cette eglise fut br0l6e
en 1839 avec le consulat; il n'en resta qu'une partie qai a
servi jusqu'a nos jours de sacristie a l'glise paroissiale,
reconstruite en 1867 par les soins de Mgr Bonetti. On a
a retrouv6 cette annie la premiere pierre de lancienne
eglise en creusant les fondati6ns de la crypte actuelle.
Les Jesuites dirigrent cete mission jusqu'en 1773, annee de leur suppression par le pape Clement XIV. Le dicret
de suppression de la Compagnie de Jesus fut notifii aux
Jesuites de Salonique par MgrBavestrelli, archeveque d'Hraclee, alors Vicaire apostolique patriarcal de Constantinople, qui les autorisa a continuer de prendre soin des catholiques de cette Cchelle, mais en qualiti de simples Missionnaires et sous sa juridiction immediate; ce qu'ils firent
jusqu'a l'arrivde de leurs successeurs, les Lazaristes, en
1783. Voici en quelles circonstances:
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Les missions du Lev-et, dirigdes par les ex-P6res Jdsuites,
depdrissant chaque jour par defaut de Missionnaires pour
remplacer ceux qui venaient a mourir on a se retirer, 'aipbassadeur de France a Constantinople reprisenta au gouvernement, quelques annees apres la suppression de la
Compagnie, qu'it etait urgent de remplacer les Jdsuites par
une autre societe ecclisiastique. Ces representations ayant
&t6 prises en consideration, lepape PieVI, sur la proposition
du rgi Louis XVI, confia la direction des 6tablissements
franqais du Levant a la Congregation des Pretres de la Mission connue sous le nom de Lazaristes (A cause de lancienne abbaye de Saint-Lazare, leur maison principale de
fondation &Paris en 1625). Le decret de la Propagande qui
les substitua A la Socidtd alors eteinte des Jesuites est date
du 22 novembre 1782.

M. Viguier, precidemment Prefet apostolique de la mission d'Alger, ayant dte nommd par M. Cayla, alors Sup&rieur general 4e la Compagnie, Superieur pour les missions d'Orient, arriva A Constantinople le 19 juillet 1783.
II dtait accompagnd, entre autres Missionnaires, de M. Damade.
Comme le Superieur general de la mission ne pouvait
pas disposer d'un nombre suffisant de sujets pour prendre
possession immediate de toutes les residences des Jdsuites,
il ddcida qu'on se bornerait d'abord a I'occupation des eta- *
blissements les plus importants, savoir : Constantinople,
Smyrne, Salonique, Santorin et Naxie. M. Damade, qui fut
envoye comme supirieur ASalonique en 1783, fut remplaci
en 1786 par M. Pecquot et celui-ci, en 1789, par M. Carapelli A Plpoque de la Revolution franqaise, M. Carapelli
eut beaucoup A soyffrir de la part des Francais dtablis &
Salonique. Ces messieurs voulurent s'emparer de P'tablissement, ce qui mit M. Carapelli dans la ndcessitd de le passer par acte simuld au nom de Mile Abbott et de inettre sa
personne et ledit itablissement sous la protection bienveil-
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lante de M. Camera, consul d'Autriche & Salonique; on
voulut egalement Pobliger Apreter serment a la Constitution
civile du clergi, ce Aquoi il se refusa constamment.
Sous le consulat de Bonaparte, les affaires de France
ayant pris une tournure plus favorable a la religion et les
relations diplomatiques se trouvant ritablies entre la Porte
et le gouvernement francais, M. Carapelli remit en i8o3
litablissement de Salonique sous sa protection primitive,
c'est-A-dire sous le protectorat de la France, et il continua
d'administrer la mission jusqu'en 18o8, epoque A laquelle
il fut remplaci par M. Gentilhomme jusqu'en 1814. Cette
meme annie, il fut de nouveau rpnvoyd comme superieur
a Salonique, oi il demeura jusqu'i sa mort, arrivee en 1817.
On croit qu'il mourut de la peste. II eut la douleur d'etre
privi, Ases derniers moments, des sacrements de PEglise,
aucun antre pritre catholique ne se trouvant alors a Salonique, o& il a travaille avec zele et a la satisfaction gindrale
pendant pres de vingt-cinq ans.
A Pipoque de la mort de M. Carapelli, la Congregation
de la Mission commenqait a peine Ase relever de sas ruines.
Les rares confreres qui avaient survecu Ala tourmente rivolutionnaire travaillerent peniblement A restaurer Vddifice si
ibranli de l'oeuvre de saint Vincent. Loin d'etre en mesure
d'envoyer des Missionnaires A 1'itranger, ils pouvaient a
. peine fournir un nombre suffisant de sujets aux deux ou
trois itablissements qui leur restaient en France. Les missions se trouvaient consdquemment dans une grande d6tresse
et la Compagnie ne comptait plus que fort pen de representants en Orient. Aussi M. Renard, pour lors Vice-Prefer
apostolique du Levant, se vit-il, A la mort de M. Carapelli,
dans 'impossibilit6 de le remplacer par queiqu'un de la
Congregation. La mission de Salonique dnt etre confi£e
successivement A deux pretres saculiers : M. Tromba et
M. raby d'Isodoro. Cet interim dura jusqu'en 1822. Au
mois de mars de cete annie, M. Falguibres, jeune pr&ere de
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la Mission, arriva comme supirieur a Salonique, ou il resta
pris de hui ans, c'est-a-dire jusqu'en ,83o, 4poque ou ilse
rendit h Naxie. M. Decamps lui succdda comme superieur.
Ce Missionnaire fit uin grand bien i Salonique; il sut particulirement se concilier l'estime de la population par son
zele pour 1'instruction de la jeunesse, A laquelle il consacrait presque tout le temps dont il pouvait disposer en
dehors des autres devoirs de sa charge. Depuis deux on trois
ans, la santi de ce Missionnaire donnant d'assez vives inquidtudes, les superieurs, qui avaient grandement a coeur
de conserver longtemps a la Compagnie un sujet encore
jeune et capable, crurent qu'il itait i propos de lui donner
une autre destination. Dans Ie courant de I'Pnnie 1837, il
fnt envoyC comme superieur a Naxie, oil il dirigea la mission pendant neuf ans, et en 1846 a Smyrne pour reinplacer
le superieur dfunt, M. Daviers. Sa derniere itape fut Scatari d'Asie, succursale de la Mission de Constantinople.
C'est la qu'it mourut, plein de jours et de mdriies, vers
Pan 1872.
Le remplaqant de M. Decamps i Salonique fut M. Bouvrey, qui gera cette mission jusqu'en 1843. A son ddpart,
la mission fat confide A un pretre seculier originaire de
Syra, don Leonardo Vacondio, qui avait deja remplaci
M. Bouvrey pendant plusieurs mois d'absence qu'il fit an
commencement de son stagea Salonique. Get ecclisiastique,
recommandable par sa piedt et par son zele, dirigea la mission jusqu'en 1848, dpoque de I'arrivie d'un nouveau supdrieur, M. Fougeray; il continua cependant de rdsider A la
mission comme prEtre auxiliaire, selon le dssir qu'il avait
exprime. Ce fut lui qui augmenta les immeubles de la mission pI P'achat de trois ou quatre maisonnettes sises dans
la rue franque o6 s'ouvrit Ficole paroissiale de la mission.
Don Vacondio acheta encore d'autres maisons qui furent
cddes, quelques annees aprs, aux Filles de la Charit4 et
sur Pemplacement desquelles on a biti depuis le bel feablis-
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sement des Saeurs, transformd aujourd'hui en h6pital.
Apres avoir idifid pendant de longues ann6es les Missionnaires et les paroissiens de Salonique, don Vacondio solli-

cita et obtint ]a faveur d'dtre incorpord a la Congrigation
de la Mission. Apr6s son noviciat, il obtint d'aller fonder
un h6pital de Sceurs A Syra, sa ville natale. La premiere
supirieure de cet etablissement a etd'soeur Menexely, de

Smyrne, qui occupe aujourd'hui encore ce poste de devouement. Elle avait dirigi pricidemment une importante maison de Chariti a Marseille et, vers 1878, celle de. Salonique.
Cette fondation faite, don Vacondio reprit le chemin de
Paris, ot il mourut saintement dans la Maison-MWre des
Lazaristes vers Van 1880.
Le sdjour de M. Fougeray i Salonique fut de courte durie.
Sur la fin de l'annde 1849, nous le trouvons remplacd par
M. Bonnieu, missionnaire de Broysse (Asie), qui ne resta
lui-mdme que quelques mois, ayant dit rappel iAson ancienne mission. Son successeur fut M. Lepavec, qui, apres
sept ans de rdsidence, alla fonder la mission de Monastir
(Bitolia), dont il fat aussi le premier supdrieur en 1857.
M. Turroques lui succdda a Salonique comme supirieur.
Il est ici plusieurs families qui ont connu et appricie ce
digne Missionnaire, ainsi que son confrere vdndrd, M. Chaudet, de sainte mdmoire, dcidd6 A Salonique en 186i. On a
retrouve ses.restes pricieux en creusant la crypte de la nouvelle dglise. M. Turroques gouverna la mission et la cure
de Salonique pendant pros de dix ans, aprds lesquels il fut
momentandment plac6 A Smyrne A la mission du SacreCoeur et de 1a a Naples, oa il est mort en 1884 directeur des
Soeurs de cette importante province: C'est sous M. Turroques qu'eut lieu 'arrivde des Sceurs a Saloniq&. Son
remplaqant immidiat fut M. Bonnieu, qui comptait trentehuit ans de mission en Orient. Avant de partir pour le
Levant, il avait eu le bonheur d'assister A la translation
solennelle des reliques de saint Vincent de Paul, qui se fit
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a Paris, en i83o, de la mitropole de Notre-Dame a 1'iglise
principale des Missionnaires Lazaristes. Le grand Age de
M. Bonnieu et ses infirmitis ne lui permirent pas d'occuper
le pczte de Salonique aussi longtemps que Pauraient desire
les fideles de cette paroisse. On aimait tant les saillies parfois
originales de son caractere aimable et enjoue! Voyait-il
quelqu'un faiblir au devoir, il lui disait pour le relever :
£ Mais votre Age, j'aurais saute par-dessus lemontOlympe !
A Constantinople, les bateliers du Bosphore l'avaient surnomm6 le PapasViasticos, parce qu'il etait presque toujours en course, en ce temps de peste, pour aller porter les
secours religieux aux families catholiques armeniennes de
cette ville. II survecut trois ans a sa demission de cure de
Salonique. Ce fut dans la retraite et la solitude de Zeitenlik
qu'il finit ses jours. Son corps repose au nouveau cimetire
de Parasikvi,dans lequel il avait fait lui-meme transferer,
en 1867, les restes des catholiques inhumes dans l'ancien
cimetiere de Calamari. C'est lui aussi qui fit reconstruire
l'eglise paroissiale qu'on a eue jusqu'a ce jour; il obtint du
deligui de Constantinople que la benediction en fut faite
par un eveque Lazariste, I'eminent archevdque de Smyrne
d'alors, Mgr Spaccapietra.
On disigna pour lui succider celui de ses confreres dont
il avait lui-meme, i plpsieurs reprises, reclam .la nomination, et qui comptait deja plusieurs annees de residence
A Salonique. Ce confrere originaire de Mondovi, en Pidmont, est aujourd'hui Deligw" apostolique a Constantinople. Nous avons nomm6 Mgr Bonetti. Son superiorat a
duri dix-huit ans, de 1869 a 1887. Sous ce longsuperiorat,
les oeuvres ont pris un ddveloppement considerable et prdpare le bel avenir de cette mission.
De cet iminent supirieur " l'actuel, M. Heudre, la mission de Salonique a eu poursuperieurs successifs: M. Tabanous, M. Galineau et M. Bressanges. Le premier et le troisi6me n'ont exerce cette charge que quelques mois. Une
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mor prematurie mais bien pricieuse devant Dieu a enlevi
ces digues pasteurs a 1'estime et A la vnerration de leurs
ouailles. Le second, M. Galineau, apres un laborieux apostolat de sept annees, durant lequel furent appels par lui
les Freres des Ecoles chrdtiennes, dut, i son vif regret et au
regret de tous ses paroissiens, quitter un poste oA sa santd
ne lui permettait plus de se devouer au bien des Ames
comme il l'avait fait prec4demment a Richelieu et A
Smyrne. C'est lui qui a recueilli les premieres pierres du
nouveau temple, que son successeur 6elve aujourd'hui Ala
gloire de Dieu et de son eglise de Salonique..
LA NOUVELLE EGLISE PAROISSIALE A SALONIQUE

L'annee 1897 a vu commencer ce qu'avaient espier en
vain les priecdentes, les fondations de notre nouvelle
eglise paroissiale a Salonique. Les fondations bien assises,
les murs n'ont pas tard6 A surgir de terre avec d'imposantes colonnes qui ont fait voir enfin les grandes lignes
de ce bel edifice A trois nefs, d'un style tr6s correct, ordre
pur corinthien. Par ses belles dimensions, le fini et la
soliditi remarquable du travail, ce nouveau temple chrdtien donnera au culte catholique et au catholicisme luimeme le relief et la dignitd exterieure qui lui sont dus.
Ayant compris des le debut qu'il fallait peu attendre de
nos bons paroissiens de Salonique, A cause de la crise commerciale et de la grande misere qui regne partout en ce
pays, nous avons profitd de nos bonnes relations en
France, en Alsace, en Autriche, en Italie et jusqu'en AmCrique, pour combler cette lacune. Chacun des Missionnaires s'est mis A la tAche avec un zMle et une perseverance
dignes d'eloges. Dans une heure de v6ritable angoisse pour
le pauvre cure, alors que les appuis sur lesquels nous pouvions le plus compter faisaient defaut, triste mais non ddcourage, nous avons elevi nos yeux et notre coeur en haut,
et, par une voie inespiree, la divine Providence nous a pro-
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curd, a des conditions moins ondreuses, les fonds nicessaires a la continuation des travaux. Grace a Dieu, l'difice
est termind.
Parmi ces graces reques, nous estimons comme n'dtant
pas la moindre celle que Dieu nous a menagee dans le ddvouement plein de coeur et d'intelligence avec lequel M.
Vitaliano Poselli a execut I'entreprise de cette iglise. Le
curd n'a pas a louer ici Ioeuvre et I'ouvrier; leur dloge est
dans toutes les bouches, et cette voix de tousest bien la voix
de Dieu. Nous garderons souvenir d'un acte spontand accompli par ce vrai type d'ouvrier chritien, le jour ou fut
posde la derniere tuile de la toiture. S'agenouillant et faisant toucher son front A terre, il fit son grand signe de
croix et dit: a Merci a Dieu qui m'a permis de monter
jusque-lA, sans qu'il soit arriv le moindre accident a mes
ouvriers! * La simpliciti et la grandeur sont toujours le
cachet caractiristique des vrais actes de foi.
Nous sommes heureux de remercier ici toutes les personnes qui ont bicn voulu nous aider du secours de leurs
prieres et de leurs offrandes gdndreuses.
Les travaux de construction de Plglise oat eu cet autre
resultat appriciable de fournir du pain a bon nombre d'ouvriers sans travail pendant la guerre turco-grecque dont le
thiitre itait i nos pones. Alors que tous les travaux 6taient
suspendus, on a vu ceux de l'dglise se poursuivre activement et sans interruption aucune. Le bon Dieu n'a pas
cessc de protiger son oeuvre et ceux qui, Aquelque titre que
ce soit, en ont secondi lexdcution. C'est un fait digne de
remarque aussi que, pendant toute la durde des hostilitis
et des priliminaires encore plus longs de la paix, aucun
desordre n'a eu lieu dans notreville; ilconvient d'attribuer
ce fait a 'energie constante de Son Exc. le Gouverneur gindral, Riza Pacha, au mirite duquel nous nous
plaisons a rendre hommage. Nous devons aussi &sa particulibre bienveillance A notre dgard d'avoir pu obtenir pour
s6
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la construction de notre dglise un firman des plus favorables.
r .
LES
(EUVRES

Si la procession du Tres Saint Sacrement a eu, cette annie, un eclat quine le c6de en rien a celui des annees prec6dentes, nous aimons a l'attribuer encore, apris Dieu, a
I'ordre et A la parfaite sicuritd qui n'ont pas cessd de regner
dans la ville, au cours de la derniere guerre. Nos fideles
n'ont rien ndgligi dans les touchantes manifestations de
leur foi et de leur amour an Dieu de 1'Eucharistie. Les decorations splendides de M. Mallet, consul de Perse, et
celle de nos chers Freres des Ecoles chritiennes ont excite
radmiration gindrale. Toutes les autres maisons catholiques, sises sur le parcours de la procession, ont rivalisd
avec elles de goit et de richesse dans leurs decors.Cetterue
franque, ainsi pavoisee et ornie, paraissait comme convertie
en iglise jusqu'au reposoir de M. J. Marocco, mis cette
annie a couvert des rayons du soleil torride par un joli
ciel de verdure da a une inginieuse invention de Mme
Custo. On voyait en plus, cette annie, plusieurs d6tachements de marins des differentes nations catholiques intercal6s entre les diverses confreries paroissiales, dont le long
cortge difilait avec les bannidres respectives an milieu
d'une foule massee sur les trottoirs et accourue de tons les
points de la ville. Son attitude silencieuse timoigne du respect et de 1'admiration qu'inspire toujours cette importante
manifestation religieuse I ceux-lI memes qui ne partagenm
pas notre foi. Derriere le dais, A la place d'honneur, se tenait M. le Consul de France, avec MM. les officiers du
* Troude » en uniforme, et, apres eux, un groupe des principaux notables de la paroisse. Les soldats turcs, I'arme
an bras, dtaient sur le parcours, plut6t pour faire escorte
d'honneur que pour maintenir 'ordre.
Les cuvresde Charit6 sout florissantes. Les dames, malgrd la penurie des temps actuels, oat pu secourir an plus
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grand nombre de pauvres que les annies pricidentes.
L'ceuvre de Caviaka est devenue un delicieux asile qui
peut abriter aujourd'hui au moins seize families de
vieillards.
Les jeunes 6conomes ont pu confectionner et fournir
a plus de trente petites filles pauvres deux habillements
complets.
L'ouvroir des jeunes filles externes est tres florissant et
donne les plus belles espirances pour 1'avenir. Les dames
peuvent sans hisiter y venir faire tailler leurs robes de
toutes saisons et selon toutes les modes. II occupe Apresent
un local plus convenable dans une maison voisine de celle
des Soeurs.
La mais on de Sceurs de l'orphelinat de Calamari vient
d'etre erigde en maison independante et d'avoir sa premiere
sup&rieure, ma sceur Lobry. On espere y ouvrir sous peu
un ouvroir professionnel oii les m6nagbres pourront venir
aussi faire blanchir et repasser leur linge a trbs bon
compte.
L'oeuvre du Pain des pauvres de Saint-Antoine ne discontinue pas d'assurer a bon nombre de families necessiteuses le painquotidien que ce grand thaumaturge envoie
de nos jours dans tous les pays du monde, en retour de la
confiance dont on rhonore. Cette oeuvre existe & Salonique depuis 1894. Le nombre ddja considerable de requdtes
et celui des sommes recueillies chaque mois dans le tronc
des clients de saint Antoine sont une preuve non, equivoque de 'efficaciti des prieres adressees par nos pieux fideles a ce grand saint. Les deux premieres annees ont produit un versement de 3 408 piastres. L'annde 1896 a
donn6 un pen moins, 639 piastres. L'annee 1897 a etc plus
abondante, son total actuel, c'est-A-dire jusqu'en octobre
inclusivement, est deji de I 952 piastres. L'oeuvre, depuis
le jour de sa fondation, a done fourni aux pauvres de saint
Antoine A Salonique la belle somme de 5 999 piastres.
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Nous croyons devoir attribuer un pen de ce merveilleux
rsultat a l'anciennet4 de la devotion envers saint Antoine
de Padoue au sein de cette paroisse qui lui avait didid dans
1'ancienne iglise un autel special surmontm d'une toile representant le saint dans son attitude ordinaire, avec 1'enfant Jesus au bras. Les enfans de saint Francois d'Assise
ayant iti les premiers Missionnaires appeles dans cette
ville depuis l'invasion musulmane, il est permis de faire
remonter jusqu'a eux l'origine de cette divotion et d'expliquer ainsi pourquoi le bon saint aime les Salonikites et
en est si aimS.
Nous sommes heureux de constater aussi que les sacrifices faits pour la nouvelle eglise dans le cours de cette annie n'ont pas nui aux autres ceuvres de Charitd et d'apostolat catholique 4tablies dans notre paroisse. Ainsi les oeuvres speciales de la Propagation de la foi, des Ecoles
d'Orient et de la Sainte-Enfance ont pu envoyer a leur
direction centrale respective des sommes aussi importantes
que I'annee priecdente.
Les Annales ont publi6 les details de-P1meute suscitde a Koukousch par les Bulgares schismatiques ou exarchistes. La lettre suivante fait connaitre la marche des 6venements.

Lettre de la sacur POURTAL·

, Fille de la Charite,

a la tres honorde Mare LAMARTIMIE.
Koukousch (Mac4doine), 26 decembre t898.

MA TRES HONORtE MiEE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamaist
Depuis que je vous ai ecrit de Salonique, nous avons
passe trois mois bien pinibles. La persdcution contre les
catholiques a fait rage tout le temps. Impossible pour eux,
comme pour nous, de sortir sans etre hues ou recevoir des
pierres. Nos petites filres externes, battues dans les rues, ne
pouvaient plus se rendre A rlcole.
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Beaucoup de ces pauvres catholiques ignorants et, ce qui
est pis, trois de nos popes, ont apostasid, succombant aux
menaces et aux seductions. Notre pauvre Eveque, assailli
sept fois dans sa maison, ne pouvait sortir qu'accompagnd
de soldats, par consequent restait enferme chez lui, exceptd
pour la Messe du dimanche. Enfin, on a pu obtenir le
changement du chef de police, vendu aux schismatiques, et
la sicuritd commence a renaitre.
Apres tant d'angoisses, apres avoir dte pres de voir
aneantir le fruit de quatorze annies de travaux, nous nous
reprenons i espirer, quoique tout ne soit pas fini. Les
schismatiques travaillent toujours a Constantinople pour se
faire donner Vrglise. S'ils Pobtenaient, ce serait un irremddiable desastre. Le. procks de ceux qui nous ont battus
ne sera pas jug6 avant trois mois. C'est une meme affaire
avec leffraction de P'glise. Tout le temps qu'a durd 'instruction, et au deli, nos petites orphelines se sont relaydes
A la chapelle pour reciter le chapelet sans interruption, car
il n'y a d'espoir que dans la priere.
Monseigneur a fait venir deux popes de village pour remplacer les apostats, et nous avons eu la Messe rdgulierement
tous les jours; mais tout est plus on moins en ddroute, nos
ceuvres sont paralysdes. Vous pourrez en juger quand je
vous dirai qu'une de nos petites orphelines 6tant morte,
non seulement personne n'a osd venir l'enterrement, mais
qu'on a eu mille peines A trouver deux catholiques assez
ddvouds pour venir aider nos domestiques A porter le cercueil. Ils craignaient d'etre assaillis a coups de pierre. Un
ddtachement de soldats turcs a duI accompagner le convoi
depuis notre porte jusqu'a l'dglise, puis au cimetiere, et
nous a reconduits A la maison.
Cependant, si cette crise se termine heureusement, si les
catholiques restent en possession de l'dglise, et si les perturbateurs sont punis, on pourra voir des jours plus prosperes.
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On prie beaucoup pour nous dans toute la province, et j'espere que vous n- nous oublierez pas.
A notre tour, nous prierons pour vous quand Ie temp§de
grace sera arrivd, selon I'ancien calendrier que nous suivons ici.
Daignez agrder, ma trks honoree Mere, etc.
Saur POURTALS, i.f.d..c.,s.d.p.m.

ASIE
CHINE
TCHE-KIANG
Nous sommes heureux de mettre sous les yeux des lecteurs
la carte du Tchd-Kiang, Pun des six vicariats apostoliques
confies, en Chine, aux soins des Missionnaires Lazaristes et
des Filles de la Charitd. Mgr Reynaud a fait graver cette
carte lors de son dernier voyage en Europe, et il a bien
voulu nous autoriser A la reproduire. Lorsque des travaux
analogues seront faits pour les autres vicariats, nous esperons pouvoir en faire profiter aussi nos lecteurs.
A cette occasion, un coup d'ceil gdneral sur la situation
du Tchd-Kiang et de la Chine en gendral a sa place indiquie.
I. ScruATION DE LA CHINE. -

Un journal catholique la.

risumait ainsi, ala fin de l'annie 1898, qui avait eti temoin
de l'assaut donne a 1empire chinois par les quatre grandes
puissances europeennes :
u La. Chine, gri6vement blessee dans la guerre japonaise
(1894) et secourue par la Russie, la France et rAllemagne,
devait payer les medecins qui lui out prolongi la vie, et,
comme elle n'dtait pas solvable, elle a du, bon grd, mal grd,
alidner tant6t l'une, tantBt I'autre partie de son empire, au
point qu'aujourd'hui elle ne s'apparuent plus completemeni nulle part, sauf peut-utre dans les deserts du Thibet
et de la Mongolie.
a Rien de plus curieux que lenvahissement, d'abord tris
lent, puis accelere, de cet empire colossal qui, il y a soixante
ans, comptait le tiers de la population du globe et s'etendait
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de la mer d'Okhotsk au golfe de Siam. Nous croyons utile
de rdsumer ici la marche de cet envahissement, car les
donnies du passe 6clairent I'avenir.
t La Chine, fermde jusqu'en 1841 aux a Barbares
i"
d'Occident v, fut obligee par les Anglais, apres la guerre
dite de l'opium, de leur ceder la station de Hong-Kong
et d'ouvrir au commerce europden les cinq ports de Canton,
Amoi, Fou-Tcheou, Ningpo et Shanghai.
: 2* Hong-Kong n'etait, a cette epoque, qu'un simple
rocher marin; mais, en 1858, la Russie enleve la moitie
septentrionale de la vasle province de Mandchourie, avec
l'ile de Tarrakai; c'est la premiere atteinte grave portee
lintigrit6 du Celeste empire.
S3" En 186o, pour venger le massacre de quelques nationaux, I'armee anglo-francaise bat les Chinois A Palikao et
occupe Pekin. Le traitd de Tien-Tsin stipula le droit
d'evangilisation et le droit de commerce dans douze ports
nouveaux.
a 4* En 1866, les Frangais prennent la Cochinchine,
partie de l'Annam, dont la Chine etait suzeraine; et, en
1874, ils lui enlevent le Tonkin et mdme le protectorat de
l'Annam. Onze ans apres, en s885, la Chine, voulant soutenir les Tonkinois rdvolt.s, est battue par la fiotte de
l'amiral Courbet et elle perd une partie de ses propres
frontieres miridionales.
55* En 1890, 'Angleterre se fait ouvrir le marchi de
Se-Tchouan et rectifie la frontiere de Birmanie.
a 6" En 1894 eclate, a propos de la Coree, la guerre
sino-japonaise, guerre oti se rdvele toute la misere du colosse aux pieds d'argile, en meme temps que la forte organisation de son vainqueur; la Coree et la province de LiaoTchoung, en Mandchourie, 6taient conquises; Pikin
allait mime tomber aux mains de 1'ennemi lorsque, sous la
pression des gouvernements russe, francais et allemand, la
lutte cessa. Par le traits de Simonosiki, la Chine perdait:
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la CorSe, diclarie independante; les iles Formose et Pescadores, cdddes au Japon, ainsi que la presqu'ile de LiaoTchoung; mais la Russie, qui avait ses visees sur cette
dernikre, la fit restituer a la Chine.
t 7* En retour de ses bons offices, la Russie obtenait le
droit de faire traverser la Mandchourie chinoise, sur une
longueur de i ooo kilom6tres, par son chemin de fer, partant du lac Baikal pour aboutir &Vladivostok. La France,
de son c6ti, recevait un agrandissement de ses frontieres
d'Indo-Chine, avec des concessions de chemins de fer et
de mines, ainsi que la creation de consulats dans les provinces chiaoises limitrophes. Quant it Allemagne, elle ne
reclamait rien pour le moment.
S8* En 1896, rAngleterre, tenue longtemps a PIcart et
dont la politique est surtout commerciale et libre-dchangiste, impose a la Chine, au profit de tomes les nations,
'ouverture du grand fleuve Bleu ou Yang-Tse-Kiang, et
celle du Tigre on Si-Kiang, fleuve de Canton.
-a g9 En 1897, la France obtient la promesse que File
d'Hainan, deux fois grande comme la Sardaigne et qui
ferme le golfe du Tonkin, ne sera jamais cidde a une autre
nation qu'elle.
* En somme, il ne s'agissait jusque-la que d'ouvertures
de fleuves et de ports, et le territoire chinois restait intact,
comme le voulait PAngleterre avec sa doctrine de a porte
ouverte a pour tout le monde.
S10o° Mais, en janvier 1898, l'Allemagne entame avec
eclat lintigrivE de l'empire. Profitant du massacre de deux
missionnaires catholiques allemands dans le Chan-Toung,
elle demande une reparation, et, sans attendre la reponse,
elle prend possession de la baie de Kiao- Tchdou, qu'elle se
fait ensuite cider a bail par la convention du 6 mars.
SI11* La Russie se hAte de s'emparer de Port-Arthur, port
militaire de Talien-Wan, port marchand, si bien situd aux
avant-postes de Pekin.
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1 i2" L'Angleterre, cette fois, ne se contente plus de regarder agir; elle riplique en occupant We'-Hai-Wei, d'accord avec le Japon, et elle exige 5oo kilometres carres de
c6tes en face de Hong-Kong, avec 'engagement que toutes
les provinces du bassin du Yang-Tse-Kiang ne pourront
etre cidees a aucune puissance sans son consentement.
a 13* De son c6td, la France, A l'occasion du meurtre du
P. Berthelot, missionnaire, obtient le droit de preemption
sur les trois provinces limitrophes du Tonkin.
* 140 Si, A ces concessions de territoire qui sont faites a

bail pour quatre-vingt-dix-neuf ans, c'est-a-dire pour toujours, nous ajoutons les concessions des chemins de fer
(700 kilom6tres), et des mines que chaque puissance regoit
dans sa sphere respective, que reste-t-il du seculaire empire
chinois? A peine le bassin du haut fleuve Jaune et le Thibet, dans le plateau central asiatique, parties pen populeuses
et inhospitalieres.
SRdsumons la situation actuelle :
0IP Toute la Mandchourie et, virtuellement, la Mongolie et le Turkestan, tombent ipso facto sons la d6pendance de la Russie qui, par les fortes positions de NiouTchang et de Port-Arthur, oi~ elle va conduire un chemin
de fer, domine en outre Pekin, la capitale, avec ses ressorts
gouvernementaux. Le tiers du territoire chinois, soit quatre
millions de kilometres carris, avec une population de vingt
millions d'habitants, devient russe.
4 a* Plus an sud, c'est l'Allemagne qui, avec KiaoTchdou et des chemins de fer concedes vers Pdking, domine
la riche province de Chan-Toung, qui compte trente-cinq
millions d'habitants, avec la perspective d'un droit de succession sur d'autres provinces du bassin du fleuve Jaune,
oft vivent plus de soixante-dix millions d'individus.
a 3"La part de l'Angleterre, avec les positions militaires
de Hong-Kong, Wei-Hai-Wei, et le droit de preemption
sur les dix provinces du Yang-Tse-Kiang, qui comptent
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cent cinquante millions d'Ames, serait bien la plus riche,
car elle est la plus populeuse et la plus industrieuse; mais
elle ne compense pas la perte de la position exceptionnelle
et unique dont le commerce britannique avait joui jusqu'a
ces derniers temps, car celui-ci doit desormais compter avec
de puissantsconcurrents. De plus, ces territoires, bien qu'ils
se rattachent &1Inde par la Birmanie, sont trop isoles, trop
enclavds pour etre d6fendus avantageusement en cas de
guerre.
S4" La part de la France, qui comprend Pile d'Hainan,
le port de Quian-Tchdou et les trois provinces du bassin du
Tigre, avec cinquante millions d'habitants, n'est pas la plus
vaste, mais c'est la mieux placee pour itre exploitde et ddfendue avantageusement; car PIndo-Chine est aujourd'hui
une base d'operations tr6s importante, qui permettra sans
doute un jour d'itablir 1• un empire francais de soixantequinze millions d'Ames.
a Mais n'y a-t-il pas d'autrescompdtiteurs Ala succession
chinoise ?
Le Japon, cause occasionnelle du partage, sera-t-il touL
jours exclu ? Ce n'est pas probable.
a Quant aux Etats-Unis, vont-ils se desintdresser de la
question chinoise? Non! Eux aussi ont obtenu des concessions de chemins de fer chinois, et leurs soldats ont monte
la garde a Pikin en revolution, i c6te de ceux des puissances europdennes.
a Telle dtait, Ala fin de i898, la situation en Chine, situation d'ailleurs bien instable, car la rdvolution de palais a
Pikin menacait d'amener une occupation dtrangere qui
n'est pas ete sans provoquer des competitions. a
II. LE TcaH-KIANG. -

Sa position fait du Tchd-Kiang

l'une des importantes provinces de 1empire chinois, et les
iles Tchou-San ou Chusan qui en dependent et sont une
position strategique du premier ordre excitent depuis long-
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temps les convoitises de la puissance qui a deji acquis et
fonifie la position de Hong-Kong.
Le Tche-Kiang a une superficie de 92 ooo kilom6tres
carres et d'environ 23 millions d'habitants. Confid en 1838
A la Congregation de la Mission, qui depuis 1846 y a un
evaque et y entretient aujourd'hui 22 pretres et 4 freres, ce
vicariat poss6de aussi 37 Filles de la Chariti. I y a environ
12 ooo chretiens catholiqucs.

La carte ci-jointe donne l'idde des divisions geographiques et administratives du TchC-Kiang. dont Ning-Po est
la ville la plus importante. - A ce sujet, il y a lieu de noter le sens de quelques expressions generales : Le mot Fou
designe une prefecture, par exemple, Pao-Ting-Fou; Ting,
une sous-prefecture independante; - Schou ou Chou, un
ddpartement; - et Hien, un district. - Le mot Shan signifie une montagne; - les expressions Kiang, Ho, Shui,
Ki (en mogol Go) designent une riviere; - Hu, un lac;
-

Cheng, une ville. -

Les mots Pei signifient Nord; Nan,

sud; Toung, est; Si,ouest. C'est ainsi qu'A Pekin, les quartiers du Pe-tang, du Nan-tang, du Toun-tang et du Sitang dans chacun desquels nos Missionnaires ont une paroisse et des icoles sont les quartiers du nord, du sud, de
Vest et de louest de la ville.
Les fruits spirituels au Tche-Kiang se peuvent apprecier
par ceux inscrits sur le relevi de l'annee 1898 : ils sont
pleins de consolation et d'espirances. On comptait 3 182 catechumenes deja bien disposes. On avait baptise dans 'annee 618 catechumenes adultes, 361 p~aiens adultes l'article
de la mort, 6oo enfants de chretiens et 3 450 enfants d'infideles en danger de mort.
Dans les h6pitaux et les dispensaires ainsi que par les visites A domicile les Filles de la CharitC font un bien inappreciable. Entin les seminaires, particulierement bien organises au Tche-Kiang pour former un clerge indigene,
donnent les plus heureuses esperances.
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Lettre de M. COTTIN, pretre de la Mission,
, M. A. FIAT, Superieur gendral.
Tchou-San; petit Seminaire de S.-Vincent, Ie t2 octobre 1898.
MONSIEUR ET TRES HONOR

PERE,

Votre binddiction, s'il vous plait !
Pendant que j'itais occup- pour ma part au petit sdminaire, nous avons appris que le sacre de Mgr Ferrant,
nomm6 coadjuteur de Mgr Bray, au Kiang-Si septentrional, devait se faire a Ning-Po, le 2 octobre, jour de
la solennite du Saint-Rosaire; Mgr Reynaud a voulu
donner A cette fete toute la pompe possible. C'6tait un
devoir, surtout lorsqu'il s'agissait de Mgr Ferrant, dont la
perte sera si sensible au Tchi-Kiang.
On peut dire que, depuis le premier mandarin de NingPo, le Tao-tai, jusqu'au dernier porteur de chaise, toute la
population de cette ville avait les yeux fixes sur la residence
de Ning-Po, pendant que nous prdparions la solennitd.
La grande eglise de 1Assomption a det agrdablement ddcorie pour cette solennelle circonstance. Des guirlandes de
verdure parsemdes de fleurs doublaient didgamment les nervures de la voite, etc. L'ornementation exterieure etait
confide exclusivement aux Chinois, et il faut avouer que les
chritiens de Ning-Po ont fait les choses en grand, mais je
suis fort embarrassd pour vous. donner une idWe de ce
genre. Figurez-vous les allies des jardins transformies en
corridors; le plafond est remplac6 par une toile multicolore qui, soit A dessein, soit par hasard, reprdsente les couleurs francaises; les murs sont repr6sentes par une sarie
continue de portes vitrtes, sur les verres desquelles sont reprisenties des scenes chinoises en peinture. II faut convenir que la perspective est restie dans Noeil du peintre, mais
le coloris y est reussi et ces tableaux varies produisent un
assez bel effet : c'est le genre chinois. Dans ces alldes cou-
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vertes 6taient suspendues des lanternes tres arstisques et
qui I'emportent sur nos lanternes venitiennes d'Europe : il
y en avait huit cents. Malheureusement, une pluie abondante et persistante survenue les derniers jours a grandement nui a Pexecution de notre programme.
SLe dimanche 2 octobre, vers huit heures du matin; les
invites commencent a arriver. Le Tao-tai et les autres mandarins sont recus au son de la fanfare, ainsi que les 6veques,
Mgr Coqset et Mgr Vic, assistants de Mgr Reynaud pour
le sacre, qui arrivent de notre residence du faubourg. Des
fauteuils avaient 6tC prdpares pres du chaeur pour les
invites; tous les Europeens de Ning-Po 6taient presents,
ainsi que tous les mandarins, qui se sont tres bien tenus
pendant la ceremonie; elle s'est accomplie dans le plus
grand ordre. Pour la perfection des fonctions liturgiques,
nous n'avions rien A envier A Saint-Lazare.
Pendant le diner qui a suivi, et pour lequel un Europeen
de la douane a genrreusement prest son concours, notre
fanfare a executi plusieurs morceaux fort gostis des mandarins et surtout des Europeens qui ne jouissent jamais ici de
ce plaisir. Les mandarins vivent habituellement a leuropenne; aussi se sont-ils montres fort A l'aise avec nous et
ils se sont retirds enchantds.
Leur presence A cette fete ne contribue pas pen a augmenter dans le peuple la consideration de la religion catholique; c'est un fait sans precident et qui a beaucoup dtonne
les confrares du Kiang-Si venus pour le sacre.
Le lendemain, les chrdtiens ont celebri la quarantieme
annee de naissance de Mgr Ferrant; cette date est une grande
fete pour les Chinois. A sept heures et demie, Sa Grandeur
a dit la messe et donnd la bneddiction du Saint Sacrement,
accompagnde par la fanfare et les chants des confreres.
Mgrs Vic et Coqsct nous ont quittes le mardi soir
avaec les confreres qui les accompagnaient. Jamais, A NingPo la famille de Saint-Vincent n'avait 6et si nombreuse,
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aussi ces journees si courtes laisseront un profond souvenir
dans le coeur de ceux qui en furent les tinoins. Le mauvais
temps empecha notre venere Visiteur de Jenir a Ning-Po:
ce fut un veritable regret pour tout le monde. M. Barberet
egalement manquait au rendez-vous, retenu par la souffrance a l'h6pital.
Le mercredi, Mgr Ferrant a du faire visite aux mandarins qui, eux-memes, sont venus le saluer avant son depart. Vraiment, ces hauts dignitaires ont montri toute leur
bonne volont : on ne pouvait s'attendre A mieux.
C'est le jeudi 6 octobre que Mgr Ferrant a quitte NingPo. Pendant de longs moments, la fanfare a joud pres de
'embarcadere, le long du fleuve. Les rives etaient noires de
monde; on venait meme en barque pour assister au depart
du vapeur. C'est A ce moment que les Europeens de la
douane sont venus saluer Mgr Ferrant. Enfin, Tes derniers
echos de la musique se sont meles au bruit strident de la
machine, et le bateau a emport6 vers Shang-Hai le nouvel
iveque, qui lair? apres lui un si grand vide et tant de
regrets.
Cette solennite laissera certainement un profond et avantageux souvenir dans Ning-Po; Mgr Reynaud est en tres
bons termes avec les mandarins. Pour rdaliser le bien qui
se presente a faire, notre principal d6sir est celui d'un plus
grand nombre de Missionnaires.
Je suis maintenant rentrd ATchou-San avec les quarantetrois siminaristes; je leur fais le dernier cours de latin et la
philosophie, en attendant que M. Barberet, completement
remis, puisse reprendre 'oeuvre qu'il dirige si heureusement.
Veuillez, Monsieur et :r-k honore PNre, agreer, etc.
Arr. CorrI,

i. p. d. L m.
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Lettre de la sceur BUGAUD, Fille de la Charit,
i M. A. FrAT, Superieur general.
Ning-po, maison de J6sus-Enfant,

2 septembre 1898.

MONSIEUR ET TRES HONORE PARE,

Votre bdnidiction, s'il vous plait!
C'est avec plaisir, mon tr6s honore Pere, que je vous
envoie les comptes de l'annie, ainsi que les fruits spirituels
qu'il a plu au bon Dieu nous faire recueillir, sur cette chere
terre de Chine, et dans cette maison confide A la garde du
divin Enfant.
Ces fruits ne sont pas encore aussi nombreux et boas
que nous le desirons; mais quelquefois le zaie est arr&ti
dans son ardeur, ou par le manque de ressources, ou par
la maladie.
Cependant, j'aime A vous assurer, mon tres honord Pere,
que toutes vos filles de la Maison de Jisus-Enfant, se montrent, en toute occasion, et malgre les difficultis, qui se
rencontrent ici, comme partout du reste, tr.s courageuses,
tr6s ddvoudes A la cause du bon Dieu. En faisant chacune
de son mieux la besogne qui lui est confide dans la Maison
du bon Dieu, elles s'efforcent en toutes circonstances de le
faire connaitre par ce grand nombre de paiens qui nous
entourent.
A present, on est beaucoup plus libre qu'autrefois; on
peut parler beaucoup plus ouvertement de la religion;
beaucoup d'ames de bonne volontd sont bien disposdes A
entendre, et si les difficultis qu'elles rencontrent aupres de
leurs proches ou voisins les arrdtent ou les retardent pour
un temps, elles viennent toujours dans la suite, en ayant
meme d6termine d'autres A les suivre. Ces braves gens ne
viennent quelquefois que pour un motif tout humain:pour
&tregudri de leurs maux, ou secourus dans leurs miskres;
c'est d6ja une charite que nous leur faisons. Pour com-
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mencer, ils ne peuvent pas comprendre autre chose, n'ayant
entendu parler, durant toute leur vie, que de superstitions et
de paganisme; mais s'ils ont le bonbeur de pouvoir demeurer quelque temps sous le toit de la charitd, tout doucement ils arrivent a connaitre, A comprendre la beautd de
notre sainte religion, et, selon la latitude qu'ils ont, ils
sont heureux d'y entrer. Mais pour le moment, quoique ce
soit deji mieux qu'il y a quelques annies, ce n'est encore
que le petit nombre qui revient au vrai Dieu, vu la masse
inorme des paiens.
Au dispensaire, viennent se faire soigner chaque jour,
deux cents malades et plus. Pour ceux a qui un traitement
plus long est necessaire, ils vont A 'h6pital, ob des soins
intelligents et divoues leur sont donnis; cela contribue
grandement a propager la gloire du bon Dieu. Les visites
aux malades, dans la ville et dans cent cinquante villages
des environs de Ning-Po, font aussi une tres bonne impression sur les esprits et les coeurs, sans parler des petits
anges qui vont peupler d'elus le Paradis.
Nous avons ete tres heureuses cette annee de recevoir
une sceur que nous attendions depuis si longtemps; avec ce
renfort, nous espirons pouvoir continuer, et mdme augmenter nos visites A domicile, si apprecides par ces pauvres
gens! Ils nous desirent beaucoup, et en nous voyant arriver
avec nos remedes, tres souvent nous entendons ces paroles:
a VoilA les medecins d'Europe. Les Sceurs guirissent tous
les maux; allons chercher de leurs rem6des, ils sont si
bons! * Pauvres gens, ils nous sont vraiment tres sympathiques, et sont bien confiants envers nous. Nous avons
aussi entendu quelquefois ces, autres paroles, d'un pere on
d'une mere: c Oh! si vous dtiez venus plus t6t, vous auriez
sauv6 monenfant! ; ce qui nous confirme une fois de plus
que nous continuons la mission de charitd que notre divin
Sauveur Acommencde sur la terre; quel bonheur pour nous
puissions-nous dtre trouvies dignes de la continuer jusqu'a
17
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la fin de notre vie et de faire tout le bien que le bon Dieu
demande de nous. C'est la grace que nous vous supplions,
mon tr6s ho-.ord PNre, de demander A Dieu, pour toutes
vos Filles de la maison de Jesus-Enfant, et en particulier
pour celle qui a I'honneur et le bonheur d'etre, mon tres
honore Pere, votre tres humble et tris obeissante fille.
Saeur BUGAUD, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.

KIANG-SI SEPTENTRIONAL
Lettre de la seur MAC-CARTHY, Fille de la Charitd,

d M. le Directeur des Missions catholiques.
HOpital de S.-Vincent de Paul,

AKiou-kiang,

gir aoat 1898.

MONSIEUR LE DIRECTEUR,

Veuillez me permettre de vous parler de notre hospice
de vieillards et de vous exposer son origine, le bien qui s'y
fait et aussi son dinQment.
Des Forigine de notre h6pital, il s'est rencontrd parmi
nos malades des vieillards incapables de gagner leur vie et
que nous ne pouvions renvoyer sans les exposer A mourir
sur les chemins, de fatigue et de faim. Nous les avons done
admis dans une salle indppendante de Ph6pital.
Elle n'a pas tard6 Adevenir trop petite. Aussi, malgrE ce
qu'il y a de pinible a repousser des vieillards, nous avons
dd faire violence A notre coeur et determiner un nombre
en rapport avec le local et nos modestes ressources, une
cinquantaine. La mort vient frequemment faire de la
place. Mais, pour un vieillard qui meurt, dix autres se presentent.
Si l'on veut itablir une moyenne de jours passes chez
nous, I'on trouvera que chaque vieiilard demeure un an h
Phospice. Les uns ont •6~emportis par la mort quelques
jours seulement apres leur reception, juste le temps n6ces-
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saire pour apprendre i connaitre Dieu et a se disposer au
baptime. Sitrvient un petit accident, le moindre refroidissement, une ficvre, et voila notre nouveau pensionnaire en
face de la mort. A d'autres, la mort laisse quelques mois
pour se preparer aux sacrements. C'est le petit nombre qui
passe plus d'un an dans l'hospice.
Quelle consolation pour nos bienfaiteurs de savoir qu'ils
contribuent A envoyer au ciel tant d'Ames de vieillards!
Je vous 6tonnerais si je voulais vous rapporter tous les
traits edifiants dont nous sommes les temoins emus.
Une fdte va-t-elle etre cldebrie, voici les bons vieux qui
se preparent A la confession, en se demandant pardon les
uns aux autres de leurs paroles blessantes, de leurs vivacitis.
Chose difficile a croire, pendant les mois d'hiver, nos
vieillards sont levds bien avant cinq heures du matin. Dans
quel but? Afin de reciter en commun un chapelet, pendant
le saint Sacrifice, pour la conversion des infideles.
11 s'en rencontre que le zele porte i se faire predicateurs.
On leur donne un cong6 de quelques jours et ils s'en vont,
malgre le poids des ans et desinfirmitds, dans leurpays pour
engager leurs parents A embrasser la religion catholique.
Cependant, cette oeuvre qui contribue si puissamment a

la gloire de Dieu, nous sommes menacies dela voir disparaitre. Mgr le Vicaire apostolique est oblige de nous retirer
une partie des ressources qui alimentaient notre hospice,
pour la consacrer a des besoins plus urgents.
Me voilA done dans la necessit6 de renvoyer la plupart de
ces bons vieillards. Nous manquons d'argent pour les vetir
et les nourrir. Que vont-ils deverir?
Les uns me disent qu'ils n'ont ni famille, ni maison, ni
meme la force de mendier. D'autres m'objectent que leurs
parents refusent de leur donner du riz.
* Attendez encore un mois, s'ecrient les plus malades,
et la mort nous aura moissonnes. Ici nous aurons les se-
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cours de la religion pour nous aider a mourir saintement. )
Je ne peux pas me resoudre Acette mesure rigoureuse.
Agreez, Monsieur le Directeur, etc.
Sceur MAC CARTHY, Fille de la Charitd.

Lettre de M. G. POTEL, pritre de la Mission,
d M. A. FIAT, Supdrieur gdndral.
Ou-tcheng, 26 mai 1897.
MONSIEUR ET TRES HONORE PiRE,

Votre bdnediction, s'il vous plait!
Me voici depuis quatre jours a Ou-Tcheng, A 3oo lis'
environ de San'-Kiao. Ou-Tcheng est une grande ile situee
A l'extrimitd sud du lac Po-Yang. Presque toute sa population se trouve agglomerde dans une grande ville, bAtie A la
pointe nord-est de File de meme nom, et qui, par sa position A 1'embouchure des principaux fleuves du Kiang-Si, est
devenue comme l'entrep6t de toute la province.
Importante ville de commerce, Ou-Tcheng est aussi une
fervente adepte du diable et de toutes sesdiableries. Le jour
oii je debarquai, nombre de divots se prosternaient dans la
boue des chemins en l'honneur de je ne sais quelle diviniti.
Depuis trois heures du soir jusque bien avant dans la nuit,
c'est un vacarme etourdissant de cris, de ddtonations, de
sonneries de trompettes (et quelles sonneries, grand Dieu 1),
de frappements de cymbales, etc... Quelque chose d'infernal, en un mot.
Eh bien, c'est 1a, dans cette cite de Mammon, que nous
possidons une petite chretient6, hien prospere autrefois,
mais qui, forcement negligde, se trouve decimee aujourd'hui. Je vous en reparlerai un jour. Nos chretiens se riu- Lis, distance d'environ 4oo metres.
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nissent pour prier dans une chapelle didi6e A saint Joseph,
btie sur un terrain de la Mission. Cette chapelle petite,
mais d'assez belle apparence, demande d'immidiates et considirables rdparations; les deux murs qui font angle au
coin de l'dvangile menacent de s'ecrouler en parie. De plus,
les colonnes de toute la partie en bois de l'dglise s'effritent
et menacent de s'en aller en poussikre sous laction de l'humiditi; tout cela est a repeindre. De plus, la pluie, comme
le vent, entre a plaisir par les fendtres qui sont toutes
presque entierement privies de leurs vitres. Tout cela demandera une depense d'environ i ooo francs an moins. Et
si je vous dipeignais le logement de votre enfant!... II est
vrai qu'on pourrait dtre bien plus mall... Enlin, je n'ai pas
encore pu trouver moyen de caser ni mes effets, ni mes
livres. En m'envoyant ici, Monseigneur me disait: « Vous
aurez bien a souffrir, cette bicoque ne vaut rien : tout est A
refaire!... o Je le savais et ne m'en alarmais pas trop.
J'ajoute que je ne suis pas venu seul ici. La barque qui
m'a port a aussi amend huit enfants du seminaire : j'en
attends un autre de la capitale. J'ai fait comme Ie cavalier
pour sa monture : j'ai pensi a eux d'abord, a les soigner, a
les caser de mon mieux. Ce n'est pas fameux, mais je ne me
logerai pas aussi bien!... Je les envie presque, pauvres enfants!... Et ce n'est pas tout. J'ai laiss6 a San'-Kiao deux
grands siminaristes, qui auront maintenant requ, Fun la
tonsure, 'autre les ordres mineurs. Ils vont me rejoindre,
ou les logerai-je?... c'est mon cauchemar actuel! et je ne
m'en suis pas encore tirel...
VoilA ma situation actuelle, celle dont j'ai Pordre de me
debrouiller!... Comment?... En achetant un terrain contigu
au n6tre, et plus vaste; en y idifiant notre s6minaire!...
Avec quoi?... Et cet argent viendra d'oil?...
C'est trop de questions!...
i Allez I m'a dit Monseigneur. Vous savez dcrire ! Ecrivez!... Demandez!... Dieu vous bdnira!... , Je crois a cette
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derniere parole. Parti sans hisitation A la voix de 1'obeissance, venu ici avec la confiance en Dieu et la benidiction
de mon supirieur, Dieu me viendra en aide et debrouillera
lui-meme la situation!
La voici cette situation. Les protestants ont ouvert ici
quatre 4coles; ils possedent cinq on six preches; et nous?...
Rien!... Cependant I'avenir est a nous, parce que la verit6
sera toujours victorieuse. Notre siminaire edifii, puis I'ouverture d'une grande icole, et plus tard, dans un avenir que
je crois assez rapprochi, Pouverture d'un h6pital et dispensaire, oi nos chkres Soeurs viendront d6penser leur zele,
tout cela relevera le prestige et 6tendra rlinfluence bienfaisante de notre sainte religion.
Ou-Tcheng semblait tout d'abord designd, aprbs KiorKiang, pour un dtablissement de nos Sceurs. Yao-TcheoFou a etk plus press6 et surtout plus heureux que nous. Du
moins, nos Soeurs auront appris &affronter cet immense et
parfois terrible lac Po-Yang; elles auront pu de loin apercevoir sur leur droite, en montant i leur nouveau poste de
divouement, cette grande ile d'Ou-Tcheng, qui s'el4ve du
sein du lac, et forme, en avant de Nan-Tchang, la capitale
du Kiang-Si, cornme l'avant-poste des trois vicariats. Elles
y viendront!...
Mais, revenons i Poeuvre actuelle, I'oeuvre pressante. I.e
terrain qu'il nous faut acquirir et le seminaire qu'il nous y
faut idifier ne denanderont pas moins de to ooo francs.
Comment les trouver? Je n'en sais rien; nous chercherons...
et Dieu fera le reste. Je me suis laissd, et, je l'avoue, de
gaitd de cceur, jeter A la mer, pour me donner tout A cette
ceuvre comme a celles de l'avenir, si je puis encore etre bon
a quelque chose; Dieu, dont nous faisons I'oeuvre, ne
m'abandonnera pas.
J'aime a me dire, Monsieur et tres honor P6re, dans les
saints Coeurs de Jdsus et de Marie Immaculde, votre, etc.
GASTON PoTEL, i. p. d. I. m.
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SYRIE
LES FILLES DE LA CHARITE A NAZARETH
On nous a communique les renseignements qui suivent:

I
Le 3 mai 1886, fete de 'Inventionde la sainte Croix, cinq
Filles de la Chariti arrivaient A Jirusalem et s'installaient
sans bruit dans une modeste maison de louage. Accueillies
avec bienveillance par Sa Bdatitude le patriarche, Mgr
Bracco, par le clergd et les diverses classes de la societd, elles
se virent entourees des pauvres, pour qui elles dtaient
venues et . qui elles devaient consacrer tout leur devouement. Le Pape, en binissant leur mission, leur avait recommandi la visite des pauvres & domicile, les enfants
abandonnes et les l6preux. Ces trois ceuvres s'etablirent
pour ainsi dire d'elles-mimes et aujourd'hui les Soeurs,
quatre fois plus nombreuses, suffisent A peine a distribuer
chaque jour, au dispensaire, des secours a des centaines de
malheureux, A visiter les malades et les infirmes dans la
ville et les villages des alentours, a servir les lepreux et
meme les malades de 'h6pital turc, oit le gouverneur
les a appelees. En 1895, la statistique de la maison porte
que le total general des pauvres secourus s'7elve A 126 784.
En 1887, sur les instances du consul de France AJirusalem, le regretti M. Ledoulx, les Sceurs louaient une maison A Bethleem et s'y fixaient pour empocher les diaconesses
protestantes de s'y dtablir, et pour rendre aux malades de la
ville et des campagnes voisines les mdmes services que rendait la maison de Jerusalem. Eles y jouissent des sympathies de la population. Une maison de louage ne pouvait
etre que provisoire. A Jerusalem et A Bethliem on acheta
des terrains bien situds et on commenqa des constructions
approprides aux usages de la communaut6 et aux oeuvres
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qu'il fallait installer. Les murs s'eleverent a mesure que
la divine Providence envoyait des ressources, les travaux etaient suspendus quand les fonds itaient ppuises; ils
ne sont pas encore termines A prdsent. Mais Dieu n'abandonnera pas une entreprise faite pour secourir ses meilleurs
amis, les pauvres.
Depuis douze ans, nos Annales ont parle souvent du bien
que font nos chores Soeurs et du developpement progressif
de leurs ceuvres AJesusalem et A Bethliem. Tous les membres des deux families de Saint-Vincent s'en rdjouissent et
sont heureux d'etre reprssentes par les Soeurs aupres du
tombeau de Jesus-Christ et de son berceau. Ces deux belles
fondations n'ont pas tard6 a faire naitre dans un grand
nombre d'imes un vif desir, a eveiller mame une esperance: c'6tait de voir une troisieme maison de Filles de la
Chariti a Nazareth.
II
Nazareth, ott s'est accompli le mystire ineffable de I'lncarnation; Nazareth, oi6 la Sainte Famille a vicu pendant
trente ans, dont le sol a ite si souvent fould par les pieds
de Jesus, de Marie, de Joseph; Nazareth, entoure des souvenirs bibliques qu'on retrouve encore aujourd'hui, mdlis
aux scenes touchantes de la pridication de Jdsus-Christ:
c'tait une puissante attraction pour le cceur, une nouvelle
source de graces ouverte a ;a piCdt. Nazareth, sanctuairede
la vie cachde, du recueillement et de la priere, serait le
complement des enseignements que fait entendre I'etable de
Bethl6em et le calvaire de Jirusalem.
D'ailleurs, il y avait beaucoup de bien Afaire ANazareth,
beaucoup de pauvres, de malades A soulager, A instruire.
Les chrdtiens de la ville appelaient les Soeurs de tous leurs
vceux, des personnes influentes les pressaient des'y itablir.
Mcis pour fonder une maison, il faut des ressources assurees, et il n'y en avait pas. Plusieurs communautis, itabliesdepuis longtemps dans le pays, pourraient voir avec
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peine les nouvelles venues partager leurs oeuvres. Et puis,
pour rester fidele aux maximes de saint Vincent, l'appel
devait venir de 'autoriti compitente; on devait done
attendre.
Le moment fixi par la Providence vint enfin. Une personne charitable offrit un capital assez important pour
commencer la fondation. C'tait djit un obstacle levi. Les
habitants de Nazareth, de plus en plus impatients d'avoir
les Filles de la Charit6, renouvelaient de temps en temps
leur demande; is adress&rent meme A notre Saint PNre le
Pape une supplique converte de signatures pour que Sa
Saintete voulat appuyer leurs souhaits aupres des supdrieurs
de la Communauth.
Enfin, dans les derniers jours de 1897, S. B. Mgr
Piavi, patriarche de Jerusalem, exprima formellement
A la sceur Sion, supdrieure i Jerusalem, son desir que les
Filles de la Charit6 fussent etablies sans retard a Nazareth.
Devant cette manifestation evidente des desseins de la Providence, les supdrieurs jugerent qu'il n'y avait plus a hesiter. Une .maison fut louie dans rintErieur de la ville et,
dans les premiers jours de fevrier dernier,les Soeurs en prenaient possession, an milieu des bEnedictions des chritiens
qui lfs avaient si ardemment desiries et a la grande satisfaction des PEres de Terre Sainte qui les avaient vues a
I'ceuvre a Jerusalem et a Bethl6em. Laissons-les raconter
elles-mdmes leur arrivee.
a Voici done, icrit une Sour, ma trs -honorie Mere,
votre fille avec ses trois compagnes arrivies a Nazareth, le
3 fevrier, dans cette ville benie, oil Jesus a vCcu cache,
ignor6 pendant tant d'annees avec sa sainte Mere et le glorieux saint Joseph ! Vons avez da recevoir mon trligramme
qui vous l'annoncait; aujourd'hui, je veux vous donner

des d6tails sur notre depart de Jerusalem, notre voyage et
notre dibut dans cette ch&e ville.
a D'abord, deux jours avant de quitter Jrusalem, je
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suis allie voir S. B. Mgr le Patriarche, car je voulais
avoir sa benediction et une lettre de recommandation
pour nous presenter A Nazareth. Sa Beatitude me recut
avec une bontd plus grande que jamais; apres les saluta,
tions d'usage: 4 Je viens, lui dis-je, Monseigneur, vous des mander votre binddiction, car je vais partir. * II ne me
laissa pas achever, mais se r6cria aussit6t: a Comment vous
£ allez partir, qu'est-ce que vous dites ? - Mais oui, Mon£ seigneur, je pars, et c'est votre faute. Ma faute? mais
" quoi, qu'est-ce qu'il y a,je n'y comprends rien ? - Com.
ment,
e
Monseigneur, ce n'est pas votre faute ? dis-je en
a riant, ne m'avez-vous pas dit d'dcrire de votre part a notre
a Prre General, que vous vouliez que nous allions ANaza* reth? Eh bien, nos va'nres supirieurs ont vu a1la volonti
" formelle du bon Dieu; et its me commandent de partir et
a d'aller y installer les Soeurs pour un h6pital a Alors seulement Sa Beatitude se rassura : a Ah bien I bien I oui, allez,
* allez; vous &tes bien en regle, nayez aucune crainte. SPouvons-nous descendre a Casa-Nova, chez lesbons Peres
a Franciscains, en attendant que la maison soit prate? -Mais
a certainement, cela va sans dire, et sans aucune difficultd.*
Je demandai aussi la p3ermission d'avoir un petit oratoire, avec la sainte Reserve et un pretre pour la sainte
Messe; alors, Monseigneur me dit que cela itait plus difficile; d'aller trouver, de sa part, le Reverendissime Pere
Custode et de m'entendre avec lui pour cette affaire. Enfin,
il nous binit avec effusion, me recommanda encore la prudence pour ma santm, et nous le quittAmes, bien touchies
de tant de bonte.
• Comme Monseigneur me I'avait recommande, j'allai voir
le P. Custode. II m'accorda avec bonte d'etre hibergies
a Casa-Nova tout le temps n6cessaire. II nous promit de
prier pour nous, et nous nous priparames au depart. Vous
voyez, ma Mere, comme le bon Dieu s'est mis de la partie,
faisant bien voir que c'etait son heure. Jusqu'k Nazareth il
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nous couvrit d'une protection toute particuliere, comme
vous allez le voir.
a Sous ces heureux auspices, le a fivrier, fete de la Purification de Marie, nous partimes pour Jaffa, ayant recu la
veille de nos bons amis de cette ville une lettre qui me
disait que la mer etait bonne et que nous pouvions nous
embarquer. Je pris avec moi seur Germaine, soeur Joseph
et seur Elisabeth, ne portant avec nous que le strict nicessaire. Arrivees a Jaffa par un temps superbe, nous fimes
reques aves une vdritable affection a Casa-Nova, oil Ie bon
frere Evagre, directeur des Ecoles chritiennes de Jerusalem, vim nous saluer, ainsi que M. Bost, I'aum6nier de
I'h6pital francais de Jaffa, ami intime de M. Coderc, et
quelques autres amis qui nous accompagnerent jusqu'au
bateau autrichien, lequel nous conduisit jusqu'A Caiffa, oi
nous arrivames a to heures et demie du soir. II faisait un
magnifique clair de lune, la mer itait calme. Le bon frere
Antoine, directeur des Ecoles chritiennes A Caiffa, nous
attendait avecune bonne barque, il nous conduisit lui-meme
chez les Peres Carmes de cette ville, qui ont quelques lits,
a la cure, pour les religieuses qui arriventla nuit. Le Pere
Francois du Mont-Carmel,.le confesseur extraordinaire de
toutes les Communautes d'hommes et de femmes de Nazareth, se leva pour nous recevoir, ainsi que le Pere Curd,
egalement religieux Carme; ils nous requrent avec une
bonti touchante et, apris nous avoir fait restaurer un peu,
nous donnerent des chambres pour nous reposer.
a Le Vice-Consul de France A Caiffa avait envoye son
cavas au-devant de nous jusqu'au bateau. Le lendemain3,
apres avoir entendu la sainte messe, je suis allde avec nos
soeurs lui rendre visite, puis aux Dames de Nazareth,
et de 1a aux Freres des Ecoles chritiennes, qui nous ont
rendu tant de services. Enfin, a zo heures et demie, nous
nous mettions en route pour Nazareth, dans une voiture,
comme ii y en a par ici : ii faudrait presque une ichelle.
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pour y monter, c'est afin que les voyageurs ne soient pas
baignis dans les marais qu'il faut traverser et oil les chevaux sont presque enfonces dans les eaux.
. Ici, ma Mere, commence une serie de piripities, d'incidents ot le bon Dieu nous a protegies visiblement; enfin,
nous arrivames a Nazareth A huit heures du soir. Nous
avions mis dix heures et demie a faire ce chemin si fatigant que l'on fait en &td en cinq heures, remerciant le bon
Dieu des secours et de la protection visible dont il nous a
entourees tout le temps.
a A Nazareth, nous ffimes recues a Casa-Nova, avec une
grande bonte par le frere h6tellier. Les freres des Ecoles chretiennes nous attendaient A 'entrie de la ville oh se trouve
notre maison de louage; c'est le frere Joseph, directeur des
freres a Nazareth qui nous a loue la maison; elle n'est pas
mal du tout, et quand elle sera reparee et arrangie, nos
Soeurs y seront tres bien.
a Mais que vous dire de notre visite aux sanctuaires ? La
grotte de 1'Annonciation, l'atelier de saint Joseph; on ressent la, dans ces lieux binis qu'a habites si longtemps la
Sainte Famille, une impression indefinissable; que de prieres
ferventes sont sorties de nos coeurs, ma Mere, pour vous,
pour nos superieurs, pour nos deux families et pour nos
amisl a
Nazareth est une petite ville de six mille habitants, partie catholique, partie schismatique, partie musulmane. La
langue qu'on y parle est larabe. La petite colonie a choisi
la voie la plus facile et la plus prompte pour s'y rendre de
Jerusalem en prenant la mer pour debarquer &Caiffa, et de
1A en faisant en voiture, dans une journie, le reste du
trajet. Caiffa est situd au pied du Carmel, on aperqoit a peu
de distance le couvent de Saint-Elie, habitd par les Carmes,
sur la montagne oi le prophete prosternt en prieres vit
s'elever de la mer un leger nuage, que les saints docteurs
regardent comme le symbole de la Vierge Immaculee.
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Le territoire de cette ville est d'une admirable fertiliti.
Nous n'entreprendrons pas ici de decrire la beauti du
pays de la Sainte Famille, la plaine d'Esdrelon, le Thabor,
le lac de Tibiriade cilkbres dans 'histoire sainte; les Filles
de la Charitaont autre chose A faire que d'admirer les richesses de la nature et les monuments de I'histoire, elles
out A s'occuper des pauvres et a les assister du" mieux
qu'elles peuvent. Nous ne parlerons pas meme des consolations que la pited trouve a Nazareth, oi tout rappelle le
souvenir de la Sainte Famille, oix de touchantes cerdmonies
font revivre les scenes raconties par 'Evangile. On peut
lire ces details idifiants dans les r6cits de pelerinages en
Terre Sainte qui ont ite publis de nos jours.
III
A peine installees, les Sceurs se mirent a Poeuvre, et le
travail ne se fit pas attendre. Laissons-les raconter ellesmimes leurs occupations journalieres :
a 19 avril. - Nazareth, comme situation, comme climat,.est beaucoup mieux que Jerusalem et mime Bethliem;
il y fait meilleurvivre, tout y etant moinscher. Aujourd'hui,
notre h6pital provisoire fonctionne au grand contentement
de la population; nous y avons quinze malades, hommes,
femmes et enfants, et bient6t nous aurons la douleur d'avoir
Arefuser ceux qui se presentent, faute de place. Toute la matinee, les pauvres malades arrivent au dispensaire, des villages environnants; plusieurs font jusqu'a deux lieues de
chemin et plus pour venir nous trouver.
- La visite des malades dans les campagnes n'est pas la
moindre de nos consolations. Sept ou huit villages entourent Nazareth A trois quarts d'heure, deux heures et
plus de distance dans les montagnes. 11 y a Saphoris, Jaffa
de Nazareth, Cana, Rainhb, Naim et plusieurs autres. Partout ot les Soeurs sont ddjA allees, elles ont etd reques avec
une vraie joie par tous ces pauvres gens qui repttent tou-
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jours le mime refrain : a Le bon Dieu s'est enfin souvenu
de nous, nods etions abandonnis, et voilh qu'il vous a envoyees a notre secours. a
a Nous sommes allies A Rainh6, petit village a trois
quarts d'heure Acheval de Nazareth. A peine ma compagne
et moi avons-nous mis le pied dans le village, qu'on n'attendit pas mime que nous entrions dans une maison; nous
ffmes immidiatement entourees de tous les malades pouvant marcher, tous plus qu'heureux de nous voir. It nous
fallut faire le dispensaire au milieu du chemin. Pendant
plus d'une heure, nous n'avons pu bouger de Il; les uns
partaient, d'autres arrivaient, et ce ne ful qu'apr&s avoirsoigno ces pauvres gens dans la rue que nous pumes aller voir
ceux qui, beaucoup plus malades, n'avaient pu quitter leur
lit et nous attendaient avec une vive impatience dans leurs
pauvres maisons; chacun nous rdpitait sur tous les tons:
a De grAce, faites-nous un dispensaire ici; restez avec nous
pour nous consoler et nous soigner, personne autre ne vient
nous voir que vous; mais vous ne pouvez pas venir tris
souvent, et nous avons beaucoup de malades a, etc. Ces
pauvres gens nous donnaient toutes les benedictions possibles et A qui, ma Mire, doivent retourner ces binddictions.
sinon A nos vdndris supdrieurs qui en nous envoyant dans
ces pays, ont fait glorifier Dieu et bdnir le nom de saint
Vincent, notre bienheureux Pere.
aA Sephoris surtout,village turc et fanatique, redoutable
entre tous, qui possde un sanctuaire bAti sur l'emplacement de I'habitation de sainte Anne, les Soeurs ont itd accueillies par la population avec un.vdritable enthousiasme.
Le plus grand des Turcs les ayant aperques,vint au-devant
d'elles leur faisant toutes les amabilitis possibles et leur donnant mille et mille benidictions. Pourtant, quelques semaines auparavant, des religieuses ayant voulu y conduire
leurs eleves en pelerinage a Sainte-Anne, en furent chassies
i coups de pierres. Cela fait voir que la volonti de Dieu se
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manifeste visiblement et que son heure pour la fondation
de Nazareth etait bien arrivie. *
Oui, L'heure de Dieu etait venue, et tout fait espirer que
sa Providence achevera Fentreprise commencie. II faut
maintenant que l'installation provisoire devienne definitive; il faut pour cela acquirir un terrain et bitir un h6pital plus vaste et mieux amenagd, ou les oeuvres qui ne sont
encore qu'en germe peurront se developper. Tout cela demande des ressources qu'on ne trouvera pas dans le pays,
mais que, nous 1'espirons, 1'amour de la Sainte Famille
suscitera et fera venir d'ailleurs.

AFRIQUE
ABYSSINIE
La guerre entre Ras Mangascha et Ras Makonen a paralysi pour un temps le zele des Missionnaires. Ras Mangascha a dt se soumettre et promettre a Makonen d'aller
rendre hommage A Menelik, leur commun suzerain. Les
euvres de la mission vont done reprendre.
M. Coulbeaux avait 6crit avant que la guerre iclatit :
a Au cas ou les troubles et les malheurs nous rendraient
le s6jour impossible dans l'Agami6, I'empereur m'a r6ponda
avec bienveillance : c Venez vous refugier pr6s de moi. a
a C'est encore une rdponse que je considere comme un
autre grand avantage. C'est un pas en avant dans mes instances aupres du tr6ne, A leffet d'obtenir une station sur la
frontiere occidentale de l'Amara, celle tent6e par Mgr Tonvier et M. Duflos en 1872 A Tchielga. Par Metemma, Ghedarif et Kassala, nous est ouverte et assuree la voie anglaise. x

AMERIQUE
MEXIQUE
Les ocuvres religieuses fleurissent au Mexique, qui jouit de la paix
sous la presidence de M. Porphyrio Diaz.
Porphyrio Diaz suivit Juarez jusqu'au jour oi celui-ci aspira i la
dictature; il prit alors les armes contre lui, comme il tes avait prises
contre le parti de Maximilien. - Favorable d'abord i Lerdo de
Tejada, successeur de Juarez, ii se declara contre lui en 1876, et aprds
diverses vicissitudes, resta maitre incontesti du pays. Le 5 mai 1877,
il fut nommi president par le Congr6s, et garda cette magistrature
jusqu'au 3o novembre z88o. Reelu en 1884, ii fut confirmi dans ses
pouvoirs pour la troisiime fois en 1888. 11 a Cei r6lu le er decembre 1896 pour une nouvelle periode de quatre ans.
Pendant son long s6jour au pouvoir, ii s'est acquis la reputation
d'un administrateur intelligent, ferme et honncte. Sous lui le Mexique a retrouv6 la paix intdrieure et a pu atteindre i un remarquable
degri de prosperit6. La religion est vraiment respectee.
LA

MISSION A VICTORIA,

PROVINCE DE TAMAULIPAS

DACEMBRE

1898

Le diocese de Tamaulipas, par suite des circonstances,
reclamait un secours extraordinaire:c'est ainsi que le comprirent M. Francois Campos, administrateur apostolique,
de Tamaulipas; Mgr Averardi, visiteurapostolique, pour la
Ripublique du Mexique, et plusieurs autres ievques. M. Moral, notre visiteur, crut done devoir acceder aux
demandes des illustres dignitaires, et il ordonna a sa petite
phalange de Missionnaires de se disposer a partir pout la
ville de Victoria.
C'6taient : MM. Torrd, directeur de la mission, Fernandez, Coello et le frere coadjuteur Mariano Reyes.
Chemin faisant, nous trouvimes le plus fraternel accueil
chez nos confreres de San Luis Potosi et de Monterrey.
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Le 1*' novembre, Mgr Campos,administrateur apostolique du diocese, promulgua et fit circuler un idit par lequel
il annonqait aux fiddles de Victoria que les Missionnaires
si ardemment ddsirds venaient d'arriver et qu'ils itaient
tout disposis pour travailler A ranimer dans les Ames Pesprit de pietd.
La mission commenja sous d'heureux auspices.
Bient6t, nous pimes mesurer les grands besoins de Tamaulipas. L'extreme disette de clerge, 'attachement exagerd aux iddes libdrales, d'autres circonstances locales,
etaient la cause du refroidissement de la pidtd chritienne
dans la ville de Victoria et dans les principales populations
de lEtat.
On en jugera par les fruits que nous eSmes le bonheur
d'obtenir pendant la mission : 23 mariages furent revalidis, et 23o baptdmes furent administrds aux pauvres enfants.
Le catichisme fut une de nos grandes occupations.Etle
23 novembre, Victoria contemplait une scene vritablement
touchante et on peut dire toute du ciel : une foule de
5oo garcons et filles s'approchaient pour la premiere fois
du banquet eucharistique.
L'Illustrissime Mgr 'Administrateur apostolique, qui
avait celdbrd la sainte messe et distribu ie pain eucharistique, voulut presider le d6jeuner offert par des dames
pieuses et y prendre part lui aussi en compagnie de ces
heureux enfants.
Le mdme Mgr Administrateur voulut que le clergi
profitAt aussi de la mission, et nous donnames deux instructions par jour aux prdtres retraitants.
La communion gdndrale eut lieu le 8 ddcembre, fete
de J'Immaculee-Conception de Marie. Tout se fit avec la
pompe et la solennitd exigdes, et par l'importance de la ville
de Victoria, capitale de rEtat de Tamaulipas, et par la
grande ferveur des fidales.
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00oo personnes s'approchbrent du banquet euPlus de
charistique. Le Saint Sacrement resta toute la journie,
exposi et entouri d'une foule nombreuse qui se renouvelait
sans cesse. Victoria dtait un petit coin du ciel.
Ce n'est pas tout. Pour assurer la perseverance dans le
bien,-nous itablimes les associations suivantes : I* Pour les
filles, l'Associationdes Enfants de Marie; a* pour les garqons, l'Association de Saint-Louis de Gongague; 3* pour
les dames, l'Associationde Dames de la Chariti; 4° -pour
les me ssieurs,les Conferences de Saint-Vincent de Paul,er
Padoration du Saint Sacrement.
L'tablissement de ces diffirentes associations dtait naturellement pricidd, accompagnd et suivi des instructions
et rdunions n6cessaires.
Le I3, l'excellent Mgr Campos avec son clerge, nous
accom pagna jusqu'i la station du chemin de fer. Li, s'etait
assemblde une foule d'au moins 5ooo personnes, pour
nous faire les derniers adieux, apris des travaux qui avaient
dti visiblement bUnis de Dieu.

BRESIL
Lettre de M. JOSEPH GIORDANO, pritre de la Mission,

a M. A. FIAT, Supdrieur gindral.
Car•t{,

12 dicembre 1898.

PKRE,
MoNSIEUR Er TRS HONORK

Votre binidiction, s'il vous plait
Pendant l'annde 6coulde nous avons prechd 18 missions.
Je m'abstiens de vous donner les ditails, -mais je puis dirde
que toutes out etC accompagndes des bdnddicrions les plus
abondantes. Le resultat le plus consolant de nos efforts

-- 276 pendant rannee 1898 se traduit par les chiffres suivants;
ils parlent assez d'eux-mdmes pour ne pas avoir besoin de
cOmmentaires.
2 5oo
.
Confessions . . . . ....
200
Mariages rdhabilitis. . . . . .
Enfants infideles baptisis . . .

40

Peut-dtre trouverez-vous etrange de voir mentionnis,
dans le compte rendu, 40 enfants infid~les baptisis. Est-ce
que le Bresil, pourrez-vous me dire, n'est pas une nation
civilisde et chritienne? Oui, mon tres cher et honore Pere;
cependant il existejdans le vaste territoire du Bresil plus de
trois millions d'hommes dans 1'6tat sauvage et plongisdans
les tinebres de l'idolatrie. Le i" octobre de cette annee,
j'arrivais au bord du Rio-Doce, en compagnie de MM. Lacoste et Taddei. Je pensais que dans l'immense fordt vierge
de Fautre c6td du fleuve il y avait des milliersd'Ames ensevelies dans les tenebres de la mort. Quand on est penetr6
de la grande pens6e que Jesus-Christ est venu sur la terre
pour le salut de tous, oh! qu'on sent un ardent desir d'appliqueri ce mal un rem&de efficace !
JOSEPH GIORDANO,

i. p. d. 1. m.

REPUBLIQUE ARGENTINE
Le sanctuaire de Notre-Dame de Lujan devient de plus
en plus un foyer de religion et un centre de pelerinage pour
l'Amdrique du Sud.
A la fin de Pannee 1898 deux reunions particulikrement
pieuses ont itd menionnies dans le journal du pelerinage,
la Perladel Plata.
Ce fut, aux derniers jours de decembre, la rdunion des
nombreuses Enfants de Marie qui furent convoqudes Afaire
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les exercices de la retraite a la maison des Filles de la Charite a Lujan.
Quelques semaines auparavant les etudiants et siminaristes de la Congregation de la Mission 4taient venus ranipner leur ferveur aupres du sanctuaire de Notre-Dame de
Lujan. La Perla del Plata du 25 decembre 1898 ecrivait :
0 Les itudiants et les seminaristes de la Congrigation
de la Mission ont passe huit jours a richauffer leurs Ames
et a fortifier leurs coeurs par un fervent recueillement et de
continkuelles et ardentes supplications, dans le pieux sanctuaire de notre Mere bien-aimee. Les jeunes pelerins s'en
retournerent a Buenos-Aires le lundi 19 du courant. Avant
de se retirer, ils ont laissi consignee dans le livre de la
Vierge la supplique suivante:
a Nous, dtudiants et seminaristes de la Congrigation
de la Mission de Saint-Vincent de Paul, venons nous prosterner a vos pieds, 6 notre chere Patronne et Mere, Vierge
de Lujan, pour vous rendre grace des bienfaits recus dans
le courant de cette annie et implorer de nouveau votre bdnediction pour commencer nos etudes de cette nouvelle
annie avec une ferveur et un z6ee plus grands, et satisfaire
dignement a toutes les obligations que nous impose notre
dtat.
a Acceptez, Mere du divin Amour, nos humbles voeux, et
donnez-nous les forces necessaires pour que nous puissions
cultiver dans nos Ames votre veritable charit6, et pour que
nous devenions ainsi, sentant nos coeurs embrasds de ce
feu, c'ardents et infatigables propagateurs de votre culte
dans ces vastes regions de l'Argentine, notre chere et aimee
patrie.
ttudiants: Pierre Varela; V. Henri Caries; Mariano
Castillo; Guillaume Mac-Adden; George Graffi; Charles
Caroll. - Sdminaristes : Eugene Rouke; Michel de Lion;
J. J. Kinig; M. Ruppel; H. M. Romero; Jean P. Botta;
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Adolphe Mufloz; Jacques Ruppel; Vincent Delfino. Lujan, I8 dicembre 1898.
P. S. - Nous venons d'apprendreavecune vive douleur
la mort de M. Georges Salvaire, rap6tre deNotre-Dame de
Lujan etlecriateurdu celebresanctuaire, quiest pourl'Amd.
rique du Sud ce qu'est pourla France etlEurope le sanctuaire
de Lourdes. Cette mort sera un deuil non seulement pour
sa famille religieuse, mais pour tous les dioc6ses de l'Amirique du Sud oh le zili lazariste etait connu et appricid.

ANTILLES ET PHILIPPINES
Le trait6de paix sign6 & Paris au moisde dicembre 1898
a mis fin a la guerre entre les Etats-Unis et I'Espagne. Les
Etats-Unis se sont attribud Pile de Porto-Rico et les Philippines. Les Annales ont indiqu6 quelles furent les vraies
causes de rinsurrection de ces lies qui s'est terminie d'une
maniere si desastreuse pour iEspagne. ( Annales, t. LXII,
p. 279.)
Nous donnons ici quelques ditails sur la situation actuelle en ce qui regarde nos deux Communautds.
Lettre de M. JANIcss, pritre de la Mission,
A M. A. FIAT, Supbrieur genral.
Ponce (hle de Porto-Rico), 28 novembre t898.
MONSIEUR ET TRIS HONORS PARE,

Votre binddiction, s'il vous plait!
Par suite de 1'occupation amdricaine, la paroisse aiasi
que le coll6ge sont restis sans rien recevoir. Malgre cela,
rien ne nous a manqud, jusqu'a present, et nous esprons
que rien nous manquera a I'avenir. Les cdrdmonies conti-

-

279 -

nuent dans notre iglise avec le meme eclat qu'auparavant,
grace an zxle de quelques personnes pieuses qui travaillent
sans cesse pour le culte divin.
L'arrivie de MM. Hartnett et Mac Hale ne pouvait rien
pour la conservation de nos propriets, parce que nous
n'en avions pas; mais elle a produit un boa effet, car leurs
paroles et leur presence ont beaucoup contribud A faire
taire quelques-uns qui nous consideraient comme des
6trangers. Ces messieurs s'en retournarent satisfaits des
travaux que nous avons accomplis ici.
L'Eglise est persecutee par les protestants, qui ont fondi
une societ, appelee Ligue patriotique de Porto-Rico.
Ils tiennent leurs reunions publiques dans la maison de la
municipalit6 ; l1, ils chantent, prechent et entonnent des
hymnes, etc., etc.
En outre, d'autres prechent dans les rues et distribuent
des Bibles et de petits livres aux enfants, et les invitent a
leurs reunions. C'est un devoir pour nous de Iutter contre
ce nouveau danger.
Nous avons pour cela commenc6 a repandre quelques
feuilles envoydes par Mgr 'ev&que de Costa-Rica, et nous
savons que les protestants en ont &te 6mus.
Nous lisons lEvangile en castillan A toutes les messes
du dimanche, et nous en faisons une courte explication.
Tous les dimanches, i trois heures du soir, nous enseignons la doctrine chrdtienne aux jeunes garqons et aux
jeunes filles de la population, avec quelques cantiques
pieux et I'explication de quelques points de la religion.
Nous nous proposons de rdunir les catholiques notables,
pour voir avec eux s'il nous est possible d'entreprendre des
oeuvres encore plus efficaces.
Les Filles de la Charite soot toujours dans leur h6pital,
malgri la guerre qu'on leur fait, et nous espdrons qu'elles
ouvriront bient6t leurs deux classes de petits enfants et de
flles.
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Par ce que je viens de vous dire, vous pouvez voir que
vos enfants travaillent avec courage. Ici, il n'y en a pas un
seul qui, malgrd la peine que nous eprouvons de voir que
File est tout A fait perdue pour 1'Espagne, se soit laissi
aller au decouragement et se soit reliche dans le dessein
de travailler pour la gloire de Dieu.
A l'h6pital militaire ii y a dix-huit Filles de la Charite
de la province des Etats-Unis, soignant les soldats malades;
il y a un mois qu'une d'elles est morte victime de son zele
et de sa charitd. On lui fit de magnifiques obs4ques, et sans

une forte averse la ceremonie aurait iti plus solennelle.
Dernierement, le 37, on a inaugur6 A 1'h6pital que dirigent les Sceurs de la Charite de la province espagnole une
belle chapelle de style gothique. La partie la plus honorable de la population assista A la ceremonie, qui fut tres
touchante.
Veuillez prier pour votre humble fils, qui vous demande
votre b6nediction.
S. JANICES.

Lettre de M. RounA, sous-directeurdes Fillesde la Charite
a Ponce, a M. A. FIAT, Superieur general.
Ponce (ie de Porto-Rico), It 5 novembre 1898.
MONSIEUR ET TIES HONORk PiZE,

Votre benddiction, s'il vous plait !
Je resterai bien au-dessous de la realitd en vous disant ce
que nos Soeurs ont souffert pendant le blocus, le siege et
le bombardement de la ville pour sauver et soigner les
pauvres.
Pendant Pinvasion, le changement de climat et de nourriture occasionna tant de maladies parmi les Amdricains
qu'au commencement nos pauvres Soeurs, quoiqu'elles se
ddvouassent de leur mieux A leur service, n'arrivaient pas
a les satisfaire. Cela se congoit: elles ne leur inspiraient
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aucune confiance et, de plus, la diffdrence de langage empachait que lon se comprit de part et d'autre.
Cest pourquoi les Soeurs americaines vinrent soigner
leurs malades. D'abord, elles installerent leurs ambulances
sous des testes et, plus tard, elles purent les transfirer dans
lh6pital de la ville; mais comme elles avaient un travail
excessif et beaucoup de privations, sur dix qu'elles itaient
au commencement, deux tomberent gravement malades, et
avant-hier, a trois heures de I'apres-midi, une d'elles, sceur
Marie Larkin, a succombd.
Cette mort a fait grande sensation dans toute la population. D'abord, les Americains regretteront leur compatriote;
nous pleurons, nous, la Fille de la Charite, bonne et devouee, notre Sceur en saint Vincent, dont la perte laisse un
grand vide dans le service de nos pauvres; la population
indigene a eti aussi imue de sa mort, parce qu'elle est la
premiere Sceur qu'on enterre 6 Ponce.
Je ne puis pas vous exprimer la peine que j'ai eue le 15
du mois dernier. Les militaires espagnols abandonnant l'ile,
les dix-neuf Soeurs de l'h6pital militaire etaient aussi obligdes de se retirer; elles sont done parties pour I'Espagne.
Que c'eait penible, mon Pere, de voir ces pauvres Filles de

la Charitd, quelques-unes septuagenaires, qui avaient passe
trente-cinq ans dans cet h6pital oil elles s'etaient tant ddvoudes, itre obligies de revenir dans leur pays, qu'elles
avaient quittd pour l'amour de Notre-Seigneur et des pauvres; exposdes a mourir pendant la traversee, du moins a
souffrir beaucoup du changement de temperature, n'itant
plus habituCes aux froids! Je me disais interieurement :
AGrand Dieu, que vous etes doux lorsque vous nous caressez; mais que votre main est dure lorsque vous nous
6prouvez! Cependant, nous la baisons avec amour mime
lorsqu'elle s'4ppesantit sur nous : cela est juste. o
L'avenir est bien incertain. Malgre tout, nos Sceurs et
nous sommes toujours disposes A accomplir la volontd de
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Dieu eta continuer nous divouer an service de nos chers
maitres, les pauvres, pendant toute notre vie.
J'ai l'honneur d'rtre en Notre-Scigneur, mon trs honore
Pere, votre tres humble fils.
LoaENzo RounA.
Lettre de ma saur AsSOMPTION VEsrTRA, Fille de la Charit,
A M. A. FIAT, Superieur general.
Manille, le i1* septembre 1898.
MONSIEUR ET TRES HONORA PERK,

Votre benediction, s'il vous plait)
Je viens vous donner quelques ditails sur ce qui nous est
arrivi lors du bombardement de Manille. Nos bons superieurs, craignant pour nous et pour nos enfants, diciddrent
que nous irions nous refugier A La Concordia, maison qui
se trouve dans les environs de Manille. Le bombardement
itait annonce pour le 9 aoat; ce jour-la, nous sommes donc
parties cinq Seurs avec quatre-vingt-neuf enfants. La fusillade commenja le I3, vers six heures et demie du matin, et
pendant une heure nous entendimes les coups de canon;
mais comme la pluie tombait i torrents, le feu cessa. Noos
croyions que tout etait fini, lorsque, vers dix heures, la
pluie ayant cesse, la fusillade et les coups de canon recommencerent de plus belle : les balles passaient par-dessus le
toit de la maison, qui semblait s'dcrouler. Lorsque le feu
recommenqa, la troupe que nous avions en garnison i
La Concordia s'en alla du c6te de Manille, et queique
temps apres un pauvre lieutenant de marine qui avait pris
la fuite, craignant de tomber daals les mains des insurgis,
vint nous demander r'hospitalit6. Malgrd nos craintes, car
c'etait nous compromettre que de le recevoir, i cause des
insurges qui s'approchaient, nous n'hesitAmes pas A le garder pour le delivrer d'une mor certaine.
Sur ces entrefaites, les domestiques vinrent nous dire que
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les insurges itaient dans la cour de la maison. Les quatre
Missionnaires et quelques Soeurs eurent le temps do se cacher, mais deux de nos Soeurs resterent avec moi, bien
decidees a ne pas quitter le pauvre lieutenant. Quel moment, mon P6re! Je craignais beaucoup; c'etait moins pour
moi que pour l'officier. Les insurges tiraient des coups de
fusil qui, heureusement, n'dtaient pas charges; mais nous
lignorions, et ils criaient de toutes leurs forces pour nous
effrayer. Celui qui faisait l'office de chef se presenta devant
nous 'dpde nue : nous croyions que notre dernier moment
itait arriv,. A la fin, nous pimes nous convaincre qu'en
tout ceci il y avait beaucoup de bruit et de menaces, mais
qu'ils ne nous feraient rien, car ils n'avaient pas de munitions. Nous essayames done de les apaiser, et le chef nous
demanda par qui la maison itait habitee. Lorsqu'ils entendirent qu'avec les Sceurs et les enfams ii y avait aussi quatre
Peres Paules (ou de Saint Vincent de Paul, - c'est le nom
qu'on donne a nos Missionnaires), mais qu'ils n'dtaient pas
religieux, le chef nous dit: a N'aycz pas peur, car nous ne
faisons aucun mal aux Peres, qui sont bons! a En entendant ceci, nous fimes appeler les Missionnaires, et, aussit6t
que les insurgis les eurent vus, ils ne manquirent pas deleur baiser la main. Comme M. Tabar sait parler le tagalot
ou idiome du pays, ils lui temoignerent beaucoup d'amitidL
Quant a l'officier espagnol, ils lui assurerent que non seulement ils ne lui feraient rien, mais que leur chef, qui devait
venir dans 'apres-midi, lui donnerait ce qu'il demandait.
En effet, vers six heures du soir, arriva le geinral des insurges, et, comme il ne savait pas parler l'espagnol, M. Tabar s'entretint avec lui dans la langue du pays. 11 voulat
voir l'officier espagnol, le traita avec beaucoup de courtoisie
et lui donna un passeport pour faciliter son dipart, afin
qu'il pat se rendre oA il voudrait sans etre arrdt6 par les
insurgis, ce qu'il fit quelques jours apres.
Ce que je viens de vous dire, mon tres honore Pere,
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vous donnera une petite idee de ce que nous avons souffert
pendapt ces jours nefastes pour PEspagne et pour ce malheureux pays.
En partant d'ici, les insurgis sont allis, 'epde nue, a
San Marcelino chez nos Missionnaires, demandant a qui
appartenait la maison. Les domestiques leur ayant repondu
que c'etait la maison des Peres Paules, 1A encore ils se retirerent sans rien toucher.
II y a quelques annies, huit religieuses Augustines etaient
venues d'Espagne fonder un couvent. Aux fondatrices vinrent se joindre quelques filles du pays, mais on ne venait
plus remplacer d'Espagne les religieuses qui mouraient, de
sore que, lorsque rinsurrection eclata, ii ne restait plus que
quatre religieuses espagnoles qui se deciderent a revenir en
Espagne avec les religieux Augustins, craignant la persecution. Comme elles n'ont pu emmener les dix-huit religieuses du pays, elles leur ont 6t I'habit, et les pauvres
filles sont resties sans savoir oi se refugier. Nos bons superieurs, par compassion, leur ont donne rhospitalit6 ici, A
La Concordia. Elles me font pitid, car il y en a quelques unes qui ont dix et meme onze ans de vocation. En plus de
ces religieuses, nous avons accueilli aussi une dame frangaise qui ne savait oil se rifugier, son mari, qui est militaire
espagnol, 6tant tombe dans les mains des insurges, et la
malheureuse ne sait a qui s'adresser pour obtenir que son
epoux soit mis en libertd.
Vous voyez, mon Pire, que notre maison est un peu semblable a Pa rche de Nod, oil toute sorte de personnes viennent se refugier. Bini soit Dieu qui veille sur nous et sur
cene maison; car, sans une providence speciale, elle ne
pourrait pas se soutenir, tout se payant presque le double
plus cher qu'en temps ordinaire I
Nous avons respoir que vous continuerez A prier pour
nous, et, sollicitant votre pricieuse benediction, etc.
Soeur AssoxPTroN VENTuaA, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.
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Lettre de la sceur CH.Asco, Vice- Visitatrice a Manille,
a la tr's honoree Mere LAMARTINIE.
Manille (La Concordia). cololge de Ilmmaculde-Conception,
le 12 novembre 1898.

MA TRES HONORtE

MERE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
Par ici, grace A Dieu, nous sommes assez tranquilles,
Missionnaires et Soeurs, car les insurges se sont iloignis;
mais si pen, que nous les voyons de notre maison. Pour le
moment, Manille est tranquille en attendant la dicision du
comitd qui doit se riunir pour d6cider a qui appartiendront
les iles Philippines, dicision qui sera peut-&tre le commencement d'une nouvelle guerre.
Dans les provinces, nos deux families se trouvent maintenant plus exposdes. Lorsque les insurges entrerent i
Nueva-Caceres, ce fut du college de nos Sceurs qu'ils firent
feu; ils occuplrent une moitii de la maison pendant dix-sept
jours, et nos Soeurs restarent dans I'autre. Nos pauvres
Sceurs furent fort effraydes a leur entree, ainsi que leurs
enfants; mais heureusement il n'est arrivd rien d'inconvenant, et Soeurs et enfants ont det respectees. Cependant, leurs
lettres montrent qu'elles sont tres impressionnies, et elles
nous demandent de les faire venir a Manille. Leurs enfants
sont toutes parties chez leurs parents. Nos Missionnaires
sont aussi a Nueva-Caceres, mais ils sont si considirds par
les revoltds que ceux-ci leur ont confid vingt-deux religieux
Franciscains qu'on a emprisonnds dans le siminaire et que
nos Peres aident A supporter leur p6nible situation.
Les insurgis ont aussi I'intention de prendre Jaro, et ils
commencent a se rdunir en nombre pour pouvoir y entrer.
Nos Sceurs de cette ville nous dcrivent aussi, tres alarmdes,
craignant de se voir obligdes d'abandonner la maison. Enfin,
ma Mare, maintenant qu'a Manille nous sommes tranquilles,
les provinces souffrent A leur tour. Neanmoins, nous nous
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confions en Dieu, ainsi qu'en la protection de la tr4s sainte
Vierge.

Soeur CHAsco, i. f. d. 1. c., s. d. p. m.
Lettre de M. JuLIA, prdtre de la Mission,
a M. A. FIAT, Suptrieur general.
Cebu, 2 novcmbre 1898.

MONSIEUR ET TRiS HONORA PiRE,

Votre bdnddiction, s'il vous plait!
Nous avons termind les exercices de la retraite le r" no
vembre et ouvert le seminaire avec un petit nombre d'6,
ilves.

Nous avons bien sujet de remercier Dieu, car les deux
families de saint Vincent, avec les Peres Jesuites, ont 6td
ipargnees, tandis que les autres religieux ont eu beaucoup
. souffrir.
Actuellement, il y a au s6minaire deNueva-Caceres vingtdeux religieux Franciscains, un Pere Augustin, proviseur
du diocese, et un clerc s6culier espagnol, qui sont, on peut
le dire, prisonniers des insurg6s.
Que va devenir le pauvre peuple des Philippines sans
cures, car le clergd indigene est tout i fait insuffisant?
Je suis en Pamour de Notre-Seigneur, monsieur et tres
honor6 Pere, etc.
PIERRE JULIA.

Lettre de M. ORRIOLS, pritre de la Mission, Visiteur,

d M. A. FIAT, Supdrieur gdndral.
Manille; Saint-Marcellin, 37 novembre 1898.
MONSIEUR ET TRiS HONORE PkRE,

Votre bdnediction, s'il vous plaitI
Ici, nous sommes toujours dans Ie mIme 6tat, sans savoir
quel'sera 1'avenir de ce pauvre archipel. Probablement les
Amiricains en resteront maitres, et, si cela arrive, notre
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sainte religion perdra beaucoup dans les Philippines. J'espere que le Seigneur nous accordera de pouvoir rester dans
ce pays et de continuer a faire quelque bien aux pauvres
Indiens.
Pour le moment, nous jouissons de quelque paix A Manille; aussi, cinquante-six Seturs ont fait les saints Exercices a la maison de La Concordia, et ici, a Saint-Marcellin,
demain soir, Dieu aidant, nous commencerons les n6tres.
A Nueva-Caceres, les insurgis dominent; mais, grace a
Dieu, les n6tres et les Sceurs sont respectis. Les insurg6s,
parait-il, se sont d6ja empares de Jaro, et les n6tres et les
Seurs se sont transportis
Iloilo, oi il parait qu'ils peuvent dtre en sfreti et od, dans un cas press6, ils pourraient
s'embarquer pour venir ici, A Manille. A Cebu, le gouvernement espagnol est toujours au pouvoir, mais les Amiricains ou les insurgis ne tarderont pas a s'emparer de cette
contrie. Les n6tres et les Sceurs sont tranquilles, occupis
dans leurs fonctions respectives, ayant mis leur confiance
en Notre-Seigneur. Que Dieu prenne compassion de ce
pauvre pays et spicialement des pauvres religieux, dont
beaucoup sont retenus prisonniers par les insurges et indignement traitis!
Disposez, mon tres revirend PNre, du dernier de vos fils
en saint Vincent qui, plein d'affection et de respect, etc.
EMMANUEL ORRIOLS.

Lettre de M. FLORENT JASO, pretre de la Mission,
A M. A. FIAT, Superieur gednral.
Manille; Saint-Marcelin. il d4cembre 1898.

MONSIEUR ET TRES HONORE PkRE,

Votre bdnediction, s'il vous plait!
On ne pent rien presager de certain pour I'avenir. Le
seminaire de Jaro est disperse pour le moment : les rdvolutionnaires s'en sont emparis, et les confreres sont, les uns
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S!!cieo et les autres a MR!•ille. lls n'ont rien eu d'extraordinaire A Cibu; et a I ueva-Caceres ils ont ouvert les
classes par ordre du gouvernement revolutionnaire.
Nous avons 6te les plus respectes par ce gouvernement,
et ces jours-ci le bruit a couru qu'on a voti au congr6s I'expulsion de toutes les corporations religieuses et qu'on n'a
admis que les pratres de la Mission; on a vote aussi la libert6
des cultes et la separation de I'Eglise et de I'Etat. Maintenant, nous nous demandons quelle attitude et quelles resolutions prendront les Etats-Unis. On craint qu'ils n'aient
quelque rencontre avec les Indiens, qui veulent a tout prix
leur independance. Les esprits sont tris excites. Nous autres,
nous avons la confiance que la Vierge miraculeuse et saint
Vincent nous delivreront de tout mal comme ils Pont fait
jusqu'a prdsent.
Daignez, tres aime Pare, bWnir vos deux families des Phi-

lippines.
Je suis, etc.

FLOaENT JAso.
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INDULT
FACULTi DE RECITUR PUBLIQUEMENT LES LITANIES DU SACtR-CCEUR.
DE JESUS DANS LES &GLISES ET ORATOIRES PUBLICS DES PRETRES
DE LA MISSION ET DES FILLES DE LA CHARITm.

-

S.

C.

R.,

3 f&vrier 1899.
Congregation de la Mission et des Filles de la Charitd

Repondant tres voloatiers A un commun desir, le Rvrrendissime Monsieur Antoine Fiat, Superieur general de la
Congregation de la Mission et des Filles de la Charite, a
prie humblement Sa Saintete le Pape Leon XIII de vouloir
bien etendre a toutes les iglises et chapelles publiques de la
Congregation de la Miss'on et de PInstitut des Filles de la
Chariti, par toute la terre,e privilege de reciter publique-

meat on de chanter les litanies du Sacr6-Cceur de Jesus,
approuvees 'annie dernidre pour les dioc6ses de Marseille
et d'Autun, et pour I'ordre de Ja Visitation de la bienheureuse Vierge Marie.
La Sacree Congregation des Rites, usant des pouvoirs
qui lui sont specialement concedis par Sa Saintete a accord6

InDULTUM. Facultas recitandi puYice Litaniet SS. Cordis Jess, in
Ecclesiis et Oratoriis publici Congregatioxis Missiois et FiliWarn

Charitatis.- S. C. R., 3 feb. 1899.
CONGREGATIONIS MISSIONIS

T FILIaux CHAKLTATIs.

Piis omnium votis libentissime obsecundans Reverendissimus
Dominus Antonius Fiat, Moderator Genralis Congregationis Missionis et Filiarum Caritatis, Sanctissimum Dominum Nostrum
Leonem Papam XIII, humillimis precibms rogavit, ut facultatm publice recitandi vel canendi Litanias de Sacro Corde Jesu, pro Dicecesibus Massilien. atque Agustodnen. et pro Ordine Visitatioais
m B. M. V., anno Superiore approbatas, ad cunctas Ecclesias et p

blica Oratoria turn ad Congregationem Missionis tum ad Institutum
Filiarum Caritatis ubique terrarum pertinentia extendere dignaretur. Sacra porro Rituum Congregatio, utendo facultatibus sibi sp--

cialiter ab eodem Sanctissimo Domino Nostro tributis, benigne prcci-
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avec bienveillance ce qui etait demandE; nonobstant toute
disposition contraire.
Le 3 fevrier 1899.
C., Card. MAZZELLA, pref.
D. PANICI, secrit.
bus annuit. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die 3 Februarii 1899.
C., Card. MAzzzLLA,praf.
*
. MAZLA,
(Locus sigilli.)
D. PANlcI, secret.
Concordat cum originali:
.LFRIDUS MILON,

secretarius Cong. Missionis.
Void ces Litanies :
Kyrie, elIison. Christe, eleison. Kyrie, eleison. Christe, audi nos.
Christe, exaudi nos.
Pater de coelis Deus, miserere nobis. Fili redemptor mundi Deus,
miserere nobis. Spiritus sancte Deus, miserere nobis. Sancta
Trinitas, unus Deus, miserere nobis.
Cor Jesu Filii Patris eterni, miserere nobis.
Cor Jesu, in sinu Virginis Matris a Spiritu Sancto formatum, miserere nobis.
Cor Jesu, Verbo Dei substantialiter unitum.
Cor Jesu, Majestatis infinita.
Cor Jesu, Templum Dei sanctum.
Cor Jesu, Tabernaculum Altissimi.
Cor Jesu, Domus Dei et Porta caeli.
Cor Jesu, fornax ardens caritatis.
Cor Jesu, justitia et amoris receptaculum.
Cor Jesu, bonitate et amore plenum.
Cor Jesu, virtutum omnium abyssus.
Cor Jesu, omni laude dignissimum.
Cor Jesu, rex et centrum omnium cordium.
Cor Jesu, in quo sunt omnes thesauri sapientim et scier tie.
Cor Jesu, in quo habitat omnis plenituto divinitatia.
Cor Jesu, in quo Pater sibi bene complacuit.
Cor Jesu, de cujus plenitudine omnes nos accepimus.
Cor Jesu, desiderium collium eternorum.
Cor Jesu, patiens et multe misericordia.
Cor Jesu, dives in omnes qui invocant Te.
Cor Jesu, fons, vitae et sanctitatis.
Cor Jesu, propitiatio pro peccatis nostris.
Cor Jesu, saturatum opprobriis.

FACULT
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PR9TRES DE LA MISSION DE SAINT-VINCENT

PAUL DE CdLUBRER LA MESSE SUR MR.-

S.

C. de

DE

Prop.

Fide, 14 febr. i899, ad quinquennium.
Ex Audientia Sanctissimi habita die 14 februarii 1899.
Sanctissimus Dominus Noster Leo Divina Providentia
PP. XIII, referente me infrascripto S. Congregationis
de Propaganda Fide Secretario, RR. Presbyteris Congregationis Missionis S. Vincentii a Paulo de Superioris consensu ad Sacras Missiones profecuris facultatem concessit
perdurante itinere celebrandi per mare Missam cum adsistentia, quatenus fieri possit, alterius presbyteri vel diaconi
superpelliceo induti, dummodo mare sit tranquillum et
nullum adsit periculum irreverentia; ad quinquennium.
Datum Roma ex lEdibus Sacrae Congregationis de
Propaganda Fide die et anno ut supra.
A., archiep. Larissen., seer.
(Locus -- sigilli.)

Par des Indults du 7 et du 8 mars 1894 donnis pour
Cor Jesu, attritum propter scelera nostra.
Cor Jesu, usque ad mortem obediens factum.
Cor Jesu, lancea perforatum.
Cor Jesu, fons totius consolationis.
Cor Jesu, vita et resurrectio nostra.
Cor Jesu, pax et reconciliatio nostra.
Cor Jesu, victima peccatorum.
Cor Jesu, salus in te sperantium.
Cor Jesu, spes in te morientium.
Cor Jesu, delicia sanctorum omnium
Agnus Dei, etc.
y. Jesu mitis et humilis corde. it. Fac cor nostrum secundum Cor
tuum.
Oremus. Omnipotens sempiterne Deus, respice in Cor dilectissimi
Filii tui et in laudes et satisfactiones quas in nomine peccatorum
tibi persolvit, iisque misericordiam tuam petentibus, tu veniam con.
cede placatus in nomine ejusdem Filii tui Jesu Christi qui tecum
vivit et regoat in unitate Spiritus Sancti Deus, per omnia secula
saculorum. Amen.
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cinq ans, des facultds speciales avaient iti accordees aux
Filles de la Charitd des maisons d'Orient. Les ricentes dis.
positions de la Constitution Orientalium n'ont pas permis
que ces facultis fussent renouveldes'.

REPONSES ET RENSEIGNEMENTS
Ces riponses sont donn6es par la Ridaction des Annales; elle
n'ont pas de caract&re officiel et n'engagent que la Rddaction qui les
donne i titre de renseignements.

i. - L'Indult du 2 decembre 1898 accorde aux Files
de la Charitd chargies du soin de la sacristie, ]e pouvoir de
purifier les linges sacris. Est-ce bien I'auorisationde laver
en premriere eau les corporaux et purificatoires qui est accordie? - Rik. Oui.
i. Voici la lettre adressae i ce sujet i Mgr de Martinis, procureur
gen6ral i Romejpar le secretaire de la S. Congregation de la Props.
gande :
a Roma, li 24 febbraio x899.
i Avendo V. S. Illfa e Rfia domandata la proroga di alcuea
faculta a favore dell' Istituto delle Figiie della Cariti in Gerualemme, ii sottoscritto Segretario della Propaganda per gli AA. di
R. O. si affretta a parteciparle quanto segue:
a i* In base all' artic. 3, della Costituzione Orientalin, ae le
alunne del do Istituto, appartenenti a rito orientale, sono due o tre,
potranno comunicarsi secondo il rito latino; ma se sono in numero
superiore debbono comunicarsi secondo il proprio rito, conforme
alle disposizioni del citato articolo;
a 2* Quanto poi alle giovani orientali che vogliono entrare fra Ic
suore medesime e praticare nell' latituto il rito latino, necessario
ricorrere in singulis casibus alla 5. Sede, per ottenere la necessariL

facolta.

a Dopo di cid to scrivente con sensi di ben distinta stima si rate
segna
c Della S. V. Illfia e R1a
a Demo Servo
a Luigi Vaccua, Segret.
a Moxs. Rafaele De Martinis, Procurat. generale dei Lad-aristi;
Roma.
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Si un cure desire envoyer les linges sacres de son

eglise a la maison des Filles de la Chariti, pour que la
sceur chargde de la sacristie purifie ces linges comme ceux
de la maison, celle-ci le peut-elle faire ? - RiP. Oui.
3. - D'apres les ricents dicrets, toutes les messes doivent
se dire dans une eglise ou chapelle en se conformant au calendrier suivi dans cette iglise ou cette chapeile. Un pretre
de la Mission, en voyage, cilbre a P'glise paroissiale;
quelle messe doit-il dire ? - RHp. La messe du calendrier
de ]'egl-e paroissiale.
4. - Quelle messe doivent dire les pretres qui celebrent,
en passant, dans la chapelle d'un seminaire dirige par les
pretres de la Mission, et oh 'on dit la messe suivantle calendrier de cette Congregation? - RiP. La messe du calendrier de la Mission.
5.- Une revue liturgique d'Italie a publiC, il y a quelques mois, une dissertation odelle s'efforce de montrer que
dans les seminaires confids a la direction d'une congregation religieuse, les seminaristes tenus i la recitation du
brdviaire doivent riciter l'office de cette congrigation.
Cela s'applique-t-il aux seminaires diocesains tels qu'ils
sout etablis en France?- RiP. Non.

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Biondelli (Franqois), pretre, dicedd A Ceccano;
Rome, Italic, le 15 decembre 1898; 4o ans d'Age et 18 de
vocation.
M. Aspetti (Joseph), pretre, decd6 A Pirouse, Italie, le
16 decembre 1898; 76, 57.
Frxre Finet(Joseph ), coadj., dicid6 le 9 janvier 1899 A
la Maison-Mere, A Paris; 3o, 7.
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M. Salvaire (Georges ), pretre, ddcidd le 4 fivrier A Lujan, Ripublique Argentine; 52, 33.
Fr6re Giancane (Augustin), coadj., dicidd le 8 fevrier i
Naples, Italie; 81, 61.
M. Zainker (Francois), pretre, decede le 19 fevrier, i
Vienne, Autriche; go, 46.
Fr.Jalamo (Sirapion), coadj., ddcedd APuebla, Mexique,
le

24

juin 1898; 57, 38.
NOS CHIRES S(EURS

Evarista Pano, decedip a Cordoue, Espagne; 48 ans d'age, 24
de vocation.
Anne Larkin, Porto-Rico, Antilles; 35, 7Agnes Rudmicha, Varsovie, Pologne russe; 86, 63.
Jeanne Rozman, Laibach, Autriche; 20, 2.
Elise-Jos6phine Pottier, Belleme; 62, 4o.
Maria Atkari; H6pital St-Roch h Budapest, Hongrie; 28, 9.
Bernarda Falcon; Maison des Vieillards h Buenos-Ayres; 49,14
Madeleine Roux; H6p. St-Jean-de-Dieu a Malaga, Erp.; 40,19.
Rose Pradalid; H6pital St Charles a Rochefort, France; 52,27,
Angelique Charriere; H6pital de Bernay, France; 47, 21.
Madeleine Thiel, Maison Centrale de Cologne-Nippes; 29, i3.
Sarah Beltzhoover; Mais.Cent.d'Emmittsburg, Et.-Unis;44,~2.
Claudine Gaidon; Maison-Mere A Paris; 29, 8.

Bernarda Alier; H6pital de Madrid; 66, 46.

Ruperta Cestona; Valdemoro, Espagne; 21, 3.
Maria-Felisa Flores; Mais. de I'Ecole a Alcoy. Espagne; 3o, 6.
Maria Nigi; H6pital Saint-Jean-de-Dieu a Grenade; 59, 35.
Judith Fraschino; H6pital Militaire de Brescia; 5o, 3r.
Rosalia Losonszky; H6pital de Fyrnau, Autriche; 21, 3.
Gertrude Rupar; Prison de Vigau, Autriche; 26, 4.
Louise Virey; Mais. de St-Michel i Boulogne, France; 23, t.
Elisabeth Chautar; Hospice de Cazouls, France; 62, 3o.
Marie Ryan; H6pital de Tien-Tsin, Chine; 47, a6.
Ellen Burke; Asile des Aliinds A Baltimore, Etats-Unis; 23, 3.

Catherine Kaspersswiez; Mais. de St-Vivien a Rouen; 56, 33.
Marie Eraud; H6tel-Dieu de Nogent-le-Rotrou, France; 24,3.
Jeanne Lafforgue; Mqis. de Char. de Montolieu, France; 72,53.
Louise Stevens; Maison de Charite d'Ariquipa, Pdrou; 42, i6.
Elisabeth Dolzan; H6p.St-Etienne a Budapest, Hongrie; 34,7.
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Maria Asprian; Asile des Pauvres a Hainburg, Autriche; 33, 3.
Clemence Esquirol; Maison de Charite du Vigan. France; 29,4.
Julienne Louis; Hospice d'Ensivat, Belgique; 44, 25.

Caroline Zolnay; Mais. de l'Ec. de Veszprem, Hongrie; 48, 3o.
Angelique Lemarchand; Mais. deCh. de Clichy, France; 56, 33.
Aiida Lemarinel; Mais. de Charite du Treport, France; 78,46.
Clarisse Riquelm; Asile St-Sauveur deValparaiso, Chili; 58, o.
Catherine Alzieu, H6tel-Dieu de Melun, France; 66, 45.
Maria Nussbaumer; Mais. Cent. de Salzbourg, Autriche; 27, 6.
Sophie Claverie; Mais. des Enf.-Trouves de Bahia, Brisil; 70 , 51.
Angele Webster; Saint-Louis, Etats-Unis; 34, 5.
Francisca Reynoso; Hosp. des Artis. de Constantinople; 67, 33.
Marguerite Demaude; Maison Principale a Paris; 72, 5o.
Marie Rodosek; Hospice d'Erlau, Hongrie; 41, 2o.
Marguerite Weber; Philadelphie, Etats-Unis; 5o, 3o.
Marie Mourre; Maison de la Gare d'Orleans 4 Paris; 5o, 26.
Suzanne Planques: Mais. de Charite de Clichy, France; 74, 5 .
Therese Lavallee; Orphel. du S.-Coeur de Bahia, Bresil; 74,55.
Marie Peischl; Maison de l'Ecole de Milsaly, Hongrie; 27, 3.
Marianna Ferrandino; Maison Centrale de Naples; 23, i.
Eugenie Brisse; Maison de Charitd d'Aix,-France; 73, 53.
Emilie Michel; H6pital de Talca, Chili; 78, 52,
Rosalie Laval; H6pital civil de Castelsarrazin, France; 46, 25.
Angela Martinez; H6p. Milit. de Cienfuegos Hla Havane; 43,2 .
Esperanza Parello; Maison Centrale de Madrid; 58, 4 o .
Maria Fernandet; College de Grenade, Espagne; 27, 2.
Tomasa Bastera; Maison Centrale de Madrid; 76, 54.
Eulalia Ausiro; H6pital Milit. de Barcelone, Espagne; 3 9, 14.
Maria Vega; Hospice de Grenade, Espagne; 27, 5.
Paula Reig; Hospice de Santander, Espagne; 5o, 25.
Juana Arias; Mais. deCharite de Valdemoro, Espagne; 74, 55.
Edwige Garcia; H6pital St-Jean-de-Dieu de Grenade; 49, 28.
Isabel Aramburu; Mais. de Char. de Murcia, Espagne ; 63, 4o.
Augustine Fraile; Hospice St- Louis de Seville, Espagne; 25, 9.
Maria Aguerreveres; Asile Saint-Raphael de Barcelone; 28, 1.
Therese Rakar; Hosp. des Incur. i Laiback, Autriche; 34, 6.
Marie Berthet; Mais. de Charite de Montolieu, France; 3 , 6.
Marie Mahout; Villers-sous-Chatillon, France; 23, I.
Marie Gay; H6pital General de Douai, France; 58, 39.
Marie Chayriquet; Orph. dela Mar. de Rochefort, France; 5 r, 32.
Andrea de Orbea; Mais. de Ch. de Valdemoro, Espagne; 73,49.
Francisca Diaz; Mais. de Ch. de Valdemoro, Espagne; 49, 3 .
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Dionisia Ortega; Maison St-Antoine de Bilbao, Espagne; 24,8.
CatherineCarnez; H 6p. Ste-Marie deSaginaw, Et.-U is; 38, 7.
Thir.se Paodo; Hosp. de Guatemala, Amir. centrale; 48,23.
Marie Mutin; H6pital de Montpellier, Saint-Iloi; 37, lo.
Victorine Rougier; Saint-Vincent-de-Paul & Paris; 51, 33.
Marie Boyer; Creche Sainte-Marie de Marseille; 67, 48.
Augustine Barbe; Maison Centrale de Turin; 73, 54.
Catherine Saulieyre; H6pit. Gen. de Schang-Hal, Chine; 77, -9.
Elisabeth Peindaries; Maison Centrale de Naples; 74, 51.
Maria Orejuela; Maison Centrale de Quito, Equateur: 57, 15.
Helene Frasa, H6pital de Buffalo, Etats-Unis; 60, 42.
Marie Fressanges; H6p. de la Santi de Rio, Bres'l; 63, 32.
Catherine Szczepan'ka; H6p. de Hosten, Pologne pr.; 49, 31.
Franziska Mulej; Incurables de Laibach, Autriche; 28, 6.
Maria Palmaro; Asile de N.-D. de la Merci de Madrid; 62, 39.
Juana Garcia; H6pital de Ecija, Espagne; 25, I.
Eugenic Ribagorda; Maison centrale de Madrid; 85, 6r.
Maria Gil; H6pital Saint-Jean-de-Dieu de Grenade; 29,7.
Paula Moroza; Mais. de Char. de Valdemoro, Espagne; 52, 32.
Maria Barazategni; H6pital Militaire de Barcelone; 22, I.
Catherine Mouly; Saint-Nicolas de Toulouse, France; 70, 45.
Marie Marleix; Mais. de Charite de Marvejols, France; 35, lo.
Barbe Samer; Maison Centrale de Salzbourg, Autriche; 60, 9.
Marie Libaud; Santa Casa de Rio de Janeiro, Bresil; 43, 2o.
ClelieDuvivier; Mais. des Sourds-Muetsa Arras, France; 7o , 42.
Marie Marc; paroisse Saint-Leu, a Amiens, France; 69, 40.
Marie Lapeyrere; Hospice Civil d'Hesdin, France; 48, 26.
Sarah Carlin; Mais. St-Joseph de Philadelphie, Et.-Unis; 69.42.
Philomene Quinterno; Maison Centrale de Turin; 37, I3.
Carmena Debono; Orphelinat St-Joseph de Beyrouth; 37, 15.
Elisabeth Griffin; Hospice de Troyf, Etats-Unis; 71, 37.
Amable Bousset; Maison Principale & Paris; 74,48.
Marie Gratiot; Hosp.de Ch. de Nog.-les-Vierges, France; 84, 6o.
Niceta Aldaya; H6pital d'Albrique, Espagne; 43, 26.
Anna Krumpolec; H6p. St-Etienne de Budapest, Hong.; 25, 5.
. Claire Boanet; Immaculee-Conception de Rio, Bresil; 76, 53.
. Marie Madi; Clinique de Budapest, Hongrie; 40, 14.
Mathilde Dobe; Maison Centrale de Culm, Pologne; 52, 3o.
Marie Parlange; H6pital de Bon-Secours a Metz; 66, 44.
Emilie Pommier; Mais. de Char. d'Affreville, Algerie; 58, 6.
Rose Grisolle; H6pital Militaire de Marseille; 41, 24.
Therese Fox; Fcole St-Vincent de St-Louis, Et.-Unis; 58, 40.
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Jeanne Trantoul; H6pical General de Sedan, France: 87, 62.
Maria Sentmenat; College du Sacri-Cceur de Madrid; 34, 3.
Francoise Mate; Hop. St-Etienne de Budapest, Hongrie; 33,6,
Marie Boisson; Asile de la Teppe, France; 48, 20.
Agnis Dudriak; Mais. Centrale de Cracovie, Pologne; 39, 17.
Anna Smach; Maison centrale de Cracovie, Pologne; 25, 2.
Catalina Garcia; H6pital Civil d'Alicante, Espagne; 26, 2.
Isabel Mateo; H6pital de Mallorca, lies Baleares; 54, 29.
Manuela Aspiroz; Asile des Alien. de Leganes, Espagne; 43, 22.
Amelia Martini; Maison Centrale de Sienne, Italic; 26, 6.
Marie Manin; Incurables de Saint-Alban, France; 6o, 36.
Felicite Dangotte; Hospice Civil d'Herve, Belgique; 79, 44Elisabeth Cullen; Mais. de Char. deDumnaway, Anglet.; 27, 8.
Maria Klimpe; Maison Centrale de Graz, Autriche; 74, 45.
Maria Dokter; Ecole de Mihaly, Hongrie; 27, i.
Marie Ronco; Maison Centrale de Tnrin; 37, 15.
Josephe Bastide; Maison de Bienfaisance de Marseille; 39, 14.
Eugenie Bousquet; Maison St-Vincent de Paul a Paris; 40, 16.
Maria Pepe; H6pital Militaire d'Anc6ne, Italic; 33, 9.
Angilique Wierzckowska; Mais. Centrale de Varsovie; 32, J .
Marie Cadillon; H6pital de Montluon, France; 72, 44Louise Lacote; Maison de Charite de Soissons, France; 66, 35.
Maria Baudis; Mais. St-NicolasdeValdemoro, Espagne; 24, 2.
Maria Robles; Mais. des Enf.-Trouves de Murcia, Espag.; 34, 2.
Inez Rodriguez; H6pital Saint-Lazare de la Havane; 52, 25.
Catherine Thomas; Maison-Mere a Paris; 3o, 7.
Catherine Lacoste; Maison-Mere & Paris; 48, 29.
Ccile Le Bas; Mais. de Ch. de Chit.-l'Eveque, France; 42, 19.
Anne Gras; Maison Saint-Vincent de Paulde Marseille; 69,46.
Marie Branncgg; Asile St-Vincent d'Eibiswald, Antriche; 36,7.
Apolline Janz; H6pital de Pernambuco, Bresil; 3o, 8.
Marie Barbe; Hospice de Cusset, France; 78, 57.
Marie Passama; Hospice Civil d'Hesdin, France; 77, 52.
Marguerite Bonyon; Mais. de Char. de Clichy, France; 8o, 44.
Gabrielle de Billy; Providence Sainte-Marie ' Paris; 52, 27.
Jeanne Humbert; Orphelinat d'Oullins, France; 33, 9.
Marguerite O'Donnell; Saint-Joseph de Philadelphie; 65, 3 9.
Antoinette Imbert; H6p. St-Andr de Bordeaux, France; 84,61.
Pauline Stupnicka; Mais. Centr. de Cracovie, Pologne; 64, 45.
Policarpina Petrizza; H 6 p. dela Paixde Constantinople; 33, 13.
Maria Heiden; Maison Centrale de Graz, Autriche; 41, II.
Cdlestine Pierson; H6pital de Mustapha, Algdrie; 62, 35.
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Emelie Pinaud; Maison-M•re i Paris; 89, 68.
Justine Gachon; H6pital de Rambouillet, France; 65, 45.
Marie Tayole; Hospice de La Salvetat, France; 75, 54.
Philombne Herbaux; Mais. de Char. de Loos, France; 58,4o.
Marie Coitoux; Mais. de Ch. de ChAt.-PlEveque, France; 61, 17.
R. I. P.

GRACES
ATTRIBUES

A SAINT VINCENT

DE PAUL

Rozdol, Pologne; 7 octobre 1898. Guerison.
Paris; 27 janvier 1899. Une gudrison. 5 fr.

GRACE
ATTRIBUkE A L'INTERCESSION DE LA ViN. LOUISE DR MARILLAC

Salzbourg; II janvier 1899. Prdservation.
GRACES
ATTRIBUEES A L'INTERCESSION

DU BIENHEUREUX JEAN-GABRIEL

PERBOYRE, ET OFFRANDES FAITES EN SON HONNEUR A L'(EUVU

DES MISSIONS LES PLUS NiCESSITEUSES DE LA DOUBLE FAXILLE
DE SAINT VINCENT DE PAUL.

Jdrusalem. to fr. - Vichy. Deux graces. o1fr. - Paris. Deux
graces obtenues. - Lyon, 24 decembre. Une grace. - P.,
27 novembre. Succes aux examens. 5 fr. - Nord, 28 novembre.
Une grice. 15 fr. - Hdrault. Graces obtenues. 21 fr. - Saltbourg (Autriche). Une gudrison. - Maine-et-Loire. Reconnaissance et priere. 17 fr. - Paris, 3o novembre. Reconnaissance20 fr.

Maine-et-Loire, i" ddcembre. Remerciement et priere. 80 fr.
- S.-et-M., i*' decembre. Grace obtenue. 6 fr. - B., 3 decembre. Une guerison obtenue. o1fr. - Pas-de-Calais, 3 ddcembre.
Une demande exaucee. o1fr. - Paris, 4 ddcembre. Grace obtenue. 5o fr. - Paris. Une place obtenue. 2 fr. - Allier, 12 d6cembre. Plusieurs graces obtenues. 12 fr. - Heureuse conclusion
dans des affaires de famille. 5oo fr. - T., 12 dicembre, Soulagement dans une maladie, et demande d'une entiere gudrisoa.
5o fr. pour la Chine. - C6tes-du-Nord. Une grace obtenue.
2 fr. 5o.
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Pas-de-Calais, Une grace obtenue. 20 fr. - C6tes-du-Nord.
Une grace et demande de guirison. a fr. - Aube, 20 dicembre.
Deux graces obtenues par l'intercession du Bienheureux. 3 fr.
- Rh6ne. Reussite de deux examens. zoo fr. - Allier. Poor
acquitter une promesse. 2o fr. - La Neuville. De la part de
quatre personnes. 8 fr. - O. Nous avons prii le Bienheureux, et
les ressources qui nous manquaient sent venues. Une offrande.
- V. Grace obtenue. o1fr.
Mayenne, 4 janvier 1899. Guirison d'une pdriostite, accompagnee de deux ulceres tres graves. - B. Une grace. 4 fr. Isere. c Petites offrandes de diverses personnes pour des grices
obtenues par le bienheureux J.-G. Perboyre . i2 fr. 5o.- M.Conversion d'un jeune homme obtenue par l'intercession du bienheureux J.-G. Perboyre. 5 fr. - Pas-de-Calais, 8 janvier. Grice
obtenue; reconnaissance. 20 fr. - Eure, 8 janvier. Pour use
grace obtenue. 1o fr. - St V. Une gudrison. On recommande
une affaire dpineuse; une jeune femme malade. 2 fr. - Ch. Nous
voulons remplir la promesse que nous avons faite A notre bienheureux frýre et martyr Jean-Gabriel Perboyre... 9 - Lot-etGaronne. Dans l'espdrancequ'il ach&vera son oeuvre de guerison.
3o fr. pour les oeuvres du Bienheureux. - Vina del Mare (Chili).
Reconnaissance au Bienheureux pour une grace obtenue. Offrande.
C6tes-du-Nord. c Ayant obtenu du Bienheureux ce que je lui
avais demandd, je vous envoie une offrande. 1 20 fr. - Montevideo. Reconnaissance des enfants pourgraces obtenues. 86 fr. 5o- S., z4 janvier. Heureux dinouement d'une affaire. zo fr. 0., 17 janvier. Action de graces pour un examen et demande
d'une conversion. 2oo fr. - La N., 21 janvier. De la part de
trois personnes en 'honneur du Bienheureux. 4 fr. - Colombie
(Amdrique). Pour une gudrison. 5o fr. - Charente-Infirieure.
Pour une grace obtenue. 5 fr. - M., 22 janvier. Pour les missions les plus ndcessiteuses, en actions de graces de bienfaits obtenus par l'intercession du Bienheureux. 12.
N., Pour des graces obtenues. z fr. - Macidoine. Pour une
grace obtenue. zo fr. - Gironde, 25 janvier. Pour diverses
graces. 16 fr. - A., 27 janvier. Remerciements et demandes de
graces. 35 fr. - S.-E. Une gudrison. Offrande. - Lot. Pour le
missions du bienheureux Jean-Gabriel, en retour d'une grace
obtenue par son intercession. 5 fr. - Somme. Grace obtenue et
demande de prieres. Une offrande. - S.-V. Une grace reque.
5 fr. - B., 8 fivrier. Reconnaissance. 2 fr.- Ardennes. Remercie-
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maents et priere. Une offrande pour les missions de Chine. B., 9 fivrier. Grace reque. 25 fr. - Somme. 20 fr. i l'ceurre du
bienheureux Jean-Gabriel pour une grace obtenue. - Landes.
to fr. pour les missions du bienheureux Jean-Gabriel; grace
obtenue. - C6tes-du-Nord, Reconnaissance au bienheureux
Jean-Gabriel. 20 fr.

NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
tot. Supplementum Martyrologii romani pro Congregatione Missionis. Parisiis, 1899.
Ce supplement au Martyrologe contient l'indication pour chaque
jour, soit des fetes propres a la Congregation, soit des fetes transfetees a jour fixe et qui doivent etre annoncees en premier lieu quand
on en celebre la fete. On y a ajoutE aussi les iioges des fetes nouvellemnent tablies.
D'un format tel qu'il puisse s'adapter aux exemplaires in-4 et in-8,
ce supplement sera utile dans celles de nos maisons oit on lit le
martyrologe en latin, et ou 'on a a I'adapter au Calendrier de notre
Congr6gation.- On le trouve a la Procure de la majson-mire i Paris.

o02. Life of St. Vincent of Paul by Mgr Bougaud; translated by ..... Priest of Mission. London and New York;Longmans, Green and Co. 2 vol. in-8.
Les membres de nos deux Communautes feront un accueil bienveillant i la Vie de saint Vincent de Paul par Mgr Bougaud, qu'un de
nos confreres vient de traduire en anglais.
L'auteur est un ecrivain de renom et le travail de traduction a etc
-accompli avec pidte filiale par un des enfants du grand ap6tre de la
Charite. Le titre i lui seul de ce livre rend inutile tout commentaire
en vue d'assurer sa rapide propagation. Dans cet ouvrage, sous les
couleurs les plus vives, sont retrac.es les merveilles de charitE oprees par l'incomparable saint honore de nos jours dans le monde
-entier.

I o3. 11 Sacerdote sanctificato nelle sue ajioni quotidiane,
pel teol.Gio. Morino, prete della Missione. (a Le PretresanctifiU dans ses actions de chaque jour , par M. Jean Morino,
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pretre de la Mission); 2* ed., Turin, 1898. Un vol. in-iS
de 5 2a pages.
Cet ouvrage est precede d'une lettre du cardinal archevEque de
Turin, Mgr Richelmy, qui le recommande comme t trie utile 2. 11
contient des conseils sur chaque action quotidienne, le lever, 'oraison, la messe, etc., avec des textes de mediations et de lecture
spirituelle.
Pour 'utilite du clergi, P'auteur a publie d'autres ouvrages goites
du public ecclesiastique : Manuale Thelogia moralis, ad swetemr
S. Alphousi de Ligorio (Taurini); Enchiridion theologie moralis
2z edition (Taurini, 1897); Manuale di Sacra eloquena (Torino, 1887).

to 4 . Exposijione del sistema morale del dottor della
Chiesa, Sant'Alfonso, per uno professore di morale. Moneglia, 1898..In-12.
Cette 6tude sur le syst6me de thologie morale de saint Alphonse
de Liguori est datle de Savone, et signie A. M., p. d. m. C'est un
expos6 scientifique de 1'Equiprobabilisme. L'auteur se fait l'apolo.
giste de ce systeme : il est parfaitement dans son droit, et it merited'etre lu avec attention.
Comme ii fait appel aux observations de ses lecteurs, nous lui
soumettrons celles-ci :
to En tete de son travail, ii a mis cctte ipigraphe : a Malheureusement le systcme de saint Alphonse est encore inconnu, pour neEn veritd, si cela est, ii y a de
pas dire meconnu. - Wittmann.
quoi tranquilliser et excuser ceux qui ne sont pas encore rallies au
syst6me de saint Alphonse, - les Probabilistes, - et que I'auteur
attaque vivement.
2o Peut-etre meme faudrait-il un peu plus de moderation dans
l'attaque, etla dissertation ne perdra pas i l'omission dans une edition suivante de certaines citations plus oratoires que scientifiques'.
L'auteur sailt certainement que ses adversaires sont nombreux. Le
cardinal d'Annibale, dont il peut d'ailleurs revendiquer I'autorite
pour son opinion theologique, le dit clairement : a Au xvne siecle
(celui des Suarez, des Lugo, des Vasquez), le probabilisme regnait
dans toutes les ecoles : a Namque nomeri ei dederunt discipuli
D. Thomae omnes, uno vel altero excepto; Scoti discipuli, Mastrio
P

teste, qui probabilistarum sententiam vocat communissimam et re-

i. Ce sont des citations de Gioberti qui dit que a le probabiliste
substitue I'homme A Dieu a! et que le probabilisme est a une apotheose de I'esprit humain semblable i P'hiresie politique des Orientaux qui a, etc.
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ceptissiaam in omni Schola; PP. Soc. Jesu omnes prorsus, quibus
theologi pene omnes suffragati sunt. a (Summula theol. moral., ed. 4,
t. I, p. 9). En face de la campagne organisde par les jansenistes, on
hisit et on recula qui plus qui moins: Saint Alphonse, qui d'abord
suivait l'opinion commune, recula jusqu'I I'equiprobabilisme,d'autres
jusqu'au probabiliorisme, d'autres jusqu'au tutiorisme. Mais, 'orage
pass, beaucoup ont repris les positions du grand siecle theologique.
La doctrine de Suarez et de Lugo s'enseigne publiquement i Rome
dans les Universites pontificales, au College romain, i 1'Apollinaire,
i la Propagande; elle est exposte et adoptee dans des livres celbres, ceux de Lehmkuhl en Allemagne, de Gury et de Bouquillon en
France, de Sabetti en Amerique.
Nous pensons done que l'auteur, en face de contradicteurs certaine
meat nombreux et respectables, jugera qu'il lea faut prendre en
consideration, et alors, icarter les citations trop oratoires pour les
remplacer par des considerations scientifiques.

so5. Dans un ouvrage tres considerable et d'une trs grande valear
historique et scientifique, PHistoiredes decouvertes botaniquesfaites
ae Chine par les Europeens (a History of European botanical
Discoveries in China m; 2 vol. in-4, London, 1898), l'auteur, M. E.
Bretschneider, pricedemment medecin de la legation russe & Pekin,
membre correspondant de Ilnstitut de France, rend un hommage
sincere aux travaux des Missionnaires. M. Armand David est un de
ceux qui ont la plus large part.
Dans une notice biographique sur M. Armand David, a entrd dans
la Congregation des Lazaristes en 1848, et envoy6 i la mission de
Piking en 1862 a, l'auteur dit que a ce distingue naturaliste a te I'un
des plus actifs explorateurs et qu'il a eminemment contribu6 & ce
que nous avons de connaissances sur l'histoirenaturellede laChines.
Pour ce qui concerne, dit-l, les plantes de M. David, quelques
specimens interessants et quelques especes nouvelles decouvertes
par lui ont et4 cultives au moyen des graines qu'i avait envoyees.
MM. Carriere, Decaisne, Baillon, Planchon et d'autres, ont etudi6 et
public plusieurs nouveaux genres et especes representes dans l'Herbier et en ont donne la description.
Dcpuis 1868, le D' Hance a public a Whampoa, dans le Journal
botanique et dans le Journ. Linn. soc. un certain nombre de
plantes parmi iesquelles dix especes nouvelles envoydes par
M. David, et provenant de ses premieres collections faites aux environs de Pekin et de Jehol, i862-1864 (voir Linn. soc. Journ , xii;
1873-1874). Mais la grande collection de plantes davidiennes resta
deposee dans lherbier du Museum, pendant plus de dix ans. M. A.
Franchet en dressa enfin le catalogue; il decrivit et representa les
espices nouvelles dans son livre intitule : Planrt Davidiann ex Sinarum Imperio, ouvrage illustre de nombreuses planches.
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Suit une enumeration des plantes d6couvertes par M. David qui ne
remplit pas moins de quinze pages (855-87o).
M. Bretschneider ajoute : * M. David est aujo ird'hui professeur
d'histoire naturelle pour les jeunes scholastiques de la Congregation
i la maison de Paris; ii a dress, dans cette maison, un cabinet
d'histoire naturelle a ses propres frais. * C'est exact; et ce cabinet
d'histoire naturelle est, apres les grandes collections du gouvernement, auxquelles M. David a si largement contribui, probablement
la plus precieuse des collections priv6es de la capitale.
Dans un discours ayant pour but de promouvoir I'etude des
sciences de la part du clerge seculier, un professeur de P'lnstitut
catholique de Toulouse, croyons-nous, exprimait le vcSu que a les
Instituts catholiques prissent I'initiative d'une organisation a dans
ce but, et que a certains ecclisiastiques fussent diriges vers l'agrdgation, les recherches originates et la composition d'articles scientifiques a. Nous ne pouvons qu'applaudir i ces veux. Les congregations religieuses, elles, sont depuis longtemps entries dans cette voie:
elles ont ddji pay6 leur tribut. En fait de recherches originales, le
pere Secchi, S. J., par exemple, sur I'astronomie: le P. Roblet, S. J.,
par ses travaux de triangulation et ses calculs geodesiques; M. David, de la Compagnie des Lazaristes, par ses dicouvertes scientifiques
qui ont singulierement enrichi le Museum d'histoire naturelle de
Paris, sont des savants auxquels tout ie monde rend hommage en
dehors de l'Eglise. Le Gouvernement francais, empire ou r6publique,
les a successivement decores de la Legion d'honneur pour leurs travaux scientifiques. Lorsqu'il s'agit de promouvoir le mouvement en
question, ces exemples, ont le droit d'etre honorablement mentionnes.
o16.En 1643, les pretres de la Mission furent etablis a Cahors par
Mgr de Solminhac, eveque de cette ville et ami intime de saint Vincent de Paul. Le prelat unit a leur etablissement les prieures de la
Vaurette et de Balagnier; its etaient charges de la direction du seminaire et des missions.
Dans une Notice i la fois littiraire et tres document6e sur le
clergi de Cahorspendant la Revolution (Cahors, 1897, in-8), M. l'abbi
Justin Gary mentionne plusieurs pretres de la Mission : nous recueillons avec plaisir quelques-uns de ces interessants details.
i. M. Bergo.n (Francois); p. z6, 17, 18. Ne i Balaguier, pres
Figeac. II rentra dans sa famille en 1791. Arrete, il fut enferme au
grand seminaire de Cahors. It reussit i s'evader et se cacha dans les
bois, d'oh il sortait la nuit pour exercer le saint ministere. 11fut surpris le to mai 1794, tandis qu'il portait le saintViatique a un malade.
Pour 6viter la profanation, il prit lui-meme Phostie consacree. Conduit i Cahors, it y est condamni a mort le 16 mai et exEcute le 17,
Age de 37 ans. Allant au supplice, it quitta ses chaussures, et, les
remettant A une bonne femme, ii lui dit: cDonnez-les A un pauvre :
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Jdsus-Christ alia nu-pieds an calvaire, je veux faire de mime. a
2. M. Eyrard (Francois): p. 43. Ne A Bordeaux ea 1738, de p.
rents negociants, il surmonta gendreusement mille obstacles pur
suirre sa vocation. 11 fit son noviciat & Cahors. 11 fat charg du petit
seminaire. Nomme i l'ev6chd d'Ajaccio, ii refusa. Design pour Madagascar, l'6vdque de Cahors obtint du Superieur g6Enral de le reteair
a Cahors. Dis que la Rivolution vint 1'empacher de as livrer set
Onures, il partit pour l'Espagne et y prepara lea esprits ea faveur de
pretres francais exiles par la tourmente revolutioanaire. II revint i
Cahors en i80o et y mourut le a aoit z8o0, regardi par tout Ie
monde comme un saint.
3. M. Perboyre (Jacques), p. z54 et 255, oncle du bienheureur
Jean-Gabriel Perboyre.
NE i Villari, pres Catus, ie zo aril 1763, ii entre an noviciat It
3 aooft 1781, fait les voux le t r septembre 1783. Pretre en 1787,it
eat directaur aux grands s6minaires de Montauban puis d'Albi
C'est i Albi qu'il se trouvait lorsque la R6volatiom eclata. i refua
categoriquement ie serment i la Constitution civile du clerg. et
rentra dans sa famille. Oblige de se cacher le four, ii sort laIs it
pour porter seours aux fiddles. II mourut i Montauban, Ie 8 mai 1848.
4. M. Frayss (Jen-Pierr), p. 33, 285, 2go. Ne &Gourdon. Peadant Ia Revolution, conduit i Bordeaux, ii fut ditenu an fort do Il,
i Blaye, et embarqu6 sur le vaisseau le Jearty. l mourut a MareasM
SIa fin de t7951.
5. M. Abouleine, p. 283 et 285. Nd i Caussade -- i la Revoition,
residant i Cahors - Age de 4 x ans. Detenu au. fort du Hi et i l
citadelle de Blaye.
6. M. Gaubert, p. 285 et 29o. Ne i Gourdon. A Ia Rdvolution, d6tenu au fort du HA e embarqud sur le R4publicaiz.
7. M. Sellier (Eutrope), p. 28& et ago. Lors de la Rdwolution,&i
de 55 ans, - d'abord detenu aux Grandes4-armdlites. Apr6s avoir et.
port malade i I'h6pital Saint-Andre de Bordeaux. ii interae a fact
du HA, puis embarque sur le Ripublicain.
8. M. Daynac, enfermd pendant la Revolution A Blaye et au Pta,
p. 283. Sur les listes on trouve Deynac, interndau fort du Hi, p.sp
Ieut-tre Pierre Raynal est-il le m.me que Daynac on Deymc,
citi comme etant reste ferme dans sa foi, p. 243.
o. Le frere Calvet, coadjuteur, p. 283 et 287, Age de 45 ans. laterad
i Blaye et embarque sur le Jeanty-.
*. Probabl-ment pres de Marennes, i Brouage, petite ille fortifee
ou etaient detenues un grand nombre des victimes de la Rdvolution.
- N. de la R.
Le Gerant : C SCHMEusv
.
Imp. D. Dumoulin et C,

Pais.

LES tLECTIONS A LA COMMUNAUTE DES FILLEs DE LA. CHARrrt.- Le 4endemain de la fete de la Pentec6te, 22 mai, oat
eu lieu, a la Maison-mere de la Communautd des Filles de
la Charit, )es ilections prescrites par les Constitutions. La
mere MariSLamartinie achevait, en effet, son double triennat A I tete de la Compagnie; et les seurs assistante et
officierjarrivaient aussi an terme de leur office.
Ont etd elues :
Supirieure g6ndrale, ma sceur Marie-Julie Kieffer;
Assistante, ma seur Marie-Uranie Courtin;
Officidre, ma sceur Julie-Adrienne-Nodmie Descubes.

LA MORT DE M. JULES CHEVAuml.-

La circulaire adressee

par M. le Superieur gendral a tomes nos maisons a donnd
quelques dertails :ntdressants et idifiants sur la mort de
M. Jules Chevalier, premier assistant de la Congregation
de la Mission et directeur des Filles de la Charitd, emportn
apres quelques jours de maladie par une attaque d'infiuenza.
Les Annales,. pour entrer dans les sentiments communs
de regrets inspirds par cette mort, veulent mentionner an
moins les lignes consacries a M. Chevalier dans le grand
journal catholique de Paris, l'Univers :
a Hier, 26 avril, apres une courte maladie, s'est eteint
dans la Maison-Mere des pratres de la Mission ou Lazaistes, a Paris, un homme fort connu et fort appricid dans
les milieux o Pron s'occupe desceuvres charitables, M. Jules
Chevalier. Ce prdtre vendrable occupait une place importante dans sa Communaut6, oh il dtait le premier assistant
du Supdrieur gendral; il remplissait aussi les fonctions de
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directeur de la Compagnie des Filles de la Chariti. II laisse
de vifs regrets dans les deux families religieuses de saint
Vincent de Paul qu'il a servies pendant plus de cinquante
ans avec affection et un entier d6vouement.
a Originaire du diocese #e Sens, M. Jules Chevalier
entra dans la Congregation de la Mission en 1845 ; il y fut
applique d'abord a l'oeuvre des grands seminaires, A Albi
comme professeur, puis a Amiens comme Superieur du
grand siminaire. II mirita par ses qualitis et par ses vertus
religieuses d'etre choisi dans sa Congr6gationi en 1874,
comme assistant du Superieur general. Celui- ci lui confia
le soin paniculier, sous le titre de directeur, de la Compagnie des Filles de la Charitd; M. Chevalier s'en acquitta
avec un devouement sans bornes. II y etait aide non seulement par son esprit de foi et sa grande connaissance des
traditions de la Communaute, mais aussi par une rare faciliti de travail. 11 saisissait avec une grande promptitude les
affaires; il gardait un souvenir on peut dire ineffacable des
personnes et des circonstances qu'il avait une fois connues.
On concoit de quelle ressource lui itait cette faciliti pour
la part qu'il avait A prendre dans le maniement'd'une communauie aussi nombreuse que celle des Filles de la Charite. Homme d'un esprit conciliant et d'un caractere plein
de bienveillance, il s'etait acquis I'estime et I'affection de
tous ceux qui le connurent.
a II etait age de soixante-quatorze ans. - A la ciiemonie
de ses obs6ques qui eut lieu Ie samedi matin, 29 avril en la
chapelle des Lazaristes, etaient presents avec beaucoup de
ses amis un nombre considerable des membres des deux
families de saint Vincent de Paul. *

FRANCE
DAX
BENIDICTION DE LA NOUVELLE CHAPELLE
DE LA XAISON DE LA MISSION.

La ville de Dax, autrefois siege d'un ivechd qui a etd uni
depuis le Concordat a celui d'Aire, est bitie sur les bords
de 1'Adour, qui coule a travers les landes sablonneuses
etendues de Bordeaux jusqu'A Bayonne, et qui ont donn6
leur nora au departement. Le nom de la ville de Dax on de
la ville d'Acqs, comme on ecrivait autrefois, lui vient des
eaux qui jaillissent de son sol et qui, par leurs proprietis
curatives, attirent un assez grand nombre de malades (ad
Aquas tarbellenses).
Cest en 8845 que fut donnee Ala Congregation, par Mmela
baronne de Lupe, la vaste propridtd ot a dtd 6tablie la maison
de la Mission. Cette propriete est sur un des c6tds ei comme
dans un faubourg de la ville. Aupres coule 1'Adour, comme
on le voit dans la gravure jointe a ce rdcit; de la route qui
longe le fleuve on arrive a la maison par une belle avenue,
longue de trois A quatre cents m6tres, plantde de vieux et
magnifiques platanes. L'ancienne maison subsiste encore,
£'est la partie la moins elevee dans le groupe de constructions qui sont an centre de la gravure. b) cette pwipridti
font partie les prairies que lon volt, des vignes, des jardins
situds de Pautre c6td de l'habitation, et les collines bois"es
au milie, desquelles onaperqoit une our 'qui est Fun des
points les glus dlevis de la contrde, et qui fui fort tile au
milieu de ce siecle, lorsqu'bn exccuta les travaux de triangulation da sud-onest de la France.
Telle est la belle residence de Dax oi sont actugllement
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reunis environ cinquante etudiants on stminaristes de la
Congregation.
Le 2s novembre 1897, M. le Supirieur gndrral avait
benit la premiere pierre d'une nouvelle chapelle,etle i- mars
de cette annie, ii venait binir et inaugurer le gracieux
sanctuaire recemment termind.
En mime temps que M. le Superieur gdizral, dtait venue
de Paris la tres honoriC mere Lamartinie, superieure gendrale de la Communautd des Filles de la Chariti et insigne
bienfaitrice de la Maison; plus de quatre-vingts Sceurs
accourues de tous les environs faisaient cortege i leur digne
Mere. - Voici quelques ditails qui nous ont &r communiques sur la pieuse cerdmonie :
A huit heures et demie, on se reunit a I'ancienne chapelle,
humble et pauvre sanctuaire, temoin de tant de prikres, et
auquel on venait dire adieu. La procession s'y forme aussit6t: on chante a genoux la priere strophe de P c Ave maris
Stella a que l'on poursuit en se rendant vers la nouvelle
chapelle. Les elAves du Berceau de Saint-Vincent de Paul,
presents A cette ceremonie, melent leurs voix I ces chants:
reffet est vraiment saisissaut;
Bient6t, on se trouve sur la terrasse, oU dija, malgr6 la
fraicheur piquante du matin, de nombreux fidkles attendent
le cortege. M. le Superieur general bnit A l'extdrieur la
chapelle, et nous y entrons au chant des Litanies, lAme
remplie d'alldgresse. Nous prenions enfin possession du,
beau sanctuaire de Marie, digne du nom qu'il porte et dei
celle a qui ii est dd&i : sanctuaire de la Vierge de la Mddaille miraculetse. Toute blanche, la nef elve avec el1gance ses lgnes tomanes: an fondccinq chapelles formant
abjide intqura;t le maitre-autel, d'ott Marie fImaculde
tend vers nous ses mains rayonnantes de graces. Elle est
bien la Maitresse du lieu, et tout relit dans le*sanctuaire,
sa gloiri et ses bienfaits. Les vitraux de la nef la reprd-,
sententsous ses plus gracieux.emblames et rappejlent les
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taveurs particuliires accordies par le ciel aux deux families
de saint Vincent. "
Quoique la chapelle fit ouverte h tous, cependaht les
memires de la famille et quelques amis seuls avaient itd
invites. Dans l'assistance, outre les Filles de la Charite venues en grand nombre, on remarquait M. Campan, sup&rieur de la Maison de Bordeaux; M. Serpette, superieur du
Berceau de Saint-Vincent; M.le chaogine Dulan, cure de la
paroisse; M. le supirieur du college de Notre-Dame de
Dax; M. Parchitecte et MM. les entrepreneurs; enfin, un
grand nombre de pretres et de Dames de la Charite de la
ville.
C'est dans ce modeste et religieux ddcor, devant cette
pieuse assistance que M. le Superieur gneral procida a la
binidiction de la chapelle par les prieres et les chantsi'usage.
La messe solennelle suivit; le choeur, alternant avec lesenfants du Berceau, chanta avec pidt& et amour ce bel office
de la.M6daille miraculeuse,que Pon ne se lasse pas d'admi-'
rer, oh leatexte liturgique a su trouver dans la richesse de
la melodie grigorienne un si iloquent interprete.
Apres l'Evangile, M.le Supdrieur gineral se tourne vers
1'assistance, et, 'isiblement imu, adresse une courte et touchante allocution : a In simplicitatecor4is mei, nous dit-il,
Ietus obhtli universa : Mon Dieu, c'est dans la simpliciti de mon coeur, avec une grande joie, que je vans
offre toutes ces choses. a Et, il se compare au vieux roi
David, qui, lui, malgre son grand d6sir, ne pouvait offrir
encore que des materiaux sans ordre; plus hjureux, c'est
un vdritable monument que notrePere, grace A la conception heureuse d'un habile architecte, grace aux g6ndreuses-.
contributions de ses cheres Filles, grace aux prieres de
tous, c'est un v6ritable monument que notie PEre peut offrir a Marie dans touie la joie de son copur . le monumentde
la reconnaissance des deux families envers la Vierge de la
Medaille miraculeuse. Nous regrettons le n'avoir pas le
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texte meme de son discours. En quelques mots, qui vont
droit aux cceurs, qu'on icoute avec une religieuse attention, ii rappelle toutes les bontds de Marie & Plgard des
deux families de saint Vincent, les intentions de cette
bonne Mere, en nous confiant ce pricieux dep6t de la Mddaille miraculeuse. En terminant : a Ce temple est bien
beau, ajoute-t-il, bien travailli; souvenons-nous que nous
faisons nous-mimes partie d'un autre temple autrement
beau, le temple c6leste, que nous devons embellir tous les
jours davantage. , La messe se termine, et on se separe au
chant de la cantate a Marie Immaculee.
L'apres-midi s'ouvre par une cirimonie bien touchante.
Plus de cent pauvres, sous Ia conduite des sceurs de Dax,
se rangent sur plusieurs bancs dans la nouvelle sacristie.
Devant eux, deux grandes tables sont chargees de pains et
de menues friandises. Le successeur de saint Vincent passe
en souriant au milieu de tous ces malheureux, et trouve
pour tous dans son coeur des paroles et des accents qui
emeuvent tous les ccurs. Revatues de leurs tabliers blancs,
la tres honorde mere Lamartinie, et ma soeur Lemot, supdrieure de I'h6pital de Dax, remettent a chaque pauvre des
secours en nature, tandis que M. le Supdrieur general leur
glisse une petite piee blanche dans la main. La scene est
vraiment belle. 11 nous semble voir devant nous, notre
bienheureux Pare saint Vincent et sa vendrable coadjutrice
au milieu de leurs Achers maitres * les pauvres. Ce devait
etre la m&me joie, le mame divouement, la meme charitd
chez les uns; le mdme ravissement chez les autres.
Apr6s les secours aux corps, on voulut aussi, a l'exemple
de saint Vincent, faire quelque chose pour les Ames. Les
pauvres se rdunissent dans la vieille chapelle. De nouveau,
notre bon Pere leur adresse quelques paroles du coeur, et a
chacun, il impose de ses propres mains la Medaille benie,
tandis qu'qn groupe d'dtudiants, du haut de la tribune, entonnent un joyeux a Magnificat ), echo de cette scene vdri-
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tablement touchante. Ces bons vieillards et ces pauvres paraissent vraiment heureux; la joie dclatait sur leurs visages,
et dans leurs yeux brillaient des larmes d'attendrissement.
On les a entendus, quittant la maison par petites bandes,
faire iclater les transports de leur reconnaissante admiration, et se dire les uns aux autres: a Vraiment, nous n'avons
jamais vu chose semblable! a
A deux heures et demie, on sereunit de nouveau dans le
gracieux sanctuaire : la foule a envahi l'espace reserve aux
fideles; les tribunes sont combles. Decidiment aussi le bon
Dieu sourit a la fite: il a diapi le ciel de son plus bel azur;
il y a du soleil partout; dans les vitraux qui flamboient et
ornent le parquet de leur brillante mosaique; dans les soupies nervures du chceur, qui semblent grandir sous les faisceaux de lumiere; sur la robe blanche de la sainte Vierge,
debout, toujours souriante et les mains etendues vers nous.
Mais surtout it y a du soleil dans les ceurs. Et, lorsque le
tres honore Pere reprend la parole, on n'ecoute pas seulement avec vendration,mais avec un vrai bonheur.
L'allocution terminee, M. le Superieur general bInit la
statue de Marie Immaculee placde Al'exidrieur de la maison,
et l'on revient bient6t, au chant de joyeux cantiques,
devant le maitre-autel, pour procider au couronnement de
la Vierge miraculeuse.
Lorsque est deposee sur sa tte la gracieuse couronne,
exacte reproduction de celle de Paris, de routes les ~1vres
jaillit la pieuse et suave protestation:: Tres sainte Vierge,
je crois et confesse votre Sainte et Immaculee Conception.'
Qu'elle est belle ainsi sous sa couronne, notre Mere a
nous, notre Vierge I Son front est bien fait pour le diademe! Elle le porte en Reine. La voila maintenant parmi
nous couronnee, et couronnee par notre Pre, ce qui est
une consolation de plus. II ne fallait pas moins que notre
gracieuse chapelle pour lui servir de demeure.
Suit enfin le salut du Saint Sacrement qui se termine par
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la Cantate du couronnement chantee par les eleves de P•cole
du Berceau avec une piet& communicative: c'dtait l'heureuse conclusion d'une journee dont le souvenir restera
precieux pour la maison de Dax.

SAINT-FLOUR
CONSTCRATION DE LA CHAPELLE DU GRAND SEMINAIRE

Le 15 avril, veille de la fite de la Translation des reliques
de saint Vincent de Paul, a eu lieu a Saint-Flour, par
les mains de Mgr 1'vvque, la consecration de la chapelle
du grand seminaire et d'un nouvel autel. La Semaine
religieuse (numeros du 2o et du 27 avril) a insier le
compte rendu des f4tes du 15 et du 16 avril, traci par la
plume experimentee et particulierement sympathique de
M. L.Trioullier et de M. Lagarrigue. Nous en recueillons
avec joie quelques traits.
I.-

LE YOUR DE LA CONSECRATION

Prdparee de longue main, la restauration de la chapelle
du grand siminaire de Saint-Flour fut activement conduite (1868-1869) par le vinerd M. Pereymond, alors
supirieur un de ses confreres, le bon M. Chopy, iconome,
Seut sa part dans Pentreprise et merile qu'on s'en souvienne.
L'oeuvre de restauration ou plut6t de reconstruction fut
dirigee par un architecte de grand talent et d'ud g;odt tres
stir, M. Aigueparse, d'Aurillac.
La gravite du style gothique des primitifs fut preferde.
La croix latine dtendit ses larges bras, et, pour les livites
qui meurent au monde en ce lieu, elle devenait un symbole et un enseignement. Le chevet arrondi et aurdol de
verrieres rdpand.une douce lumiere en s'7clairant au levant
comme le veut la liturgie. Sur les.bras de la croix deux
piliers soutiennent les retombes des voutej; ils seraient
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lourds si des colonnes en faisceaux n'en alligeaient la
forme. La nef unique, dclairie par de larges baies aux
.riches vitraux, recoit la clarti du soleil, symbole de la grace
de Dieu, et ecarte le vent, la neige et la pluie, images des
fausses et troublantes doctrines.
Telle est l'eglise.

A une heure matinale encore dui5 avril, Mgr l'Pvque
de Saint-Flour commenga les solennelles et mystirieuses
ciremonies de la Consecration qui se diroulrent pendant
plusieurs heures.
En terminant la pieuse ciremonie, Monseigneur, surmontant I'inevitable fatigue qu'elle lui occasionnait, a pris
la parole et, dans une vibrante improvisation, il a fait ressortir le sens profond qui s'attache aux ceremonies de Ia
Consdcration d'une eglise et le haut enseignement qui s'en
degage. II a exprim6 dans des termes particulieremeni
choisis sa reconnaissance aux fils de saint Vincent de Paul
auxquels est confiee depuis si longtemps la direction dtt
Seminaire; ii a envoye un hommage 6mu au vinerable
Superieur general, saluant en lui I'iminent compatriote et
l'honorable ami.
L. TRIouLUER.
SI.-

L AUTrEL

La chapelle du grand s6minaire attendait dqpuis longtemps un maitre-autel qui s'harmonisAt aux lignes sveltes,
et hardies de son architecture. L'ceuvre d'art que le vinerable M. Pereymond avait entreprise pour la gloire de
Dieu et la splendeur du cuite, a regu enfin son compliment
necessaire. Le riche dcrin a son joyau, le temple a son autel.
Cest A M. le supdrieur Gobaud, esprit fertile en ficondes initiatives, c'est A son ztle pieux, a son devouement,
ses ddmarches; c'est aussi A une gndereuse offrande de
Monseigneur que le dioc6se doit ce monument, construit
des maibresjes plus prdcieux. Nousavonsdit a monument ,
et le mot se justifie. CbntemplI du fond de la nef spacieuse,

V'· ·
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l'autel frappe et retient le regard par son haut baldaquin
gothique surmonti de la croix, par ses colonnes latrales
qui, solitaires, ilancdes, semblent chercher le ciel, par rensemble ouvrage du tombeau dont Pl'il soupeonne a distance les opulentes ciselures. Et de ces lignes nettes, vivs,
qu'un gout tr&s sir a combindessedegageuneimpressionqui
est pour nous celle de lelegance dans une sereine grandeur.
Au pied de i'autel, se decouvrent dans leur immuabie
fixitd, les oeuvres symboliques, les figures expressives que
le ciseau du sculpteur a fait jaillir de la pierre rebelle. Aux
deux angles se tiennent, trs finement travailldes, les statues
de saint Vincent de Paul et de saint Flour. Mais on admire surtout le bloc central de marbre de Carrare, oil 'artism
a reprisente dans un puissant relief la scene de la fraction
du pain a Emmaus. Patience, minutie, ne suffisent pointi
de pareilles ceuvres, il y faut encore la science d'un mai•l
et la conscience d'un chrdtien.
F. LAGARRIGUE.
ILl.-

LA FTE DE LA TRANSLATION

AU GRAND SNWAuIRE

Le temple et P'autelavaient requ la solennelle consecration
du Pontife; le lendemain de cette emouvante solenniti fat
cilibr&e, an grand seminaire, avec une pompe extraordinaire, la fete de saint Vincent de Paul'. La messe et les
vepres pontificales deroularent leurs rites augustes.
M. le Superieur gendral de la Congpsgadon de laMdis.
sion, le R. P. Fiat, avait voulu, pour donner un timoignage d'estime et d'affection a son didcese natal, trt officiellement representi aux fetes de la consecration. A cet
effet, il avait delegud le secrdtaire g6ndral de la Congregation, M. Milon, ancien professeur de dogme au grant
seminaire, qui accepta de prendre la parole a l'office des
vepres. Nous reproduisons le discours oU l'orateur, pris
avoir ddveloppi quelques idees generales sur l'histgireet
sur l'institution des seminaires, a trac6 comme une monographic du sdminaire de Saint-Flour.
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DISCOURS PRONONCi DANS LA CHAPELLE DU GRAND SiMINAIRE DE
SAINT-FLOUR,

EN LA. FETE ANNIVERSAIRE DE LA TRANSLATION

DES RELIQUES DE SAINT VINCENT DE PAUL, LE 16 AVRIL 1899,
PAR M. MILON,

SECRtTAIRE GENERAL DE LA CONGREGATION DE

LA MISSION.
Sacerdotes indmum salutari.
* J'pporterai aux prttres le salut et Its graces
de ler sanctification.
- Paroles de 1'Ecriture
(Ps.) appliquies par IEglise i S. Vincent de Paul
dans PIoffice liturgique de ce jour.
MONSEIGNEUR

<

,

MESSIEURS,

Que saint Vincent de Paul, mon Pere, me pardonnel
Je ne vais pas construire en son honneur un panegyrique
de la maniare habituelle en ces sortes de solennitis. La
louange du pare sur les livres du fils serait, je ne dis pas
suspecte, - grand Dieu! on peut toujours louer saint Vincent de Paul, - mais je le sens, vous le sentez aussi, Messieurs, elle serait cependant un peu h6sitante et retenue.'
Je ferai done autrement. Je vous parlerai des ceuvres du
serviteur de Dieu; et du ricit
laisserai decouler toute
seule sa louange, suivant lavis de I'Esprit-Saint: Lazldent
ezgn opera ejus.
Ses oeuvres : une de ses oeuvres plut 6 t. Elles se reduisent
a deux, suivant !e resume que fait l'Eglie : Deus qui ad
salutempauperum et cleri disciplinam, etc., le soulagement
des pauvres et le concours apportd Ala formation du clirgd.
En bien des lieux, aujourd'hui, on louera saint Vincernt de
Paul. Que d'autres temples retentissentides louanges de s'q
misericorde : Virum misericordia templa sonent Vincentium; pour moi, c'est de la seconde de ses grandes ettreprises que je veux, messieurs, vous parler : la formation du
clerge et l'euvre des sdminaires, de votre seminaire. Les

N

z. Mgr Lamouroux, 6veoue de Saint-Flour.

-- 38 murs de cette eglise, humides encore de la consicratiog
d'hier, nous provoquent en quelque sorte a ces riflexions,
et j'ai volontiers laissi aller mon ame a ces souvenirs,
utiles, il me semble.
MONSEIGNEUR,

A Pissue de limposanie cirdmonie d'hier, vous avez ea
des paroles pleines de bienveillance pour tous. Celles qai
concernent M. le Superieur gineral de la Mission, votre
compatriote, comme vous avez bien voulu le rappeler, je
les lui transmettrai fidelement : il en sera, Monseigneur,
touche et honore. Nous avons tons etd sensibles, je 1'ai &th
en particulier, a ce que vous avez bien voulu nous dire.
Me permettrez-vous, Monseigneur, d'observer que vous
n'avez oublie que vous-meme. Sans doute vous avez voulu
que votre main gauche ignorat ce qu'accomplit si genereagsement votre main droite; nous, nous n'avons pas a gardet
la mCme reserve. Vous avez loud le zele industrieux de.
M. le Superieur du grand siminaire pour driger cet autel
mais Fedt-il pu faire sans la part si libdrale que vous avez
bien voulu y prendre? Je suis en ce moment l'interprite
autorisi, je le sais, de M. le Supdrieur; je suis, je le sens,
'interpfCte de tous en vous apportant ici, Monseigneur, le
temoignage public de leur reconnaissance.
0 Vierge, noire Mere, je crois n'avoir jamais parle dans
ce temple sans vdus prier de benir mes paroles; cette fojs
dncoqe, 6 Reine du clergd, Reife des ap6tres, je vous en
supplie, aidez-nous : Regina apostolorum, ora pro nobi.
Un seminaire, messieurs. - A Paris, quand je passe de
.temps a autre devant celui de Saint-Sulpice ou devant cdli
des Missions dtrangeres qui est plus pres de la pieuse maison ou j'ai le bonheur d'habiter, je me surprends presque ;
m'arreter, et pendant que le les consid&re, bien des pensiesi
s'7lvent.au dedans de moi-meme. J'ai assist6 A ces sc~aes
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touchantes du depart des Missionnaires et j'ai senti mon
ame frdmir pendant le chant de ces penetrantes paroles:
Quam pulchri pedes evangeli;antiumpacem, evangelimantium bona I Et, pendant que je regarde et que ces souvenirs
viennent m'emouvoir encore, je me prends A me dire :
Qu'est-cequi arriverait si ces siminaires n'existaient pas?
Puis, laissant ces pensees qui ne mnenet qu'A des deductions controversables peut-dtre, - A mes yeux, elles ne le
sont pas, - mes iddes prennent *un autre cours, et mon
souvenir remonte jusqu'au Canacle oh les Ap6tres eux
aussi s'etaient rdunis, et la, ensemble, se prdparaient par la
priere aux travaux apostoliques auxquels Dieu allait les
envoyer : Hi omnes erant perseverantes unanimiter in
oratione,etc. (Act., I, 14. )
Car le Sdminaire, c'est cela. En opposition i la preparation isolde, purement personnelle, jqoique secondee par
les secours que vous voudrez, pour se'former i la science
ecclsiastique et i la pietd sacerdotale, ii y a la preparation
en commun, ]a formation sous des ides experimentes et
appliques i cette ceuvre. Qu'importe le nom! On dit Sdminaire aujourd'hui; on disait Ecole gpiscopale autrefois : ce
que je constate, c'est que cette particulikre preparation a
toujours dte considiree comme singifierement feconde.
Sur cette appreciation je ne yous apporterai pas, messieurs, des considerations ascitiqueA Entendez plut6t la
preuve historique, le temoignage des siecles chretiens.
Dieu dut pourvoir providentiellement aux besoins de son
Eglise tant que la persecution ne permit pas aux fidelis
ni a plus forte raison aux pritres de vivre en commun.
Bient6t, c'est au sein des monasteres, oii les grands hommes
tels qu'Athan4se, Basile, Gregoire de Nazianze, viennent de
temps a autre se retirer, que s'laboro la formation professionnelle a la vie ecclisiastique. Le monachisme en fut,
on peut dire, le berceau.
Et maintenant que i'histoire parle.--A Rome,-au temps
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de Jer6me, les pretres abondaient. Que valaient-ils? Ce qua
valait leur formation. Ou bien, ils out vecu et grandi dans
leurs families; On bien, Uis ont ete se former dans l'asceterium, en la soci&t des solitaires dont on voyait entrer
dans Rome les'longues troupes venant des lointaines solitudes. Demandons A saint Jer6me son appreciation : Que
pensez-vous, 6 homme de Dieu, de ce clergd? Ecoutez:
Saint Jer6me avait eu a se plaindre de ces clercs de Rome,
ii les trouvait bien mondains, et il repondait avec une ironie
dedaigneuse : a Ces clercs, mais je n'ai rien a dire sur eux;
je les trouve tres bien : je les respecte. * Et puis, bannissant Pironie, se ressaisissant en quelque sorte, it ajoute:
a Mais, alle2 dans le cloitre, si vous voulez apprendre i
devenir des pretres! a (Epist. XCV.) - Comme c'est i
Rome Pappriciation de saiht J46me, c'est & Constantinople la pens6e de spt JeartChrysostome': bn le pent lire
en son trairx Adversus oppugnatores vitze monastica (lib.
III, c. xvii).
Tournezvotre regg4d maintenant, messieurs, vers I'Eglise d'Afrique. Si elle devient un modele, sous l'influence
de saint Augustin, c'es gu'on y institue des monasteres de
clercs dans la maison dpiscopale. Augustin, en effet, se mit
a la tete de cette entreprise, et it donna Pexemple; il i'explique dans un discours a sqn peuple, sur la vie qu'il menait avec ses clercs: Nhstis omnes sic nos ,ivere in ea dome
qua dicitur domus episcopii, ut quantum possumus imitemyr eos sanctos de quibus lgquitur liber Actuum apostolorum Serm. 3 55, de Vita et moribusclericorumsuorum).
Et il raconte cette crdation comme on raconterai aujourd'hul la fondation d'un siminaire : il fallait un terrain, et
il fallait bitir. Le terrain, il rappelle comment 1'dveque
Valere, le saint viellaard qui lai avait imposi les mains, lui
en fit prisent: c'etait un jardin. Lui, Augustin, ii y avait
construit un convent pour ses clercs et ii y vivait avec eux
dans la priere et dans 'Ptude. 11 appelait cela monasterium
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clericorum,un monastere de clercs, equivalemment un seminaire. Et il fallait y passer. x Et quiconque, disait Augustin, n'aura pas voulu venir s'y former ne sera jamais pretre
li oh je serai dveque. (Ibid.) - De tous c6tis, dit son historien, on lui demandait des pretres sortant de son 6cole,
et on fondait a son imitation des dtablissements de
meme nature (Possidius, Vita S. Aug., c. ix). Sans doute,
messieurs, cela n'avait que de loin la forme et les methodes
que nous employons aujourd'hui : c'dtaient plut6t des
couvents que des acaddmies; mais c'6taient des maisons
pour la formation en commun des clercs, en realitd, ce que
nous appelons des seminaires.
Quand I'Pglise d'Afrique dCcline, les Eglises d'Italie, de
Sidle, des Gaules, la remplacent dans la ficondite et lui
empruntent 'institutiqn qui fut I'une des gloires les plus
incontestables de saint Augustin. Saint Fulgence, par exemple, n'acceptait en Sar'daigne l'piscopat qu'a la condition
expresse que les habitants lui donneraient un emplacement
sur lequel il ferait bAtir pour son dglise un seminaire de
clercs (Ferrandus,in Vita B. Fulgentii,c. xx).
La Gaule suivait cet elan, et quand Grdgoire de Tours
parle de ces menses de chanoines, mensam canonicorum
(Histor.Franc6r., 1. IV, c. xLVI, et passim), formdes par
les dvyques, il faut y comprendre des institutions analogues
a celle d'Augustin. Ecoles eccldsiastiques 6piscopales, elles
se diveloppaieht a c6te des monasteres; et, en faisant equitablement la part des mdines, vous pouvez, par les fruits,
appricier encore ce que furent de leur c6td les clercs ainsi
forms. Cette France que nous ne pouvons conserver dans
la foi chritienne, les prdtres de ce temps la convertirent par
leur zele et leurs vertus. Pour leur science, ouvrez les volumes de votre Migne sur cette ipoque, et vous admirerez
i:Migne, ni a Saint-Flour. Oa-lui doit l'incomparable collection
de la Patrologie grecque et de la Patrologie latine.
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a c6te de 1'ceuvre des moines ce que donna le travail des
eveques et du clerge seculier de ce temps-lA.
C'est plus tard que cete floraison d'ecoles ecclesiastiques
ecloses a l'ombre des cathedrales, dans les maisons episcopales, cesse. Vous en connaissez la cause, et je vais la rappeler d'un mot; vous en connaissez aussi les effets.
Une autre forme d'enseignement se substitua, en effet, a
celle que nous venons d'dtudier. Les Universites se dresserent. Bologne, Toulouse, Paris plus encore, absorberent
la vie intellectuelle; dans une centralisation intense on les
vit epuiser en quelque sorte la seve et les ressources des
ecoles episcopales qui s'eteignaient pen a peu dans les dioceses et mouraient. A partir du treizieme siecle, an quatorzieme, an quinzitme siecle, on ne trouve presque plus dans
les Conciles provinciaux de traces de ces dcoles episcopales
on siminaires, en sorte que iorsque le concile de Trenxe
en reprendra l'idee dans un decret qui est 1une de ses
plus grandes ceuvres, il semblera exposer un programme
nouveau, et dont beaucoup etaient tellement ddshabituis
qu'ils n'osaient pas mettre la main &roeuvre pour sa realisation. - Je sais les gloires de nos Universitis, de la Sorbonne en particulier, et j'en suis fier. Je sais aussi ce qu'on
lui peut reprocher; et je ne puis dissimuler que, faute de
tenir le regard suffisamment tourni vers Rome, il no'st
peut-dtre pas une de ces Universitis qui n'ait Asa couronne
quelque ombre; aussi sommes-nous pones a n'avoir de
.leur transformation qu'un rdgret relatif. A Paris, c'est
l'ombre du gallicanisme ; a Douai et en Belgique, les traces
du jansdnisme ; le quietisme dans les Universitds d'Espagne,
le josephisme dans celles d'Allemagne.
On ne pouvait, en France, arriver aux chargesecclisiastiques si on n'avait suivi les cours des Universitis; mais il
fallait de la fortune pour aller s'installer A Paris; et quelle
preparation sacerdotale y trouvaient d'ailleugs les eleves
ecclisiastiques? Elle dtait nulle ou fort mondaine. Les eo-
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faimsdes riches bourgeois eux-mimes y renoneaient communement a cause des depenses que le sejour dans ces grandes
villes entrainait, et bient6t les iv&ches fqrent 'apanage
presque exclusif d'une noblesse qui se preparait fort pen i
les occuper dignement. et trop souvent s'en souciait encore
mpins apres les avoir obtenus. Ainsi, dit I'auteur allemand
que je suis dans ce r6sume historique ', par la dicadence
des etudes efclesiastiques au sein de la masse du clergd,
s'etaient prepares les malheurs du seizi6me sikcle, quand
eclata la tempete du protestantisme.
Je sais bien qu'alors on enseignait tres brillamment en
Sorbonne ; mais une chose a connaitre aussi, c'est ce qu'dtait alors la masse du clerge en France, ce qu'etaient
les diocses depuis qu'on avait cesse d'y entretenir les icoles
ecdsiastiques. Eh bien, messieurs, 1'histoire n'en pent
etre contestie : et comme science et comme vertu, c'etait audessous de ce que j'oserais dire.
a On n'a, continue 'auteur tris erudit que je cite , on
n'a qu'A parcourir I'interessante correspondance de saint
Vincent de Paul, pour seconvaincre de lincroyabledecadence du clergi : a Je travaille'sans relache avec mes grands
vicairesa-la reforme demon clerg, ecrivait en 163 x no prelat an sdint; mais mes efforts sont conronnis de pen de
succes. Hie opporturius latia loquar : In mea diacesi,
aiebatille episcopus, suma plaramillia sacerdotumebrietati
et pravis-moribus deditoruw, et qui - infremisco Ikec
cogitans -

nihilominus quotidie accedumt ad altare Dei

absque ulla vocatione i. Saint Vincent de Paul rapporte
des traits d'une ignorance invraisemblable : des pretrei
commenaient bP messe par le Pater; et Mne de Gondi,
guand elle allait se confesser aux pretres qui itaient sur ses
i. Theiner, Histoire des Institutionf d'iducation ecclisiastique.
Trad. de lPallemand; s vol. in-8. Paris, x84r.
2. Ibi,, id, , p. 319.
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terres, portait ecrite la formule de l'absolution : plusieurs
n'auraient pas eti capables de pronbncer sur elle les paroles
sacramentelles,
a Telles furent, ajoute I'auteur allemand, les plaintes
qui retentissaient dans lEglise de France durant les annees
qui pricederent immediatement le grand siecle de LouisXIV,
et mime durant celles qui le commeftncrent. * ;
Et le rem6de? - Le rem&ie, messieurs, c'itit de refaire
ce qui avait peri. - Un jour, l'evaque de Beauvais dont
le diocese itait dans la situation commune que nous venons
de ddcrire, retournait dans sa ville episcopale emmenant
avec lui dans son carrosse Vincent de Paul. ls s'entretenaient ensemble des moyens de riginirer le clerge, et
Phomme de Dieu dit alors a l'dv4que: ( Monseigneur, il n'y
en a qu'un qui soit efficace, c'est de reprendre les choses
par la base, et de s'appliquer a preparer PIavenir par une
vraie formation des jeunes ecclisiastiques. *
Dieu y pourvoyait: alors surgissait cette admirable gnearation de formateurs du clerge, les Birulle, les Bourdoise,
les Olier; avec eux Vincent de Paul. On salt le zele de
chacun d'eux; on connait en particulier le r6le de Vincent
de Paul. Ce qui lui est propre, c'est la d6cision dans rentreprise, d'abord par l'institution des Exercices des Ordinands
et par les Conferences du mardi autquelles accourt l'lite
du clerge de Paris. Pour l'organisation des seminaires, sa
netteti de vue donna confiance et, la, comme dans ses
autres ceuvres, fut une garantie du succ6s a venir.
Deji dociles a l'ordre du grand concile de Trente, les
'autres nations avaient cri des siminaires. Au nom de
saint Charles Borromie se rattache le soqvenir de l'organisation du seminaire de Milan ; R9 me aivait vu par it
main ds fils d'Ignace s'eriger en soq sein le College germanique et le toujours clilbre College romain. En France,
les Conciles provinciaux exprimaient de pressants desirs de
voir crier des maisons d'dducation clricale ; quelques
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essais en avaient et& tentes, et les resultats, ii faut Favouer,
avaient un pen dequ les 'esprances. II fallait pourtant y
arriver. Olier allait fonder le siminaire de Saint-Sulpice
et beaucoup S'autres. Alors aussi, Vincent de Paul se mit
a V'oeuvre avec les siens; il y diploya son z6le, il y appliqua
le devouement de ses pretres, et r'homme de Dieu avait en
mourant la joie d'avoir contribud a dtablir des siminaires
AAnnecy, A Cahors, A Saintes. a Trdguier, en d'a4utres
dioceses encore, auxguels avec la nouvelle creation apparaissait le juste espoir d'un renouvellement total par la
science et le z~le du clerge.
Vous me dites, messieurs : Cahors, Saintes, Triguier4
sqit; mais le diocese que nous habitons? Et Saint-Flour?
- Messieuts, je vais vous en parler:

*

II

0 cite de Saint-Flour, ne te plains pas de tes arides rochers. Pour y faire croitre le bld necessaire a la vie, ton
peuple dut mener une vie laborieuse, mais cette vie fut
chrdtienne; et ces traditions de labeur et de foi encore aujourd'hui lui font honneur. Sur le mont Indiciat, un monastere vint s'implanter an onzieme siecle : Odilon le fit
ceindre dune double muraille, et, a l'ombre du cloitre, les
populations se grouperent peu A peu, cherchant la protection mat6rielle et I'appui religieux.
En i3o8, Saint-Flour est 6rig6 en evhch. J'aime, messieurs, sur ce rocher dresse a pic dans les airs et imprenable
par trpis de ses c6tds, a voir s'elever votre splendide cathddrale aux lignes sobres et hardies tout a la fois avec ses
putissantes tours. De granit de la base jusqu'au sommet,
elle semble dire comme votre foi religieuse: Non movebor:
On ne me renversera pas!
'Au quatorzieme et an quinzieme siecle, ce que fut le
clerge Varmi vous, messieurs, je ne le sais pas au juste.
*HIlas ! je n'ai pas lieu de croire que vous ayez pu ichapper
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a la loi commune et &cette.ddcadence que j'ai decrite tout
i l'heure. A 1'Nglise cathedrale ou.l'on enseignait la theologie, parsit-il, dtait attachbe ''cole sacerdotale; mais elle
florissait peu et les anciens Memoires conslatent qu'on
allouait des secours aux clercs qui allaient dtudier aux
Universitis de Toulouse ou de Paris, - secours bien modiques, quelques ecus on quelques liyres. - Aussi vos pontifes aspiraient a remettre Ieclerge de leur dioc&se sur un
meilleur pied, comme les en pressait le concile de Bourges,
rdclamant, en 1584, une prompte erection des seminaires;
on allait ici attendre, hilas! encore pr&s d'un siecle.
. C'est sous Mgr Jacques de Montrouge qu'eurent lieu les
premiers essais d'un siminaire '. Des lettres patentes du roi
datdes du mois de mars i653 et obtenues sur la' requete de
l'eveque de Saint-Flour portaient etablissembnt et drection
d'un seminaire en cette ville '. On se fdlicitait des fruits
obtenus; mais l'on se preoccupait et non sans raison de
'avenir. En 1673 enfin, Mgr de.La Mothe-Houdancourt
dtant iveque de Saint-Flour, roeuvre fut assise sur des ressources assurees et le seminaire fut veritablement fondi.
Fils de saint Vincent de Paul qui disait : II y a deux
choses en moi dont je ne puis m'empecher: la reconnaissance et de louer le bien ,;c'est pour moi le lieu de payer un
tribut de reconnaissance et de nommer deux insignes bienfaiteurs : M. Pierre Chomel, d'abord conseillet au Parlement,
puis pretre, alors aum6nier general des Carmlhiesi Paris; et
M. Pastour, tresorierde la cathidraleetvicaire gn6ralde Mgr
1'6vquede Saint-Flour. Le seconds'unit au premierpouragir
en commun dans la circonstance dont je parle; peut-dire
etaient-ils rapproches par quelques liens du sang. M. Chomel, lui, disciple de saint Vincent de Paul au college des
i. Voy. E. Gaillard, l'Instruction publique c Saint-Flour. SaintFlour, i88t. - Dictionnaire statist, du CaWtal, t. III, p. 364S
2.Voy. Archives du grand seminaire de Saint-Flour.
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Bons-Enfants temoin et admirateur du zele pour l'Eglise
et de la chariti de son maitre, s'itait attache a l'homme de
Dieu, A ses oeuvres et a sa famille religieuse avec un d&vouement et une gdenrositi sans bornes: a Lyon, sa patrie,
il 6tablissait les fils de saint Vincent et leur donnait une
demeure sur la colline de Fourviere, a la seule condition
de faire du biena ia ville natale et sans mdme, disent les
Me6moites, reved4iquer une messe en retour de son bienfait. Avide de secourir par leurs bras le clerge de France, il
puisait a pleinesimains, on peut Iedire, dans son abondante fortune pour aider a leur etablissement, d'abord au
s6minaire d'Annecy, puis a celui de Troyes. Cest alors qu'dlevant les yeux vers vous, il lear dit: Venez vers ces montagnes et ces chritiennes populations, c'est moi qui vous
6tablirai. Et par contrat signi devant notaire, il leur donne
15 ooo livres pour acheter une habitation, et une rente perp6tuelle de 2 3oo livres pour les aider i vivre en faisant Les
oeuvres habituelles de leur Institut en la ville de SaintFlour. M. Pastour, de son c6td, donne une rente perp6tuelle de 5oo livres; declarant - tant ils voyaient toas deux
I'ame de Vincent dans cette entreprise, tant is voulaient la
regeneration du clerge suivant 1'esprit de cet homme de Dieu
- au cas oi ses fils ne prenaient pas la direction du siminaire
pour cause quelconque, l'unque sa donation serait nulle,
l'autre que la sienne serait *ansportie sur la maison de
Saint-Lazare a Paris . - Je paie ici, vous le voyez, un
tribut de gratitude a ces hommes auxquels vous et moi,
messieurs, nous devons etre eternellement reconnaissants.
Ces stipulations furent renduesvalables par le fait qu'au
cours de Pannie suivante- Mgr de La Mothe-Loudancourt,
eveque de Saint-Flour, etablit les pr&res de la Mission
directeurs de son grand seminaire. Trois prdtres et deux
i. Archives manuscrites de la Mission,
.ments de France; Saint-Flour.

a Paris. Registre Atablise-
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freres furent destines pour commencer cette oeuvre, et,quand
ilsarriverent, l'6v4que les accueillit comme un p6re. Une c&remonie religieuse eut lieu, a laquelle assistaient avec le
prelat et le clerg6 de la ville les nouveaux envoyes. A la t~e
de ceux-ci itait un homme de grande valeur: cela seul le montre que, quelques annees plus tard, il devenait le Supdrieur
general des deux families de saint Vincent de Paul,.ls
Missionnaires et lei Filles de la Chari~
De PaYis; ide
lettre du Superieur g6neral d'alors, M. Edme Jolly, contenait ces paroles ecrites le 28 fivrier 1674,: a M. Pierron,
superieur de nos prdtres de Saint-Flour', m'ecrit qu'ils
prirent possession du siminaire du diocese le lendemain
des Cendres. Monseigneur I'eveque se voulut trouver a cette
action avec plusieurs chanoines de sa cathedrale et quantitid'autres ecclesiastiques. M. Michau (Pun des premiers pr&tres envoyes) y fit un discours pour Iouverture des exere.
cices qui satisfit fort Monseigntur, ses grands vicaires et
toute Passemblde. Mondit Seigneur leur timoignabeaucoup
de bienveillance ainsi que ses diocesains; ce qui donneliew
de croire que, Dieu aidant, ce seminaire fera de grands
biens, non §eulement pour ce diocese-la, mais aussi poar
ceux des environs.,
C'est du c6td de l'est, derriere la chapelle actuelle, en des-'
cendant le chemin qui condu: an faubourg de la ville, qWc
s'installa d'abord le siminairt et que les nouveaux directeurs acquirent plusieurs modestes habitations pour y eablir I'oeuvre.
Des pretres pour Airiger I'oeuvre et une maison poor
l'abriter, c'itait bien. Atin de pourvoir a son entretien,,
Mgr de La MAthe-Houdancourt.voulut aviser; il reunit
lAssemblde du-clerg6 de Saint-Flour qui vota une contibution.Et, en 1678, le metne prelat unit au sdminaire pour
son a entretenenrent a comme parlent les acres, le prieuril
simple et seculier de Saint-Lambert a Talizat, dont, di
1'enquete que j'#i lue, le titulaire ne rdsidait pas memd;
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dans le diocese et ne paraissait que pour toucher le4s revenus'. Je dois cohvenir que c'etait'un benefice sans :charge
d'Ames et qui ne requerait du titulaire que la tonsure.
Moaurs efcflsiastiques etranges et qu'heureuserfent nous
ne comprenons plus aujourd'hui.
La Seriesepiscoporum de Gams,' dans sa liste des evdques de Saint-Flour, porte pour, l'annie 1742 : Paalus de
Ribeyre; erigit magnum hospitale, seminarium magnum
et monasterium.Ce que sont ce grand h6pital et ce monastere, vous, vous devez le savoir, messieurs. Magnum seminarium, c'est la grandiose demeure'que vous habitez encore
actuellement. On vivait alors dans cette atmosphere de
splendeur morale, intellectuelle et matirielle qui caract6rise le regne du grand roi Louis XIV; Paul de Ribeyre,
durant son long 6piscopat, se montra homme capable de
prendre part A cette impulsion, et une vraie floraison de.
grandes oeuvres - je viens d'en nommer quel4ues-unes jaillit en quelque sorre de votre sol, messieurs. - Ce n'6tait
pas sans vaincre de temps A autre de graves difficultis.
4 propos du communisme et du socialisme on cite quelquefois cette parole expressive d'un auteur:; Donnez en
propridtd A un homme, un rodber, il en fera un jardin; si,
vous laissez le champ en commun, cela deviendra un disert. a Ce mot m'est quelquefois revenu a la pensde quand
j'ai vu sur le flanc du rocher, je dirai vosa jaudins suspen,
dus * du seminaire, avec leurs beaux ombrages, leur fertile
abondance de Idgumes et defleurs. Savez-vous ce quec'tait
jadis ? Dans un'e deliberation signee de M. Victor Spy, des
Ternes, maire et juge civil et criminel de la ville de Sainrt
Flour, sous la date du " juillet 1774, j'ai lu ces detaili. La
municipaliti astreignait la communaut& des Pratres de ia
Mission A reculer a leur maison qui termine le faubourg
des Planchettes s, pour se ieettre' A l'alignement. Elle,
I.Archives de la Mission. Registre

Etabliss. de

France; .-Flour.
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leur attribue en dedommagement a un terrain pierreux,
mauvais et inutile, - c'est le texte que je vous Cite, - dans
le mauvais commun appel6 le Valat et qui sert de passage
pour descendre a pied et en droiture dudit faubourg de.
Planchettes A celui de Friditres'.. Terrain pierreux, manvais et inutile : jugez, messieurs, de la transformation!
'A cette epoque il fallait a faire grand a. Le superieur
d'alors au grand siminaire en dtait capable; c'6tait M. Antoine Magninetl. II dressa les plans et les conuut suivant Ie
type de: ce qu'il avait vu de plus beau et de ce qu'il avait le
pliusaimi : sa Maison-nimre de Paris. J'avais visiti a Paris
cet ancien Saint-Lazare dont la Rdvolution a fait une prison, et je me souviens qu'en entrant, il y a trente ans, ici,
pour la premiere fois je ne pus m'emp4cher, en parcourant
los corridors de votre grave et belle demeure,de m'ecrier:
.s Mais c'est Saint-Lazare que Pon a reproduit ici i a Voilik
pour le plan'
I1 fallait bitir. M. Magninet acquit d'abord 1e terrain da.
s6minaire et celui sur lequel en tres grande partie sont tft4blis les jardins. Dans quelle mesure fut-il aide pour dres-.
ser cette magaifique construction, je n'ai pas de ditails
qui me 'apprennent. Ce qui je sais, c'est qu'il vivait aupris
de ce grand eveque, Mgr de Ribeyre, et qu'on ne vit pas
aupres d'hommes d'une pareille stature sans etre moraleinent et matiriellement encourag6 et soutenu par eam
Le venerable superieur sut accomplir ce grand dessein.
11 avait sa fortune personnelle; il la donna : 5o ooo francs.
C'etait beaucoup en ce temps. Cela ne su•isait pas; ii fit
alots appel aux diverses maisons de sa Congregation qui
pouvaiem l'aider : on Paida, et le seminaire est debout.
. . Arch. de la Mis., RegistreEtabliss.de France; S.-flour, p. ýV

2. Magninet (Antoine), nd i SAinte-Reine, en Savoie, le 24 mats
b n 1728;
17o8; reru dans la Congr6gation de la Mission, a l.yog
sup6rieur du seminaire de Saint-Flour ea 1747.
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La chapelle ne fat construite que quelques annees apres,
toujours sons l'piscopat de Mgr de Ribeyre (avant 1776
par consiquent). Le prilat contribua pour 15 ooo francs
a l'rection de la maison de Dieu. Ce sont les murailles dtu
fond de la chapelle oii nous sommes.
a D'une main, ii bitissait le temple,est-il dit d'un serviteur
de Dieu dans I'ancienne Loi, et, de 'autre, il combattait pour
la cause dq Seigneur a (II Esdras, IV, 17). Dans le cas
present, combattre pour la cause du Seigneur, c'dtait instruire et former les Ames des levites : on le fit en meme
temps qu'on bitissait, car des murs ne font pas a eux seuls
un seminaire: ils pourraient etre une caserne on une Academie.
,
L'abondance des fruits du sdminaire ressort de cete ibidication donnee par les Memoires conteplporains que je vous
citais tout a I'heure : a II s'y fait quantit, de pretres dont
plusieurs vont servir dans les dioceses voisins '. • - Ce que
furent.ces fruits, ce serait Avous, messieurs, de le dire, en
consultant les souvenirs 6crits et les traditions, de votre
chritien dioc6se. Je n'en puis, moi, juger que par ceux qui
sont venus mrrir chez nous.
Je vous ai dit bien des details arides; voulez-vous entendre quelques mots de l'l6oge d'un de vos compatriotes
qui avait vicu dans ce seminaire et qui devint fils de saint
Vincent de Paul?. On y entrevoit ce qu'dtait alors le r6lede
cette maison d'dducation ecclsiastique. J'ai trouve cela
dans les anciennes Notices de nos confreres.. I s'agit de
M. Antoine Cayrelle La Riviere, jeune pretre, dcip6d
en 1740. a II etait ne, disent ces Relations, en l1 paroisse
de la ville de Pierrefort. Dieu lui ayant inspire de se d6vouer ai ministere des saints autels, ii voulut se prepager A
la prdtrise par son sejodr dans le seminaire, quoiqu'il eat
pu, Al'exemple de bien d'autres,en obtenirl'exemptiori.l le
I. Archives de la Mission, Registre Etabliss. deFrance;S.-Flour.
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fit tou entier, blimant assez hautement cux qui s'en dispensaient; a car, disait-il, comment exercer dignement et sain
tement les fonctions du sacerdoce, si I'on ne vient pas fair
son apprentissage au seminaire? a Entrd apres son ordination sacerdotale dans la famille de saint Vincent de Paul, il
y mourur jeune encore, laissant un parfum de-douceur ct
de grande piete 1.
A la fin du siccle dernier, la Revolution s'eeva, multipliart les crimes et r6pandant la stirilit6. Le seminaire
s'6tait agrandi jusqu'alors, sons les derniers superieursde
ce temps: MM. Bergeon, Poirier et Passerat'; ce dernier
Ctablit la pcrte de l'Ouest; jusqu'alors la porte du Nord,
seule, avait existe.
Cdmme le vent disperse, au jour de la tempite, les fitng
de la paille en les qnlevant de l'aire et en les jetant dans
toutes les directions, le souffle impie de la R6volution dispersa les oeuvres chretiennes. Les il6ves du siminaire se tetir6rent dans leurs paroisses; les fils de Vincent dePaul,
leurs maitres, durent disparaitre aussi. Plusieurs s'en a16rent dans les missions de POrient et de PExtremne-Orient,
a Constantinople et en Chine, o~ malgre Jeur petit nombre,
ils tichaient de faire face aux nicessitis credes par une pricidente tempete, la suppression de la Compagnie de Jesus,
dont le Pape les avait pries de tenir la place dqns ces loia.taines missions.
I. Relations abreg&es de la vie et de la mortudes petres et frres
de laCongregation de la Mission, annie 1740.
2. Bergeon (Itienne), n6 a Lyon en 1731; reMu dans la Congrdgition de la Mission a Lyon en 1750; sup6rieur du s6minaire de SaintFloAr, en 1767. - Poirier (Louis-Marie), n6 i Minjhy, dioc. de SaintPol-de-Leon, en 1733; regu dans la Congregation de la Mission, &
Paris, en r752; supdrieur du s6minaire de Saint-Flour en 1779.-Passerat (Hippolyte), no i Oyonnax, diocese de Saint-Claude, en
.1733; requ dans la Congregation de la Mission, A Lyon, en 1749;
supirieur i Saint-Flour en 1786, decdde a Rome, le x2 japvier 1806.
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Lorsque, au commencement de ce sikcle, un calme relatif
succ&daot a Forage permit de songer a reprendre a SaintFlour, comme dans les dioceses environnants, Ioeuvre du
seminaire, on se rassembla peu a peu. De nouveaux disciples se grouperent; mais les anciens directeurs avaient, je
fai dit, ete jetes bjen loin dans les missions. Leur chef,
M. Hanoni place &la tete des deux families de saint Vincent de. Paul, atait dans les prisons de Fenestrelle oh l'avait
jetd Bonaparte; 'ancten superieur du seminaire, M. Passerat, un homme de eite, mais dpuisd par'Page et les malheurs, 6tait -mourant
Rome, et il ne put ripondre i
Iappel que lui fit Piveque de Saint-Flour. C'est alors que
les dignes 6ils d'Olier, que leurs travaux n'avaient pas autant dispers~s, supplderent fraternellement a travers diverses
vicissitudes les fils de saint Vincent de Paul.
En 182o, ceux-ci requrent de nouveau des mains de
Mgr de Salomon la conduite du s6minaire.
A 1'endroit de nos Saints Livres oi est racont6e la reconstruction du Temple, la glose on le titre contient ces
mots: Recensentur qui Jerusalemet muros et portas cdiflcaverunt ( H Esdr., in). Suit la liste de ces serviteurs de
Dieu qui rebatissaient et combattaient pour le Seigneur. Je
voudrais, moi aussi, dresser pour ceux qui viendront apres
nous - ce ne serait que justice - la liste de ces lontifes et
de leurs coopdrateurs qui ont remis sur pied et faitprospirer
la grande oeuvre du siminaire. Tout en ne chant que ceux
que Dieu a rappelds A lui, c'est une nomenclature magnifique que les noms de ceux sous les auspices desquels cette
maison sainte s'est accrue. Les pontifes de 1'glise de SaintFlour ctaien%ces prilats vendr6s : &la suite de Mgr de Salomon, Mgr dt Gualy (1829), Mgr Cadalen (1833);
Mgr de Marggerye (1837), que nous avons connu'si digne;
Mgr Lyonnet ( 1852 ), si savant;
Mgr de Pompignac
(1857),
9
#

dont la grande et aimable figure est dncore en quelque sont
prisente aux regards et dans le souvenir d'un grand nombre d'entre nous : cet ivdque d'une si grande distinction,
d'une si haute portie intellectuelle, d'un godt littiraire si
pur; dont la bonte et la piete soat comme un parfum qo
embaume encore ce diocese. Apres lui, Mgr Baduel (187i7),
ce prilat tout de Dieu, et d'un zele si apostolique. Nous
arrivons ainsi jusqu'a vous, Monseigneur. En yous nowr
mant, je ne manque pas A mon dessein de neilouer qtu
ceux que Dieu a rappeles a lui; car, en vous se surviveat
les derniers pontifes dont j'ai prononce les noms avec tpect et avec une filijle reconnaissance : par le choix qu'il
avaient fait de vous et par rintime confiance avec laquelk
ils vous traitaient, ils nous avertissaient que votre amresr
semblait a leur ame; par 1a ils vous designaient deja pour
leur succeder dans la vendration et dans I'amour que nowi
leur avions vouds.
Japhet dilaiait ses tentes, dit 1'Ecriture; et le seminaire,
puis-je dire, eit voulu etendre ses murailles pour contenit
une plus nombreuse famille. Que je mentionne maintenant
ceux par la main desquels, sons la conduite de vos pontife,
s'accomplirent ces accroissements. - Pour la conduirte e
cette maison, a MM. Trippier ( 1820) et Grappin (826),
hommes en qui vivaient encore la grandeur d'Ame et 10dignitd du siecle disparu, avaient succid6 ceux que nous
avons cohnus: M. Fabre d'abord (1835), dont 1'aminit
gagnait tous les cceurs, et dont la penetrante intuition appriciee notamment dans les conseilsdel'dveque, savait,ra
conte-t-on, comme d'instinct dinouer doucement les plus
inextricables difficultis. - Pendant que M. Jean Grappit
presidait a la conduite de cette maison s'dleverent les constructions qui, de chaque c6td, prolongent 'ancien baidment. C'etait en i83o; 3o ooo francs provenapt de la succession de Mgr de Salomon en firent les fzrais compliets p•t
les economies faites au eaina;re. Sous M. Fabre, grace Ia
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secours accordes par le gouvernement et dud particulierement a lintervention de votre distingud compatriote
M. Dessaurets, on fit, en 1840, construire le bitiment oi
se trouve la bibliotheque et exhausser celui oil se trouve la
porte d'entrie. En 1843, grace aux mimes subventions, 'on
construisit Ie mur de la seconde terrasse et ron planta les
arbres qui Pembellissent depuis.
Et, a pendant qu'ils batissaient, ces hommes difendaient
la cause de Dieu a par la parole et par la plume. L'un,
M. Grappin, publiait des Dissertations theologiques &
l'usage du clerge de Saint-Flour1, dont un c•Lkbre protestant affecta de se scandaliser, soulevant une polemique dont
on retrouverait facilement la trace dans les journaux de
rpoque; et en mnme temps il donnait, pour les livites de
ce seminairet ce precieux Veni mecum 2 ou Manuel de pi&t4
qui a nourri de ses austeres convictions et de ses saintes
aspirations les ginerations clericales qui se sont succedi
jusqu'a ces derniers temps. M. Fabre, lui, rendait le trcs
grand service, non sans quelques reclamations de rigides
tenants des anciennes theories, d'implanter au seminaire, i
la place de Bailly et du rigorisme moral, les doctrines de
S. Alphonse de Liguori.
Et, puisque je ne veux louer que les morts, un dernier
nom doit 6tre prononce avec respect et recevoir un juste
hommage : le nom de M. Antoine Pereymond 3, superieur
du seminaire pendant trente ans. Qui donc, parmi ceux qui
lont connu, ne se souvient avec veneration de cet homme,
A la fin, de ce vieillard, a la stature avantageuse, aux traits
r4guliers et accentues avec ses longs sourcils et sa chevelure
i. i vol. in-z2. Lyon, i833.
2. i vol, in-32. Viallefont, Saint-Flour.
3. M. Pereymond (Antoine), ne a Riom-as-Montagnes, diocese de
Saint-Flour, en 181 ; reiu dans la Congregation de la Mission, a
Paris, en 1834; sup6rieur du grand seminaire de Saint-Flpur de 1853

a x889.
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blanche. DAn rare bon sens, d'un coup d'oeil net, d'aae
main sire et faite pour le commandement, it 6tait de ce
hommes que nosgenerationsmoins fortes semblent presque
redouter, et qu'elles paraissent ne devoir maintenant recontrer que rarement. Je veux louer aussi sa piti: cet
homme ferme et droit, qui semblait tailli dans le granit de
vos montagnes, chaque matin, apres son action de graces
faite dans la posture la plus respectueuse, ii se tournait vws
l'autel de la Vierge Marie; et la, agenoux, dans cette attitude
simple comme celle du plus jeune s6minariste, il priait cene
douce Vierge, lui demandant sans doute de le binir et de
benir ce siminaire dont la garde lui itait confiee. J'enai
et& pendant des anndes le temoin; et je trouvais, je vow
Pavoue, ce spectacle vraiment touchant et plein d'idification.
L
La memoire de cet homme exceptionnel vivra, et si I'o
venait B i'oublier, les murailles accrues de cette chapelle
ce magnitique sanctuaire qu'il a itendu, les pierres de ces
voites puisqantes et gracieuses rediraient son nom. On y
joindra le nom de cet homme discret et bon, M. Chopy*,
originaire de votre diocese Iui aussi, et qui fut pendant de
longues annees I'homme tres aime et l'dconome tres arisi
de cette maison.
Le travail intellectuel ne s'arritait pas pendant qulesmurailles se dressaient. t D'une main, pour le.xdire
encore, on batissaft, et, de 'autre, on difendait la cause de;
Dieu. v La lutte vers le milieu de ce siecle s'6tait portie sar-t
tout sur le terrain de la Revelation et de flglise. Dans les
salles oi vous dtudiez encore maintenant, messieurs, s'e"ita
organise, comme on l'appelait, le grand Cours; on y disco-.
tait ces hautes questions, et les doctes et iloquentes le9CCI
I. M.Chopy, ni k Espinasse, diocese de Saint-Flour, en 1814; Trei
dans la Congregation de la Mission, i -Paris, en 1848;. conome s•.
grand seminaire de Saint-Flour de x858 &1873.
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du professeur d'alors, M. Xavier Peyrac, originaire de Mauriac, A cette epoque professeur a Saint-Flour, sont devenues publiques sous le titre d'Aperqusur la Thdologie r.II o'est pas une indication des Conciles de votre province
sur le progres des etudes ecclssiastiques qui n'ait itd sur
rheure executee ici, je ne dis pas avec ponctualite seulement, je dois dire avec joic fen puis rendre temoignage.
Philosophie, droit canonique, liturgie, theologie, itaient
cuhivies avec honneur. Aux mains de vos devanciers, messieurs, on substitua Ades manuels de philosophie ripandus
alors les savants traitrs de Sanseverino : ce n'etait pas trop
fort pour eux; et la magistrale Introduction a la philosophie icrite par ce grand homme - un geant de la science
- itait reimprimee et compleite ici sons le titre d'Historia
philosophiachristianiu ad usum seminariiSancti-Flori2 La
Thiologie continuait A progresser dans la voie sage, ou, je
viens de le dire, elle avait et& engagee; au besoin, on mettait en vos mains de doctes traites reditds et compl6tes ii
votre usage, comme ceux de Dens ou du savant Gonet 3 . Et
le droit canonique s'adaptait aux recentes constitutions de
I'Eglise en des traitrs qui furent des lors et qui sont encore
maintenant citis comme des autorits 4'.
VoilA I'oeuvre. Le reste, c'est l'heure prsente : c'est la
consecration de ces saintes murailles dans la majestueuse
c&rdmonie d'hier; c'est cet autel, c'est ce tabernacle oil
repose disormais le Cceur de J6sus-Christ d'obi jaillira la
vie et la vie abondante - ut vitam habeantet abundantius
habeant - sur les Ames de ces jeunes hommes, pritres de
demain, elite ds aujourd'hui de ce diocese. Cet autel et ce
i. 2 vol. in-8. Saint-Flour et Paris, 1844.
a. i vol. in-8. Saint-Flour, 1b8o.
3. De Virtutibus, i vol.jn-i2. Claromon-Ferrandi, 188z.

4. A. Pereymond, Expositio Constitutionis Universi gregis, in-t2,
1875; De:censuris, in-iz, 8878; Commentarium Constitutionis Apostolice Sedis, in-8, 1881.
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tabernacle sont une oeuvre de talent en meme temps que Ie
fruit d'un industrieux amour de Dieu. Sur ce sujet, vous
avez distribue hier la louange, Monseigneur, avec une
autorite et une grace parfaite qui ne me laissent rien i
ajouter.
Et puisque je fais marcher paralllement dans ma pensee les accroissements matiriels et les developpements
intellectuels dans cette sainte demeure, je n'ajouterai quua
mot: c'est que, grace a l'initiative a la fois sans timiditd et
sans temeritd, il me semble, de la main A qui se trouve
confide la conduite du seminaire , les progres ne feront
que s'accroire : Confidimus adhuc meliora.
J'ai terminr, messieurs. Je ne veux pourtant pas omeltre
ce mot; c'est que, en retournant A Paris, aupres du tombeau de saint Vincent de Paul, je retrouverai le souvenir
honore de plusieurs enfants de P'glise de Saint-Flour: il
me suffirait de citer les Baldus, les Lavaissire, les GeraudBray , qui ont portd ou qui portent au front la couronac
dpiscopale. Une plus belle couronne brille encore au front
de Fun d'eux, 1'aurdole des bienheureux martyrs : ai
nommi Jean-Gabriel Perboyre; car, s'il fut n6tre, il fat
v6tre aussi, messieurs. Vous avez eu la joie non commune,
monsieur le supdrieur du petit-seminaire de Saint-Floi,
de dresser un autel a Pun de vos pridecesseurs; et ce n'dtait
pas sans dmotion que je pensais hier comment dans le to
beau de cet autel que vous consacriez, Monseigneur, vws
x. M. Gobaud (Louis), superieur du grand seminaire.
2. Mgr Jean-Henri Baldus, ne A Ally, diocese de Saint-Flour, a
1811. regu dans la Congregation de la Mission a Paris, en 1824
6veque et vicaire apostolique en Chine, en 1844. - Mgr Pierre Lavaissiere, ne a Crandel, diocese de Saint-Flour. en j8i3; regu dp
la Congregation de la Mission, A Paris, en 1835; iv.qu ede Myre
vicaire apostolique du Tche-Kiang, en 1846. - Mgr Geraud-Braya•
a Syran, diocese de Saint-Flour, en t8a5; rc"u dans la Congregatioa
de la Mission a Paris, en 1848; 6vdque et vicaire apostolique da
Kiang-Si en 1870.

-. 339 meliez les reliqu'es venirees de ce recent martyr aux.cen~res
des plus anciens et dAs plus illustres saints de l'eglise de
'
Saint-Flour.
Oui, nous les avons honords, les fils de vo/re eglise;
j'oserai ajouter que nous avons fait plus, messieurs, et
presque que nous avons fait mieux : nous les avons tres
singulierement aimds. Lorsque, a la tete de la double famille

de saint Vincent de Paul, il a fallu que nous nous donnions
a aous-mmmes des chefs, c'est parmi les enfants de cette
dglise que nous nous les sommes choisis '; et, s'il le fallait,
vous m'en seriez temoins, vous ici, mes confreres et mes
freres; vous, Filles de saint Vincent de Paul, mes sceurs:
ceux que nous nous dtions ainsi choisis, nous les avons
entoures d'un adrour tel que je ne crois pas qu'on les puisse
plus filialement et plus universellement aimer.
O Vincent de Paul, 6 mon pere, en parlant des seminaires, cette oeuvre qui vous doit tant, je. n'ai pas cess6 de
parler de vous. Protegez cette demeure; benissez le Pasteur
et' le Pontife, bdiissez son troupeau; binissez ceux qui
dirigent l'oeuvre, et bdnissez la famille d'elite qui s'y prepare i l'auguste ministere du service des ames. Mettez au
coeut de ces enfants quelque chose de lesprit qui vous animait, et que, commre le dit l'Eglise, vos saintes Reliques
respirent encore : Spiritum quem sacri cineres adhuc spirant. Donnez-leur d'emporter en leur Ame I'amour de ce
berceau de leuf formation sacerdotale; de s'y animer, en
attendant, de Pesprit de piidt qui sera la consolation deleur
vie, et surtout de ce zdle pour le salut des Ames et pour la
gloire de Dieu qui fera d'eux de vrais prdtres et des ap6tres.
Amen.
d6u Siperieur gendx.M. Antoine Fiat, du diocese de Saint-Flour,
8
ral de la Congregation de la Mission, en x87 ; la socur Marie Lamartinie, aussi da diocese de Saint-Flour, elue supdrieure de la Compagnie des Filles ae la Charitd, en 1893.
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BELGIQUE
LIEGE
L'ASSOCIATION DES 1IERES C(HRTIENNES
Nous publions avec un plaisir particulier plusieurs fragments du
compte rendu d'une reunion de rAssociation des Mires chritiennes.
On y verra avec les bienfaits religieux de cette association, les vantages mime matdriels qu'on s'applique justement i obtenir. A
rheure presente, dani toutes les associations d'enfants, de jeuaes
gens, de jeunes filles et autres, reunies pour n'importe quel but, on
tend a se procurer ces avantages. *Les associations profanes nous en
donnent 'exemple et y rdussissent : nous sommes beureux de constater que de divers c6t6s les associations cathliques se mettent i
les imiter. Cest un mouvement dans leouel it est temps d'entrer
pour en profiter.

Le 21 mars 1899 restera pour les Filles de la Charite de
la maison rue Basse-Wez, a Liege, et pour les membres de
leurs oeuvres, une date m6morable. C'dtait le jour choii
par Sa Grandeur Mgr l'Eveque pour reppndre a la respctueuse invitation qui lui avait dit adres-ao.
La salle oi se reunissent les Meres chretiennes dtait toot
enguirlandde, et les membres de PAssociation s'y trouvaicat
an grand complet; le petit monde des classes gardiennesda
patronage etait range dans la' cour et dans le vestibule,'A
trois heures et demie, Sa Grandeur Mgr Doutreloux fit sol
entrde, accompagnde de M. le chanoine Potier.
M. !e doyen de Saint-Nicolas, le clerg6 de Sain•t
Remacle et de Bressoux, M. I'abb- J. Smets, directeur da
Patronage et de l'Association des Meres chritiennes,
famille Dallemagne, bon nombre de Filles:de Saint-Vincent de Paul appartenant A d'autres maisons, assistaient.i
Apres a oir requ les enfants et les jeunes filles du Patrow
nage, Monseigneur est entrd dans la salle des Mires chr&
tiennes. Mme-Philippart, prisidente, a respectueusemne
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et tres heureusement exprimi a Monseigneur l'Evque les
hommages et les sentiments de tous les membres de1'Association.
M. labbl Smets lut ensuite un Rapport sur les origines
et sur la situation de l'ceuvre. En voici les principaux
traits;
1Monseigneur, ii y a plus d'un quart de siecle que Votre
Grandeur vint visiter pour la premiere fois cet itablissement dont une famille profondement chritienne dotait
la paroisse Saint-Remade. Vous veniez par des paroles
que l'Eglise mettait sur vos levres at par des rits sacris,
attirer sur la maison de la Providence les bInidictions
d'En haut.
« Jesus-Hostie allait prendre possession de ce nouvel
asile de la Charit6, et les Filles de Saint-Vincent de Paul
allaient y exercer leur sublime apostolat.
" Ecoles, ouvroir, patronage de jeunes filles, Association
de Marie-Immaculee, tout se ddveloppa rapidement etproduisit des fruits ,merveilleux. .Toute une gdndration de
vaillantes jeunes llles, serieusement orient6es sur le chemin
de la vie, soutenues par le sentiment de la digniti personnelle appuyd sur la grace de Dieu, pros de viigt-cinq vierges
conservees au Seigneur dans diffirentes communautes du
pays et de letranger, proclament tres haut combien la
binidiction d'En haut fut ficonde, combien Dieu se plait a
couronner de succes les travaux et les fatigues des vaillants
ap6tres de la Charite.
£ Toutefois, l'oeuvre n'etait pas complete. Quelque chose
manquait a sa perfection.
t En 1893, apres avoir prichi la retraite a nos cheres
eunes filles, M. Duthoit, missionnaire de Saint-Vincent
de Paul, s'ecria : x C'est bien, c'est admirable que cette
£ petite retraite; mais apres avoir pris tant de soins des
• enfants, he ferez:vous rien pour les m6res? Elles sont si
• dignes d'intaret, les Meres chretiennes! ,
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£ Cette parole, le zil6 Missionnaire nous la laissa comme
une lumiere pour nos intelligences et comme un germe
qu'il deposait dans nos cceurs. Le Seigneur se chargea de
lui faire porter ses fruits.
* En 1894, le 6 du mois consacr6 i saint Joseph, seize
meres chritiennes se rdunissaient dans notre chapelle. On fit
ensemble une petite priere, suivie d'une courte allocution
sur les grandeurs de la femme chritienne; puws un Salut
fut chantd en Phonneur du Saint Sacrement. C'taient les
seize premiers membres. Ces femmes ginereuses s'en retounerent, en se promettant de revenir et de nous amener de
nouvelles compagnes.
* II y en eut trente Ala reunion suivante, puis cinquante,
soixante-dix, cent; en juillet,' pour la fete de sainte Anne,
qui devait devenir la patronne de l'euvre, nous itions
constitudes en confrdrie, affilides a l'archiconfrdrie de
Notre-Dame de Sion a Paris.
£ Depais, nous avdns atteint le chiffre de trois cents
associes fideles, sans compter un certain element flottant
qui grossit encore le nombre de nos Mere chr6tiennes.

S

t

e Et quel but avohs-nous poursuivi dans cette chere
Association'?
NIous avons voulu faire de nos chores MIres chr6
tiennes des meres et des epouses qui rdalisassent toute
les conditions d'une mere parfaite, d'une epouse modele.
a Nous avons voulu dtablir entre elles des liens d'une
tendre, solide et chretienne affection...
AEt enfin, nous avons vouhl qu'elles en vinssent i se
considerer comme des soe'rs, mettant en commun leurs
petites economies pour s'entr'aider dans les circonstances
pdnibles et ddsastreuses que doivent traverser a certains
moments nos families du peuple.
-
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a Et tout d'abord, notre Association veut, avec Paide de
Dieu, faire de ses membres des meres et des epouses
modeles, qui comprennent comment la femme peut etre
grande et meme hiroique dans les petites choses faites
chaque jour avec patience; qui comprennent que le principal devoir de la femme est de s'occuper de sa maison, de
soigner ses enfants, d'etre aimable pour son mari, de travailler a le rapprocher de Dieu s'il en est iloigni; et que
par consdquent au foyer avant tout doit s'exercer son
mijistere.
a Nous avions A cultiver un terrain bien prdpare : formies a la connaissance religieuse par le catichiste distingui
qui depuis de si longues annees dirige la paroisse de SaintRemade, nos Meres chritiennes ne devaient 6prouver
aucune peine a saisir les enseignements de la religion de
Notre-Seigneur sur les grands devoirs qu'elle leur impose;
leurs coeurs, formes de bonne heure a la pi6ti, etaient bien
faits pour les goiter et les pratiquer.
u Raviver la foi dans la sublime mission de la Mere
chretienne, en repasser constamment, dans le detail, les
obligations, songer aux consolations que se minagent
celles qui remplissent leurs devoirs avec fiddlitd et constance,
tel 6tait le but que devaient poursuivre nos petites reunions; puis unies dans la priere et fortes de la puissance
que aonne I'edification mutuelle, nos cheres associees
devaient venir puiser ici chaque semaine une inergie
nouvelle et d'abondantes consolations. Des retraites periodiques, donnees par les Pretres de la Mission et suivies
avec assiduitd et ferveur, etaient bien de nature a commui'dlan imprimd A notre
niquer une puissance nouvelle
chere Association. Aussi avons-nous dte timoins maintes
fois dijA des idifiantes dispositions qui animent ces imes
courageuses et.si sincerement desireuses d'atteindre la perfection de leur itat. Plusieurs de nos M&res nous ont quittees pour aller recevoir LA-haut leur r6compense, en nous
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laissant le souvenir ineffacable de verus admirablement
pratiques et d'une risignation parfaite dans 1'epreuve de h
maladie, en mame temps que Passurance de leur saint

6ternel.
x Mais il nous fallait atteindre un second but: nous
voulions que nos Meres fussent unies par les liens d'une
sincere et tendre amitid fraternelle.
* Que de peines, que de souffrances, que d'amertumes
souvent dans la vie d'une pauvre mare de famille! Et 6i
voit-elle a ses c6tds pour repandre sur son cceur attristi
le baume de faffection; pour soutenir son courage
abattu; pour raider plus lard a supporter la maladie eta
se montrer forte et confiante en face de la mort qui
approche ?
I Nos chores Meres d'Outre-Meuse ront compris; il 6'y
aura plus d'abandonnees A I'heure de 'epreuve, que celles
qui rauront voulu. Dans toutes les peines, nos associees
trouveront des cceurs devoues dont la sainte affection les
soutiendra; dans la maladie, de viritables amies chritiennes les aideront a penser lAterniti et a se preparer an
redoutable jugement de Dieu. Les honneurs d'une sepulture toute chretienne seront rendus A toutes ces servantes
du Christ : cortege et prieres ferventes pour les conduirecA
leur derniere demeute; le saint sacrifice de la mese
offert pour leur assurer les fruits de la passion et de la matt
du Sauveur; continuation d'un pieux souvenir a celles qui
ne sont plus de ce monde; tels sont les timoignages qui
feront desormais apparaitre la Chariti qui unit tous les
coeurs dans la confririe de Sainte-Anne.
*

SUn troisi6me but devait dtre poursuivi : Pourquoi nos
bonnes Meres chretiennes ne se traiteraient-elles pas en
sceurs, se rapprochant de rideal chritien realisd au temps
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des Ap6tres, alors que les premiers fidqles mettaient en
commun leurs biens; pourquoi ne reuhiraient-elles pas
leurs petites iconomies pour pourvdir au# besoins que des
circonstances extraordinaires font laitre dans les families
et qui menacent souvent de ddgenirer en misere noire?
a Dejia 1'occasiqnde la maladie ou dices de l'une on
de rautre d'entre elles, nous aviont etC t6moins auendris
de ce que peut produire la charitn fraternelle; plusieurs
fois des actes de devouement qu'on pourrait qualifier d'hiroiques avaient editid tout le quartier.
a Mais n'y avait-il pas moyen d'organiser cette charit,,et
par a1d'eloigner des foyers la mistre avec ses tristes suites'
de peines et.de dicouragements?
t Oui, en elablissant la caisse d'epargne et le secours
mutuel, on atteindrait ce resultat.
a II fallut.quelque temps pour faire comprendre a toutes
les associees les beautes et efficacit6 de cene nouvelle
institution. Apr&s quelques mois, encourag6 par Mie Dallemagne, la presidenme d'honneur, le ieirecteur de rAssociation lanca cette nouvelle institution. De devoudes et
ze6les dizainieres s'offrirent a lui; Mile M. Darbrefontaine,
qui depuis de longues annees deja se consacre aux ceuvres
etablies dans le Patronage de nos jeunes filles, prit sur elle
la direction de la caisse et s'adjoignit Mile M. Philippart.
Les debuts furent pinibles; mais bieni6t le mouvement
s'accentua, et il n'est pas prds de se ralentir.
4 Nous comptons pros de cent trente membres du Secours mutuel : apres neuf mois de fonctionnement, nous
terminons avec un boni de six cents francs. Inutile d'ajouter que la caisse d'dpargne marche i merveille.

« Monseigneur, j'ai termine ma tache. II me reste un mot
a adresser a Votre Grandeur.
* Un jour, en sortant d'ici, une de nos Meres chritienaes
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s'ecria : a Monsiepr 1'abbd, quelle maison de b~nidictions
a pour nous que cete maison de I# Providence! a
a Oui, le bon Oieu s'est plu i repandre ses b6nedictions
sur les oeuvres organiAes ici par les devoudes et admirables Filles de la Chariti; nous en sommes touches et
consoles.
0*
c Daignez prier ce bog Maitre pourhous, ppur les bienfaiteurs de nos ceuvres, pour vos prdtres r6unis en ce moment
auour de leur eyeque bien-aimr,
pour nos.chtres jeunes
filles et Mkres chr6tiennes; que chacun se retire de cette
ceremonie l'ime comme embaumee de parfums celestcs et
decid6 plus que jamais i dteridre le cercle des personnes
qui desormais entreront dans nos oeuvres et en retireront
les pricieux avantages. a
On se rendit ensuite A la chapelle pour le Salut du Tres
Saint Sacrement, domni par Sa Grandeur Mgr 'Eveque,
assiste de M. le chanoine Pottier, de M. le doyen et de
M. le curd de Saint-Remade.

ESPAGNE
Par un Indult du 19 avril 1899, la Sacrie Congregation
des Eveques et R.guliers a valide l'erection des Associations d'Enfants de Marie faites precedemment aux iles
Canaries en plusieurs endroits iouii n'y avait cependant
aucun 4tablissement des Filles de la Chariti'.
i. Sanatur et convalidatur erectio Associationum Filiarum Mariae
Immaculate, in insula Canariensi.- S. C. Ep. et Reg. 19 april. 1899.
Bmo Padre, II Procuratore Gle della Congne della Missione di
S. Vincenzo di Paoli, prostrato al bacio del s. piede umilmente espone

a V. S. come le Figlie della Cariti addette all'Ospizio di S. Martino
i Las Palmas (is. Canarie) hanno stabilito le Figlic di Maria nella
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ITALIE
TURIN
A l'occasion du decis de la regrett6e scur Barbe (Augustine), visitatrice de la Province de Turin, 1'edition italienne de nos Annales a
public les lignes suivantes :
S(EUR AUGUSTINE BARBE

L'edition italienne de nos Annales entre dans sa sixinme
aanMe avec un grand deuil par la perte de la respectable
soeur Augustine Barbe, visitatrice de la province de Turin,
casa di loro residenza giusta la facolta avuta dal Superiore Gle della
Missione. In buona fede senza dubbio le dette Figlie della Carita
hanno conmnciato ad ammettere tra le Figlie di Maria altre fanciulle
dei villaggi e distreti vicini, e col passar del tempo si sono moltiplicate al punto che quasi tutte Ic cith e villaggi hanno le loro associazioni otto la direzione delle Figlie della Carita. Queste associazoni
sono una vera benedizione pei luoghi dove sono stabilite a mbtivol
degli esempi di pieta, modestia ed operosita che danno in generale
le fanciulle che le compongono. Ma pur troppo queste, associazioni
noa hanno un' esistenza canonica perche fondate in forza dell' autorizzione del Superiore Gle che non si estende in nessun modo nei
Inoghi dove non risiedono le Figlie della Cariti, come risulta dei
documenti allegati. Pertanto ad impedire la rovina di si tiorenti
compagaie che e inevitabile dope conosciuto ii vizio della loro istituzioneprimitiva, con danno non piccolo delle associate edelle suore
cheban contribuito a riunirle, ed anche con iscandalo dei fedeli, I'umile oratore supplica la S. V. voler permettere, previa I'approbaioe deli' Ordinario, che le varie associazioni delle Figlie di Maria
delle cittA, distretti e vilaggi delle Canarie, non aventi esistenza canonica sieno ruinite a quella di Las Palmas diretta dalle Figlie della
Carita e possano guadaguarne le indulgenze. Che, etc.
- Vigore specialium facultatum a SS. Dno nostro concessarum,
SacraCongregatio Emorum ac Rmorum S. R. E. Cardinalium negotiis et consultationibus Episcoporum et Regularium praeposita,
benigne annuit precibus R. P. D. oratoris pro petita facultate in
omnibus juxta preces. Contrariis quibuscumque hon obstantibus.
Romae, 19 aprilis 1899..
V•
E,
ra
A.
S. Card. VnnrTr, Prf
A. TaoitBErA, Sec.
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i laquelle cette publication esi redevable en grande partie
de son efistence. Connaissant le d6sir des Missionnaires et
des Seurs d'Italie d'avoir ces Annales dans leur langue,
mue par le grand amour qu'elle avait pour la Communauti,
el!qi se chargea genireusement de cette oeuvre, comptant
pour rien les depenses et les sacrifices, heureuse de faire un
pen de bien, et nous mettant ainsi au courant de tout ce qui
pent nous intiresser dans la double famille de saint Vincent, repandue par tout l'univers.
Outre cette importante publication, elle procura encore
la traduction du Formulaireet des cinq volumes des Meditations, livres precieux, i l'usage des Filles de la Charite,
auxquelles elle donnait ainsi le moyen de puiser plus facilementIt ces sources fecondes 1'esprit de leur vocation, et
d'entretenir le feu sacrd de la pieti et du zele dont saint
Vincent etait animi.
Dans sa charit6 et dans son zele, la seur Barbe avait
encore en vue d'autres oeuvres semblables. Son intention
etait de faire donner peu a peu en italien la collection complete des (Euvres de saint Vincent, ainsi que les Conferences
et circulaires des Supirieurs generaux, espirant de cela un
grand bien pour les Soeurs d'Italie. Mais la mortvint arriter
ses oeuvres et suspendre nos esperances, le 4 janvier 1899.
Nous esperons que ses saintes intentions seront religieusement recueillies, et qu'elles seront realisies avec le temps.
II faudrait un volume entier pour parler dignement des
ceuvres et des vertus de cette tres digne f61e de saint
Vincent.
Les Remarques des Soeurs et peut-dtre une Biographie
separement imprimre nous en diront quelque chose.

ASIE
CHINE
Nous publions deux lettres importantes de Mgr tavier, vicaire
spostolique de Pekin. La premiere est une 4tude trds autorisee des

bv~neaents complexes au milieu desquels se ddbat aujourd'hui le
grand empire du Milieu; la seconde nous a apporte l'heureuse nourelle de lareconnaissance oftcielle de la religion catholique en
Chine.
I.-

LA SITUATION POLITIQUE ET RELIGIEUSE EX CHINE
ET SES CAUSES

IJe oudrais etre assez habile, assez experiment•, assez
bien renseignd, pour vous donner us aper<u aussi exact
qu'impartial sur les evinements qui, pendant ceite annie,
oat place l'Empire dans une situation des plus graves et
des plus dangereuses pour les intirets politiques et religieux. Je vais essayer de jeter un peu de lumidre daas les
tindbres qui nous environnent, sans avoir la pretention
d'imposer A personne ma maniere de voir!
Lorsque la dynastie tartare des Tsing s'empara de la
Chine, les partisans de la dynastie chinoise des Ming, refoulis dans le sud, s'y glfendirent encore pendant plus de
trente ans, et les populations meridionales ne se soumirent
jamais qu'imparfaitement aux vainqueurs. Depuis lors,
elles sont toujours resties frimissantes sous le joug, essayant
de profiter de tomtes les circonstances pour ritablir rancienne dynastie et renvoyer dans les plainesde Mandchourie
la dynastie tartare usurpatrice A leurs yeux. Divisis en nombreuses societes secretes, celles des a Nenuphars blands ,
des a Jeuneurs ., des a Grands Couteaux a, des a Protec-
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teurs de l'Erqpire *, et cent autres, ils savent se rdunir au
moment donn6, contre l'ennemi commun, le Tartare. Cest
ainsi que, sans parler des nombreuses rivoles qui eclatirent sons les premieres rtgnes, nous avons vu ce grand
parti chinois elire, vers t86o, un empereur du nom de
T'ien-Ouang (roi du ciel), s'emparer de Nankin et y etablir une nouvelle cour. Ces rebelles recherchaient alors
I'alliance dq l'Europe, mettaient pour l'obtenir la croix sur
leurs 6tendalds et protdgeaient les chritiens; maisles Europdens jugerent plus prudent, plus regulier, plus avantageux
de soutenir le x fils du ciel a et la cour de Pekin.
GrSce aux troupes europeo-Ohinoises, commandies par
Gordon, Aiguebel, Lebreton, rEmpire fut conservi une
premiere fois a la dynastie qui I'avait conquis jadis. Quelques annees apris, les partisans des Ming reprirent les ar.mes, envahirent mdme une partie de la province du TcheLy, et arriverent jusque sons les murs de T'ien-Tsin, oa
ils furent dcrases par le feu des canonnieres francaises, qui
avaient pu remonter le canal imperial et les cerner. Pour
la seconde fois PEmpire etait sauve.
Dans les annees qui suivirent, des revoltes partielles
eclatErent et ne furent encore rdprimies que par-le secours
de IEurope. Vint la guerre du Japon, et chacun salt que
les Japonais auraient pu arriver &Pekin, sans difficulti, car
aucune force sdrieuse ne restait plus a leur opposer. Deux
mille charrettes atteldes, preparees d'avance, devaient transporter dans,les extremes provincesde l'ouest la cour et le
dernier empereur de la dynastie tartare. Elle aurait eti
probablement remplacie, soit par une dynastie japonaise,
soit par une dynastie chinoise, si l'intervention de trois
grandes puissances n'itait venue la sauver une dernirefois.
L'empereur Kouang-Su continua done a regner dans une
paix relative, troublke seulement par les mtmes socidtis
seci&tes dont nous avons parl. Le parti de la dynastie des
Ming, dont elles ne som que les ramifications, voyant que
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tous ses ichecs wirc6dents taient dus &a 'intervention des
Europiens, changea de tactique; il se diclara radicalement
hostile aux 6trangers et aux chritiens, que 1'empereur semblait vouloir proteger : de li persecution et assassinat de
Missionnaires. Parmi ces derniers se trouvaient deux Alle-

mands; Iempereur Guillaume envoya ses navires et ses
troupes de debarquement, qui prirynt possession, sans
coup ferir ersans avis prialable, de la bale de Kiao-Tcheou.
Le gouvernement chinois, coupable du meurtre des Missionnaires d'une manikre trs indiretteseulement, puisqu'il
avait eit commis par les bandes rebeles, )ugea la conduite
de IAllemagne en cene crcqnstanceun peu... pricipitee...
Sa premiere idWe fut de se defendre, et, dans ce but, ii fit
venir du Kan-Sou environ 25,ooo hommes de troupes relativement bonnes. Deux mois apras, elles arrivaient sur
les frontitres du Tche-Ly; mais, pendant ce temps, un
traiti avait tit sign6 avec rAllemagne, et les troupes du
Kan-Sou n'eurent plus qu'a rester dans leurs cantonnements. Sur toute leur route elles se disaient appelees pour
combattre les Europiens, ce qui etait vrai, et cette assertion, devenue fausse A leur arrive, ne laissa pas que de
produire une grande agitation parmi le peuple.
Cate prise de Kiao-Tcheou fur le signal d'un changement
complet dans la politique europlenne, qui etablit le systEme de la a compensation *; expression au moins bizarre,
puisqu'elle indique le fait de prendre une portion de teritoire chinois en a compensation a d'une autre portion defA
prise par le voisin t Quoi qu'il en soit, chacun voulut avoir
sa part. La Russie se fit offrir Port-Arthur; lAngleterre,
pour occuper Ouei-hai-ouei, crut devoir faire une dimonstration navale devant Ta-Kou. Dans la crainte d'une descente subitk, le gouveriement chinois manda les troupes
du Kan.Sou pour les placer entre Ta-Kou et Pikin; mais
elkes n'arriverent, comme la premitre fois, qu'apres le traiti
signe.

-

352 -

Pendant ces 6vinements, la Chine, rongee par les societis
secretes, qui commencaient leurs mefaits, dechiquetee par
les Europeens, qui c se coensnsaient , eut a subir de plus
une effroyable revolution de palais.
Vers 1862 eut lieu l'lection de rempereur Toung-Tche,
fils de Pimpnratrice de 'Ouest (Si-t'ai-hoan). C'est a ceite
date que commenceja puissance de cette illustre princesse,
qui prit ia regence pour le compte de son fils, encore enfant. Devenu majeur, Toung-Tche se maria, fut emporti
peu apres par une jerlible maladie, et sa jeune femme le
suivit au tombeiu. sL'impiratrice mere choisit alors .et fit
accepter pour empereur un tfes jeune enfant, qui recut le
nom de Kouang-Su. La nouvelle regence fut longue elle
elle ne prit fin qu' la majonit6 de Kouang-Su, qui se maria
aussi et regna lui-mame sous le puissant patronage de Pimperatrice mere. Cette femme energique gouverne done en
realite la Chine depuis plus de trente-cinq ans.
Vers le mois de juillet de cette annqe, 1'empereur, pressi
par des conseillers presque tous Chinois, peut-etre plus entreprenants que sages, entra subitement dans la voie des
reformes, reformes qu'il voulut itablir toutes en mime
temps, et avec une precipitation A laquelle la Chine n'etait
pas habitude. L'impiratrice lui fit a plusieurs reprises de
violentes observations; elles /llerent si loin, dit-on, que
Pempereur, decourag6, profond6ment attristd, songea A
rentrer dans ie silence et a remettre de nouveau la regence
a Pimperatrice.
Cette resolution ne faisait pas Paffaire de ses partisans,
affilids bien probablement aux sociteis secretes, et encourages peut-dtre sous main par une grande puissance europeenne. Ils reprisentmrent A Kouang-Su que, si guelqu'un
devait se retirer, ce n'ktait pas lui, mais bien timperatrice
mere, et on songea serieusement Amettre de c6id qtte dernitre, en lui enlevAit tout pouvoir. Avertie A temps, elle
prevint ses ennemis qui, disait-elle, trompaient. 'empe-
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reur. Les uns furent decapitis, les autres envoyis en exil;
leur chef cut le temps de gagner la mer, et de s'abriter derritre les fanons de la baleine;quant Al'empereur lui-meme,
il remit, de plein gre ou autrement, la rigence i I'impiratrice, qui gouverne aujourd'hui avec ses partisans, tous Tartares, plus puissants que jamais, et abrites sous les defenses
de rIelphantI.
Ce bouleversement eut de graves consequences; les societis secretes se soulev6rent, voulant, comme toujours,
profiter des troubles pour agir contre la dynastie; comme
toujours aussi, la rivolte commenqa par les provinces meridionales, celles du Kouang-Si et du Kouang-Tong, puis
elle gagna le Su-Tchuen, le Hou-Nan et le Chang-Tung,
se rapprochant de plus en plus de Pekin. Les gouverneurs
et les mandarins des provinces, ne sachant trop &qui obeir,
laissaient l'incendie se propager sans y porter secours.
Le parti de l'impiratrice, tout-puissant aujourd'hui, le
sera-t-il toujours? Le parti vaincu n'est-il pas affilie secretement aux rebelles et encourage par une nation, rivale
d'une autre nation plus prudente, qui voudrait continuer
i soutenir la dynastie tartare ? L'incertitude rigne sur cette
question.
Ce qu'il y a de certain, c'est que les evenements d'Europe
ont une grande influence sur ceux de Chine, et les memes
intr&ts, les memes rivalitds, les memes ambitions s'y retrouvent. Le premier ministre, gdniralissime des troupes,
n'a point voulu faire sortir de la province les soldats du
Kan-Sou; il a augmenti tous les effectifs de Iarm6e tartare;
il a rduni a Pikin ou aux environs toutes les troupes fidAles i la dynastie, et se tient pret a toute eventualitd; il
semble done probable que l'imperatrice, plus ddcidde que
jamais A ne reculer devant rien, conservera le pouvoir.
En attendant, ce sont les Missionnaires et les chretiens
I. La baleine et t'dilphatdisignent rAngleterre et la Russie.
23
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qui paient, en ce moment, pour tout le monde. Les societes
secretes, organisees en bandes, out recu un mot d'ordre
general; par haine des Europeens et du christianisme,
peutetre aussi pour crier de plus grands embarras aux
Tartares, elles font le plus de mal possible; au KouangTong et au Kouang-Si plusieurs Missionnaires ont etd
tuis, un brfld vif dans son 6glise avec ses chritiens, les
missions out ite pilldes et les Missionnaires oblig6s de se
retirer dans les ports pour assurer leursecurite.
Au Su-Tchuen, depuis six mois, tout est en feu; un
pr&tre francais et trois pritres chinois sont entre les mains
des rebelles. Dans plus d'un tiers de la province, toutes les
6glises et residences sont pillies et brdlees, les villages
chretiens ravagis, leurs terres vendues, dix-huit niophytes
out ete massacrds et vingt mille sont sans asile et sans pain.
Au Hou-Nan, un pretre a iet massacre avec de nombreux
chritiens, des eglises ont ete d.vast•es. Au Chang-Tong
plusieurs chritiens sont tuis, plusieurs villages pillis et
incendids, plusieurs residences et 6glises detruites. Au
Kiang-Si, un pritre a ite tres gri6vement blesse; enfin dans
le sud mdme de cette province du Pi-Tche-Ly, plusieurs
villages sont briles et les rumeurs menacantes n'ont pas
cessi entidrement.
Les Allemands ont donnd, pour prdtexte de Poccupation
du port de Kiao-Tcheou, la necessiti de venger la mort de
leurs Missionnaires et de protiger les chritiens. On en conclut que, s'il n'y avait ni Missionnaires ni chretiens, la
Chine ne serait pas morcelee par les puissances europeennes;
de 1A cette recrudescence de haine contre des innocents qui
ne sont pour rien dans ces faits politiques. Personne ne
peut prevoir la fin de ces troubles religieux sortis de KiaoTcheou, comme tous les maux sortirent jadis de la boite
de Pandore.
Quelle est la conduite dugouvernement chinois dans
ces circonstances critiques? Et, par le gouvernement chi-
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nois, j'endpnds i'impdratrice et ses fideles Tartares, qui
gouvernent seuls aujourd'hui. II n'y a pas a mettre en
doate sa bonJe volonte, car son interit est de ne point
s'aliiner les Europeens et de defenare les chritiens attaques par les rebelles. Nous en avons, du reste, des preuves.
Depuis le commencement des troubles, les ylits de protection se sont multiplies. Au milieu de beaucoup d'autres,
j'en choisis un que je joins a cette leti-e. Si les ordres du
gouvernement central ne soot pas toujours executes, 'est
qu'on ne le croit pas encore A Pabri d'une revolutibn, ce
qui donne aux mandarins des provinces une certaine apprihension pour Pavenir. Gette revolution devient, du reste,'
de moins en moins probable, et le premier ministre, gendralissime de tous les-corps d'arm6e, est pret a la repousser
victorieksement, si elle se produit, au moyen de cent mille
hommes qui protegent la capitale. C'est ce qui nous permet
,deja de constater que 1'actioft efficace du gouvernement sur
les provinces commence A se faire sentir, et qu'on n'y hesite
plus autanta marcher contre les rebelles. J'ai requ aujourd'hui mime de Mgr Chouvellon, vicaire apostolique du Su- Tchuen, oia les troubles sont plus graves que pariout ailleurs, la depche suivante, dat6e du 29 ddcembre :
t Le gouverneur et es gnedraux marchent avec leurs
troupes contre les bandts devastatrices; dans un 'premiert
combat cent rebelles ont eti tues; le P. Fleury eA encore
vivant; il.y a toujours grand danger pour les misions. En fNfet, si plusieurs bandes 6nt deja eL6 d6truiies, les
pandarins n'ont point encore osi marcher contre le fameux
Yu-man-tze. Ce brigand, bien connu ici, 1'est moins en
Europe; c'est yn evoke, ddej condamne A mort par le
gouvernement, •ais qui, rifugie avec un millier d'oommes
dans les montagnes, dirige de li sans danger les bandes
inten4aires. II a saisi le P. Fleury qu'il retient prison-'
i. On sait que le P. Fleury a 6•t depuis mis en liberti.
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nier depuis six mois! c'est pour lui un boucliet, un palladium. Les troupes tartares hdsitent a aneantir le Yu-man-tze
craignant le massacre du Missionnaire: es gouverneurs
essaient de parlementer, lui offrent des dignitis, l'amnistie
de ses mefaits, 3oo ooo francs, etc. L'habile Yu-man-tze
vient de depiander en plus mille fusils a tir rapide... pour
se soumettre!!!
Le gouvernement chinois, devant cette derniere exigence,
ouvte enfin les yeux. II commence a comprendre que
toutei fes menaces de mort contre le P. Fleurysont des
pritextes, que le Yu-man-tze se gardera bien de faire disparaitre un tel otage qui, au dernier moment, lorsqu'il sera
acculd, lui servera encore i racheter sa propre vie : aussi
des ordres formels vont etre expidies pour icraser ce grand
rebelle.
.
Le danger ne peut pas disparaitre d'un jour 4 rautre;
mais il est ivident que les mandarins commeendnt Aobeir.
aux ordres de l'impdratrice, envoyds depuis pen, et qui
dtaient ainsi confus : c Nous ordonnons A tous les mandarins du Su-Tchuen dA r6unir leurs troupes et d'&craser
toutes lef bandes revolties. *
Le ministre de France, M. Pichon, a requ les promesses
Jes plus forrdelles du Tsoung-li-Yamen. Le premier ministre tartare, avec lequel j'entreti&ns une correspoqdance
connue et approuvie par le repr6sentant de la France, m'a
igalemeat certifie par lettre e qu'avant pen la .paix sera
ritablse pu Su-Tchuen .' Sans doute tout n'est pi• fini;
mais cela prouve la bonne volontd du gouvernement de.
limpdratrice, auquel il faut laisser,le temps matdriellement
* "
necessaire a la pacification.
Que fait de son j6ti le gouvernemet .frangais et son
ministre A Pdkin ? Je puis affirmer qu'il.fait tout son possible pour conserver haut et ferme le protectorat del missions que notre glorieux Pape Lion XIII vientde remettre
une foit de plus entre les mains de la fille ainee dq l'Eglise.
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Depuis quarante ans, jamais pareil imbroglio ne s'est
produit en Chine.. Malgrd la meilleure volonti, il faut du
temps pour se reconnaitre dans ce labyrinthe de questions
politiques et religieuses avant de trouver la porte de sortie.
D'un autre c6td, comment agir efficacement pour ce malheureux Su-Tchuen dloigna de toute communication, et par
terre, et par eau? Comment prendre des moyens coercitifs
qui, tout ddsintiressis qu'ils soient, peuvent etre mal interprdtes par une nation rivale? Comment envoyer au loin
des forces qui, dun moment a l'autre, peuvent etre necessaires a la mere patrie ? En tout autre temps, rfen de plus
simple; mais aujourd'hui, qui peut etrp assure 4u lendemain, meme en Eurqpe? Ces interrogations, auxquelles il
est ficile de ripondr+, suffisent a faire comprendre les atermoiements du gouvernement franCais, et toft hotmme impartial me se permetjra pas de yettre en doute uq seul instant sdn bon vouloir.
A moins d'avoir 4ti sur la br6che avec le reprdsentant
actuA de a France a Pekin, on ne comprendra jamais les
efforts qu'il a du faire pour emporter d'assaut certaines
positions, conserver malgrd tout Pestime du gouvernement
chinois, empecher par son energie et sa prudence de plus
grands malheur%, obtenir enfin de viritibles succes avect
des mnoyens d'action presque nuls. M. Stephen Pichon ne
saurait etre accus, de c1dricalisme, c'est un vrai patriote
qui aime avant tout son pays.
Cette derniere qualite, qui lui est commune avec tous
les Ev4ques et tous les Missionnaires, fait qu'il s'enendra
toujours bien avec eux. Ils lui bnt deja donne, par parole
et par ecrit, des preuves de leur reconnaissance pour les
succes obtenus et suitout pour les efforts qu'il ne cesse de
faire afinqde sauvegarder en Chine tons les intirits de la
France, quels qu'ils soient. Si les resultats ne se manifestent gas av&c autant de rapiditi que des individualitis
ignorantes de la situation pourraient le desirer, personne
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ne peut en rendre responsable le reprisentant de la Republique, qui n'epargne ni son intelligence, ni son temps, ni
sa peine. Au reste, on ne perdra rien pour attendre; les
esprits se calmeront, la paix se r&iablira. des reparations
s6rieuses seront accordees et, malgrd toutes les intrigues,
nous verrons encore ici des jours fortunds pour la France
et pour les missions : , Tout vient a point A qui sait
attendre. x
* 4

Voici le ddcret pcur la protectign des chretiens dont
parle Mgr !avier dans les pages precedentes:
iCRETr

D

S. .

L.'tLPEATRICE

DOUAIBRIKR

Le 2 t jour de la 8' lyne de la 24"'anne de Kouaig-Su
(6 oQobir xi98ý, out etd requs de S. M. l'imperatrice
douairiere Tsehi Toan-yeVu K'ang-yiTchao-yu 'choang
Tch'eng Cheou-kong Tsin-hien Tchong-hi les bienveillants commqndiments dont la teneur quit:
c Depuis l'ouverture an commerce des ports (de FEmpire), Chiaois:et etrangers forment une seule famille. II
convient raisonnablement de ne pas etablir de pistinction
ehtre eux. De meme, pour les Missionnairesý de toutes
,nationS qui se trouvent dansl'interieur, il a dti bies souvent, par decrets, ordonne aux autorites locales de tout
l'Empire de s'efforcer de leur assuret une protection efficace; on ne s'est pas bornt &quelques ordres, A quelques
avertissements. 11 importe absolument que les fonction* naires, les notables, les lettrds et les gens du peuple des
provinces s'inspirent respectueusement des vues de la cour
imperiale, dont la pensde embrasse tous- les hommes dans
la mame affection. II faut faire preuve de sincerid et
d'dquiti. II ne faut ni haine ni dtfiance. Et I'on -pourra
esperer arriver ainsi A une concorde de jour en jour plus
profonde.
- Cependant, ces temps derniers, des affaires se lont lde-
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vJs entre le peuple et les chretiens sans qu'on ait encore
pu arriver a les dviter. Aucune des differentes affaires religieuses du Su-Tchuen n'a, actuellement, encore pu etre
rIglee. Parmi les populations bornees et ignorantes, des
rumeurs se propagent, des troubles se produisent, et de
futiles pretextes deviennent la source de conflits. Et cependant, les grands et petits fonctionnaires A qui incombait
radministration (de ces populations) n'ont pas su lesexhorter
au evoir en toutes circonstances ni prevenir les difficults ;
il leur est done bien difficile, A la viriti, d'en rejeter la
responsabilite.
a Par ce nouveau dicret, que nous rendons dans un but
spcial et d'une facon tres explicite, nous ordonnons aux
hautes autorites provinciales de se pindtrer de labsolue
necessite, partout ot ii existe des etablissements religieux,
de donner aux autoritis locales les ordres les plus severes
pour que, apportant un soin attentif a P'execution de decrets
si souvent repeits, elles assurent la protection d'une maniere efficace. Dans leurs relations avec les Missionnaires
desdiverses nations, les autorites devront, toutes, les traiter
avec dgards. S'il s'edlve quelque affaire entre le peuple et
Sles chretiens, elles devront les examiner selon l'dquiti et
les regler avec promptitude. De plus, elles doivent exhorter
les notables et le peuple a se confiner chacun dans son r6le
on ses attributions, et leur difendre de se laisser aller, dans
un mouvement de coldre, I crier des troubles. Quant aux
voyageurs etrangers, on devra egalement, dans tous les
endroits oh ils arriveront, les proteger avec le mime soin,
afin de a combler la mesure des sentiments d'affection et
des igards (envers les gens venus de loin) ,.
a Si, a dater de la promulgation du present decret, il se
produit de nouvelles negligences dans les precautions A
prendre et qu'il en risulte des troubles, on ne manquera
pas de denoncer les autoritis locales responsables, afin
qu'elles soient punies avec Ia plus grande sdviriti. De
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meme, les vice-rois et gouverneurs places a leur tite seront
tous traites avec une egale rigueur. Qu'ils ne pritendent
pas n'avoir pas &tCprivenus!
c Respect a ceci! »
Pour traduction conforme :
L'int rprete chancelier p. i. de la legation de France,

F. BERTEaux.
II.-

LA RECONNAISSANCE DE LA RELIGION CATHOLIQUE '
EN CHINE

Voici d'abord un extrait d'une lettre de Mgr Favier
'envoyant copie du decret de l'empereur de Chine : SP&kia, le saint jour de Piques, 2 avril 1899.
a Un ddcret important vient de paraitre, et je me fais un
devoir de vous en envoyer une copie.
a Par ce.decret, Leurs Majestes Impdriales, motr proprio,
approuvant la religion catholique et son culte, reconnaissent qu'elle est repandue dans tout rEmpire, et c'est
pour la protiger plus efficacement qu'un r6glement en cinq
articles est ridig6. Les iveques sontreconnus avec un grade
egal a celui des vice-rois et gouverneurs de province, les
Missionnaires avec un grade proportionnd a leur dignitd.
Les uns et les autres peuvent aller voir les autoritis et
traiter avec elles, a I'amiable, toutes les affaires religieuses.
a Le Souverain Pontife est ddsigni sous le nom d'empereur de la religion (Kiao-Hoang).
u Le protectorat est reconnu avec tous ses privileges. Le
ministre de France peut seul traiter a officiellement ; les
eveques doivent toujours avoir recours a lui lorsqu'ils n'ont
pu traiter i Pamiable, ou qu'ayant traitd, il est ndcessaire
de faire reconnaitre I'arraigement d'une maniere officielle
et de veiller A 1'execution des clauses de cet arrangement.
c Donc, tout en conservant le protectorat intact, les
evdques poss&dent aujourd'hui un grade et une puissance
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qu'ils n'avaient jamais eus jusqu'ici en Chine. Notre intelligent ministre i Pekin, M. Nichop comprenant les avantages de cette convention, et pour la France, et pour la religion, y a donni son approbation tt I'a exp&diee lui-mmne
aux ev4ques.
KCe decret ne nous dilivrera ps completement des persicutions parielles, les rebelles et les bandits existeront
toujours; mais, du moins, le gouvernement imperial montre
par cette convention une bonne volontd evidente dont il
faut lui savoir gre.
c Les nouveaux convertis ne se comptent plus; ce'sont
des regions entieres qui veulent se faire catholiques: la
lutte entre saint Michel et le demon est commencte, ele
durera peut-etre quelques annees; mais il semble que
l'poque de la conversion des Chipois est proche. Ce sera
un beau jour pour les Missionnaires et les vrais catholique. Hac dies quam fecit Dominus; exultemus et late-

mur in ea. *

Voici niaintenant le texte du d6cret imperial :
a Rapport fixant les relations entre les autorites locales
et le cerg6 catholique, pr6sentr par S. A. I. le prince et
LL EE. les ministres du conseil des Affaires itrangeres, le
4' de la 2 * lune de la z5* annee, Kouarang-Sui (15 mars
,899). Le meme jour le dicret suivant a itd rendu.
• Que l'on se conforme a ce qui a dtd dicidd.
* Respect a ceci :
a Des eglises de la religiop catholique dont la propagagation a 6t6 autorisee depuis lingemps par le gouvernement impirial, 6tant construites maintenant dans toutes
les provinces de la Cdine, nous sommes desireux de voir le
peuple et les chretiens vivre en paix, et afin de rendre la
protection plus facile, I1a etd convenu qui les autorites
locales ichangeront des visites avec les Missionnaires dans
les conditions indiqudes aux articles ci-dessous.
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* 1i Dans les diff6rents degres de la hiirarchie ecclesiastique, les eveques dtanL en ring et en.digniti egaux aux
vice-rois et aux gouverneurs, il conviCndra de les autoriser A demander a voir le vice-roi et Ie gouverneur.
a Dans le cas oh un eveque serait appele pour affaire
dans son pays ouns'il velait A mourir, le pritre chargi de
remplacer l'eveque sera autorisd Ademander A voir le vice$
roi et le gouverneur.
a Les vicaires g6niraux et les archipretres seront autorisis i demander A voir tes trisoriers et juges provinciaux,
et let intendants.
a Les autres pratres seront! autorisis a denpander i voir
les prdets de premiere et he deuxienme classe, les prefets
independants, les sous-prefets et les autres fonctionnaires.
a Les vice-rois, gouri'neurs, tresoriers et juges provinciaux, les intendants, les prefers de premiere et de
deuxieme classe, les prefers independants, les sous-prefets
et autres fonctionnaires r6pondront naturellement, selon
leur rang, par les memes poliesses.
g 20 Les ievques dresseront une liste des pratres qu'ils
chargeront de traiter les affaires et d'avoir des, relations
avec les autoritds, en indiquant leur nom et le lieu oh se
trouve la mission. Ils adresseront cette liste au vice-roi ou
au gouverneur, qui ordonnera & ses subordonnes de les
recevoir conformement a ce rtglement. (Les pretres qui
aemanderont Avoir les autorites locales ou qui seront sp6cialement designis pour traiter les affaires, devront etre
Europeens. Cependant, lorsqy'un pretre europ6en ne connaitra pas suffisammegt la langue chinoise, il pourra
momentandment inviter un prtre chinoisA I'accompagner
et a lui priter son concours en qualit d'interpr6te.)
a 3* 11 sera inutile que les eveques qui resident en dehors
des villes se rendent de loin i la cdpitale provinciale pour
demander a 8tre requs par le vice-roi ou le gouverneur
lorsqu'ils n'auront pas d'affaires:
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a Quand un nouveau vice-roi on un gouverneur arrivera
i son pcste, ou quand un dveque sera change et arrivera
pour la premiere fois, ou bien encores l'occasion des felicitations pour la oouvelle annee eales fetes principales, es
eveques seront autorises A icrire des lettres privies apx
rice-rois et aux gouverneurs et A leur envoyer leur oarte.
Les lice-rois et gouverneurs leur repondront par ]a meme
politesse.
« Les autres pretres qui seront dpplacesou qui arriveront pour la premiere fois, pourront, selon leur dignMk,
demander a voir les trisoriers et juges provinciaux, les
intendants, prefets de premiere et de deuyieme classe, prefets independants, sous-prifets et les autres fonctionnaires
lorsqu'ils seront pourvus d'une letire de leur evPque.
a 4 Lorsqu'une affaire de rgission, grave et importante,
surviendra dans une des provinces quelle qu'elle soit,
rTevque et les missionnaires du lieu devront demander
lintervention du ministre ou des consuls de la puissance
a laquelle le Pape a confi le protectorat religieux. Ces
derniers rIgleront et termineront raffaire soit avec le
Tsoung-li-Yamen, soit avec les autorites locales. Afin
d'iviter de nombreuses demarches, rlevque et les missionnaires pourront d'abord s'adresser aux autorites locales
avec qui ils negocieront Faffaire et la termineront.
£ Lorsqu'un 6veque ou un missionnaire viendra voir un
mandarin pour affaire, celui-ci devra la negocier sans
retard d'une facoh conciliante et rechercher une soluition.
a 5 Les autoritis locales devront avertir en iemps
opportun lef habitants du lieu et les exhorter vivement a
runion avec les chritiens; ils ne devront pas notrrir de
haine et causer de trouble.
£ Les eveques
et les pr4tres exhorteront 6galement les
chritiens A s'appliquer A faire le bien afin de maintenir la
bonne renommie de la religion catholique, et faire en sore
que le peuple soit content et reconnaissant.
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a Lorsqu'un proces aura lieu entre le peuple et les
chritiens, les autoritis locales devront le juger et le rigler
avfc dquite; les Missionnaires ne pourront pas s'y immiscer,
et donner leur protectioh avec partialite, afin que le peuple
etjes chritiens vivent en pair. x
Pour traduction conforme :
Le premier interprete de la legation de France,

t

Signe : H. LrDc.

L'(Euvre de la Propagation de la foi a fait cildbrer, le
14 juin, une messe d'actions de graces en P•glise NotreDame des Victoires a Paris, a Foccasion de la reconnaissance officielle de la religion catholique en Chine. Cest
S. Em. le Cardinal archevVue de Paris qui a cilebre la
messe; S. Exc. rAmbassadeur de Chine y assistait, ainsi
que des representants des principales Congregations religieuses.
PEKIN;
MORT DE MONSEIGNEUR J.-B. SARTHOU
VICAIrE APOSTOLIQUE DE PEKIN ET DU TCHII-LT SEPTENTRIONAL

Le 13 avril s'est 6teint pieusement, a Pikin, Mgr Sarthou,
vicaire apostolique du Tche-Ly septentrional. II etait Ag6
de cinquante-neuf ans; zpais ses forces, primaturement
useel dans les travaux' apostoliques, etaiint epuisdes et ne
laissalent:que trop prevoir ce douloureux denouement.
Mgr Sarthou itait d'une petite taille, mais d'pq esprit tres
alerte.dl etait entr6 dans la Congregation de la Mission ou
des Lazaristes en 186 . Einploye d'abord a lenseignement de
la philosophie au grand siminaire de la Rochelle en 1868,
il obtint en 1872 d'etre envoy6 dans la mission de Chine.
Sa sagesse et son z6le le firent designer comme vicaire
apostolique du Tch6-Ly meridional. Nd dans les Landes,

:·
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MONSEIGNEUR JEAN-BAPTISTE SARTHOU
LAZARISTE, PVEQUE DB PEKIN -
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alombre

par consequent, pourrait-on dire, du chene de
saintiVincent de Paul, le Pere de sa famille religieuse, ii
voulut consacrer ce souvenir et y abriter en quelque sorte
sa carriere d'evique en mettant dans ses armoiries un chine
et en prenant pour devise : 4 Robur meum et refugium
meum: Mon chene on ma force et mon refuge. '
II avait succede au Tchi-Ly miridional a Mgr Tagliabue,
transfere a Pekin. Quand celui-ci mourut en 189o, c'est
encore Mgr Sarthou qui fut appele A le remplacer dans la
capitale de la Chine et A prendre la direction du Tche-Ly
septentrional. En outre des travaux habituels de cetimportant vicariat, la vie du courageux eveque fut agitie par les
preoccupations des massacres et des incendies de la Mongoliequi, en 1891, menacerent de si pres son vicariat, et
en 1893 par la guerre sino-japonaise et le disarroi qui se
fit sentir si vivement a Pikin.
Ses forces s'epuisaient, et, en 1897, Mgr Favier lui fut
donne comme coadjuteur avec future succession.
Les oeuvres spirituelles ont grandement prospere sous sa
direction. Plein de tact et d'ameniti dans ses rapports
intimes et dans ses relations officielles, d'une pi6td qui
donnait a toutes ses d6marches un caractere aimable et
religieux, Mgr Sarthou laisse une m6moire chdre A tous et
pleine d'edification.
VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHI
Lettres de la seur ARCHENAULT,

-KIANG

Fille de la Charitd,

a M. A. FIAr, Supdrieur genural.
Hang-Tcheon,maison Saint-Vincent, 2 d.cembre 1898.

MONSIEUR ET TRES HONORt PARE,

Votre benddiction, s'il vous plait!
Vous avez appris comment le bon Maitre nous a fait passer
cette memorable annie du cinquantieme anniversaire de
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semblait que cette fete de famille, celebr&e dans la plus
grande simplicitd, dit etre toute de reconnaissance et de
joie; la divine Providence en a dispose autrement, en en
faisant des jours d'epreuves, et en voulant que la maison
d'Hang-Tcheou filt entre toutes la plus eprouvee. C'est sans
doute, dans les desseins du divin Maitre le meilleur et le
plus salutaire souvenir qu'il pouvait nous laisser; ii s'est
choisi une douce victime en la personne de notre si chere
et si regrettable seur Poupon, et ii nous a fait presque
toutes passer plus ou moins par la fievre typhoide,.couronnant ces. preuves par une autre bien sensible A nos
caurs : le douloureux sacrifice qne nous avons dd faire de
notre si chere et si vindrie soeur Perboyre. Elle a rendu sa
belle ame a son' Createur le 2 octobre, conservant jusqu'a
son dernier soupir ce sourire de pridestinde qui lui etait
naturel. C'est a la Maison centrale, ASang-hai, o0 je I'avais
amenee pour faire la retraite qu'elle s'est eeinte; elle etait
depuis quelques jours un peu fatiguie, mais j'etais loin de
penser que je ne la ramenerais pas.
Nos veneres superieurs ont eit heureux de possider sa
dipouille mortelle pres d'eux; mais c'est pour'nous un
double et bien grand sacrifice d'en etre privies, dans cette
maison oi notre chere d6funte est restie le plus longtemps:
vagt ans.
Nous ne voudrions pas contrister nos veneres superieurs
de la province; mais, mon tres honore Pere, peut-dtre qu'un
mot de votre part suffirait pour nous accorder la faveur
que nous desirons beaucoup: celle de.posseder ces restes prdcieux pres de nous, dans cette chere province qu'elle n'a
pas quitte depuis son arriv6e &Ning-po. II nous semble
qu'etant ici, sa chere relique nous continuerait mieux sa
protection. Nous avons la confiance, mon tres honore Pere,
que vous pourrez nous accorder cette faveur.
Nous venons de perdre la sceur d'un martyr,.et pour me
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consoler, notre bonneVisititrice m'a donni pour compagne
la niece d'un martyr, ma sceur Boric.
Toute la petite famille va bien. Le bon Dieu continue de
bWnir nos saintes oeuvres; puissions-nous profiter de tant
de graces, mime, et d'une maniere toute particuliere, des
4preuves de l'annie qui vient de s'6couler. Tout cela nr
sert qu'i nous attacher de plus en plus h notre bon Maitre,
en.nous detachant de la terre.
2o d6ce•bre 1898.

Vendredi dernier, I6 dicembre, nous avons eti victimes
d'un terrible accident cause par I'explosion de la poudriere,
situ&e A une demi-heure de notre maison. A six heures et
demie du soir, nous etions A la chapelle, i reciter les graces
do souper; deux .dtonations effrayantes, une secousse
6pouvantable, reffondrement de toute la maconnerie et des
murs, tout cela ne fut Paffaire que d'une seconde et nous fit
croire que nous touchions a notre derniere heure. Aveuglees par la poussibre, sans lumiere, nous emes peine a
descendre lescalier rempli de d6combres pour voler au secours des enfants et des malades, dont les cris.peraants nous
saisissaient d'une frayeur mortelle. Grande fut notre ipouvante en voyant plusieurs enfants et amalades accourir, le
visage couvert de sang; nous nous demandions si personne
n'itait icrasi sons les dicombres. Nous fimes-le tour de
tous les offices, et grace Ala protection divine, tout le moude
itait en vie, et les blessures sans gravite.
Toutes les portes et fenatres etaient brisees, fancdes hors
des gonds, les plafonds, les cloisons et plusieurs murs effondres; on ne marchait que sur la maionnerie et le verre.
A la creche et chez les malades, plusieurs lits ont 6td brisis
par des murs tombes,et on ne comprend pas comment on a
pu sortir sains et saufs les vieillards et les enfants. Le bon
Dieu nous a done bien gardes; aussi, malgri tons nos
malheurs, lui avons-nous renda de ferventes actions de
graces.
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Nous avons da coucher A la belle etoile; en cette saison,
cela nous faisait penser a l'table de Bethleem,et nous itions
heureux de nous unir a Jesus enfant,en souffrant quelques
incommoditis pour son amour. Grice a Dieu, le temps dtait
assez doux; ainsi on eut moins froid. Du reste, nous allons
toutes bien; et, ne faisant qu'un cceur et qu'une ame, la
peine est plus facile a supporter.
Nos digoes Missionnaires sout aussi iprouvis que nous;
les digits sont immenses. La moitid de la ville a subi les
memes desastres, et il y a eu un assez grand nombre de
morts et de blesses :tous les chrdtiens ont itd preservis.
A 'instant, nous arrive M. Faveau; il vient de la part de
Monseigneur, qui a eti empechd, pour constater nos desastres et remidier au plus pressd.
Veuillez, mon tres honori Pere, nous aider a remercier
le Bon Dieu de tout. Commevous le voyez,la petite maison
d'Hang-Tcheou est tout a fait sur le chemin du ciel : les
epreuves de cette annie nous permettent de l'esp6rer.
Veuillez, je vous prie, nous envoyer une de vous plus paSternelles benidictions, afin de nous aider a ne pas en sortir
et i rester toujours dans rabandon i sa divine Providence,
quoi qu'il arrive.
Faire part de-tout cela A notre tres honorde Mere, et
Saussi i M. Angeli. Nous osons espirer que la chere (Euvre
du bienheureux Jean-Gabriel pourra nous aider un pen.
Soeur MARIE ARCHENAULT.

KIANG-SI MERIDIONAL

Lettre de Mgr CoQsEr, vicaire apostolique.
Kan-Tclheoufou, le 3i d.cembre 1898.

L'an dernier, j'exprimais le desir de voir la Mission sc
retablir dans cette vile de Kan-Tcheou obstinement ferm6e
a l'Evangile depuis pres de deux sitcles. Ce desir, que je
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n'espirais pas voir se rialiser si tbt, vient par la grace de
Dieu d'etre accompli cette annie. Depuis le mois d'avril,
les Missionnaires resident dans une maison que nous avons
pu acheter au milieu de cete importante cite.
J'ai eu le bonheur de baptiser et de confirmer, au jour de
Noel, les premices de la chrdtienti renaissante de KanTcheou, ou nous compton* actuellement environ deux cents
catichumenes, avec l'espoir de les voir se multiplier. Lors
du passage en cette ville des ligats apostoliques de Tournon et Mezzabarba, au commencement du dix-huitiime
siecle, il y avait mdme, d'apres la tradition, de nombreux
chritiens dans Pintdrieur de la ville; les persecutions ont
tout fait disparaitre, ii n'y avait plus intra muros ni residence, ni eglise, ni chretiens; impossible mdme de reconnaitre ot etait 1'emplacement des anciennes proprietis de
PEglise.

La maniere dont nous allons nous reinstaller dans ce
centre le plus considerable du Kiang-Si meridional,sera de
grande consequence pour la propagation de la foi en ce vicariat. C'est ici, en effet, que rdsident les plus hautes auto- *
rites civiles et militaires de la rigion; entre elles et nous
les relations sont bien commencies.
La maison que nous avons acquise est tres dilabree; mais
ce qui presserait plus que bitir une residence, mdme si nous
avions des ressources, serait d'ouvrir une dcole, un catdchumenat et aussi un lieu convenable pour Ie culte divin. Deja,
nous avons, en comptant sur le secours que nous espirons
recevoir de la Sainte-Enfance, inaugure un'petit orphelinat
non loin de notre maison.
J'espere que la crise par laquelle passe en ce moment
1'Empire chinois, tournera au bien de notre sainte religion
dans ce pays-ci. Toutefois, nous devons prendre nos prd:cautions pour que ce ne soit pas le protestantisme qui
recueille les avantages principaux des evenements. Les
ministres de rhFrsie cherchent aussi A s'installer A Kan-
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Tcheou; jusqu'ici, grace A Dieu, nous avobs de Pavance
sur eux; mais il est a craindrb, si les ressojurces 'nous
manquent, qu'ils entravent nos sujFs.
*

'

f A. COQSET, C.M.,
Eveque de Cardica, vie. ap. da Kiang-Si mnrid.

SSYRkE.
Lettre de M. 1SALIEGE, pretre de la Mission,

S

M. A.FIAT, Supdrieur gdndral.
Antoun,

MONsIEUR ET irRksIHONOR
i

24tdd&embre

t898.

PiRE,

Votre benddiction, s'il vou plait!

;

Nos eglises d'Orient sont bien eprouvees; la presse vous
a •1ja annoncd que nos bons Maronites A leur four sont en
deuil. Leur vintrablt patriarche, Mgr Jean Hage est pieusement cedded, samedj 24 dicembre, veille de Noel,:
ni heures du matin dans son palais patriarcal de Bkerki,
(mont Liban), aprAs avoir requ, sur sa demande, tous les
facrements de I'Eglise. Et le lugubre tintement de la cloche
de chaque village anponce la triste nouvelle a nos chr- '
tiennes populations du Liban.
La maison d'Antoura prend une large part a ce deuil
national. Durant les neuf annees de son pontificat, Sa Beatitude nous a multiplid les temoignages d'intr&t et de paternelle bieiveillance. Chaque annie, nous avions la consolation de la possider au milieu de nous A Poccasion de
notre fate patronale de saint Joseph, et cette attention itait
d'autant plus appricide que, par tradition, le patriarche
margnite reqoit les visites, mais ne les rend pas.
Le college d'Antoura n'oubliera jamais la bonti de
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Mgr Hage envers nous Aloccasion de la publication de la
Consiitution apostolique pour les 6glises d'Orient. Des gue
Sa Beatitude eut recu c-adocument, elle me fit dire qu'elle
.me donnait tous ses pouyoits, et que ndus q'avions rien a
changer dans notre maniere de faire avec les Maronites.
En souvenir de cette demonstration si consolante' pour
nous, tous les ans, le 9 fevrieri fete de saint Maron, fondateur de la nation, nous faisons cdelbrer une grand'messe
en rite syriaque, dans notre eglise, en presence de. tout le
personnel de la maison: r
Le prelat difunt avait requ en partage un.esprit trs pinetrant et un jugement tres sdr. 11 fut apprdci6 de bonne
heure par ses supirieurs, ce qui lui valit tout jeune encore
d'etre nomm4'socretaire de la ddligation. Plus tard, ilrequt
la charge de .iuge dq Kesrouan. Jusque dans ces derniers
temps on avair coutume de choisir ur pritie pour cette ddlicate fonction. C;est dans 1~, maniere a la fois sage et habile
dont il s'qcquitta de son mandat qu'il se fit grandement
estimer. Le patriarche alors regnant voulut se lattacher en
le.nommant 6veque de Balbek. A partir de cette ipoque, il
fait son entree au patriarcat pour n'en plus sprtir;il devint
Paxni et le confident de Mgr Massad. Jamais il ne se tit rien
d'important sans son avis, et sans que son avis - sagement
motive - prdvalzt.
A la mort de son predicesseur, il se trouva done tout ddsigni pour remplir sa charge. II y fut eneffet appele par le
suffrage de tous les iveques.
Je me dispense de vous donner de plus amples details sir
la vie de ce respectable prelat, kes journaux franqais parleront beaucoup de lui. Peu de temps avant sa mort,A I occasion d'up voyage a sensation en Orient, Mgr Hage a tenu
a manifester sa reconnaissance et son amour pour la France
en inspirant anx populations du Liban de s'abstenir d'illuminer, afin de tdmoigner leur attachement pour la France.
Les fundrailles du pieux prelat seront c6lebrees dans sa
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d'Antoura s'y traisportera en corps pour assister A une
messe de Requiem que je dirai moi-mdpne.
J'ai l'hoaneur d'etre, etc.
A. SAUiSE, i. p. d. 1. m.
Cest Mgr Hoyek, archeveque d'Arca et vicaire patriarcal,
qui a &td appele a l'unanimitd des ivdques maronites riunis
ea Synode, A succeder a Mgr Hage. Cette ilection a eu
lieu le 7 janvier, a Bkerki.
Mgr Hoyek est bien connu en France, ou ii a reside A
plusieurs reprises; ii a sejourn6 a notre Maison-mere de Ia
rue d.e 6tvres, a Paris. II vent bien, de son c6td, timoigner
ine paaiculiere bienveillance a la famille de saintVincent.
<IS4 sentiments bien connus eniers la France, dit le
bullin de r'Association de Saint-Louis des Maronites,sont
I'echo des profondes sympathies de toute sa nation et du
souvenir reconnaissant qu'elle garde de la guerre libdratrice
de Syrie, grace a laquelle les Maronites purent dchapper A
1i tyrannie des Druses.
* Ce souvenir meme moritre assez - et il est sans doute
opportun de le rappeler- que le protectorat franjais, outre
les traditions acquises A 1'egard des missions latines du
Levant, en a aussi, et de non moins fondees, envers les*
Eglises orientales proprement dites. II y g, il est vrai, cette
diffdrence, que les missions latines oat besoin d'un protectorat permanent, vu ique leurs chefs hierarchiques ne sont
pas reconnus officiellekent par la Porte, tandis que les
Eglises ou communautds orientales jouissent de cette reconnaissance au double for religieux et civil, dans la personpe
de leurs patriarches, auxquels la Porte donne le bWrat d'investiture. A leur igard, Faction de la France rev& plut6t
la forme de patrpnage,pour les cas trop nombreux oti les
abus des autoritd~s ottomanes ne peuvent etre contenps que
par une intervention eficace.
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SC'est pricisiment d'apres cette formule de protectorat
direct sur les Latins et de patronage gieiral sur les Orientaux que l'action dg la France - et Dieu veuille que ses
gouvernants s'en montrent soucieux! - est appelde a un
grand avenir. II ne faut pas oublier, en effet, que depuis
les sages dispositions de Ldon XIII pour relever le prestige
des rites et des privileges des Eglises d'Orient et pour assurer aux dissidents qui reviennent a lunith le maintien de
ces mrmes rites et privileges, les missions latines proprement dites sont destindes a rester stationnaires plut6t qu'A
absorber, comme jadis, les nouveaux dliments fournis par
les conversions. C'est done du c6ti des Eglises d'Orient que
la France, dans Pintir& de son prestige, doit affirmer et
developper son bienfaisant patronage, tout en sauvdgag•ant
les droits et en observant les devoirs de son prqoedorat
direct sur les missions latines.
* Le nouveau patriarche des Maronites prendra le titre
d'Antioche, titre d'ailleurs port aussi par le patriarche
d'Antioche pour les Latins (Mgr Cassetta), par celui des
Grecs.JMelchites (Mgr Geraigiy) et par le patriarche des
Syriens, dont Pilection est a faire le nouveau depuis la
mort ricente de Mgr Rihmani.
,D'apres le dernier annuaire dela Propagande, les catholiques de rite maronite sont au nombbt de 241 ooo repartis dans les dioceses suffragants d'Alep (5 ooo), de Balbek on Heliopolis (3oooo), de Beyrouth (Soooo), de
Chypre (3o ooo), de Damas (26 oo),'de Gibail et Batroum
(6 ooo), de Tyr et Sidon (4o ooo.

AFRIQUE
TUNISIE
.Lettre de la scur TENIkRE, Fille de la Chariti,
d la tres honorde mere LAMARTINIE.
Tunis, Creche S.-Vincent, boulevard Bab-Menara, 18 ddcembre

g898.

MA TRES HONORAE MU RK,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pour jamais!
L'inauguration 'de notre nouvelle salle d'asile a eu lieu,
le samedi z dicembre, sons la presidence de Sa Grandeur
Mgr PArcheveque, qui a daignd venir binir ce nouveau
local.
M. le Risident y etait aussi, ainsi qu'un grand nombre
de dames de la ville,.toutes divoudes A nos pauvres
enfants dont le nombre est actuellement de cent vingt-cinq
i Pasile et cinquante-cinq Ala creche.
Nous avons eu la consolation de voir quatre de nos
grandes filles du catichisme, s'approcher pour la premiere:
fois de la sainte Table, le beaju our de l'mmaculde-Conception de la Tres Sainte Viecge, et elles nous. oat bien
difides par la bonne volont6 qu'elles ont mise a suivre
les exercices de leur petite retraite p[rparatoire A ce grand
acts.
Comme elles itaient obligdes d'aller faire leur travail
durant la journie, elles assistaient avec nous A la messe de
5heures et demic Ala paroisse, et ensuite le pretre les prenait
dans une chambre pour leur dire ce qu'elles devaient faire,
tout en travaillant, et a quoi elles devaient penser. Le soir,
leur journde terminie, elles revenaient chez nous pour
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entendre encore quelques paroles d'encouragement, et pour
se disposer a recevoir le sacrement de p6nitence.
Nous esperons que cette petite semence qui a commence
A germer portera ses fruits, et que plus tard, avec ce petit
noyau, nous aurons le bonheur d'avoir des Enfants de
Marie qui edifieront leurs families et notre pauvre paroisse.
Mes trois compagnes s'unissenta moi pour.vous assurer
de leur filiale et respectueuse affection.
J'ai lhonneur ditre, etc.
Smur TENIiRE.

ABYSSINIE
Lettre de M. CouLBEAux, prEtre de la Mission,
a la tr&s honor6e Mere LAMARTINIE
MA TS

GooalA, 2 dCembre t898;
2 dcebr

HONOMRE MkRE, Go

La grdce deNotre Seigneur soit avec nous pourjamais!
De peur d'arriver trop tard, je-m'y prends A iavance
pour venir vous prisenter a l'occasion du nouvel an,Phommage de mon religieux respect, comme aussi de radmiration
toujours croissante que provoque le spectacle de la jommpnautd dans son devouement, les vertus hiroiques qu'il
commande et les ceuvjes impdrissables de la Charitd.
Oh! qu'il me tarde de pouvoir les contempler de plus
pr&s, comme il y a quelques annees, dans notre terre
d'Abyssinie! Des que rheure de Dieu aura sonnd, j'espere
bien ne-pas voir mes instances repoussies; car la tempete
tuscitde de l'enfer, en les expulsant, ne pent Itre qu'une
raison plus pressante de repiendre et de rdparer les ruines.
Si vous voyiez combien toutes mes preoccupations, mes
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pensees et toute mori activite, visent a preparer et hbter ce
temps heureux, oi toutes les circonstances appelleront le
retour des Sceurs!
En attendant, nous nous contentons de nos petites religieuses formies par elles. Elles nous aident avec un divouement digne des meres. Mais, elles sont bien a mille lieues
de les remplacer, pour les Peuvres d'apostolat et de chariti
sur lesquelles reposept ioutes mes espirances pour gagner
les Ames et les rameuer au giron de :a veritable foi et de la
sainte Eglise.
J'esperais, des octobre, relever les ruinAs de la residence
de Gouala, lImmacolata du saint Mgr de Jacobis. Mais les
menaces de guerres nouvelles nous arritent.
Apres les luttes qu'il a fallu subir pour arriver A notre
reinstallation, voici qut le Boa Dieu n'a pas encore trouve
'ipreuve suffisante. II est bien visible que c'est lui seul
qui a fait cesser les hostilitis de la secte contre nous, nous
a rendu le calme avec le droit de citd, et rapproche vers
nous mime les ennemis: hier les plus acharnds; - puis
done qu'il vent encore cette ipreuve de l'invasion des hordes
imperiales, nous ne pouvons que nous courber sous le
ftau qui nous frappe avec toute la population, hiter par
nos penitences et nos priereq la fin de tant de malheurs
publics, et anendre que lui-meme nous dise : A l<euvre,
&present; vous pouve* aller de I'avant. u
Je vous dorne ces details, ma tres 'honorie Mre,'afin*
d'obtenir un puissant concours de prinres, au pied de ce
tr6ne de l'Immacule, oh 'on obtieni tout.
Vleuillez me croire, en les saints Cceurs de Jesus et de
Marif Immaculee, votre, etc.
S J.-B. COULBnAUX.
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Lettre de M. GRusoN, pritre de la Mission,

a M. ANGBLI, 4 Paris.
Alltiina. i8 avril1899.

MonsiEUR ST TRES HONORi CONFRRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec notuspourjamais!
L'an dernier, A pareille ipoque, ,evous faisais part de
notre arrivie & Gouala. Avec nous, vous avez rendu graces
a la Bonne Vierge. Cest Elle qui a proteg les trois fils de
saint Vincent a•irant leur si long et si perilleux voyage;
c'est Elle qui a tourn6 et inclin6 vers nous le ceur de
S. M. Minelick II. Marie continue de veiller sur nous.
Les lettres de M. le supirieur vous ont appris combien
ful laborieuse notre installation A Souala. Aprbs toutes ces
traverses dont il ne faut pas s'etonner, - c'est le sort des
desseins conqus pour la gloire de Dieu, - toutes les difficultis s'aplanirent. Bien plus, le ras Sebehat, notre principal
adversaire, se convertit tellement que rid6e de mettre
M. Coulbeaux A la tate Aes ambassadeurs envoyes par
Mangascha A Mindlick vient de lui. Ces negociations, vous
Iesavez, n'ont point abouti. Toutefois il en est resulte pour
la mission les plus heureuf fruits. Disormais ies populations du T~Fgr savent qu'elles trouveront dans le pretre
catholique un ami et un avocat toujours pret A soutenir
Sleur cause. Cest la un rrsultat ihappriciable dont la portee
n'ichappe A personne. Quant A nous, ce rapprochement
nous fait concevoir les pihs belles espdrances.
Les ras Mangascha et Sebehat n'auraient pas manque de
favoriser la mission en retour du service que leur a jendu
M. le supdrieur. DijI ils lui avaient diclare qu'ils lui
assureraient toute liberti pour relever nos chores ruines de
Gouala. Hilas! au moment oil nous pensions mettre la
main a l'oeuvre, nous arrive la nouvelle que le gouverieur
du Tigri et le prefet de lAgamid sont retenus A Adis-
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Ababa ot ils sont alles faire leur soumission a lIempereur.
Menelick fait garder i vue Mangascha. Quant a Sebehat, it
es, de plis, enchaini i ua soldat. r Toi, lui aurlit dit le
nagus, tu es un vrai leopard!... Si je ne prenais des pricautions tu aurais bient6t fait de t'fchapper... Cela n'arrivera pas ...
Cest le ras Makonnen qui est done notre nouveau go uverneur. Mgr Taurin itait &Harrar son conseiller et so n
.meilleur ami. M. Coulbeaux, espirons-le, continuera ici.
de remplir le mdme rl6e dont le- benitice sera immense
pour le salut des ames. DIji il a dte re'u avec les plus
grands honneurs at camp du ras dans le. Haou;en.
Makonnen s'est montr6 particulierement aimabl et a
:accpte de bonne grace (cela va sans dire), les petits cadeaux
4•i lui ont eti offerts: deux pains de sucre, une boite de
pastilles, trois paires de chaussettes et une Imitation de
Jeisus-Christ, en amarigna, hommage du traducteit.
Dans 'audience de congi, le ras Makonnen a promis de
tansmettre immidiatement et d'appuyer aupr6s de Sa
Majeste nos diffirenes requites.
Sous pen, nos rdsidences de Gouala, que Mgr de Jacobis
aimait tant, et de Mai-Brazio serqpctdona reconstruites et
pleines de vie comme autrefots.
En attendant cet hegreux jour, veuillez visiter en esprit
notre maison d'Alitiena. Commenqons par I'dglise, c'est la
k
rtgle, et il est juste qu'il en soit ainsi.
Notre 6glise dddiee i Plmmaculee Conception est bien
pauvre, bien pauvre... Ni vitres (je n'aurai Pas la candeur
de parler de vitraux), ni tableaux, ni chaire, ni table de
communion, ni fonts baptismaux, aii confessionnaux, ni
statues, ai 'exception de la petite statue de la tres sainte
Vierge qui orne le maitre-autel.,Cette statue eat quelque
pen endommagde: I'enfant Jdsus a un pied qeulement, et la
sainte Vierge a perdu les doigts de la main gauche. C'est
toute notre fortuwe. Je le rdpite, notre eglise d'Alitiena
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rappelle Bethl6em; couverte de terre, c'est aussi avec un
pen de terre que M. Barth6s a fait jadis son crepissage.
HAtor&-nous pourtant de 'ajouter, elle est bien belle,
consideree sous le v6ritable point de vue. Nous y voyons
se diployer de veritables splendeurs, je veux dire tous.ces
Irob pares, je ne dis point de leurs habits de fete (ils n'ont
qu'un vetement), mais pares de foi et d'dnergie chritienne.
Qu'il est touchant de voir tous ces robustes guerriers, le
sabre au c6te et le chapelet suspendu an cou, incliner leurs
te:es sous la benidiction de Dieu et de Marie Immaculie,
on bien suivant avec pidt la procession mensuelle au chant
des litanies!... Plus beau encore et plus consolant le spectable qyi se reproduit aux grandes fetes: la communion de
nos sauvages bien-aimbs! Ils sont bien une centaine, hbm-:
mes et femmes, sans compter nos ildves. Jamaib je n'ti
contempli leur tenue modeste et recueillie sans ressentir
commelun tressaillement d'alldgresse. Quand leurs mamansf
vont communier, les petits bWbis qu'elles portent sur le
dos semblent comprendre eux-memes que c'est I'heute
d'etre bien sages. Pas un cri, pas tu pleur ne se font entendre.
SHelas ! pourquoi:tqus nos catholiques ne peuvent-ils
repondre A notse appel I... Mon coeur se serre en y songeant: les Ames qui viennent s'eicairer et se r6chauffer
dans notre eglise-ne forment pas lamnajoritd. La plupart de
nos Itob soot forcds de rester au milieu de leurs troupeapx,
a deux ou trois jours de distance. Ils. emigrent qi et la
partout oix iliesperent trouver un peu d'herbe. Je vous le
demande, comment pourridns-nous les atteindre dansleurs
continuelles peirgrinations? Et pourtant, i tout prix, il
faut les instruire, sinon, t6t on tard, ces pauvres catholiques deviendront la proie del'eternel massacreur des
Ames. Notre bon M: Picard, qui porte avec vaillance ses
trente-cinq, ans d'Abyssinie, .se sa poitrine A faire repeter:
a Qu'est-ce que le mystere de la Trinite? - Qu'est-ce que le
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mysj~re dela RIdemption ? a a ous les papas Irob qui viennent le voir. Mais ces rarep et courtes entrevues ne peuvent
suffire A donner l'instruction religieuse indispensable. Que
faire?... Vous l'avez dit avec moi, il gous faudrait envoyer
i la suite de nos pasteurs nomades deux bons catichistes
qui resteraient une quinzaine de jouA avec chaque groupe
de famille. Ils instruiraient nos catholiques en ce moment
abandonnds sur leurs pics inaccessibles. De plus lea occasions ne leur manqueraient pas d'aborder et de nous
ramener d'autres Irob encore dans les liens de Phdrisie.
ls n'y sont retenus que par l'ignorance de la vraie reli-?
gion.
Puissent les ames gindreuses suivre rinspiration de nous
aider A fonder & Alitiina l'ceuvre. si necessaire des catdchistes! Quelle abondante moisson d'Ames nous ferions, et
comme il nous serait dout de prier pour nos bienfaiteuts ....
Nos 6elves sont au nombre de trenteudeux. L'iloigneinent
des marches ne hous permel guere a Alitidna de depasser
ce chiffre. Quand l'dcole-sdminaire sera transfdere AGouala,
nous pourrons Ere plus faciles et y recevoir beaucoup plus
de monde.
Nos enfants habitent la partie de la maison que Mgr de
"acobis a construit et qui est encore embaumee du souvenir de ses vertus.
Je suis en ramour de Notre-Seigneur, etc.
EDOUL RD GRIso,.

NorT. - Nous avons constati dans la rdpartition ides
aum6nes faites par la Societd de Saint-Pierre Claver, en
faveur des Missions d'Afrique x, une part faite aux Missions
des Lazaristes en Abyssinie et A Madagascar. Cette Societ6,
fondee A Salzbourg par Mme la comtesse Ledockowska,
publie, comme la Propagation de la Foi, la Sainte-Enfance
et les Ecoles d'Orient, ses Annales en diverses langues,
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1
sous le titre d'£cho d'Afriqpe. Nous recommandons cette
initressante Revue'.

i. L'Ucho d'Afrique,

bulletin illustre, .publi6 par les soins de la

'Soci6t6 de Saint-Pierre Qlaver pbur les missions africaines; paraissant tous les mois, par numero de 12 pages, grand in-8. Prix d'un
abpnneihent d'cpreuve (demi-annie): I franc. - Colonies et Etranger : i Tr. 25.
Prix de I'abonnement annuel: 2 francs: - Colonies et Stranger:
2 fr. 5o.
'On s'abonne i ticho frangais: Paris, rue de Fleurus, 31, bureau
de '•icho d'Afrique, ou i la librairie de l'(Euvre de Saint-Paul, rue
SCassette, 6, et rue de Mzieres, 14.
A 'Echo polonais : Cracovie, starowislna, 3 (palicie). - A I'Echo
allemand : Salzbourg, rue ie la Trinitd, 12 (Autriche). - A IEcho
italien : Trieste, via dei Fabri, 7 (Autriche).

AMIERIQUE
"MEXIQIJE
L'Association des Erifants de Marie donne au Mexique
les plus consolants risultits. Par le depart des Filles de la
Charitd, cette Association, dont 1existence se rattachait &
Pexistence de leurs maisons, se trouvait dans une situation
lanormale. Grace ap zele 4e Iacif M. Moral, supirieur de la
maison de Mexico, ces associations, non'seulement n'ont
pas etd ruinees par le'coup qui les frappait indirectement,
mais eur situation a dd. canoniquement fixie par un rescrit
qui leur attribue fes mnmes privilges que si les Filles de
la Charite desSaint-Vincebt de Paul, a Pombre desquelles
elles sont nies et ont grandi, avaient encore leurs etablissements au Mexique*.

i. Voici le res-it du 2 aoIt 1897.

*
Visitatori Provinci& Me4 canueconceditur facultas designandi
presbteros qai Societatem F'iliarum Marie erigere et moderari
valeant eisque easdem indulgentiascommunicare quibus gaudent ejusmodi societates apud FiliasCaritatis institute. -

2aug. It97; ad

decennium.
LEo P. P. XIII.

4fituram rei memoriam. - Exponendum nuper Nobis curavit
.dilctus fius s hodiernus Procurator Generalis Presbyterorum swcularium Congregationis Missionum, expulsis a Republica Mexicana
Filiabus Caritatis S. Vlncentii a Paulo, factum esse ut quam plurime illius regionis adolescentule sub invocati/ne Filiarum Maria
coogregatm, qua eorum consilio regebantur, hoc auxilio repente carterint. Jam vertut damno huic consulatur, et ne optima institutio
exarescat, supplices ad nos preces admovit, ut Visitatori Congregatioais Missionum in dicta Republica pro tempore existenti facultatem concedere vellemus Presbytegos designandi qui societatem Filiarum Marie erigere et moderari valeant, eisque indulgentias commu-
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Un Bulletir des Enfants de Marie,,qui est Asa seizieme
annie, parat chaque mois. II entretient la ferveur, donne
des nouvelles de l'oeuvre et. publie d'utiles instructions.
Par exemple, les derniers numiros 9pt donn6 un c Catechisme des Enfants de Marie n, dont nous n'avons que
quelques fragments sous les yeux, mais dont on pent dire
que c'est la realisation d'une tres eureuse idie. L'auteur
en est M. Chavez (Gabin), C. M..
Partout ot, une publication sepnblable, mensuelle ou au
moins trimestriefe, sera 6tablie, ellt nepourra manquer de
donner les plus heureux rsultats.
nicare quibus gaudent ejusmodi societates a Filiabus Caritatis
Sancti Vincentii a Paulo institute. Nos aPaugendam fidelium religionem et animarum salutem cmlestibus Ecclesiae thesauris pia caritate intenti, piis hisce precibus, quantum in pominum possumus
annuendum censuimus. Itaque Visitatori Congregationi Missionum
in Mexicana Republica pro tempote ekistenti, ut Presbyteros ipsius
Congregationis, vel aliunde adscitos Ordinariis respectivis proponat, t
qui ad ipsorum Ordinariorujn ahbitrium Societates Filiarum Maria
in Republica \Jexicana rite instituant ac moderentur, facultatem
auctoritate Nostia Apostolica c&ncedimus.'Praterea omnibus et singulis mulieribus e praefatis S&cietatibus. Filiarum Maria in eadem
Republica Mexicana, iti. ut mox dictum' es erigsndis, dummodo
qua ad eas consequendas injuncta sunt piqtatis opera rite in Domino prestiterint omnes et sirngulas tam plenarias quam partiales
indulgentias caterasque spirituales gratias, quibus societates ejus-,
modi a Filiabus Caritatis a S. Vifcentib institutz ab hac S. Sede
ditata sunt, communicgmus seu tribuimus denuo ac elargimur. In
contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Presenti-,
bus valituris ad decennium. Volumus autem ut presentiuntqtterarum transumptis, seu exemplis etiam impressis manualilijus
Notarii publici subscriptis et sigillo persona in Ecclesiastics dignitate constituta munitis eadem prorsus fides habeatur, que haberetur
ipsis praesentibus si forent exhibita vel ostense.
Datum Romae apul S. Petrum sub annulo Piscatoris die H Augusti
MDCCCXCVII, Pontificatus Nostri Anno vigesimo.
Pro Duo Card. Mactki:
Locus t sigilli.
NIco.Aus MamIN, sub.
Es copia todo conforme con l original.
ILrseuossus Moant., Visit. Congr. Missionis.
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ANTILLES
Letire de la sceur EDWIGE LAQIuDIN, Vice- Visitatrice
de la Havane, a la tres honoree Mire LAMARTINIE.
La Havane, CoUlge de 'Immacaloe-Conception, 25 fMvrier 1899.
MA TRES HONOROR

MiRE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pour jamais!
SJ'ai requ votre derniere lettre du 24 cqurant et je viens a
mon tour vous donner de nos nouvelles et vous parler de la

situation de notre Communauti dans ces ties dont ravenir
est bien sombre pour le moment.
Yous savez ma Mere, que l'h6pital militaire d'AIphonse XIII, qui ddpendait du gouvernement espagnol,
dipend maintenant du: gouvernement americain. Deja,
avant le depart de nos soldats espagnols, les chefs du parti
vainqueur nous avaient demandd dix Soeurs pour leurs
malades, et nous avions cru devoir accepter cette proposition, interpr6tant vos intentions et supposant votre approbation. Mais nous craignons beaucoup que nos Soeurs
ne puissent pas continuer, car apris leur installation sont
arrivees quatre religieuses amnricaines et vingt dames brevetdes, et celles»ci font tous les pansements comme les
internes. Je vous tiendrai au courant du resultat de tout
ceci, En general, les Amnricains sont trbs bienveillants a
notre egard.
SNos pauvres Sceurs de Santiago de Cuba souffrent beaucoup, parce que les dames qui sont venues remplacer nos
Soeurs a l'h6pital, lors du depart de ces dernieres, y sont
toujours; elles ont les principales attributions, la lingerie,
la dipense, la cuisine, etc. Nos Sceurs esperent ndanmoins
qu'a force de patience elles viendront a bout de ces difficulris. Je viens de recevoir une lettre de ma soeur Furquet;
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elle me dit qu'elles sont allies faire une visite a 7Mgr Chapelle, ddligue apostolique, et que Sa Grandeur les engage h
supporter avec patience et leur a dit que tout s'arrangere.
Die.u le veuille!
Ici, nous disirons beaucoup l'arrivee de Mgr le dildgud,
car nous esperons qu'il pourra arranger avec le nouveau
gouvernement bien des choses. Pour le moment, nous
sommes A la veille, selon toutes les apparences, de voir
partir tous les aum6niers de nos maisons de bienfaisance,
parce que le gouvernement amdricain ne paie pas l'entretien de ces messieurs. Je crois que nos peines ne sont pas,
encore terminees.'A la grace de Dieui maintenant nous
sommes habitudes A la souffrance.
Comme vous le verrez par la statistique des Maihons que
je vous envoie, le nombre des Saeurs qui restent dans Pile
est de deux cept dix-neuf.
J'ai Fhonneur d'etre, etc.
S&ur LAQUIDAI.
.

BOLIVIE
GUERRE EN BOLIVIE
Un journal catholique, dans une correspondance datie
de Sucre, capitale de la Bolivie, et datee de janvier 1899,
donne les renseignements suivants sur les origines de la
guerre dont il est parld ci-apres:
c Le mouvement rivolutionnaire, qui a debuti dans la
ville de la Paz contre le gouvernement central, en ce moment en residence &Sucre, capitale de la Bolivie, est des
plus graves et des plus sdrieux.
c I1ne s'agit pas d'un soulAvement de caserne ni d'une
usurpation personnelle, comme on en voit tant dans IAm&-
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rique du Sud. C'est une evolution sociale fondee sur les
conditions memes de la Bolivie; elle s'est opdrie lentewaent, elle semble desormais arrivee a terme.
SJusqu'aujourd'hui, la coutume voulait que les pouvoirs executifs et legislatifs eussent leur risidence tant6t a
la Paz, tantzt a Sucre, tant6t a Oruro, tant6t a Cochabambo; c'dtait la vie et l'activite, par inrermittence il est
vrai, pour ces diffirentes villes. Elles participaient, au
moins tour I tour, aux biens, aux bonneurs, aux fetes
qu'amene toujours la presence des plus hautes autoritis
dans une ville.
£ Une majoriti de circonstance
voulut declarer Sucre
comme capitale inamevible et siege ddfinitif de tous les
pouvoirs de la Republique. Les ddputr sde la Paz d'abord,
puis ceux des autres cites frustrees dans leurs droits, se retixtrent au moment du vote et decrdterent r'organisation de
la Bolivie en royaume feddral ayant son gouvernement
propre dans chaque province.
SCette organisation n'est pas une notveaute pour la Bolivie. La presse et des politiciens de haute valeur la reclamaient depuis longtemps et disaient que c'etait le salut et
I'avenir du pays. Nous n'oserions pas dire que les partisans de ce systeme sont seuls dans la veritE; ils out au
mojqs des apparences pour eux.
; Oruro, Sucre, Cochabambo, la Paz et Santa-Cruz,
qui sont les uniques centres importants que renferme la
Bolivie, pays de configuration si dtrange, sont s6pards par
des obstacles naturels presque insurmontables; nulle coh6sion n'est possible entre eux, et l'on ne voit pas comment
on peat les administrer d'un point central.
Les hauts plateaux et les chalnes de'montagne etendent
L
entre ces villes d'immenses ddserts que.seuls les llamas,
guides par PIndien, peuvent traverser; 'homme de race
blanche y peut &peine respirer; la race indigine, qui trit
dans ces tristes regions, est diginiere et abrutie.
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a Le travail et les capitaux chiliens ont conduit le chemin de fer jusqu'A Oruro; mais de la a Sucre, a la Paz, A
Santa-Cruz, ii y a dix, vingt et trente jours de voyage qu'il
faut faire partie a pied, partie a dos de mule, A travers les
solitudes les plus perilleuses de toute l'Amerique. C'est ainsi
que chaque province s'est forme une vie propre et independante qui n'j rien A attendre de 'extirieur parce que
les communications frequentes, rapides et nombreuses sont
impossibles.
SLa Paz, la ville la plus active de la Bolivie qui est en
relation facile avec le Perou par le lac Titcaca, et qui, par
le chemin de fer d'Arequipa et Mollendo, touche le Pacifique, ne saurait se r6soudre A metre ses richesses entre les
mains d'un gouvernement fixi pour jamais a Sucre, ville
beaucoup moins importante. Cet dtat de choses, qu'un Europien habitue au tdilgraphe, aux chemins de fer, a un
prompt et commode service postal, ne peut guere comprendre, rend tres faisable, j'allais dire logique, la dislocation que demandent;les revolutionnaires.
Le
U president de la Republique bolivienne, senor don
Alonso Fernandez, est un homme plein de jeunesse, d'intelligence, de calme et de sang-froid. II a pour batre la r6volution, la petite armde de la Republique, c'est-a-4ire
3 ooo hommes repartis en deux bataillons de trois arces.
La troupe a d'excellents fusils a Mauser P, modole argentin.
Le premier vice-president, don Raphael Pena, est fid6le au
senor Alonso ; le second, don Xavier Sanjines, est a la
tete de la rivolution. II compte avec lui des hommes de
tous les partis : radicaux, liberaux et conservateurs travaillent a Finstallation du regime fediral. Nous assistons
donc a une evolutioh sociale et non au triomphe iphimere
d'un cercle restreint.
a L'veque de la Paz, Mgr Juan-Jose Valdivia, adhere an
patti de don Sanjines et reconnait Pautoriti civile de ses
chefs.

-- 389 a La seule chose qui pourrait faire echouer la revolution
est Iemanque d'argent; ce mal doit 6tre grave, car president, ministres, generaux et soldats, tous servent le nouveau regime ad honoreip.
a Nous ne pouvonstpa* dire encore quel sera le fdsultat
de la lutte. Quel qu'il soit, puisse-t-il venir bientbt, et par
sa rapiditi eviter une plus grande depense d'hommes et
d'argent! a
Lettre de la sceur STAPHANIE BOUCHER,.Fille de la Charitd,
a la tres honorde Mere LAMARTINIE.
La Paz, hospice Saint-Joseph, le 3 mars 1899.

MA TRni

HONOREE MERE,

.La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamaist
II me tardait d'avir Passurance que ces lignes vous parviendraient.
Nous ne sommes pas encore en pleine assurance, car rien
n'est encore termine: cependant, ici, on respire plus tranquille, entrevoyant que les grandes difficultes qui restent a
risoudre se traiteront, ce semble; hors de'la ville de la Paz.
Depuis le 12 dicembre dernier, on'. avait tout organise
pour proclamer la Confediration ! Cette ville se detachait
de la. capitale et des autres provinces; ele voulait se gouverner elle-mime Vt assurait ses habitants que tout y gagnerait, ce departement ayant plus de ressources que les
autres de la Republique. Ce langage fut si persuasif que
les premieres autoritis, mame ecclesiastiques, souscrivirent,
et leur exemple augmenta beaucoup Penthousiasme. Le
rigiment Murillo, compose presque tout. entier de Pacegniens (habitants 'de la Paz), en garnison ici, se mit a la
disposition des nouveaux gouvernants; il vint des volontaires nombreux des petites villeS et villages ddpendant de
la Paz, et en moins d'un mois et demi une grande armee
s'organisa. Le legitime president, M. Alonso, vint avec de
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bonnes armies, bien pourvues, pour combattre cette revolution. Ils auraient dd rtre vainqueurs; mais les Indiens
cruels de la Bolivie avaient iti associes, et en si grand nombre, qu'il n'y eut que des pertes, en tous genres, de la part
du ligitime gouvernement.
t
La plume se refuse i d&crire les morts lamentables de ce
qu'on peut appeler-la fleur de ,a jeunesse de la capitale de
Sucre et d'autres provinces de la meme Bolivie. Les Indiens les surprirent et a coups de bAtons surmontes de
massues on de grands couteaux, ils les massacrerent impitoyablement!
Plusieurs autres, poursuivis par cette troupe presque innombrable d'indigenes, coururent se presenter a deux ecclsiastiques, leur disant : c Peres, sauvez-nous de la main
de ces Indiens! - Venez avec nous, nous allons vous cacher dans I'iglise *, leur repondirent-ils. IJs y coururent
ensemble et fermerent Frglise. Les deux pritres, prevoyant
le dinouemeit fatal qui pourrait en resulter, firent cacher
ces pauvres jeunes gens, les uns derriere les statues des
saints, les autres qi et IA,et eux se mirent i prier. On frappa
a la porte, menajaht d'incendier; et ce n'etait pas le premier
coup de cette nature. Les deux eccldsiastiques, se consulterent; ils ne voulurent pas sacrifier l'eglise inutilement,
car tous allaient pdrir dans les flammes! On ouvrit donc,et
ces pauvres dinaturds entrerent furieux, tuant tous ceux
qu'ils y trouverent sans epargner les deux pauvres pretres.
Us en rencontrerent un troisieme sur la facade de 'dglise,
qui y recut une mort encore plus horrible. - Ce ne soot
que des traits de la calamitE gaenrale qui sevit dans le dioc6se de la Paz, depuis cette desastreuse revolution.
Le gouvernement s'est retire i Oruro, se fortifiant sans
doute; et qu'en risultera-t-il ?....
Les Indiens ou indigenes sont encore reunis nombreux:
ils ont fait beaucoup de mal a Corocoro, ville des mines de
cuivre, et on craignait qu'ils ne vinssent sur la Paz.
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Vous- pouvez juger 'de la terreur qu'ils inspirent par ce
seul trait. Un Allemand avec sa dame et un de ses employds
itaient prets, tous les trois, pour aller a Tacna, ils attendiient seulement leur passeport, pour se mettre en route.
L'Allemand, dit a sa femme: a Voili ces barbares! veux-tu
que je te tiri un coup de pistolet? - Oui, rdpondir celle-ci;
mais ne me fais pas souffrir.
II prend son arme et dit a
son commis: aJemanque de courage; rends-moi ce service,
et, apris, flis-en avec moi ? Ce qui fut dit fut fait! Et
le troisiemi se tira le dernier coup de pistolet. En un moment, les trois victimes etaient Ia gisant dans leur sang.
Leur niaison fut pillee et incendide.
Si la Paz avait eu un bombardement, le pauvre hospice
n'kcbappait pas, car il y avait des barricades, des dangers
de tous c6tis! Maintenant, tout n'est certes pas fini ! Mais
il semble que tous les disastres auront lieu loin de nous.
Nous continuons beaucoup a prier! .Mais il faudrait
un miracle pour concilier les partis politiques. Nous souffrons de la pauvreti pour notre 6tablissement d'abord, et
pour rant de families qui pirissent de privations! Leplus
triste est qu'on dit que cela va durer encore des mois.
Le i5 fdvrier, douce surprise. Notre ddvoud et si bon
P&re directeur, M. Mivielle, a pu penetrer i la Paz et nous
donner la rettaite annuelle; iurprise doublement consolante dans des temps s? malheureux. Notre devoude scur
Visitatrice, nous donne aussi beauooup de marques de son
devouement pour nous toutes.
SJe termine me tr6s honore_ Mere, vous priant de communiquer notre position, a M. notre tres honord Pere, et A
IM.le directeur. Quinze ans et demi, nous avons tie ici des
plus heureuses; Dieu veuille quq la Paz nous soit rendue
comme avant!
Je suis, dans les Sacrds Cceurs, ma tres honorde Mire,
votre tres humble et ddvouee fille.
Saeur Sr~pHAmIE BoucHEu.

OCfANIE
ILES PHILIPPINES
Lettre de M. JEAN STIANDREN, pretre de. la Mission,
d M. A. FIAT, Supdrieur gendral,
Nueva Caceres, le 25 jaQvier 1899.

MONSIEult ET TRrS HONOMR

PARE,

Votre benediction, s'il vous plait!
Grande doit etre notre reconnaissance envers la divine
Providence qui nous a proteges an milieu des circonstances que nous avons traversies et que nous traversons
encore dans les Philippines A cause de la guerre entre
1'Espagne et les Etats-Unis, et de 1'esprit de rivolte qui caractdrise les naturels de ces lies. Grace A Dieu, nous n'avons
A deplorer, jusqu'A present, aucun malheur personnel; nous
avons connu de grands dangers, mais tous, Missionnaires,
comme Soeurs, nous en avons iti quittes pour la peur, preserves sans doute par lintercession de saint Vincent et la
t
protection de notre Mere Itmmaculee.
Depuis le premier jour de mai oi l'escadre espagnole fut
detruite par I'escadre americaine, nous avons 4t~ tmdoins
de scenes bien tristes et de faits bien douloureux pour le
gouvernementespagnol,qui a la fin a et6 oblige de se retirer
te pouvant plus gouverner ce vaste et catholique archipel.
Les revolutionnaires de cette province se soulev6rent
le x8 septembre, vers miquit, et en quelques heures s'emparerent de la ville et par consequent de la province. Ils
prirent d'assaut le college de nos Sceurs, ot ils etabflrent
quelques forts. Dans les premiers moments, plusieurs.de?
nos Soeurs furent en danger .de perdre la vie; mais saint
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Vincent veillait sur elles et les priserva: de tout malheur.
Pendant quinze jours les insurgesresterent les maitres du
collage jusqu'a I'arrivie du gineral Lukban et de sa nombreuse colonne qui chassa les rdvolutionnaires, se montrant
itrs favorables aux Missionnaires et aux Soeurs. A partir de
ce jour, les autorites n'ont pas cessi de nou4 t6moigner
leur sympathie, nous rendant meme tomes sortes de bons
services. J'ai aussi appris avec bonheur qu'a Manille les
Amdricains se ipontreat tr6s bien disposes pour les membres des deux families de saint Vincent, et par consequent
nous avons lieu d'espirer que les Missionnaires pourront
continuer a diriger nos siminaires comme par le passe, et
que les Filles de la Charite resteront dans leurs etablissements d'instruction et dans leurs h6pitaux.
Vous devez savoir, mon Pere, que nous sommes restes
bien longtemps sans poivoir aommuniquer avec notre Vi-.
siteur, et maintenant meme cela n'est pas facile: nous nous
exposons a nous compromettre.
Nous craignons une nouvelle guerre entre les insurgis et
les Americains, ce gui serait la ruine de ces iles; afin que
Notre-Seigneus nous preserve d'un si grand malheur, nous
faisons des prikres publiques avec exposition du Saint Sacremeni et aussi des neuvaines a la tres sainte Vierge.
ci, al seminaire, nous voyant si exposes, par moments
.nous 6tions tous surle point de parir et de tout abandonner, car nous craignions de tomber entre les mains des insurgis. Les pauvres religieux, ont .6t le point de mire de la
persecution, quelques-uns ont dettuds, et d'autres souffrent
.dasles prisons publiques routes sortes de vexations; on
les traite avec une cruautd inouie. Je suis navrd, mon Pere,
de voir tant de micha4cetd et de penser que la religion catholique sera dorenavant biep pers6cutde.
Vous nous. aiderez i obteair du Bon Dieu, par le secours
de vos ferventes prirres, la force dont nous avons besoin
pour pouvoir rdsister 4 tant de maux, et aussi pour aider
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ces pauvres Indiens a rester fermes dans la foi. Pour le
moment, mon Pere, tous dans ce seminaire, nous remplissons de notre mieux nos deyoirs; nous faisons nos
classes. Les autoritds paraissent satisfaites. Nos Sceurs continuent aussi dans leur college; elles se portent bien etsot.
bien calmes.
Sollicitant votre precieuse benidiction, j'ai l'honneur
d'etre, etc.
JUAN SANTANDREN.

Lettre de la sceur FLORENTIN
Si la. trs

CHASCO, Fille de la Charite,

honoree Mere LAMATINIE
Manille, la Concordia, le 3 ftvrier 199.

MA nTRk

HONOBtE MiRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamais!
La lecture de votre bonne lettre a iet pour moi une vraie
consolation; j'ai bien besoin de vos maternels encouragements pour pdrter la lourde charge qqe vous venez de me
confier, surtout dabs les tristes circonsiances que xous traversons dans ces lies, oit l'avenir est bien noir pour notre
petite Compagnie.
.
'\
Je viens, ma Mere, vous donner quelques details surles
derniers evdnements qui nous ont terrifiees. epuis longtemps on disait que les Indiens voulaient entrer et s'emparer de Manille et que les Americains se prdparaient pour
les repousser; ces rumeurs n'itaient pas de nature i nous
rassurer, car notre maison de la Concordia' est situee au
point de rencontre des deux partis combattants. Le 4, &
onze heures du soir, les coups de canon et le bruit d'une
horrible fusillade nous ont otlig&es a nous lever en toute
hate. Tout nous portait a croire que le combat avait lieu i
la porte de notre maison; mais il itait encore a quelqUe
distance et, comme le feu semblait cesser, nous nous sommes

-395dicidees a aller nous coucher, quoique bien effrayees, vous
pouvez le supposer.
A trois heures et demie du matin, l'dpouvantable fracas
de la fusillade nous obligea a nous lever. Cette fois, on
combattait tout pres de nous et le danger etait imminent,
car nous itions entre dcux feux. Pour nous en preserver,
nous ndus- sommes retirees dans' un appartement vorite;
nous 6tions loin d'y eire en sireid, inais nous portions
toutes la Mddaille miraculeuse, et nous avions la douce
confiance que notre Mere Immaculee, qui veille avec tant
d'amour sur la petite Compagnie, ne manquerait pas de
nous proteger. Les maisons des Philippines qont bities
dans les plus mauvaises conditions pour resister au fen.
*Dns 'appartement que je viens de vous indiquer, nous
6tions avec deux Missionnaires, et nous r6citions sans interruption le chapelet, le Trisagion, sans oublier la belle
invocation: a 0 Marie conue sans pech6, priez pour nous
qui avons recours a vous! * dans 'attente de ce qui pour- *
xait nous arriver. Cependant nous avions l'esperance que
notre Mere du ciel ne permettrait pas qu'il nous arrivat
aucun malheur.
Quelques-unes de nos Sceurs itaient encore dans les
appartements d'en haut, lorsqu'une bombe tomba dans un
appartement contigu an choeur; elle traversa quatre murs,
fit des digats ot elle passa, mais par bonheur elle n'dclata
pas : elle eat causi des ravages horribles. Une autre bombe
tomba au rez-de-chaussee et, d'une manikre providentielle,
elle s'enfonca dans la terre, fit sauter une infinitd de
briques, et voila tout ce qu'elle produisit. Quelques
instants avant, nos Missionnaires venaient de passer par cet
i
endroit.
Le temps s'dcoulait; nous etions toujours dans le soussol, et malgrd notre'dsir de sortir pour pq.uyoir entendre
la messe, puisque 'c'tait dimanche, et de faire ja sainte
communion, nous dfmes nous en priver pour ne pas nous
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exposer : cest de notre porte que partaient les coups de
fusil, et cela sans interruption.
Vers dix heures, le feu cessa, et bient6t apres notre
Maison se transforma en ambulance. Les Amiricains
avaient gagnd et s'emparaient des tranchdes des ennemis.
A.mesure qu'ils.avangaient, ils recueillaient les blesses, et
comme leur h6pital 6tait loin, on.faisait faire ici les premiers pansements. Tout de suite, nous nous sommes mises
en devoir de les soigner. On organisa les lits et tout ce
qu'il fallait. Heureusement pour nous, les Seurs qu'on
venait de retirer des h6pitaux ataient avec nous, et, ensemble,
nous aidimes les internes. On amena beaucoup de blesses,
dont trois moururent le mime jour; le lendemain, les Americains transpprtarent les malades i leur h6pital et nous.
temoignerent leur reconnaissance pour.les soins que nous
leur avions donns.
Mais ce n'est pas tout: pendant que nous bous occupions
des blesses et lorsque le combat 6tait deji termind, les
Americains mettaient le feu.aux maisons des Indiens qui,
etant faites de nipa
l
i, brflaient d'une maniere 6pouvantable. Nous etions done entourdes de flammes et de fumee.
Malgre cela, notre maison a tdipreservee au milieu de tant
de disastres. II n'y a aucun doute que la tres sainte Vierge
yeille sur nous et nous a protegees, nous et nos pauvres.
Au moment du combat, nos domestiques avec leurs
families se trouvaient dans leurs cabanes * de nipa n ton
pres de chez nous; mais n'ayant pas eu Ie temps de venir set
rifugier a la maison a cause des balles, ils se sont reunis
tous ensemble avec leurs enfants. Ils avaient une grande
frayeur, mais chacun serrait sa Medaille miraculeuse, et ils
avaient If confiance que Marie ne manquerait pas de
veiller sur eux. En effet, jous ont dtd ddlivres et pas un n'a
eu meme la poindre egratignure. Ils repitaient : La
Vierge miraculeuse nous a prot6ges,- comme nos Sceurs
nous 1'avaient dit. a
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Vous nous aiderez, ma Mere, A remercier la Vierge de la
Midaille miracultuse dans la chere chapelle qui a eu le
privilege de recevoir sa pricieuse visite.
Nos Sceurs se joignent a moi pour.vous offrir notre filial
respect, et j'ai 'honneur d'dtre, en 'amour de Jesus et'de
Marie Immaculee, ma trbs honoree Mere, votre tres humble
et tres obeissante fille.
Swur FLORENTINE CHASCO.

Leltre de M. ORRIOLS, prdtre de la Mission, Visiteur,
d M. A. FIAT, Supdrieur gindral.
Manille, le 9 fevrier 1899.

MONSIEUR ET TRES HONORD PERE,

Votre benediction, s'il vous plait !
Je vous remercie de votre affectueuse lettre du 26 novembre que j'ai reque il y a quelques jours. Ici la situation
s'aggrave au point que je me demande si nous pourrons
rester longtemps dans les iles Philippines.
Le 4 courant, vers le soir, ont commencd les hostilitis
des insurges contre les Amiricains; beaucoup de sang a
ete verse, et, bien que les insurg6s aient etd obligis de se
retirer et de laisser au pouvoir des Americains plusieurs
villages des environs de Manille, ils ne veulent pas se
rendre, ni poser les armes. Les Americains s'empareront
peu a peu 4es principales villes, surtout des ports de mer.
Les h6pitaux militaires qui dtaient soutenus par le gouvernement espagnol sont ddji fermis, et on sera oblige de
fermer les h6pitaux civils, n:ayant pas de fonds pour les
soutenir. Les enfants quitteront les colleges, car les Indiens
s'dloigneroot de plus en plus des Americains, de sorte que
nos Soeurs h'auront pas grand'chose a faire dans ce pays.
Quant i ndus, notre mission ici sera bien restreinte si,
comme tout porte a le croire, on ferme les seminaires et
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que nous devops rester aux Philippines tant que cela nous
sera qossible
Dimanche dernier, jes Indiens, au n6hbre de cinq cents,
y compris les femmes et les enfants, sont venus demander
rhospitalite a San Marcelino, les uns parce qu'ils n'avaient
plus oit s'abrker, les Americains ayant brfile leurs maisons, et les autres de peur de tomber dans leurs mains. J'ai
cru devoir les recevoir par charite; ils sont dans 1'entresol
et dans d'autres dependances de la maison, et nous restons
1dans les 4tages plus ilevds; ils ne partiront que lorsque
l'ordre sera ritabli et qu'ils n'auront rien a craindre.
Dimanche dernier, pres de la Concordia, maison de
nos Soeurs, il y a eu une horrible fusillade et des coups de
canon; deux bombes sont tombies dans la maison, mais
beureusement elles n'ont occasionne d'autres malheurs que
quelques degits, car une seulement a eclati; plusieurs
balles sont tombdes aussi dans la chapelle; ce jour-li nos
Sceurs ont iti privies d'entendre la messe et de faire la
sainte communion.
Les Seurs sont bien calmes et se devouent an soin des
blesses, leur maison de la Concordia ayant ite transformie
en ambulance.
J'ai l'honneur d'etre en Notre-Seigneur, mon -irshonotr
Pere, votre fils tout divoue.
MANDU• ORRIOLS.

-

399 -

IRPOASES ET RENSEIGNEMENTS
6. Avec 'Office nouveau de saint Antoine-Marie Zacca-s
ria, ont'etd envoyEs a nos maisons de missionnaires Aes
exemplairqs pour breviaire de l'ofice des saints Cyrille et
Mithode. Ces dernieres feuilles ont dtd
distribues parce lue
Foffice des saints Cyrille et Mdthode etant d6sormais transfire au 12 septembre on devait naturellement dsirer d'avoir
cet oflce dans la partie d'automne on pourra l'y inserer.
7. Les chapelles des seminaires doivqnt-elles dtre consideres comme oratoires publics ou comme oratoires privis? - R. Ce ne soot pas des oratoires privds. Ce sont des
oratoires semi-publics, et, comme dans les oratoires publics, on y satisfait an pricepte d'entendre la messe. Ceci
s'itend aux chapelles des colleges, communautis a voeux
simples, hospices, orphelinats, ainsi qu'aux chapelles des
citadelles, des prisons, des cimetieres. Aiosi decidi par le
IDcret dela Sacrie Congregation des Rites du 23 janvier 1899 4.
i. DECRETUr SUPERsOrATroUS samIBLI•s. - A Sacra Rituum
Congregatione sape postulatum est quanam Oratoria seu semipublica
babenda sint. Constat porro Oratoria publica ea esse, qua: auctoritate
Ordinarii ad publicum Dei cultum perpetuo dedicata, benedicta, vel
etiam solemniter consecrata, januam habent in via, vel liberum a
publica via Fidelibus. universim pandunt ingressum. Privata e contmastricto sensu dicuntur Oratoria, qua in privatis adibus in commodum alicujus personas, vat familiae ex Indulto Sancts Sedis erectt sunt. Qua medium inter hac duo locum tenent, ut nomen
ipsum iadicat, Oratoria semipublica aunt et vocantur. Ut autevn
qualibet ambiguitas circa hac Oratoria amoveatur, Sanctissimus
Dominus Noster Lo Papa XI1I ex sacrorum Rituum Congregationis consulto, statuit et declaravit : Oratoria semipublica ca
asse, que etsi in loco quodammodo privato, vel non absolute
poblico, auctoritate Ordinarii erecta sunt; commodo tamen,
non Fidelium omnium nec privata tantum persona aut familia, se4 alicujus communitatis vel personarum ccetus inserviunt.
In his, sicut auctoritate Ordina-ii sacrosanctum Missa sacrificium
fferri potest, its omnes, qui eidem intersunt,. przcepto audiendi

-

400 -

NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Irlandbs (Calyjte), pretre, dicidd A Oran, Algirie,le
6 mars t899 , 64 ans d'Age; 42 de vocation.
M. Combes (Henri), pretre, dieced i Rio de Janeiro,
Brisil, le 7 mars; 3o, 12.

M. Brigagao (Ferdinand), pretre, decedd A Rio. de Janeiro, Brisil, en mars; .8, 8.
M. Aybram (Gabriel), pr&tre, dec6de A Montdidier,
France, le 13 mars; 78, 53.
M. Bernard (Louis), pretre, decedd A Loos, France, le
17 mars; 62, 39.
Frere Gaston (Alexandre), coadjuteur, decid• A Madrid,
le 16 mars; 64, 43.
Frere Cerutti (Joseph), coadjuteur, dicdde a Mondovi,
Lombardie, lei8 mars; 45, 15.
M. Brayda (Pierre-Paul), pretre, dicedd a Naples, le
19 mars; 59, 39.
Sacrum satisfacere valent. Hujus generis Oratoria sunt que pertinent ad Seminaria et Collegia ecclesiastica; ad pia Instituta et Societates votorum simplicium, aliasque Communitates sub regula sive
statutis saltem ab Ordinario approbatis; ad Domus spiritualibus exercitiis addictas; ad Convictus et Hospitia juventuti litteris, scientiis,
aut artibus instituenda destinata; ad Nosocomia, Orphanotrophia,
nec non ad Arces et Carceres; atque similia Oratoria, in quibus ex
instituto aliquis Christi fidelium caetus convenire solet ad audiendam
Missam. Quibus adjungi debent Capells, in Ccemeterio rite erecte,
dummodo in Missae celebratione, non iis tantum ad quos pertinent,
sed aliis etiam FidelibuS aditus pateat. Voluit autem Sanctitas Sua
sarta et tecta jura ac privilegia Oratoriorum, quibus fruuntur Emi S.
R. E. Cardinales, Rmi Sacrorum Antistites, atque Ordines Congregationesque Regulares. Ac praterea confirmare dignata eat decretum
in una Nivernen. diei 8 Mart. 1879. Contrariis non obstantibus quibuscumque. Die a3 Januarii 1899.
L. t S.

C. Card. MAZELLA, S. R. C. Prf.
Diomedes PANICi, Sec.

i
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M: Salvayre (Midard), pr&tre, d6cedd A Toursainte,
France, le 22 mars; 83, 61.
M. Potel (Joseph-Gaston}, pr&tre, ddcede a Nan-Tchang,
Chine, en mars; 32, 14.
Frere Holler (Guillaume), coadjuteur, d6cide i la Maison-mere, a Paris, le 28 mars; 68, 39.
Mgr Sarthou (Jean-Baptiste), eveque, vicaire apostolique, ddcdde a Pikin, Chine, le x3 avril; 32, 14.
M. Lefevre (Jacques), prdtre, decidd & Emmittsburg,Etats-Unis,;le rx avril; 51, 33.
M. Chevalier (Jules), pretre, dicedi la Maison-mere, a
Paris, le 26 avril; 74, 54.
Frere Mlatamala (Eugene), clerc, ddcedi a Madrid, le
4mai; 19, 3.
M. Corcoran (Edmond), pretre, d6eced A Phibsborough,
Irlande, le io.mai; 39, 27.
M. Abbott (Thomas), pretre, d6cid a la NouvelleOrlians, Etats-Unis, le 14 mai; 63, 35.
*

NOS CHiRES S(EURS

Giacinta Dosio, dicidie a I'Asile d'Arezzo, Italie; 63 ans d'&ge,
40 de vocation.
Marguerite Rolef; Mais. e Char. de La Previere, France; 66, 4.
Marie Le Normand; Orphel. de Chateau-Gontier, France; 3o, 4.
Alice Welman; Malson de la Nativite a Syracuse; 6o, 40.
Albanie Cavayd; Cite Bugeaud, AAlger, 55, 32.
Josefa Jonczyh; H6pital de Saint-Hippolyte, Autriche; 22; 4.
Marie Thbmas; Providence Sainte-Marie, H Paris; 74, 58.
Elvira Tranquilli; Maison Centrale de Sienne; 42, 20.
Josefa Lopetegui; H6pital Militaire de la Havane; 66, 41.
Isabel del Campo; Coll. de l'Imm.-Concept. k-la Havane; 79, 5r.
Catalina Sanchez; H6pital de Haro, Espagne; 51, 26.
Maria Marquez; Hospice d'Alicante, Espagne; 54, 7Dorotea'Harrondo; Hospice d'Alicante, Espagne; 76, 53.
Francisca Bellver; H6pital d'Almeria, Espagne; 63, 4o0.
Marie Barioglio; Maison St-Joseph de Grugliasco, Italie; 73, 55.
Marie Sbrolli; H6pital de Sinigaglia, Italie; 35, 17..
Aline Tisserant; Hospice Saint-Nicolas de Metz; 69, 40.
26

-

40

2

-

Marguerite Dehais; H6tel-Dieu de Rennes, France; 3i, 3:
Marie Latarge; H6pital de la Paix, a Constantinople; 78, 53.
Elisabeth Howard; Ecole St-Simion alaN.-Orl., Et.-Unis; 4 6,23.
Catherine Nux; H6pit. General de Valenciennes, France; 79, 5 .
Sophie Mory; Maison de Charite du Triport, France; 67, 36.
Maria Casassus; Montolieu, France; 31, 5.
Anne Gilis; Criteil, France; 61, 44.
Antoinette Peyrouset; au Chambon, France; 62, 44.
Marie Mouchot; H6pital de Trivoux, France; 79, 5o.
Marie Fraysse; Maison Centrale de Santiago, Chili; 63, 39.
Lionie Caubel; Maison Saint-Projet de Bordeaux; 29, 7Marie Milhit; Mais. de Char. d'Orliansville, Etats-Unis; 46,23.
Marguerite Laud; H6pit. Militaire de Vincennes, France; 73, 43.
Madeleine Wolff; Maison-mare, h Paris; 84, 59.
Claudine Salichon; Maison St-Vincent de 1'Hay, France; 68, 44.
Johanna Schr6tter; Orphel. St-Joseph de Constantinople; 65, 29.
Adele Righini; H6pital de Santarcangelo, Italie;.58, 26.
Anne Combe; Clichy, France;,56, 36.
Marie Joyce; Maison Centr. d'Emmittsburg, Etats-Unis; 76, 56.
Elisa Ahern; H6p. Ste-Agnes de Baltimore, Itits-Unis; 62,4o.
Marie Hallinan; Enfants-Trouvis de Buffalo, Etats-Unis; 52, 28.
Clarisse Alquier; Montolieu, France; 70, 49.
Anne Chapon; H6tel-Dieu de Carcassonne, France;, 5, 32..
Adele Crital; Maison Centrale de Sienne; 72, 49.
Maria Kangler; H6pital GenBral de Cilli, Autriche; 20, 1.
Marie Ruault; Maison de Charite de Bourrou, France; 72, 47Jenny Roy; H6pital de Mitry,-France I 6o, 39.
Alexandrine Lasserre; Orphelinat de Toulouse, France; 91,7 o .
Agnes Rozmann; H6pital General de Laibach, Autriche; 31, 9.
Juliana Pfanninger; Ecole de Hengsberg, Autriche; 77 ans, 52.
Elisabeth Monjerhofer; H6p. Gendr. de Graz, Autriche; 1 , 49.
7
Camille Marcotte; Montolieu, France; 68, 43.
Jeanne Visseyrias; H6p. de la Paix de Constantinople; 76, 51.
Anastasie Guibert; Clichy,; France; 72, 48.
Ad6laide Roux; Maison-mere a Paris; 84, 65.
Guillerma Ocampo; Hospice de Bernay, France; 50, 25.
Josefa Goya; Enfants-Trouvds de Madrid; 68, 41.
Paula Cuena; Asile de Tuy, Espagne; 58, 36.
EleuteriaAnsoleaga; Mais.St-Nicolasde Valdemore; Esp.; 74, 46.
Tomasa del Rio; H6pit. Milit. de la Havane, Ile de Cuba; 67,44.
Josefa Berastegui; Mais. St-Nicolas deValdemore, Espagne; 27,6.
Francisca Manubens; Misericorde de Lerida, Espagne; 27, 3.

-4o3

-

Manuela Gorostiaga; Bienfaisance d'Elorio, Espagne; 54. 3r.
Emilia Alvarez; Mais. de Refuge de Barbastro, Espagne; 25, 2.
lMarie Biben; Maison de Charitd de Lodi, Algirie; 59, 39.
fhdrese Busmeyer; Baltimore, Etats-Unis; 72, 46.
Maria Pavia; Maison Centrale de Sienne; 74, 55.
7ose Monchal; H6pital Milit. du'Val-de-Grice &Paris; 83, 57.
Marie Houdia; a Clichy, France; 79, 58.
Catherine Julliard; a Clichy, France; 73, 48.
Marie Loyson; Hdtel-Dieu de Valenciennes, France; 3o, 2.
Marie Madaure; Maison Centrale de Guatemala; 68, 49.
Euphrosine Sabadel; Mais. de Char. de Belleville, France: 69,44.
Anne Lamusse; Hosp. des Enfants-Trouves de Bordeaux; 7 , 45.
Maria Granda; H6p. St-Jean-de-Dieu d'Arequipa, Pdrou; 4o, 21.
Marie Hillaire; laison SaintVincent de 1'Hay, France; 76, i4.'
Marie Angerer; Asile Rfidenburg de Salzbusg, Autriche; 71, 47.
Edwina Dorer; Asile Reidenburg de Salzburg, Autriche 32, 7.
Valdrie Wolska;.Asile des Orphelins de Cracovie; 6s, 34.
Marie Gacon; Chasseneuil, France; 2-7, 4.
Maria Brecelj; nhcurables de Laibach, Autriche; 22, 5.
Jeanne Carrere; Hospice de Valfleury, France; 66, 47Marie.Rastelli; Asile de Dronero, Italic; 5o, 28.
Marie Carnfo; H6p. du St-Sepulcre de Plaisance, Italie; 42, 23.
Carmen Ferrer; Hosp. des Enf.-Trouvis de Segovia,.Esp.; 39, 7.
Maria Esquius; H6pital Gendral de Valencia, Espagne; 54, 29.
Antonia Pages; H6pit. de la Char. de Carthagene, Esp.; 47, 18. EliseSiruguet; Mais.deChar. St-Etienne deToulouse, Fr.; 5o, 24.
Marie Guillouet; H6pital Gdunral de Cambrai, France; 54, 27.
Catherine IVissibre; Mais. de la Verrerie au Bourget, Fr. ; 77, 55.
Julia Connelly[ Mais. de la Provid. de Syracuse, Et4Unis; 77, 58.
Anna Lanois; Mqison de Charitd de Bernay, France; 37, i5.
Adelaide Heuter; Maison Centrale de Cologne-Nippes; 57, 3*.
Jane Winter; Maison Centrale de Cali, Colombie; 48, 23.
Marie Benoit; H6pital Militaire de Livourne, Italie; 77, 5i.
Josephine Climent; Maison-mbre & Paris; 79, 52.
Louise Breulier; Mais. de St-Germain-des-Prds a Paris; 55, 30.
Augustine Pautard; Mais. de Char. de Rennes, France; 34, Io.
Elisabeth Connell; Htel-Dieu de la Nouv.-Or., Et.-Unis; 39, ro.
Frangoise Trioullier; H6tel-Dieu de Valenciennes, Fr.; 41, 1S.
Louise Lickfest; Maison de Saint-Nicolas au Havre; 5o, 27.
Josephine Roma; Mais. de St-Thomas-d'Aquin, Paris; 73, 52.
Marie Catherineau; H6pital Saint-Andre de Bordeaux; 6o, 3o.
Felicite Piaggio; Maison Centrale de Turin; 71, 53.
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Marie Gougeon; H6pital Saint-Joseph de Smyrne; 67, 42.
Anne Colomes; Clichy, France; 89, 63.
Marie de la Monneraye; Maison-mere a Paris; 40, II.
Marie Farnerari; H6pital de Manduria, Italie; 62, 42.
Rosine Meissner; Ecole de Szeczeny, Hongrie; 7 x , 46.
Loreto Pavia; H6pital de Cehigin, Espagne; 58, 3o.
Marie Graciet; H6tel-Dieu de Rennes, France; 25, 4.
Jeaane Lucas; a Arcueil, France; 35, 13.
Marie Tissot; a Stains, France; 73. 53.
Marie Biron; Maison Principale i Paris; 52, 28.
Angile Mittenil; H6pital Militaire de Florence; 76, 46.
s
a; Hopital Saint-Louis de Cracovie; 25, 3.
Sophie Zaczyv
Marie Pied, Maison de charite du Rouet France; 52, So.
, Mrie Besmann; H6p. G4ndral de.Laibach, Autriche; 25, 4.
Claudine Cdlard; Orphelinat de Modica,Italie; 77, 55.
Marie Ptocker; Prison de Lankowitz, Autriche 27, 7.
Josephine Vallat; a Montolieu, France; 67, 42.
Anne Estivales; Maison-naere i Paris; 59, 35.
Teresa Rodriguez; Hospice de Soria, Espagne; 42, i9.
Athalie. DNirat; Maison de Charitd de Lille, France; 52, 27.
Benoite Grange; H6pital General de LugonslFrance; 43, 22.
Josephine Fabre; Maison de Saint-Seurin de Bord&ux; 8t, 54.
Claudine. L4clau; Maison de la GJ)acre, h Paris; 33;, o.
Adele.Allnou; H6pital General de Senlis, France;39, 7.
.Marie Remes; H6pital Saint-Andre de Bordeaux; 3o, 4'Angelique Lapipe; Hospice de Beaumont-Lomagne, Fr.; 92, 72.
Laure Guys; Orphelinat St-Joseph de Constantinople; 63, 34Francotse Szlingiewiez; Maison Centrale de Cracovid; 77, 53.
Catherine Winiewska; Maison des Aliens de Kulparkow, Au,
triche; 28, 3.
Claire Teisseyre; Maison-mere h Paris; 58, 37. t
Anne Thorelle; Maison de Sainte-Marie au Havre; 67, 43.
Marie Rabanie; College de Pernambuco, Bresil; 49, 27Maria Fschutschegg; Prison de Vigaun, Autriche; 74, 49.
Marie Lenz; Ecole de Budapest, Hongrie; 68, 40.
Maria Moreno; H6pital d'Arequipa, PNrou; 67, 4o.
Maria Castro; H6pital d'Ayamonte, Espagne; 34, 1o.
Juana Magarino; Mais. de Char. de Valdemore, Esp.; 72, 47.
Paula Sans; Maison de Chariti de Valdemore, Espagne; 73, 48.
Angela Velasquez; Maison Centrale de Madrid; 79, 55.
Juana Anda; H6pitai d'Albacete, Espagne; 33, 6.
Saturnina Basanez; H6pital de Palencia, Espagne; 73, 55.
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Akia Hostnik; HOpital Gdndral de Laibach, Autriche; 23, b.
Marie Teyssonnerre; Hospice Saint-Nicolas de Metz; 64, 43.
Marie Amourous; Maison de Saint-Augustin, a Pjris; 73, 52.
Marie Lagnier; H6tel-Dieu de Tourcoing, Fraqce-.3x, 5.
Alphonsine Bu:hart; H6pital Civil de Malaga, Espagne; 47, 22.
Cdlina Dupont; Mais. St-Pierre de Montrouge, a Paris; 64, 4 o .
Anne Lacouture; H6p. Saint-Jean-de-Dieu de Malaga; 48, 27.
Emelie Outtier; Mais. de Char. de Saint-Michel, Algerie; 29, 3.
Regina Demerld; i Belletanche, Alsace-Lorraine; 2o, 1.
Elisa Graebert; Maison Centrale de Shang-Hal, Chine; 3 , I 1.
Vicenta Miro; H6pital de Limares, Espagne; 47, 25.
Angela Mezquiri; H6p.de la Char. de Carthagnne, Esp.; 36, I2.
Isabel Sanchez; H6p. Saint-Lazare de Grenade, Espagne; 25, 1.
Elisabeth Raue; Hospice I~arienburg, Prusse; 70, 3i.
Therese Strolz; Maison Centrale de Salzburg, Autriche; 76, 45.
Marie Betrajicourt; Mais. des'orges de Montlugon, Fr.; 26, s.
Monique Perron; Saint-Vincent de 1'Hay, France; 25, 5.
Antoinette Szmelz; Hop. St-Vincent de Leopol, Autriche; 4 o , i o.
Plavie Rouyer; Hospice de Peronne, France; 62, 43.
Elise Dartois, Orphelinat de Fdcamp, France; 33, 12.
Marie de Morgan; H6tel-Djeu de Rennes, France; 35, 9.
&tarieHealy; H6pital de Saint-Louis, Etats-Unis; 63, 40.
Anne Clamadieu; As. St-Joseph A Bourb.-l'Archambault; 6G, 28.
Marie Gougerot; H6pital 3e Saint-Denis, lie Bourbon; 42, 24.
SR.
1. P.

*

GRACES.

, ATTFBUrES A LA MX]D.DLL.E MIRICULEUSE

Kao-Kia-Tchouang (Chine). Une gugrion. Lettre de M.Jacques
Che, pRrtre de la Mission,
*Trelevern (Bretagne). Priservation.-- On nous a communiqud Ia copie d'une lettre du respectable recteur on curd de la
t
I
paroisse.
: Trdlevern, 2a fevrie.l899.
, Voici ja relation d'un fait merveilleux dfi, j'en ai la conviqtion intime, 4 la bont6 de 4a tres sainte Vierge.
I
J'ai voue'mei paroissiens, enfants de sainte Anne, i la' tres sainte
Vierge, leur culte devant necessairement ne pas se s6parer dans le
ccur de tot bon Breton.
Ayant eu le bopheur, il y a dix-sept Ans, 'de cdelbrer Ia' sainte
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Messe a 1'autel de PApparition, ma confiancp en notre bonne lire
a'en est devenue que plus grande.
Pour exaucer le desir qu'Elle a manifestd j'ai pu, je dois vous en
remercier, disribuer i chacun de mes paroissiens, petit et grands,
une M6daille: miraculeuse. La sainte Vierge a daignd montrer
qu'elle s'interesse i nous.
II y a huit mois, une petite fille de trois ans, assezfrele, de la
paroisse de Trlievern, diocese de Saint-Brieuc, emait moot4e dans une
de ces lourdes charrettes pesant au moins mille kilograinmes et qui
servent a rentrer les rdcoltes.
L'enfant, la jeune Paranthoen, dont les parents habitent la ferme
de Kerwodzel, dans ma paroisse, I'enfant qui se trouvait dans la charrette eg meme temps qu'un valet de ferme, est tombde sous la roue
de ce lourd tombereau. Le valet epouvantd crie de faire arriter les
chevaux attel6s a la charrette.
Le pere, t6moin de 1'accident, se precipite plus mort que vif,
croyant trouver son enfant ecrasie.
11 prend entre ses bras sa petite fille qui lui sourit et lui dit en
baisant la midaille que jd lui avais remise : a Papa, je n'ai pas de
4 mal; quand la roue a passe sur ma medaille, je n'ai rien ressenti.
Sa mere en sanglots s'approche i son tour ei Penfant se pendant'a
son cou lui repfte ce qu'elle venait de dire a son p6re.
La mere aid6e de la grand'mere deshabille l'enfant; i leur grande4
surprise, elles constatent qu'il n'existe sur ce pauvre petit corps sj
faible aucune trace de ce terrible accident. Une heure apris, I'enfant
dinai yquriante et s'amusait.
La chose est d'autant plus surprenante que le valet, nomme
Le Bail, dit i qui veut l'entendre que, lorsque la rou passait sur la
poitrine de Penfant, I'cume (je vous cite le terme dont le valet se
sert), 1'cume lui sortait e bouillante a de la bouche, Le mot breton
est birni, qui veut dire bouillir. Tel est le fait tres simplqment racontd je le tiens de tous les habitants de la ferme de Kerwoezel et de Ienfant ellp-mise.
Ii ne m'appartient pas de ranger ce fait au nomble des faits miraculeux. Je ne puis neanmoing me dispenser, avec une reconnaissance
filiale, de remercier la bonne Vierge. Ce n'est pas en vain que nous
autres Bretons nous l'honorons i Guingamp sous ic beau vocable de
Notre-Dame de.Boi-Secours.
Loyte et remerciie soit notre bonne Mre!
J.-M. GUILLAUM•, Recteur.

GRACE
ATTRIBraE

A. L'~NTERCESSION DE SAINT VINCENT DE PAUL

Souvenir d'une guirison de la vue. Lettre de'Tartigliese
(ItaliC), avril 1899.,
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GRACE
ATTRIBUE

A. L'INiTERCESSION DE LA

VEN.

LOUISE DI

MARILLAC

Tso-Fou-Pang(Chine). Guerison d'un malade A la suite d'une
attaque d'apoplexie et de paralysie. Lettre de soeur Patrissey,
22 mars 1899.
GRACES
ATTRIBUES
PERBOYRE,

A L'INTERCESSION

DU

BIENHEUREUX

JEAN-GABRIEL

ET OFFRANDES FAITES EN SON HONNEUR A L(EUVRE

DES MISSIONS LES PLUS NICESSITEUSES.

Rivarolo (Italie). Une guirison. Lettre du to dicembre 1898.
- Dieuville. Une grice obtenue. 19 fivrier i899. 5 fr. - La
Neuville. Reconnaissance; de la part de trois personnes. 3 fr. Hollande. Reconnaissance. M. L. O. 2 fr. - Rennes. c Ayant
confi6 pl isieurs affaires importantes au bienheureux Gabriel
Perboyr' et ayant 6prouv6 'effet de sa puissante protection, je
tiens a lhi temoigner ma reconnaissance. a Une offrande, 22 fdvrier. - Paris. Action de graces pour un examen. 5 fr. M. 1.M. Accomplissement d'une promesse. 25 fevrier. iofr. C. Reconnaissance d'un pere et d'une mere pour la guerison de
leur enfant. 25 fivr. 5 fr. - Paris, 27 fevrier. Reconnaissance.
2 fr.-- Qi. a J'ai demandi une grace au Bienheureux et je I'ai
obtenue. , Une enfant de Marie. 5 fr. 25. - Longwy-Bas, 2 mars.
Pour graces obtenues; une ginereuse offrande. -Valenciennes.
Pour graces obtenues. iofr.-- Charente-Infirieure. M. F. pour
sa guirison. 5 fr. - Vannes. Succ6s d'un examen. Une offrande.
- Somme. < Pour remercier de la guirison de mon pere. , Une
offrande. - Somme. Reconnaissance pour deux guirisons. 2o fr.
Paris. Pour plusieurs graces obtenues. 6 fr. - S.-A. 1. E.
Une affaire temporelle. Offrande. - Algerie. Creances recouvries;
offrande au Bienheurcux. :5 fr. - Herault. a Voici une offrande
pour les cheres missions du bienheureux Perboyre. C'est un
pritre qui paie sa dette de reconnaissance. a 20 fr. - A. Une
guerison. Lettre du 20 mars. Offrande. - Hopital L. Une gu&
rison. 5o fr. - C. A I'ceuvre des missions du Bienheureux pour
une grace obtenue et pour en obtenir une autre vivement
disire. 20 fr.Haute-Savoie. Reconhaissance. o fr. Et une
promesse an Bienheureux. - H6tel-Dieu, N. Graces obtenues,
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o2fr. - Seine-et-Oise. c En action de graces de la guirison
d'une de nos seurs. , 3o fr. - Id. S. Grace obtenue. ro fr. M. a Je vous envoie 1'offrande que ;'ai promise au bienheureux
Jean-Gabriel pour les missions les plus necessiteuses, s'il m'obtenait la grace desiree pour une personae qui m'etait chore; j'ai iet
exaucee. , 1o fr.
M. (Lorraine allemande). Graces demandies par l'intercession du Bienheureux. 5 fr. - M. Une guerison obtenue.
5o cent. - T. (Belgique). Graces obtenues. Une offrande- Buenos-Ayres. Grace obtenue. 20 fr. - Charleville. Grace
obtenue. Une offrande. - Metz. Grace obtenue. 2 fr. Rdussite
dans une affaire. 2 fr. Gudrison obtenue. 3 fr. - Nord, 22 avril.
Grace obtenue. iofr. - Paris. Grace obtenue. 27 avril. o fr. Paris, 3o avril. Merci au Bienheureux. 20 fr.- Loire-Infdrieure,
5 mai. Grace obtenue. 12 fr.- Paris. Reconnaissance pour une
guIrison. 5o fr. - a Reconnaissance pour une offrande de mille
francs donnie a une eglise pauvre et deux autres graces obtenues par l'intercession du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre. a
3o fr. - La Neuville. De la part de plusieurs personnes reconnaissantes; pour les missions les plus necessiteuses. 16 fr. Cambrai. Pour une grace obtenue. 5o fr. - Paris, 9 mai. En
actions de graces. 20 fr. - Ch., 9 mai. Pour une grace obtenue.
70 fr. - Mayenne. Reconnaissance pour une gudrison et pour
la continuation d'une sante meilleure. i20 fr. - Douai, i mai.
Offrandes au Bienheureux pour plusieurs graces obtenues.
Vienne (Autriche), I mai. GrAces obtenues par l'inrercession
du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre; faveurs nombreuses
pour le corps et pour 1'ame; reussite dans des affaires tres difficiles, i ooo fr. - Popayan (Colombie). Deux graces obtenues a
deux personnes, 5 fr. 40. - H6pital de T. a Ayant dit exaucde,
il me reste le devoir de publier que j'ai ressenti les effets de la
puissante intercession du Bienheureux. 3 2o fr. - CharenteIndfrieure, x8 mai. GrIce obtenue. io fr. - Hospice de T.,
19 mai. Grace obtenue. 5 fr. - M., 2o mai. Action de graces.
5 fr.- F. C., 20 mai. Pour une guerison. ,ofr. - V., h6pital,
z mai. Reconnaissance au Bienheureux pour une deiande
exancee. x fr.
Madrid. 20 mai 1899. Lettre adressde h M. Angeli:
Une excellente et aujourd'hui trbs heureuse famille francaise
itablie &Madrid me charge de vous faire parvenir, pour votre cuvre
des Missions, un billet espagnol de 5oo piecettes; soit 419 francs de
notre monnaie. Ci-inclus un cheque dp pareille somme, sur Paris,
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Crddit Lyonnais. C'est notre bienheureux Martyr qui vous vaut cela.
Voici simplement le faits :
M. et Mme G..... out trois gentils enfants (cinq ans, quatre ans,
denx ans). Le second, Eugene, qui 6tait depuis quelque temps sous
'influence d'une coqueluche persistante, se sentit plus mat a l'aisc le
3o arril dernier. Deux jours apres, le midecin dt•larait que l'enfant
itait atteint d'une pneumonic infectieuse et d'une gravit6 inqui6tante. 11demaada i s'adjoindre un-nouveau medecin specialiste.
LU 5 mai, l'etat du malade s'etant aggrarv, le pere, desol, appela
un troisibme mddecin, fort renomme i Madrid, qui se met it'cPuvre
imm diatement pour essayer d'enrayer le mal. I1l'esperait un peu.
Le petit Fugene avait continiellemeot uqe fiUvre de plus de
1
40 degris, que l'on essayait de reduire en e plongeant trois fois par
jour dans un ban froid. Remede violent et tris douloureux dans la
crconstance, I'enfant ayant trois vesicatoires que 1'engorgement des
.
poumons avait ndcessits.
Jusqu'au mardi soir,' 9 mai, toujours m6me fivre, mimes bains;
mrime gravit6. .
.
Le pere et la mere dont Dieu seal peus apprcier les peines, les
douleurs morales, avaient chrdtiennemen(-accept6 et offert le sacrifice de leur cher enfant, pour la guerkon duquel its avaient cependrat tant prid et tns fait prier.
Neuvwine de meases pour les Ames du purgatoire...
Notre-Dame de Lourdes, mise en demeure de marquer sa protction, par la prome4se de faire dire iLourdes, pendant un an, une,
messe quotidienne, et par Pemploi de 'eau de la Grotte, que I'on
miaangeait aux remedes et A I'eau meme des bains.
Rien... toujours mime etat... Le 9, au matin, le pare, versant
quelques goujtes de Ieau de Lourdes danp celle du bain qu'allait
subir le petit'malade... Tout cela, sedit-iI, derient inutile, la sainte
Vierge veut ce ie t*ange pour elle; qu'ellI le prenne done au pJus td;
pour qu'il ne soufre pls...
Mais Marie les avait probablement exauces; elle semble n'avoir
pris pour elle quele soit d'empecher I'enfant de mourir, abandonnant i notre bienheureuxz Maryr le mdrite de la gudrison.
Le soir de ce mtmeijour, 9 mai, i 5 heures, le medecin, apr6s sa
visite, dit au pere: aNe ne vous tourmentez pas ainsi; Petat est touours grave, oui, tres ga•ey' mais it n'est pas d6sespdr&.. Courage
docn... ; et it partit disant bun ami de la famille qui l'accompagnait
jusqu'A la porte : i Je crainf beaucoup, pour Penfant, un transpPrt
an cerveau. t . t
Cetre phrole fut rapporte aux parents.
Cest alors lue m'adressant a Ia pauvre mre : a Vous avez, lui
dis-je, tant de confianee a la Vierge de Lourdes, que je n'ose vous
proposer de recoyrir a4i bienheureux Perboyre. J'ai apports une de
se reliques que.je pourrais vous laisser, si vous le ddsiriez.

.- 4io - Oh! donnez, s'ecria-t-elle, pour sauver mon enfant je m'adresserais A tous les saints du Paradis... - Eh bien, commencez par
celui-ci. t Et je lui remis. mon petit reliquaire et une feuille oi se
trouvent les litanies du Bienheureux.
La relique est sur-le-Ahamp suspendue au cou du malade et les
litanies recitCes par la confiante mire. Quatre heures plus tard, vers
neuf heures, les midecins arrivent poar donner Ie troisi6me bain i
I'enfant, le thermomitre descendrait-il i 39. - II marque 40o@...
Le bain etait plus que gicessaire...
La Sour garde-malade, ayant remarque dans la soiree que la.
fievre paraibsait moins accablante, en fit part aux m6decins qui voulurent bien retarder 4'une demi-heure leur terrible operation...
SAu bout de ce temps, a Soeur mit le thermcm6tre: il descendit a
37* 5. Le medecin n'y voulut pas croire; ii replaqa2lui-meme 'instrument... mme resultat... 37* 5... Done plus de fievre.
Restaient les poumons.
Le malade est ausculte soigneusement. Totr engorgement a disparu, 'air circule librement partout...
a L'enfant va bien, ditJe docteur.
- Est-il gu6ri, s'cria la.msre?
- Oh! pas encore, je ne poarrai me prononcer qct dans quarantehuit heures; le mieux a etc trop subit pour neriea craindre encore;
la fievre reviendra tres probablement; nous verrcos demain. a
Le lendemain la fivere n'6tait pas revenue... Le malade avait bien
dormi pour la premiere fois depuis huit jou... II allait tres bien,
on lui fit prendre du bouillon. Le jour suivant,'ftede l'Ascension,
on mit dans son bouilloi du tapioca. Et les quarante-huit heures
dtant 4couldes, le medecin diclara qu'il n'y avait plus aucun danger.
Le vendredi, deux postages et deux ocufs; le same4i, poisson ec
c6telette de veau.
Le dimanche, le petit protdgE du bienheureux.Pfeiboyre, s'est leve
et a jou6 avec son frere et sa scour. Aujourd'hut, samedi 20 mai,
Eugene est a la promenade, dans le jardin public, en face de la mai,on; et, apris-demain soir, toute la famille va en France respirer
pendant quelque temps 'air de la met et l.s penteurs des pins.
Je ne vous parle pas du bonheur et de la reconnaissance de cette
famille privilegiee.
4). CELAAI, p. m.
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HISTOIRE GINERAeE
DE LA CONIGREGATION DE LA MISSION
PAR X. CLAUDE-JOSEPH LACOUR
i66o-1731

LIVRE III
GENERALAT DE M. EDME JOtLY
TROISIZEa

SUPERIZUR GiE••AL DE LA CONGREGALTIO

1673-1697

.
§ o2.Travaux hors de France (suite').

127. En Pologne (suite).- Dans sa lettre Au i5 novembre 1682, M. Jolly disait : Le dernier ordinaire apporte des
nouvelles tres consolantes de nos trois maisons de Pologne.
M. Godquin m'dcrit qu'etant de retour des missions qu'il a
faites dans les montagnes, aux confins de la Hongrie, oii il
s'est fait de tres grands biens, il dtait alld aux environs de
Cracovie pour gagner quelques ames ADieu. II a trouve tant
de besoins, soit par I'ignorance des mysteres de la religion,
soitpar la depravation des meurs, qu'il est malaise de vous
lexpliquer; mais Dieu a tellement bini seq travaux et ceux
de deux autres prdtres ses confr&res, que trois mille personnes ont-fait ce qu'il en a souhaite pour leur satut. On vient
ieux de tous c6t6s, et MM. le; cures et vicaires se pont
propose de prendre dorenavant plus de soin des Ames
commises a leur charge. Mgr l'Eveque de Cracovie lui a
ordonne de pourvoir a la bonne administration des h6pitaui.
v M. Desdames m'ecrit de mdme de Culm qu'il allait

partir avec un pretre de la maison, qui est Polonais, pour
les'visites qu'il voulait faire dans rlevchh de Posnanie
qui est uni A celui de Culm. II dit que le seminaire
, . Voir ci-dessus, p. 156.
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qu'ils 6nt li s'dtait augmentd de.dix jeunes ecclisiastiques
venus dudiocese de Brunsberg pour profiter des exercices.
* M. Fabry, assistant de lg maison de Varsovie, dcrit'de
son c6ti~que M. de,Monteils, missionnuire francais, travaille toujours dans les missions qu'il a entreprises au diocese de Brunsberg, oiu Dieu verse aussi de tres grandes bendictions, et que le peuple en est si content, aussi bien que
Mgr P•Eveque, que Sa Grandeur, pour en conserver le fruit,
a envoye dans la- maison de Varsovie dix curds faire la retraite. Ce prilat voulait ensuite envoyer les autres pretres
de son diocese pour faire les mames exercices, lesqels ils
psatiquent tons ensemble 6 peu presde la meme facon quon
Les succes des missions
les fait faire aux ordinands. v "tant si grands, ii ne faut pas 6tre surpris si, en peu de
temps, on vit plusieurs maisous de la Compagnie fondies
en Pologne, ainsi que nous I'avons dit ci-dessus.
S128. A Alger. M.JeanIevacher;ses travaux etsa mort.
-On recevait de temps en temps des nouvelles de M. Levacher qui, depuis la mort de M. Vincent, continuait de travailler a Alger, en Barbarie, au soulagement des pauvres
esclaves phrdtiens, comme avaient fait M. Julien Guerin et
d'autres de ses pred&cesseurs.
'Nous avons requ, 6crit
M. Jolly, le 9 mars 1673, des lettres de M. LeVacher, qui
mande que Dieu conserve sa pauvre eglise souffrante en
paix; et, ce qui est bien consolant, c'est qu'il se sert de
1'esclavage du corps pour retirer quantite d'Amee
de la servitude spirituelle du d6mon, non seulement partla conversion des pecheurs catholiques, mais encore par la riduction
dp quantitd d'hiritiques de toutes nations a notre sdinte
religion. Nous avons c6ans, depuis quelques mois, notre
frire Dubourdieu; consul de la nation franqaise i Alger, ii
fiut renvoyd en, France par le dey et son gendre, parce
'qu'il s'opposait avec courage: aux infractions du traite de
paix fait avec le Roi; et comxte, pour les contester, les
ministres d'Etat n'ont pas jugd a propos d'y renvoyer
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notre dit frere, nous ea avons presente un autre pour
lui succeder. , La cour pvait laisse le consulat d'Alger a la disposition de M. Vincent pour que les pritres
fussent plus en itat de soulager les esclaves; dans la suitef
on nAnyoya plus de freres, et ce sont des marchands qui
oat exerc6 cet emploi. M. Jolly continue : a Nous voyons
de ~me quelque disposition pour recouvrer le consula
de Tunis'qu'on nous avait &t par surprise, ce qui serait
une occasion pour etendre nos services au profit des paurres esclaves qui sont la en tres grand nombre. * Toutefois, cela ne reussit pas.
M. Le Vacher, surcharg6 de travail comme il l'crivit au
Gineral en 1677, demandait avec'instance du secours.
M. Jolly mande sur cela qu'il esptrait lui envoyer bient6t
an pretre pour le soulager, et, qu'en attendant, ii avait fait
parir le frere Guillaume Tardit, qu'il connaissait pour avoir
deij demeur6 avec lui avant qu'il fft de la Congregation et
dont ii etait fort content. On ne put faire parti: cet pretre,
et M. Le Vacher itait encore seul ej 168 . M. Jolly ecri-'
vant pour lors aux maisons, entre autres choses disait :
aM. Le Vacher est toujours AAlger, fort infirme. Nous'lui
avons destind du secours; mais pour le faire partir,f il
s'est rencontre jusqu'a present quelques diffiqultis que nous
esperons etre bient6t levees. II rend toujours de tres grands
services aux pauvres esclaves chretiens.
II s'en fallut bien qu'on pit envoyer sit6t ce secours A
M. Le Vacher, les choses se brouillerent tout A fait entre la
France et les Algeriens. Caux-ci. faisant des pirateries continuelles contre les Franqais, obligerent le roi Louis XIV
Ayenvoyer une flotte, commandee par M. Duquesne, cilebre
marin, pour bombarder leur ville; et ces infiddles firent
perir tragiquement M. Le Vacher en 1682, en le mertant A
la bouche du canon.

S1g9. M. Montmasson et lefrere Francillon,mis d mok
par les Algeriens. -

Quelque temps apres on convint
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d'un traite, et A. Jolly enyoya &Alger M. Montmasson,
revenu de Madagascar, apris Ja retraite des.Franqais de
cette ile. I1y alla avec deux freres, le frere Francois Frantilon et le frere Jacques Leclerc. Mais la paix ne dura pas:
les Algeriens recommencerent leur premier trairn it, en
i688,1Ie Roi envoya devant Alger une autre flotte, commandee par le mardchal d'Etrees qui, par un nouveau bpmbardement, reduisit une partie de la ville en cendres. iCes
malheureux, enrageis de se voir ainsi traites, prireno ce qu'il
y avait de Frangais dans leur ville pour les meitre a la
bouche da canon et envoyerent ainsi leurs membres disperses contre ceux qui bombardaient la ville. Ils traiterent
de la sorte le pauvre M. Montmasson, que meme le peuple
insulta et a qui il fit des outrages sanglants quand on le
conduisait au supplice. Quelques-uns lui proposerent de
sauver sa vie en renoncant i sa religion pour suivre la
i loi de Mahomet; mais it eut horreur, comme il'devait, de
cette odieuse proposition. Ce qui fait qu'on doit regarder
sa mort comme une esp6ce de martyre.
Le frere Francois rrancillon mourut avec lui. L'autre
futdelivr6, parce que quelqu'un alla dire qu'il etait Savoyard,
ce que ce frere ne confirma pourtant pas, cela n'itant pas
vrii. Citait M. Montmasson qui itait originaire de Savoie; lei travaux que ce bon Missionnaire avait accomplis
dans 1ile de Madagascar et dans les voyages pour y aller et
revenir, et encore davantage la vie tres vertueuse qu'il avait
menie engagerent la divine Providence a ne le pas priver
en cette rencontre de la couronae du martyre et de la gloire
d'une mort aussi pricieuse que celle qu'il souffrit.
S3o. Madagascar. Abandon de la colonie et fin de la
mission. - M. Montmasson etait revenu de Madagascar
avec un autre Missionnaire qui se trouvait si affaibli de ses
fatigues qu'il en mourut bient6t apres a Saint-Lazare. On
avait djiA appris le triste sort des colons frangais.dans cette
ile qu'ils furent obliges d'abandonner. En 1673, M. Jolly
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ccrivait aux maisons de la Congregation: « Quant aux
Missionnaires de Madagascar, il y a bient6t un an que nous
n'en avons requ aucune nouvelle,'et, selon ce qu'ils nous
mandaient par leur derniere lettre, il y a sujet de croire
que les habitants du pays les auront massacres;;d'autant
plus que le peu de Franqais qui y restaient dtaient depourvus
d'armes et de munitions, et par li exposes en proie a leurs
ennemis. Les vaisseaux des Franqais n'y passent plus depuis que MM. de la Compagnie des Indes ont abandonne
cette ile. Nous n'avons pu leur donner aucun secours, et ils
n'ont pas mime eu la consolation, comme ils nous icrivent,
de recevoir aucune de nos lettres, quoique nous leur ayons
ecrit par tous les embarquements qui se sont faits; de sorte
qu'itant depourvus de tout secours burgain, ils ne peuvent
attendre assistance que de Dieu seul, qui ne manque pas
de pourvoir aux besoins. de ceux qui se confient ep lui.
Cest ce.que je vous prie, avec vatre famille, de lui demander pour eux d'une faqon particulire. * It repetait la
meme chose dans une autre lettre du 23 septembre: a Nous ;
ne recevons aucune nouvelle de nos pauvres confreres de
I Madagascar; je continue A les recommander a vos prieres. w
On voit ensuite revenir M. Montmasson avec son compagnon, les autres etant decddes en diverses faqons dans cette
le. On n'y envoya plus personne.
131. Commencements de la mission de 'ile Bourbon. Divers Francais s'etaient retires de Madagascar dans I'ile de
Mascareignes ou ile Bourbon, qui en est voisine. Deja on y
envoyait, des forts de Pile de Madagascar, les faindants et
ceux qu'on voulait 6loignei, en punition de leur mauvaise
vie. Y ayant trouvd un bon air et fait quelques habitations,
MM. de la Compagnie des Indes s'en accommoderent, et
ils out perfectionne cette nouvelle colonie comme un lieu
favorable pour rafraichir lesvaisseaux alfant aux Indes orientales. Ils ont demandd des Missionnaires qui y sont alles
prendre soin du spirituel en ces derniers temps; ainsi cette
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nouvelle mission peut tenir lieu de celle de Madagascar.
Pour ce qui est d'Alger, on demeura quelques anndes A
convenir d'une paix ave ces infid6les; lorsqu'elle fut faie,
on y envoya de nouveaux Missionnaires. Mais on parlera
de taut caci dans la suite.
On n'aura*pas dorinavant de relations si amples ni si
circonstancides du succ6s des fonctions de la Compagnie
dans lesiifffrentes maisons, et les Supdrieurs gdndraux n'en
n'informeront plus autant dans le detail les families pardculikres. C'est sans doute parce que les emplois paraissent
mieux reussir dans le commencement, ou encore parce que
quand les maisons ont pris leur. train ordinaire dans les
fonctions, on ne fait que le suivre ensuite sans remarquer
autant les diverses guvres qui se font.
§ 21. Assemblies; leurs fruits. Sollicitude doctrinale et vigilance

; pout la discipline de'la part du Supdrieur g6nsral.
132. Convocation' de la premidre Assemblie fexennale;
II y avait six ans, en 1679, que le
:son rdsultat (z679). General etait elu. M. •qlly se vit done oblige, selon les Constitutions, de faire assembler les maisons des provinces pour
que chacune de ces provinces depute e;isuite un pretre A
Saint-Lazare. LA, ces diputis doivent examiner entre eux,
conjointement avec les officiers gnderaux, s'il est A propos,
pour le bien de la Compagiie, de tenir une Assemble genirile, ou s'il faut attendre encore six autres annees; c'est ce
qu'on nomme Assemblde sexennale. Jusqu'alors, il n'en
avait point &et tenu de pareille, M; Almiras, six ans apris
son election, ayant jug6 & propos d'en convoquer une gen6rale en 1668. On conclut dans cette assemblie sexennale
qu'une Assembl6e gdhirale n'etair pas sit6t n6cessaire.
133. Demandes des provinces. - On ne lais pas d'envoyer par les ddputis A ces Assembldes diverses propositions
qui se font pour cela dans les Assemblies des provinces.
Comme nous dcrivons dans la province de Lyon, nous

n'avons connaissance par les M6moiresque des propositions
faites dans lI'ssemblie de cette province et des rdponses
que le Gineral donna. II y recommande aux directeurs
des missions de tenir la main au reglement et A la pratique des avis donnes pour les missions; et aux infirieurs
d'obeir an dirtcteur nomm4 par les supdrieurs. - 11 dit
qu'on squhaiterait ort de pouvoir envoyer dans les maisons
des modeles de sermons et catichismes pour les missions,
mais qu'on ne les avait pu mettre si t6t en ordre; qu'une
personne &taitde meme ahargie de travailler aux Regles de.
petits offices sans beaucoup avancer. - I1 constate que ce .
n'est pas I'usage de la Congregation de se charger aisement
de la conduite des Filles de la Charit6, quand on n'a pas la
cure du lieu; mais que seulement les Visiteurs, en passant
dans les villes ot elles sont itablies, les visitent. Pour
garder en cela 'unifdrmite nicessaire,,on promit de dresser
A cet effet une instruction Alaquelle il faudra se conformer,
etc., etc.

*

A rAssemblee de la province de Lyon on avait bien
fait d'autres demandes. Mais plusieurs de ces demandfs
sont ordinairement rejeties, soit pour ne pas fatiguer le
Gineral, *soit afin de ne pas sembler youloir liniiter son
pouvoir.
(
* 134. Lettre doctrinale de M. Jolly contre le quietisme.
- M. Jolly envoya quelque temps apris une lettre circulaire aux maisons, pour les prdmunir contre les quietistes
qui troublaient pour fors I'Eglise, en introduisant une
nouvelle maniere de faire l'oraison mentale; cette lettre est
datie du 18 octobre x684. II y dit avoir appris de quelques
Missionnaires que certains .particuliers s'affecrionnaient a
cete mithode d'oraison.qui n'est point du tout conforme a
celle qu'a enseignee M. Vincent, et qui est mime opposie
A quelques-uns de nos exercices, comme a la rpeitition
d'oraison; A quoi on ajoute bien d'autres inconvdnients.
* M'etant informS; dit-il, et ayant reconnu la verite de ce
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fait, que plusieurs persoanes, entre autres des jeunes gens,
s'y sont appliques, sans avoir les dispositions nicessaires,
j'ai-diliber6 de cela avec MM. les Assistants, et nous avons
resolu de donner les avis suivants a toute la Compagnie:
€ Quoiqu'ilfaille reconnaitre avec les saints et les maitres
de la vie spirituelle une oraison sublime, qui est bonne, et
eat un trbs grand don de Dieu quand elie vient de l1 i, toutefois elle peut e6re a bien des gens un sujet d'illusion, d&s
qu'on veut s'y introduire soi-mdme, sans s'dtre auparavant
exerc6 dans la mortification de ses!passions et de sa.propre
volonti. Les saints disent communiment que c'est se
tromper que de croire pouvoir arriver A cette oraison
sublime par ses propres forces et son industrie. Ecclesia,
dit saint Bernar<, non est scrutatrix majestatis, sed voluntatis, et si aliquandoper excessum rapi in illam contingat,
digitus Dei est digantis levare horinem, non temeritas
hominis insolentisDei altapervadens;cum enim Apostolus
raptum se commemoret, ut ausum excuset, quisnam alter
prasumat huic se et divine majestatis horrendo scrutinio
propriis intricareconatibus.
a Ce n'est done pas une oraison ou il faille s'ingerer de soimeme, et sur laquelle il soit ais6 de donner des r6gles. Died
s'dtant riserve de la communiquer a qui bon iui semble et
d'etre le maitre de ceux qu'ilconduit par cette voie, ceux-ci;
selon les saints sont en fort petit nombre, et l'expirience
fait voir, ainsi que nous I'a dit bien des fois notre vinerable
PNre, en parlant de l'oraison que plusieurs avaient et6 siduits
en aspirant d'eux-mimes a cette oraison sublime et s'etaient
trouv6s dipourvns des vertus chr6tiennes qui est pourtant
ce que nous devons chercher et. A quoi 'oraison nous doit
servir. Elle est bonne a proportion qu'elle nous fait vivre
dans la pratique de Phumilit, de 'obdissance et des autres
vertus, chose bien expliqude dans la yie de M.Vincent, an
chapitre de son oraison.
* D'ailleurs, poursuit M. Jolly, nos regles nous prescri-
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vent de garder en toutes choses l'iniformiti, surtout dans
la manire de diriger, enseigner, gouverner et a l'gard des
pratiques spirituelles, et d'6viter la singulariti comme la
racine de Penvie et de la division.
c Itae faut pas introduire dans la Compagnie une nonvelle manikre d'oraison, mais s'en tenir A celle qu'a enseigade M. Vincent, par laquelle il s'es sanctifid eta fait par la
grAce de Dieu les grands biens que I'on admire encore. II
'a apprise des saints et du Saint des saints, Notre-Seigneur,
avec qui il a eu toujours tant de communications; elle est
conforme a nos usages, elle nous porte a la pratique des
viritables vertus, et mettra ceux qui la pratiquent fidelement
ea itat d'etre elev6s plus haut quand il plaira A Dieu. Je
crois qu'on fera bien, a 'exemple du meme M.:Vincent, de
s'sseoir, ici comme partout ailleurs, A la dernitre place,
ageidadt que colll qui a invite diselui-mdme : Montez
plus haut. On ne vent pas blimer la contemplation, mais
seuleipent recommander qu'on evite de s'ingerer de soiamme liot on foit etre appele de Dieu imm6diatement, et
qu'on n'introduise pas dans la Compagnie une singuiariti
qui pourrait lui etre prejudiciable. a
M. Jolly ordonne de lire cette lettre a tous les prAtres et
clercs des maisons, pour qu'ils sacbent quelle est en ceci
rintention de la Compagnie, laquelle e desire pas qu'aucun
de ses sujets enseigne d'autre mithode d'oraison que celle
qui y est pratiquce, et qui lui a eti inspiree par son vinerable Instituteur, conforme itla simplicit6 et uniformitu
dont elle fait profession; etsi quelqu'un pense dtre appele de
Dlieu i une oraison plus sublime, qu'il se contente d'en
parler a son directeur dans la communication.
Cette lettre est belle et bien solide, et c'est la premiere
lettre dogmatique.que les GCnraux ont ecrite A la Compagnie. C'itait le nouveau livre de M. Malaval, fameux
aveugle et contemplatif de Marseille qui avait donni lieu a
cette methode d'oraison. Le Gia4ral ne vent pas qu'on
*
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permette aux jeunes pretres et encore moins aux clercs de le
lire.
135. Notification d la Compagnie de la condamnationpar
'Eglise des doctrines de Molinos. - Deux ou trois ans
apres, un prdtre espagnol, nommi Michel Molinos, qui
passait pour un tres homme de bien, fit encore plus de bruit
a Rome. Mgr le carkinal Cibo, prdfet de l'Inquisition
generale, en icrivit d6s le commencement'de 'annee 1687
A tous les iveques d'Italie. I1 le faisait en consequence de
L'avis qu'avait en de toutes parts la Congregation du SaintOffice, qu'on erigeait certaines assemblies, soit d'hommes,
soit de femmes, dans les iglises on oratoires, oh, sons pretexte d'6ever les ames a une oraison de quietude, certains
directeurs spirituels insinuent insensiblament dans l'esprit
des simples des erreurs pernicieuses, lesquelles se terminelt
ensuite Ades heresies nanifestes, ou a des crimes b enteu4.
Aussi les cardinaux du Saint-Office avalent jugi a propos
de charger les devques de veiller sur les assemblies nouvelles, Je les abolir entierement,'ils en troivaient de telles,
et de recommander aux directeurs de marcher par la voie
battue de la perfection chr6tienne sans affecter aucune singulariti, et d'empicher qui que ce soit, suspect de ces nouveautis, de s'ingirer chez des religicuses.
Le Saint-Office, par un decret fait en presence de N. S.
P. le Pape, Innocent XI, le jeudi 28 aodt 1687, oiu Molinos est appele a fils de perdition l, condamna, pour obvier
a ces dangereuses erreurs, soixante-huit propositions de cet
auteur, toutes tendant A un 8tre purement passif, sans se
mettre en peine d'actes de vertu et d'obiissance A la loi, ni
de resistanc A la convoitise; ainsi du reste. Molinos abjura
en public toutes ces erreurs, le 3 septembre, comme les
ayant enseignees de bouche. et par icrit.
Le decret ayant etC envoydeen France, M. Jolly ladressa
a toute la Compagnie avec une lettre dat&e du 7 octobre
1687, ofi il dit : , Ceci nous apprend combien il nous im-
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porte de nous garder de toute nouveaut6, quoiqu'elle se
presente sous de belles apparences, si elle n'a et6 soigneusement auparavant examinde et approuvre par ceux que
Dieu a itablis pour empecher qu'aucune doctrine ne soit
prisentee aux fideles, qui ne soit pure et entierement conforme au sentiment et a luuage de 'Eglise. *
On a traduit en franqais ces propositions, afin que tous
les puissent entendre et se garder de Perreur, du scandale et
de la t6emrit6 qu'elles contiennent, comme le porte le
dicret, et qu'on 6vite de les croire, enseigner et reduire en
pratique, ce qui est expressement difendu sous peine d'excommunication. Ces erreurs, quoique grossieres et si justement censurees par le Saint-Siege, ne laisserent pas de se.
renouveler dans la suite en France, par le moyen du Pere
Lacombe et de Mme Guyon, soutenues meme par Mgr PAr.cheveque de Cambrai. Le pape Innocent XII fit un second
dicret touchant ces erreurs duquel on parlera en son lieu.
t36. Assemblie gindrale ep z685. Sa convocation et ses
ddcrets. - Les douze ans dtant expires depuis la derniere '
assemblee g6enrale oi M. Jolly fut elu general, il ne pouvait, selon les Constitutions, se dispenser d'en convoquer
une A laquelle d'ailleurs il n'y avait point d'empichement,
Araison de la difficulte des passages, guerres et autres semblables obstacles; toute l'Europe jouissait de la paix. II
indiqua done cette assembl6e a Saint-Lazare, apres PAques
de l'annde 6685, et, pour cela, on tint en toutes les maisons,
puis en chaque province de France et des pays etrangers,
les assemblees necessaires. Trois pratres, y qompris les visiteurs, se trouverent, des cinq provinces de France, et des
deux d'Italie et de Pologne, i rAssemblee gendrale.
On ne jugea pas necessaire de faire dresser de nouveaux
Memoires pour lutilite des fonctions; ceux des dernieres
assemblies etant suffisants, il n'y avait qu'A s'y conformer.
On fit pourtant plusieurs d6crets et en plus grand nombre
que dans les prdcidentes. Plusieurs pointq concertjant les
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ilectionsa faire dans les assemblies furent pricisis, quelques details de discipline furent fixes.
La lettre prdeidemment citee de M. Jolly, sur Ia nouvelie
maniere d'oraison fut approuvce avec iloge. On difendit i
tons les Missionnaires de s'eatr'envoyer on icrire quelque
chose qui tendit i introduire une autre m6thode d'oraison.
et de rien dire dans les conferences on entreiens et conversations, qui y portit. Si quelque superieur particulier se
trouvait coupable de I'avoir introduite et s'il ne se corrige
pas apres en avoir etC averti, il sera puni de sa desobdissance, au gre du Supdrieur g&neral.
Dans cette assemblie, M. Berthe fut encore secretaire.
On y fit un grand nombre de dicrets; mais beaucoup de
choses n'etant pas encore bien determindes, surtout en ce
qui concerne les assemblees, qui jusqu'ici n'avaient pas &te
fr6quentes, il etait a propos de prendre quelque rdsolution
pour 1'avenir.
Un dcret touchant la presance des Assistants embarrassa
ensuite M. Jolly et lui parut contraire aux premiers usages
qui respirent davantage la simplicite et Phumiliti,; c'est
pourquoi, voyant pent-rre qu'on en abusait, il fut casse
dans rassemblie suivante, comme on le dira en son lieu.
137. Reponses du Sup-rieur glniral aux demandes de

rAssemblie. - 1Iresta un bon nombre de demandes auxquelles 1'Assemblec laissa au Superieur general, comme on
avait fait ci-devant, le soin de repondre; ii le fit. 11 y marque
d'abord qu'on s'dait plaint de quelque relachement, en fait
de simpliciti, vertu tant recommandie par M. Vincent, et
pratiqu6e avec 6dification par les premiers Missionnaires;
qu'ainsi il enjoignair, suivant rintention de 'Assemblie,
de s'affectionner de plus en plus i la pratique de cette vertu,
en gardant dans les sermons la mithode simpledonnae par
M. Vincent, en cvitant les ornements superflus dans les
eglises, les *bAtiments, les chambres, etc. - Void quelques-unes des putres reponses qu'il fit :
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LA oh on a des cures et des siminaires qui obligent
quelques-uns des Missionnaires i dire i'office et les messes
selon les rubriques du diocese, on peut dire la messe diffirente de l'office qu'on a riciti, et se servir dorenavant
d'aurre couleur que ne prescrit le romain, afin de s'accommoder a i'usage du diocese. - I1 est bon de faire faire des
missions de temps en temps dans les paroisses dont on a le
soin, y faisant venir les confesseurs d'autres maisons de la
Compagnie. - Le supdrieur doit veiller a ce que les catichistes ne parlent pas trop, le pen de fruit qu'on observait
aux catechismes venant de la, et il doit aussi faire visiter
les confrdries de la charite dans les lieut ou elles sont etablies. Exercer les seminaristes i faire, an refecioire ou en
quelque salle, des pr6nes et sermons. - II faut faire attention A a regle qui defend de parler des affaires et de la conduite de la maison; lire quelquefois. les lettres circulaires
instructives, surtout celles qu'on envoie a la suite des
Assemblfes gdndrales.
Ce sont lit quelques-uns des actes qui nous restent de
celle-ci. On y remarque, aussi bien que dans ceux des
Assemblees priecdenteS, des reglements tres utiles pour la
perfection d'une communaut6. M. Jolly, dans une circulaire dui5 septembre 1687, signala aussi quelques abus.
II ne s'est, en effet jamais trouv6 de communaute o& il ne
se soit glissi quelque faute, dont on ne ddt prevenir les
suites.

1 22.

Affaires de la Congr6gation a Lon.res, h Rome et h Paris.

i.38. Essai de restauration religieuse en Angleterre,
sons Jacques II. Les Missionnaires sont charges de la chapelle royale a Londres. - Ces details montrent la vigilance
du Gendral et de 1'Assemblie : aussi, la Compagnis repandait-elle.une bonne odeur d'edification, jusque dans les
pays itrangers, cornme nous allons voir par ce qui suit.
Le roi Jacques II avait succd6 sur le tr6ne d'Angleterre

.

-

424--

Ason frere Charles II. Etant encore duc d'York, il avait
embrassi la religion catholique. Devenu roi en i685, il
envoya l'annee suivante un ambassadeur A Rome, et requt
de meme, A Londres, un nonce apostolique. Ce prince desira
aussi des Missionnaires pour conduire sa chapelle royale,
comme il savait qu'en France le Roi tres chr6tien en avait
a Versailles. M. Jolly en envoya sous la conduite de M. Le
Lasseur, homme d'esprit er de mdrite; ils furent fort bien
venus du Roi, et commencerent A faire leurs fonctions.
M. Le Lasseur en icrivit en ces termes a M. Jolly, le
8 mai 1687 : c Nous avons etd requs de Sa Majesti avec
toutes les :dimonsfradions possibles de son affection; elle
nous a deji entretenus deux fois, nous interrogeant sur les
fonctions de notre Congregation, sur quoi elle t••oignait
plaisir de nous entendre parler. II ne s'est jamais vu un
prince plus zild, ni plus pieux que lui, mais son zele trouve
de grands obstacles.
En effet, quelques politiques ont
meme cru qu'il se pressait un peu trop, et qu'il eAt gagne
davantage d'aller plus lentement. Cette meme annie 1687,
il fit un idit qui permettait dans tous ses royaumes la libert de conscience. D'autres, au contraire, ont pens6 qu'il
n'avait pas assez de vigueur.
*
M. Le Lasseur continue : a L'esprit des Anglais est infiniment eloigne de la religion romaine ;le Roi n'a pu trouver de disposition dans tops ceux qui devaient composer le
Parlement pour leur faire approuver la libert de conseience, qu'il n'a pas laisse.de faire'publitr de sa propte
autoritd. II y a preseitement sept on huit clapelles et
eglises dans Londres, ou l'on dit la mbsse publiquement,
,sans compter chlle du Roi, dans laquelle nous faisons
l'office avec le plus de pompe que nous pouvons. Tandis
que nods officions A l'autel, aides de huit enfants de chctur,
la musique du roi chante ce qu'il y aa chanter; jamais le
Ioil ni la Reine ne perdent grand'messe ni vepres, que nous
chantons en leur presence tous les dipnancbes et fetes. On
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y prache aussi, raais en anglais; on pracbe en francais seulement dans la c4apellU de MM. les Arpbassadeurs de
France et d'Espagne : 0ous ne pouvonsnous dispenser de
pracher quelquefois dans la premiere et je pense qu'il faudra le faire de meme dans la seconde. Nous ne sommes
pas encore logis dans le Louvre, parce que lappartement
qui nous a itd destine ne sera prdt qu'au retour de Windsor,
oa le Roi va passer 1'Pt0, et-oh nous allogs aussi avec lui.
Nous ne portons pas encore 'habit ecclisiastique dans les
rues, mais nous en approchons le plus pres que nous pouvons, afin d'y accoutumer les gens; jusqu'ici nous avons
port la cravate, nous.commenqons presentement &paraitre
avec le petit collet d'abb, et une petite perruque; j'esp#re
que bientot nous marcherons entierement dans les formes.
M. Lelasseur continue encore : a Les revirends Peres
Jesuites commencent a se relever et Adevenir puissants; ii y
en aun qui est confesseur du Roi, un autre de la Ieine, et
an troisieme qui est grand favori du Roi. Nous vivons fort
bien avec eux, sans qu'il y ait beaucoup de relations. II y a
quelques seigneurs qui se sont convertis depuis pen, d'autres
qui commencent d'aller a la messe en particulier propter
rmetum Judceorum. Les Peres Jesuites ouvriront dans quinze
jours un college dans Londres, il n'y -aura d'abord que
deux classes piur commencer. Telle fut la relation que
M. Lelassdur enyoya de Londres.
»,
139.

Ruine des espirancesdes cqtholiques en Angleterre.

Lei
Missionnaires retournent en Ftance. - La relation
que noqs venons de citer avait fait grand plaisir a M. Jblly,
mais les espirances s'en allerent bient6t *n fumte. Les
Anglais, enolins A la rebellion, se soulevirent. Le Roi fut
obligd de se rifugier en France, ou la Reine 6tait djia
arrive avec le jeune prince de Galles. L'annde d'apres, le
prince d'Orange, gendr' du Roi et chef des conspirateurs,
fat proclamd:roi sous le nom de Guillaume III.
s
Les Missionnaires eurent de la peine a revenir en France,
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oi pourtant ils aborderent en santi. Tout ce qui avait t6
fait pour la religion fut renversd; et le prince d'Orange,
devenu Roj, eut encore ladresse de faire signer dans la ville
d'Augsbourg, a la plupart des princes chritiens, une ligue
contre la France, qui seule pouvait donner du secours i
Jacques II.
140. Les dnemlds de la Cour de France avec Rome. Le
superieur de la inaison de Rome, M. Simon. - Le pepe
Innocent XI teait brouilld avec la meme couronne de
France au sujet des r6gales. II autorisait aussi 1'election da
jeune prince Climent de Baviere i I'archevchi de Cologne
tandisque la France soutenaitcelle du cardinal de Furstemberg. NManmoins, ce grand pontife, qui menait une vie
fort exemplaire, favorisait la Congregation, et il voulait
qu'elle conservat sa premiere simplicite. II estimail M. Simon, superieur de la maison de Rome. Mais quelques-uos
ayant malicieusement reprisente en France que ce superieur se milait un pen des affaires, -- il tait effectivement
intime ami du cardinal Cibo, tres puissant sous le pontificat
d'Innocent XI, -le
roi Louis XIV en parla a M. Jolly
quise vit oblig6 de le retirerde Rome et de mettre M. Martin superieur en sa place. M. Simon mourut, quelques
annies aprks etre revenu en France, dune mort assez pitoyable, son esprit ayant baiss. Cest unMissionnaire qui
a pa;hspour etre habile et pour avoir Ades manires insinuantes.
141. La Vie de M. Vincent en Italie, -pyrAccami.-

On a

cru eImime M. Simon auteur, du moins pour la plus grande
partie de la Vie .de M. Vincent, imprimie A Rome, en italien, en 1677, et didice au meme pape Innocent XI, ouvrage qui a it.estimn en cete langue. 11porte le nom du
P. Donminique Accami, pretre de I'Oratoirede Rome. I1est
dit dans la preface de la Vie.italie'nne que le serviteur de
Dipu ayant iti doue d'une charite tres ardente pour les
pauvres et d'un grand z2le pour la sanctification du clergi,
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le livre se trouvait par 1a digne, en paraissant, d'avoir en
tee le nom d'un si grand pape, regards d'un chacun comme.
le pOre des pauvres et un excellent modele d'un ecclisiastique parfait. On y fait un abregi de ce qu'avait dit plus
amplement I'diteur de la Vie francaise, en parlant poirtant un pet, au long de ce qui regarde les fonctions de la
Compagnie, tant pour Flutilit des Missionnaires, qui verraient dans ce recueil ce qu'ils sont obligis de faire, que
pour Nldification des lecteurs, Jesquels seront bien aises
d'apprendre de telies choses. '
S142. M. Martin, superieurde la maison de Rome. Exempie de disinteressement.- M. Martin, qu'on mettait a la
place de M. Simon, itait bien vu a Rome, ayant demeuri
depuis longaemps en Italic, dans presque toutes les maisons.
II etait fort attache aux maximes de M. Vincent, surtout an
desinir.essement, ce qu'il fit paraitre dans une rencontre
qui mirite d'ere rapportee. Un pretre de Rome, qui avait
gagae queique bien dans no office qu'il avait exerce, etait
bon ami de la maison et lui avait donni une argenierie'de
chapelle complete. II se nommait M. Balamola. On cultivait son amitid; mais ii mit a l'dpreuve le desintiressement
ds Missionnaires, de la manikre suivante.
II fit semblant de ne plus les estimer autant; il ne les
recevait plus gracieusement comme A son ordinaire et il
caressait d'autres communautes. II fit mme. redemander
rargenterie qu'il avait donnee ci-devant. M. Martin mit en
delibiration dans son conseil s'il la fallait renvoyer; plusleup estimaient qu'on n'en devait rien faire, attendu qu'il
Pavait donn.e de son plein gre. M. Martin fut d'un aute
avis et y ramena ses confreres. On reporta donc rargenterke
que ce bon prtre, tout malade qu'il etait, recut e it mettre
Squartier.
£
11 d~eda quelque temps apris. t. Mrtin eat la curiosite
de savoir, par un frere qu'il,envoya exprea. le contenu de
son testament, et it fut surpris d'apprendre qu'i) y faisait
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fort au long l'4loge du disinteressement et des autres
bonnes qualites de lesprit de la Mission qu'il avait reconnus, et que, pour cela, il voulait qu'on rendit la maison
I'argenterie qu'il en avait fait rapporter, et de plus lui liguait
tous ses biens qui montaient i environ vingt mille ecus
remains. Cet exemple singulier est digne d'atteption.
143. La chapelle de Monte Citorio.M. Terrarossa,premier supdrieur italien de la maison.--Avant que de partir
de Rome, M. Simon avait fort bien orne la chapelle de la
maison. Quelques personnes 4taient d'avis qu'on rouvrin
pour les exte'rnes; il n'y avait eu jusque-lJ aucune entree
sur la rue. On en parla au pape Innocent XI, qui ne le
voulut pas..
M. Martin quelque temps apres devint fort «aduc; il ne
pouvait plus faire facilement son office de visiteur de la
province, ni meme celui de superieur de la maisqn de
Rome. Alors M. Jolly nomma a sa place M. Jean-Pierre
Terrarossa, qui fut ainsi le. premier superieur italien de la
Turin, apres
a
maison de Rome, comme il lavait d6ji &t6
la mort de M. Pesnelle, dernier sup&rieur franqais, qui
arriva en 1683. Et, depuis, cela a continue de meme.
144. A Paris. M. Jolly mortifid au sujet du supdrieur
des Invalides. Son attachementpour la saine doctrine. M. Jolly, tout bon superieur qu'il fit, ne manqua pas de
peines dans 1'exercice de son gouvernement; il lui en arriva une des plus sensibles en I'ann6e 169o. On a vu assez
souvent de semblables mortifications dans les communautes les plus saintes, oi les dereglements de quelaues
particuliers ne doivent jamais empecher defaire cas de ce
qu'il y a de bon, surtout si le gros de l'arbre est en bon etat
et que resprit de l'institut soit communement en vigueur.
Ce fut aq sujet d'un Missionnaire encore jeune
, qu'il avait
itabli cure aux Inralird4, et dont d'abord tout lemonde
fut satisfait. La mal fut qu'il se trouva avpir .quelpues
affaires de.famille et des intierts de parents A minager qui
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l'amenerent a mrconnaitre ses obligations. M. Jolly eq'fut
tres mortifid. 11 mit A sa place aux Invalides un vertueux
:
.
pritre.
M. Jolly, com'me on l'a remarqu6 plus haut; a'ait fait
connaitre son attachement poui la doctrine de FEglise,
quand elli candamna les mauvais livres des quidtistes; il
en donna de nouvelles marques1 lorsque Mgr 'archeveque
de Paris censura les sept volumres de la Nouvellk Bibliothdque des auteirseccldsiastiquds,domposis par M. Dupin,
alors jeune docteur, un peu hardi a dire son sentiment et
i decider sur le genie et les ouvrages des PNres. 11 y eut
pareillement arrat du Parlement et-une declaratiou dudit
M. Dupii pour reconnaitre sa fapte. Le General de la
Congregation en icrivit aux maisons une lettre circulaire
datie du i8mai 1693, oi il dit que cette censure ayant ete
faite avec beaucoup de soin et d'exactitude,. et ladite declaration contenant un abrege des principales fautes que cet
auteur a faites dans son ouvrage, lesquelles il recqnnait et
rdtracte, il envoie le tout aux diffirentes maisons, ain que
celles qui auraient ce livre le renferment; d'autant que" alecture en est dangereuse et ddfendue.
c Nous ne devons rien tant appr6hender, ajoute-t-il, que
de nous laisser emporter A la curiosite et au mauvais goat
des choses nouvelles, tant en ce qui regarde les mccufs
qu'en ce-qui concerne la doctrine; il faut lire publique-'
ment cette censure avec la declaration et l'arr4t, et faire
enfermer ledit livre avec les autres defendus. o
11 voulait qu'on fit la meme chose pour tous les autres
ouvrages qui etaient d'un difficile examen, et c'est par ce
principe qu'il se defia d'abord du celebre livrddes Reflexions
morales du P. Quesnel sur le Nouveau Testament, lequel
commenqa a paraitre en ce temps-ci; ouvrage depuis tres
fameux et condamnd avec cent et une propositions qui en
ont eti extraites, par la bulle Unigenitus. Les success
seurs de M. Jolly oat suivi la meme pratique, adressant
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aur maisons de la Compagnie les diff6rentes decisions de

l'glise, apres qu'elle a eu condamne certains livres.
(A suivre.)

.NOTES

BIBLIOGRAPHIQUES

107. M. Jules-Auguste Chinchon, pretre de la Congrigation de la Mission, 1815-1897; brochure in-8 de 72 p.
A la Procure .de la Congregation de la Missibn, rue de
Sevres, 95; Paris, 1899.- Prix : o,5o cent.
.Notiit sur M. Antoine Flagel, pretre de la Mission, pre:
mier sqpirieui de Sainrt-Walfroy. i vol. in-8 de 98 pages.
Balan-Sedan, 1899. Se trouve a la maison des Missionnaires de Saint-Walfroy, par Margut (Ardennes).
Notice sur la sceur Clraudine Gdlas, Fille de la Chariti.
Un vok in-12. Beyrouth, 1899. A la Communaut6 des
Filles de la Chariti, rue du Bac, 14o.
C4s- biographies rdsument des souvenirs dignes d'etre conserv6s:
celle de M. Chinchon est due A la plume dun .confrere et d'un
ami; celle de M. Flagel est surtout un hommage de reconnaissance
de la maison de Saint-Walfroy a 1'homme qui a tant fait pour ce
pilerinage et pous les ceuvres qui y sont dtablies. Les quelques notes
donnees par les Annales sur l'impdrissable m6moire de la smur GOlas
ed Syrie sont heureusement complet6es par la brochure que nous
annongons.

zo8. Notre-Damede Prime-Combe. Histoire, culte, faits
merveilleux; Guide du visiteur dans son pelerinage.(par
.M. L. Tubeuf, C. M.). Brochure in-tz de 40 pages avec
de nombreuses illustrations. Montpellier, 1899.
a Puissent cis Aiodestes pages, dcrit 1'auteur, contribuer a la gloire
de Notre-Dame de Prime-Combe et la faire aimer davantage! Les
enfants de saint Vincent de Paul, gardiens du vdn6rd sanctuaire,
seront vraiment heureux: leur but sera atteint. , II n'y a.pas de
doute : ce rcit vivement 6crit et plein d'int6ret sera accueilli avec
Sfteur et reconLaissance par les pelerins qui viennent prier NotreDame de Prime-Combe et par les retraitants qui viennent se recucillir
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das l'admirable solitude od leur ont et0 menages les charmes d'un
sejour profitable a tous les points de vle, et pour leur repos materil, et pour I'ediication de leur Ame.
log. Les Comptes rendus des ConfAerces au grand seIimaire de
Saiat-Flour ( 188-8g99), soot un spcimen de cc dent les jeunes
eccidsiastiques sont capables aveo un peu d'initiative et sous une
direction eclairee. Le seminaire de Saint-Flour est dirige par les
prftres de Ia Mission on Lazaristes.
M. le sup&ricur se contente d'eocourager etj de guider les jeunes
membres de la conference; c'est beaucoup, sans doute, mais il
resulte cependant de cette situation que le travail qye nous avons
jous les yeux est celui des seminaristes. Eux-memes composeat le
bureau, ils font des rapports, ils lesdiscutent; M. le superieur qui
veut bien assister ia iur reunion se contente ordinairement de les
aider d'un mot, ou, par un signe de rameder la discussion qi elle
d6iie trop sensiblement.
4 Les Conf6rences a, dit le titre; c'est qu'en effet il y en a deux, ou
plutft la reunion a un double objet : Coference des aeuvres et
Conference d'dtudes sociales. - Nous reproduisons, a titre d'indicaion.: * la liste des-aiteurs consultes : on y entreverra ce qu'il y a,
simultanement de pratique et de doctrinal dans ces 6tudes; s* Ie
tire des etudes de cette annie.
L Ouvrages consultes : Abb6 Le Comte, Manuel des Patronages
raraux.-- Abbe Mury, Methode pratique d'une (Eurre de Retraites.
- Aug. Fraenzel, Un Patronage entre ciel et terre. - Timon-David,
Mithode de Direction des (Euvres de Jeunesse. - Max Turmanua,sd
sorir de rPcole. - Congrds de Reims. - Congres de Soissons. Journal oficieF (rapport de M. Pett), 27 juillet x89g. - Encyclique
Reram
w
ovarum'. - P. Antoine, S.J., Cours d'Economie politique.
- Hervd-Bazin, Traite dlementaire d'Economie politique. - Charles
Perrin, Economie politique; les Doctrines iconomiques depuis un
sicle. - Ingram, Histoire de lI'Economie politique. - P. Liberatore,
Economiie politique (Traiti d'); Institutiones philosophice. - Lon
Grgoire, Le Pape, les Catholiques, et la Question sociale. - Lucien
Bran, Introduction A I'etude du Droit. - Abbe Duballet, Cours de
Droit canonique. - F. Verdier, Manuel de Droit public ecclesiastique.
- R. P. Dom Paul Benoit, La Cite antichretienne. - Revues :
Revu du clerge francais. - Quinraine. - Dimocratie chretienne.Questions actaelles. - Association catholique. - Bulletin de l'Union
des Associations ouvrires catholiques. - Bulletin des Patronages.
-Congres divers.
I. Nous recommandons d'y ajouter en France I'Encyclique : Au
milieu des sollicitudes, adressie par re pape Leon X11I aux Francais,
le 16 fevrier 1892. - Note de la R.
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La Conference des (Euvrds a trait6 et nous en avons sous lesyeux

le compte rendu : I~ Des (uy es postscolaireslaiques et catholiques;
2*De la Fondationdes Patronages;De lOrganisationdes Patronages:
jeux, ligalit ; 4 De la Formationdes jeunes gens dans les Patronages.
La Conference d'Etudes sockles donne le comple rendu des etudes
suivantes : io Avertissement; 2* De la Moratl, de la Politiqueetde
PL'conomie sociale, leurs dependances; Origines de la Socidtd; 3*Fmi
de la Sociedt; 4* Origine, transmission, mutation du 'ouvoir civil.
Non sans humeur, et dans ie but avou6etr.s clairement de les ea

detourner, on a reproch aux jeunes eccldsiastique at de discuter
ces questions avant de les avoir etudices"s. Les discuter, c'est inevitable, pixisqp'on ne pent euvrir un journal chaque matin sans
qu'ales y soient soulevees, ni dans -e monde causer avec uk
,homme un peu instruft sans qu'elles interviennent an cours de la
conversation. La conclusion est done que les jeunes ectldsiastiques
doivept a les avoir ettldies a. Dans nul milieu, on W'est mieux
prepare i ces etudes que parmi les eleves des grands s6minaires :
Ces jeunes hommes, de vingt ans commundment, ont acheve
leurs etudes classiques completes; ils ont etudie parfois pendant
deux ann6es les principes de la philosophie speculative et morale,
Ie droit naturel; ils etudient en meme tem'p les principes de la
thdologie, notamment ta Loi divine aux preceptes de laquelle
ressortissent, pour une bonne part ( 'a 4* et 7* commandements),

les problemexs sociaux et icoaomiques contemporains; ils trouveront
aupris d'eux des guides autorises et experimentes. C'est done i eux
de faire'en sorte qu'on ne puisse plus leur reprocher

de parler de

ces questions avant de les avoir etudides P. Nous esp6rons continuer
'i recevoir du seminaire de Saint-Flour les cotnptes rendus faisant
suite i celui quenous venons.denaentionner.

Le Gdrant : C. ScaMEYER.

Imp. D. Dumoulin, & Paris.

INDULT
FACULTt DE CtLEBRER TROIS MESSES, LA NUIT DE NOEL,
DANS TOUTES LES MAISONS DES FILLES DE LA. CHARTE,
ET POUR LES PERSONNES

QUI Y ASSISTENT

DE COMMUNIER

ET DE

SATISFALRE AU PREEPTE D'INTENDRE LA MESSE.
s.

c.

n.,

28 JUILLET

1899.

-

POUR

DIX

ANS.

TRiS SAINT PiRE,

Le Supirieur gindral de la Congrigation de la Mission,
prosternd devant vous, demande- humblement la prorogation
de la facultd par laquelle dans l'oratoire ou l'iglise de route
maison des Filles de la Charit6 il est permis de cldebrer
trois messes, la nuit de Noel; et pour les personnes presentes d'y communier. Etant accordd aussi A toutes les
mdmes personnes de satisfaire au pricepte, a n'importe
laquelle de ces messes elles assistent.
POUR LA COMMUNAUTE
DE L'INSTITUT DE

DES FILLES DE LA CHARITE
S. VINCENT DE PAUL.

La Sacr6e Congregation des Rites, usant des pouvoirs
qui lui ont eti spdcialement confirds par Notre Saint Pere
le Pape Leon XIII, accorde L'autorisation demandde, pour
une autre pdriode de dix ans. Nonobstant toutes dispositions contraires. Le 28 juillet 1899'.
C. Card. MAZZELLA, pr4f.
Place -j du sceau.

D. PANICI, secrit.

i. Facultas celebrandi, node Nativitatis dominic, in orc orio vel
capella domuum Filiarum Chariiatis tres missas; et personi; adstantibus communicandi et precepto missm satisfaciendi. - S. C. R.

28jul. r899 ; ad decenniwm.
Bun PATER, -

Superior generalis Congnis Missionis, ad genu!;

28

-434provolutus, supplex implorat prorogationem facultatis, qua in Oratorio vel in Ecclesia cujuscumque domus Filiarum Caritatis, nocte
Dominica Nativitatis tres Missa celebrari et S. Synaxis adstantibus
personis distribui valcat: facta iisdem omnibus potestatesatisfaciendi
precepto, cuique ex dictis missis adfuerint.
SaNCTIONIALIur

FILMtUUM

CARITArIS

IASTrnUT

S.

VINCinTU A

PAULO. - Sacra Rituum Congregatio utendo facultatis sibi specialiter
a Ssmo Domino nostro Leone Papa XUI tributis, expetitum indultum
ad proxiinum aiud Decennium benigne concessit. Nonobstantibus
quibuscumque. Die 28 julii t899.
C. Card. MAZZELA, pref.
Locus i sigilli.

D. PAnxcs, scrs.
Concordat curi originati :

Alf. MILOn, seer. Cong. Missioris.
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LE V1N9RABLE JEAN-FRANCOIS-REGIS
DE LA CONGRAGATION

CLET

DE LA MISSION (LAZAIITESS)

Mis i mort en Chine. le 18 ftvrier 182o.

LECTURES DES FETES'

LE VENERABLE FRANCOIS CLET
DE LA CONGRiGATION

DE LA

MISSION

1748-1820

NAISSANCE -

ETUDES

Jean-Francois-Rigis Clet naquit a Grenoble, en aoit 1748.
II 6tait le dixi6me de quinze enfants, dont trois se vouerent
a Dieu dans la vie religieuse. Ce trait est a lui seul le plus
bel dloge de cette famille patriarcale; il indique assez
quelle atmosphere chritienne entoura les jeunes annees
de Jean-Francois-Rigis.
Les troubles qui passerent sur la France A la fin du
siicle dernier n'ont permis de recueillir que de rares
documents sur 'adolescence de ce vendrable serviteur de
Dieu: il fit probablement ses humanitis au Petit Siminaire
de Saint-Martin de Miserd; puis il suivit les cours de thiologie au Grand Sdminaire de Grenoble, dirigi par les
Pbres de I'Oratoire. Ses 6tudes furent serieuses et fortes. II
avait, parmi ses contemporains, la riputation d'un humaniste hors ligne, surtout d'un latiniste accompli. La lecture
des lettres conservees de lui, et dont plusieurs sont en
latin, ne la d6ment pas.
I. Nous avons ddji publiC dans les Annales, pour cette sirie de
lectures :
Saint Vincent de Paul, ig juillet, t. 64, p. 5.
La Translation des reliques de saint Vincent de Paul, deuxi6me
dimanche apres PAques, t. 59, p. i3o, et t. 61, p. 16o.
La Venerable Louise de Marillac, i5 mars, t. 60, p. 485.
Le Bienheureux Jean-GabrielPerboyre, I septemb., t. 63, p. 4+.
La Medaille miraculeuse, 27 novembre, t. 62, p. 346.
Le Scapulaire de la Passion, t. 61, p. 412.
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LE VENRABLE

PROFESSEUR,

CLET, NOVICE,

PRETRE,

SUPARIEUR

Jean-Francois avait depuis quinze ans ddjh une sceur an

Carmel; un de ses frdres venait de faire profession a la
Chartreuse de Valbonne. L'attrait de la vie religieuse ne
tarda pas a gagner son ime iprise du disir de la perfection.
Il se sentit pouss6 vers la Congregation de la Mission
fondie par saint Vincent de Paul, et, le 6 mars 1769, il
frappait a la porte de la maison des Lazaristes de Lyon.
C'est li qu'il fit saintement son noviciat, prononca ses
vceux, acheva ses etudes, et requt les Ordres sacrds.
II fut ensuite envoyi au Grand Seminaire d'Annecy,
pour y professer la theologie morale. II y resta quinze
ans.
Un ditail fera voir en quelle estime ses collgues tenaient
ce savant professeur. Sa science etait si profonde, si
6tendue, ses reponses aux nombreux cas de conscience
qu'on aimait a lui soumenre si promptes et si sdres, les
autoritis qu'il alleguait si decisives, qu'il fut surnomme

la bibliothequevivante.
En 1788, la province de Lyon, dans laquelle il jonissait
d'une grande reputation de pieti, de prudence et de savoir,
le nomma deputC pour rAssemblee generale de sa Congregation, qui devait se tenir a Paris, a leffet de nommer ua
Supirieur g6nAral. Quoiqu'il fit le plus jeune de cete
assemblee, il n'en attira pas moins sur lui les regards de
tous les membres: ceux de la maison de Paris, non moins
que les deputes des diverses provinces, furent frappis de
son jugement, de sa modestie et de ses autres venus; aussi
le nouveau Superieur gendral, apprdciant le mdrite de
M. Clet, risolut de lui confier la direction du Siminaire
interne ou Noviciat de Saint-Lazare, le jugeant plus apte
qu'aucun autre a inspirer l'esprit de saint Vincent aux
nouvelles recrues de la Congrigation. 11 lui manifesta done
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son intention, et le fervent religieux, qui ne savait qu'obeir,
se soumit, malgri les repugnances de son humiliti.
On ne s'dtait point tromp6 dans ce choix; M. Clet
justifia les espirances qu'il avait fait concevoir. II s'acquittait de son nouvel office avec un succes tel, que lestime et
la vendration de ses confreres envers lui croissaient de jour
en jour, quand la Revolution dclata par des acres de
violence qui entrainerent la dispersion des communautes
religieuses. En ces tristes circonstances, le pieux Missionnaire, dont le coeur ne respirait que la gloire de Dieu et le
salut des Ames, crut le moment venu de presser rexdcution
d'un dessein, dont il faisait ddpendre sa sanctification et
son bonheur eternel.
INCIDENT INESPIRI

-

DEPART POUR LA CHINE

Depuis longtemps, ses regards se portaient vers la Chine;
an disir de travailler A la conversion des infideles se
joignait pour M. Clet celui de fuir les positions honorables et de s'ensevelir dans un ministere laborieux et
cache. Jusqu'alors, ses superieurs avaient refusd de condescendre k ses voeux. Ndanmoins, c'etait IA que Dieu
le voulait, et quand Iheure de la Providence fut arrivee,
ses vues s'accomplirent de la maniere la plus inattendue.
Au mois de mars de 1791, on se proposait d'envoyer en
Chine un pretre et deux diacres; les diacres se trouvaient A
Paris; le pretre, empEchi par des circonstances imprevues,
n'itait pas encore arriv6, lorsqu'on requt de Lorient des
lettres pressantes annoncant le prochain depart du navire
qui devait emmener les trois missionnaires. M. Clet ne
laissa pas dchapper une occasion aussi favorable; il se
presenta de nouveau devant ses superieurs, se proposa
pour partir i la place de celui qui ne se trouvait pas prit,
et Poffre fut acceptie.
Au comble de ses vceux, le z216 Missionnaire s'empresse
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d'en annoncer la nouvelle A sa sceur ainee. A la date du
to mars 1791, il lui icrit:
* Enfin, mes voeux sont exauces, et je suis au comble de
la joie. La Providence me destine taller travailler au salut
des infideles. Je pars incessamment pour la Chine, avec
deux de mes confreres, aussi contents que moi de leur
heureuse destination. Adieu, ma chere soeur; si nous ne
nous revoyons pas ici-bas, nous n'aurons que plus de joie
de nous revoir dans le Paradis. 2
Cette nouvelle porta la disolation au sein de cette
famille, qui, si chritienne qu'elle filt, ne pouvait se
risoudre a laisser partir un des siens sans avoir tout
tenti pour le retenir, et lui adressa les lettres les plus
instantes.
Le ginereux Missionnaire demeura ferme, comme le
prouvent ces lignes ecrites A sa soeur :
t Je profite de la nuit qui precede mon ddpart pour
rdpondre a votre attendrissante letre. Je ne me repens pas
d'en avoir agi ainsi, parce que je crois suivre en cela les
vues de la Providence sur moi. Ce n'est pas que la nature
ne r6clame ses droits et que mon expatriation ne me fasse
eprouver quelque sensibiliti. Mais Dieu le veut, voilA ma
devise; vous n'en avez jamais eu d'autre. N'est-ce pas une
grande satisfaction pour vous de penser qu'un de vos
freres est destine au ministere apostolique? C'est la pour
moi une certitude plus forte de ma predestination. *
M. Clet s'embarqua le 2 avril. En saluant pour la
derniere fois les rivages de la France, son cceur 6tait bien
imu. Ndanmoins, ce fut avec une joie profondc qu'il offrit
son sacrifice !
PREXIaRES EPREUVES

Arrive A Macao, il pientra A raide d'un deguisement
dans l'intirieur de la Chine, et se dirigea vers le Kiang-Si,
chritientd qui lui itait assignee,
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Sa premiere eccupation fut I'itude du chinois. Les
bizarreries de cette langue, 'Age avancd du Missionnaire,
et, s'il fallait 1'en croire, sa memoire ingrate, lui rendaient
rude ce labeur. a La langue chinoise est indkcrottable i,
icrivait-il A son frire Ie Chartreux. Enfin, a force de
persiverance, il riussit & savoir assez de chinois pour
son ministere, entendre les confessions et donner d'utiles
avis aux chritiens. Mais il ne vint jamais A bout de le
parler ni de l'crire d'une maniire qui le satisfit. Ce fut 1a
pour lui une croix de tous les instants.
D'autres epreuves vinrent feconder son ministere. Son
temperament eut peine A s'acclimater: la maladie le visita
plus d'une fois. II eut a souffrir de nombreuses privations.
Tout cela ne I'empechait pas de s'employer avec grand
zeleau salut des Ames, et, bien que son humiliti lui fasse
dire qu'il n'est presque bon a rien, ses travaux au Kiang-Si
sont tellement binis, qu'apres une annie passee dans des
conditions aussi disavantageuses, beaucoup d'infiddles ont
iti convertis, les chritiens abandonnes depuis cinq ans
sont revenus a une vie fervente, le bien opir6 a et6 considerable.
TRAVAUX APOSTOLIQUES
Sur 'invitation de ses superieurs, il quitta le Kiang-Si,
pour aller exercer son ministere apostolique dans le
Hou-Pe. Le champ ouvert a son zele etait immense, et les
ouvriers, en trop petit nombre; il lui fallait souvent se
transporter A dix, vingt, trente, parfois mime cinquante
lieues de sa residence pour l'administration des sacrements, an prix de fatigues excessives, et malgre 1'intemperie des saisons.
Deux confreres europeens partageaient la lourde tache de
M. Clet. Its y succomblrent coup sur coup en moins d'une
annee, et le Venerable demeura seul pendant cinq ans,
charg6 de desservir environ dix mille chretiens disperses sur
un espace de deux cents lieues.
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La guerre des rebelles chinois vint encore ajouter des
dangers et des alertes continuelles aux douleurs de sa
situation. Les ressources aussi lui manquerent; ii ne s'en
affligeait que pour ses pauvres; quant A lui, abandonni i
la Providence et sans nul souci de sa personne, il n'exprimait ni inquietude, ni souci, ni ennui.
De 1799 a 1804, trois Missionnaires chinois, ddja ages
on infirmes, augmentmrent ses sollicitudes plut6t qu'ils
n'allegrent son travail. En 18to seulement, il eut le
bonheur de voir arriver un confrere franqai§, M. Dumazel,
secours pricieux, mais insuffisant, pour une mission si
laborieuse et si itendue.
VERTUS DU MISSIONNAIRE -

SUPERIEUR

HUKBLE ET FERME

Trente annees du serviteur de Dieu furent consacrees A
cet ecrasant ministtre. Au retour de ses plus longues
courses, il ne lui etait pas rare de se reposer en confessant
neuf i dix heures par jour. Plus que sexaginaire, il n'avait
rien perdu de lfardeur de la jeunesse, et ses confreres itaient
souvent obliges de lui reprisenter qu'il avait besoin de
prendre quelques menagements.
Sa vie etait simple et austere. II vivait de la vie des
pauvres; son grand esprit de mortification s'accommodait
des rigimes les plus divers; et il ne se plaignait que de rencontrer partout trop de bien-etre et d'abondance. II faisait
a pied ses longs voyages dans les montagnes. La pauvretd
de son intdrieur, 1'austdriti de sa maniere de vivre, faisaient l'ddification de tous ses confreres.
M. Clet etait cependant loin de penser que sa conduite
et son zele fussent dignes de quelque eloge. II se regardait
comme un serviteur inutile, et s'en prenait t son peu de
venus des obstacles que l'aeuvre de Dieu pouvait rencontrer dans sa mission. * Comme ma piei• est dans l'ordre
commun, disait-il, mon ministere aussi ne prdsente rien
que de commun. a
Ses supdrieurs n'en jugeaient pas ainsi. Des I'annae 1804,
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ils remirent entre ses mains Pautorite immediate sur les
Missionnairestrop peu nombreux qui travaillaient avec lui.
Bien des fois son humilit6 lui fit demander avec instance
de redescendre an second rang. r J'ai, avouait-il, grande
rdpugnance pour la supdrioritd qu'on me force. d'accepter,
malgrd mon incapacite reconnue. a
M. Clet n'en realisait pas moins, an dire de tons, Pidial
du supirieur. 11 vivait a cordialement et simplement 3
avec les Missionnaires, les traitant non en subordonnis,
mais en igaux et en freres. A la douceur et a une parfaite
humilit6 de cceur il savait allier une fermet6 qu'inspirait
un jugement sain et droit. Toujours mesuri et circonspect,
il tenait bon dans les resolutions qu'il avait une fois
arreiees, apres avoir mdrement deliberd, consultd, prid.
Ses lettres sont admirables de prudence et de sagesse;
vingt ans apr.s, le bienheureux Gabriel Perboyre disait de
lui qu'il dtait 'orade de ses confreres.
Le fardeau du superiorat, les ipreuves de tout genre,
les privations et des fatigues inouies n'enlevaient rien an
Vanerahle de sa sdrinit6; avec la vigueur et Iactivite de
son esprit, ii conservait une douce gaieti, qui le rendait
aimable A tous.
PERSiCUTION -

CAPTIVITE

Comme les 6preuves, loin d'epuiser son courage, grandissaient sa vertu, Dieu se plut i les lui dispenser largement.
Deux ans avant sa mort, il perdit M. Dumazel, ce zele
confrere associd a ses travaux depuis huit ans. Lui-meme
alors etait en proie a des douleurs aigues; une plaie, qui
lui etait survenue A la cheville, le tint dans une immobilite
bien contraire i sa ddvorante activitd, et ne fut guirie
qu'au bout d'un an et demi, A la veille de la persecution
qui allait le conduire en prison et en faire un martyr.
Cet orage se dechaina en mai 1818. La province des-
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servie par M. Clet fut des premieres A en souffrir. II fallut
fuir.
Bient6t, la tate du vinerable Missionnaire furmise a prix
pour i ooo taels (7 500oo francs). Ce vieillard, lasse de
passer continuellement d'un lieu A un autre, de se cacher
dans les bois ou le creux des rochers, affligi surtout de ne
pouvoir travailler autant qu'il I'eit souhaiti au salut des
ames, se refugia dans la province du Ho-Nan. A peine
ichappi des mains de ses persecuteurs, dans un peril
constant d'y retomber, ii ne laisse pas d'entreprendre l'administration de ce district.
Mais la perfidie et la cupiditi d'un mauvai. chretien
qui, dija, avait vendu M. Chen, Lazariste chinois, ne lui
permit pas de jouir longtemps de sa nouvelle retraite.
Le 16 juin 1819, jour de la fete de la Tres Sainte
Trinite, comme il venait d'achever le saint sacrifice dans
les environs de Nan-Yang-Fou, la maison fut tout Acoup
investie par les satellites. Voyant qu'il ne pouvait leur
echapper, il se presenta i eux avec son calme et sa sdrinit!
habituels. Chargi de chaines, ainsi que les chrdtiens qui
lui avaient donnd asile, ii fut conduit a la capitale du HoNan.
PRISON -

INTERROGATOIRES -

TORTURES

LA, ii fut jeti en prison. Les mauvais traitements ne lui
furent pas ipargnis. L'une de ses plus gran'des souffrances
etait d'avoir, toute la nuit, Iune des deux jambes emprisonnee dans une entrave. A plusieurs reprises, il requt,
appliquis avec une semelle de gros cuir, une trentaine de
soufflets qui lui dechiraient la figure et ensanglantaient ses
habits.. Plus d'une fois aussi, il dut rester trois et quatre
heures les genoux a nu sur des chaines de fer. Ce fut dans
l'une de ces circonstances que, levant la tite, ii dit au
mandarin : a Mon frere, maintenant lu me juges; dans
peu de temps, mon Seigneur te jugera lui-mnme. a

- :

LE VENERABLE

CLET DEVANT

SES JUGES,

AU HO-NAN
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Cette parole valut au Venerable une recrudescence de
mauvais traitements et de soufflets. L'evenement n'ea Y rifia pas moins la veritd de cette prediction.
De la prison du Ho-Nan, le saint vieillard fat transf&r
aprbs cinq semaines de captiviti dans celle du Hou-P-.
II fit ce voyage de cent quarante lieues, les fers aux pieds,
les menottes aux mains et les chaines an cou, poni,
comme les plus grands criminels, dans une cage de bois,
n'ayant pour auberge que les prisons qui se reacontraient,
livri aux traitemens Ics plus indignes. Cependant son
visage etait gai, il avait Ie sourire sur les I•res et ne laisser chapper aucuon plainte. Le voyage 6puisa ses forces
II eat la consolation de trouver dans sa nouvelle prism
M. Chen avec dix chritiens qui jouissaient dmne certaine
liberti etaient traitis avec humanite.
Le VenErable fut plosieurs fois cie i la barre des maadarins. II y allait les mains liies, les fers aux pieds, la
cangue, instrument de supplice formn
de dex lourdes
pi6ces de bois reliees entre Ules, fixee autoar da con. Das
run de ces in•rrogatoires, alors que les mandarins roelaiem frapper M. Chen, le v6edrable Cia excusait as
confrre, et s'ofrait lIi-meme aux coups, forant aim
radmiration des paiens. Apres les inarrogatoires, rever
dans la prison, il ne peasait plus qa'a ses chers chredie
captifs avec lui, les confessait et ler doInairt la saina
communion par 'entremise d'an confrire daMois, cacr
dam les environs.
La. xAwrvT

Le courageux vieilard n'avait pas a se faiie illusion sr
Pissue de toutes ces perscuios : il anendait de jour ca
jor la dicision impriale qui le vooerait a I mom.
I se tenair pret, se confessait tous les jours et communiait souvent.
Le ddcret parut enfin. II portait que I'Europden Lieom

(c'etait le nom chinois de M. Clet), ayant trompe et cor-
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rompu beaucoup de monde en expliquant l'tvangile, devait &treattachi d une croix et mourir etrangle.
A l'arrivee des satellites qui allaient le livrer aux bourreaux, le Vendrable devint rayonnant. II benit une derniere fois les chretiens en larmes et partit pour le lieu du
supplice.
Un poteau en forme de croix y etait dress6. Sur Passentiment des mandarins, M. Clet s'agenouilla pour une
courte pritre, puis se levant : * Liez-moi a, dit-il aux
bourreaux. II fut alors attachi au gibet. Des cordes partant
de son cou lui liaient les mains derriere le dos et serraient
ses pieds l'un contre 1'autre. Malgre I'argent promis aux
excuteurs qui s'itaient engages A faire souffrir M. Clet le
moins possible, on ne I'acheva pas du premier coup, mais
on lui rendit a trois reprises la respiration, de maniere A
lui faire iprouver trois fois de suite les horreurs de la
mort. Cest dans ces affreux tourments que le martyr
radieux et comme illumine par un reflet du ciel conquit la
palme, le 18 fevrier 18zo.
RELIQUES

Ses restes precieux furent ensevelis sur le versant de la
Montagne-Rouge, oa, vingt ans plus tard, un autre martyr
de la famille de saint Vincent de Paul, Jean-Gabriel
Perboyre, fut enterre &c6te de M. Clet.
A la suite de lenqudte qui les fit declarer VWndrables,
lesossements des deux martyrs furent transportis dans la
chapelle des Pretres de la Congregation de la Mission A
Paris, rue de Sevres, 95. L'Eglise vient de glorifier ceux
de Jean-Gabriel. Puissent nos prieres hiter le jour ot le
venerable Clet rejoindra sur les autels son bienheureux
confrtre!
(1Yapris la

ire da vewadmir Cet, par M. DaSImum, docteur is

ktures, iS3; chet RK•a~LEx,T libraire, rue de I'Abbaye, 13, Paris.)

FRANCE
CHATEAU-L'?EVIQUE
Lettre de M. rabbi GRANGER, cure de Chdteau-Il'vque,
d M. A. FIAT, Supirieur general.
Chiteau-l'Eveque (Dordogne), 12 juillet 1899.
MoN TRES RkVEREND PERE,

L'annde 19oo nous amnne le troisieme centenaire de
l'ordination de saint Vincent de Paul dans l'gglise SaintJulien, de Chiteau-l'Eveque, qui eut lieu le 23 septembre
16oo par les mains de Mgr Franqois de Bourdeille, ivique
de Pirigueux.
Cette date est trop memorable pour que les enfants de
saint Vincent de Paul et moi, cure de la paroisse de Chiteau-l'Eveque, la laissions passer ici inapercue. C'est a son
sacerdoce que saint Vincent dut la fondation des oeuvres
admirables que la Providence a voulu operer par lui pour
la glorification de la sainte Eglise et le salut des ames:
telles que l'institution des Pritres de la Mission et des Filles
de la Charith qui perpitueront sur la terre l'immense et
ficonde chariti de leur Pere.
Les graces que Dieu donne par les sacrements ne produisent pas seulement leurs effets le jour oi nous les recevons, mais encore plus tard, tant que rien de notre part ne
vient contrarier Faction de la grace sacramentelle. Par
consequent, nous sommes en droit d'affirmer que Vincent
de Paul a puise dans son sacerdoce cette fecondite surnaturelle et admirable qui lui a fait produire les oeuvres merveilleuses auxquelles il a attache son nom et celles qui en
sont la consequence et comme la germination. C'est done
un devoir d'honorer tout splcialement ce sacerdoce et sa
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saint Vincent de Paul. C'est ce que je me suis applique A
faire depuis trente ans que je suis cure de la paroisse ott
Vincent de Paul a regu ronction sainte du sacerdoce.
Relever rlglise oh saint Vincent fut ordonna pretre,
creer un pilerinage qui se fait chaque annie le dimanche
dans l'octave de sa fete, obtenir de la communautd des
Filles de la Charite et de M. Etienne la construction a
Chiteau-l'Evique d'un grand 6tablissement ou s'abritent
les Filles de la Charitd epuisees par l'age et les travaux
penibles inhdrents a leurs oeuvres multiples, telle a it la
tAche que je me suis imposee db le jour oi j'ai det placd A
la tite de ma paroisse. La Providence et saint Vincent de
Paul ont beni mon entreprise hardie. Tout est fait, sauf
qu'il reste a terminer I'glise, berceau sacerdotal de notre
glorieux Pere. Aussi j'ose faire un supreme appel a votre
gpnirositi et a celle des enfants de Saint-Vincent de Paul,
tant des pretres de la Mission que des Filles de la Charite,
pour que I'annee prochaine, 19oo, a roccasion du troisieme
centenaire de 'ordination de saint Vincent, j'aie la satisfaction d'achever cette 6glise o6 Vincent de Paul, jeune diacre
des Landes, vint se prosterner humblement et recevoir le
caractere beni de la pretrise, des mains d'un vieil ivaque
de Pirigueux.
Je souhaite ardemment que les enfants de saint Vincent
de Paul aussi bien que le diocese de Pdrigueux y chantent
P•lleluia d'actions de graces le 23 septembre 19oo.
Je recevrai avec reconnaissance toutes les aum6nes qu'on
voudra bien m'adresser, soit privies soit par maison.
Veuillez agrier, mon tres Riv6rend Pere, Passurance de
mon trbs profond respect et de ma vive reconnaissance,
A. GRANGER, cure.
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ANGLETERRE
Lettre de la Sceur KELLY, Fille de la Charite.
29 mai 1899.

Je reviens de Manchester oh je suis allke pour la grande
procession du vendredi de la Pentec6te, qui a 6et cette annie
un vdritable triomphe de la foi. Les journaux les plus anticatholiques eux-memes en ont parld avec admiration et
avec sympathie; et ils ont raison, car, faisant abstraction
du point de vue de la foi, c'est, au point de vue purement
materiel, un immense bienfait pour la ville, puisque cela
attire la mime foule qu'amenerait une visite royale.
Voici lbistoire de cette procession :
Autrefois, -

il y a peut-etre vingt ans, -

la semaine de

la Pentec6te dtait un temps d'ivresse et de viritables orgies
dans ces pays du Nord. Alors, les protestants ont eu l'idee
de faire marcher en procession les enfants de toutes leurs
icoles par les rues, le lundi de la Pentec6te, et robligation
d'habiller ces enfants convenablement a empech6 les
pauvres de mal depenser leur argent. Les catholiques ont
essaye de faire une pareille procession le vendredi de la
Pentec6te; c'etait une simple procession scolaire. Ils onteu
un insucc6s la premiere annie; mais, pen a peu, en persistant, ils ont pris le dessus. L'elment religieux manquait,
et ce sont les Italiens(les pauvres joueurs d'orgue, 1e rebut
de la ville) qui I'ont introduit, il y a onze ans. Voici comment cela s'est fait. II y a douze ans, en arrivant a Manchester, j'ai vu pour la premiere fois cette procession assemblie sur la grande place. Malheureusement un orage a
6clatd au moment o lPon allait se mettre en marche, et il y
a eu une deroute complete; c'etait un sauve-qui-peut
general.
En visitant la colonie italienne qui habite notre paroisse, je demandais a ces pauvres gens pourquoi ils ne se
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trouvaient pas dans la procession. Ils me ripondirent: a Et
pour quoi faire? Se promener?Nous pouvons le faire toute
la journee. S'il n'y a pas le Crucifix et la Madone, nous
n'irons jamais a la procession : c'est une procession protestante et non pas une procession catholique. •
J'admirai leur foi, et je demandai au cardinal (alors
iveque de Salford) de vouloir bien permettre a nos pauvres
Italiens de porter un grand crucifix la prochaine fois. Ii
donna la permission, mais avec beaucoup d'hisitation,
craignant qu'on ne jetat des pierres.
C'est le premier crucifix qui ait dte porte par la ville
depuis la Riforme, et c'6tait un v6ritable triomphe de la
foi. Tous, protestants comme catholiques. 6taient leur
chapeau en le voyant passer. Nos pauvres Italiens, l'accompagnant tete nue, produisirent une grande impression.
L'annee suivante, nous avons demandd a Mgr Vaughan
de nous laisser porter la statue de la sainte Vierge. Cette
fois-ci, il dit non. Alors nous lui reprisentames que I'image
itant porteepar les Italiens, on ne dirait rien, puisque les
gens du Nord ont un fonds de bon sens et de tolerance qui
leur ferait respecter les habitudes des divers pays. Entin il
consentir, mais en nous disant que si on jetait des pierres
et que la statue fto rompue en route, ce serait de notre
faute. Vous pensez si nous avons prid! Encore cette anneeli, ce fut un triomphe complet. Une malheureuse protestante a eu la malencontreuse idle de dire: g Qu'est-ce que
cette femme qu'on porte ? -, elle a failli etre dcharpie.
Je vous dirai, entre parentheses, que depuis que ces
emblemes religieux sont portis, les catholiques ont toujours du beau temps pour leur procession, et les protestants du mauvais temps; de sorte que, cette annie, plusieurs
protestants disaient en souriant : a Decidement, le bon
Dieu est catholique, nous allons nous faire catholiques
aussi. I
Lors de la visite de la reine d'Angleterre, qui n'itait pas
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venue A Manchester depuis vingt ans, on avait dicori la
ville d'une maniere extraordinaire. Deux arcs de triomphe
faits de fleurs naturelles avaient cofti 5oo liv. st. La reine
arrivait le samedi apres la Pentec6te. A cause de la procession catholique, il fallut finir les preparatifs le jeudi soir,
de sorte que la sainte Vierge a ete portie triomphalement
sous les arcs; et le peuple s'ecriait : La Reine du Ciel passe
avant la reine de la terre. s
Decidement la sainte Vierge aime a se promener par la
ville de Manchester; car, encore cette annie, elle nous a
menage une petite surprise. Nous avions de la peine de
voir que notre paroisse etait la derniere, - c'etait Parrangement du chanoine Richardson; - et nous craignions que le peuple n'eit pas la patience d'attendre deux
heures, et qu'ainsi la sainte Vierge ne fat pas vue. Le
contraire arriva, et ce fut un triomphe pour elle, puisque la
foule entiere assemblee dans les rues I'a suivie avec enthousiasme, avec toute la police de la ville en stte.
Ce cortege triomphal remplissait entierement d'une foule
compacte la plus large et la principale rue de la ville et
produisait un effet extraordinaire.
La statue dtait portne sur un immense brancard par huit
Italiens A la fois. Trois cents lis l'entouraient formant un
magnifique parterre de douze pieds de hauteur. Cinquante
Enfants de Marie, anglaises et napolitaines, portant des lis
d'un metre de hauteur, Penvironnaient. A la fin, il y avait
de grandes banderoles d'or garnies de verdure, chacune
de quatre metres de longueur, de sorte qu'on avait comme
un jardin autour de la statue.
Le contraste du costume eclatant des Napolitaines avec
le costume blanc des Anglaises produisait un tres bel effet.
Les Napolitaines portent des mouchoirs de sole de couleurs
brillantes plies a la napolitaine sur la tdte; les Anglaises
sont voildes en tulle blanc de la tete aux pieds. Toutes
portaient leurs lis avec beaucoup de modestie et de grace,
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et 'effet etait saisissant. Hommes et femmes itaient 6mus A
ce spectacle. La bande italienne est composde des artisans
italiens a Londres, qui se reunissent le soir pour s'exercer,
et ils etaient parfaitement organisis. Ils ont chanti de
temps en temps un Ave Maria harmonisi. C'tait magnifique.
Depuis les onze annies que nos Italiens y ont pris rang,
la procession entiere devient de plus en plus catholique.
La croix processionnelle est portde en tete de chaque paroisse avec cinq acolytes en soutane, etc. Les bannieres
sont de toute beautd, et de temps en temps on voit un
grand tableau de la sainte Vierge et de saint Joseph soutenu sur les dpaules de quatre porteurs. Les Italiens seuls
ont le privilege de porter le grand Crucifix et la Madone.
Cette exclusion est tres heureuse, car autrement nous courrions le risque d'avoir une quantiti de petites statues plus
ou moins bien qui feraient tr6s mauvais effet. Ces foules
qui viennent de loin maintenant ont etd attiries par la procession italienne, qu'elles ont vue pour la premiere fois
lots de la visite de la reine, ii y a environ cinq ans; et
depuis, ce mouvement ne fait que s'accroitre.
Void la traduction d'un article du Manchester Evening News,
journal protestant.
LA PROCESSION. CATHOLIQUE. -

Plus fortunes que leurs

freres protestants, les membres des Ecoles catholiques ont
eti favorisds du beau temps. La foule assemblee de toutes
parts etait la plus grande qu'on ait encore vue a Manchester. Dija k 7 h. 3o, les spectateurs s'6taient installes
sur des pliants dans la rue pour attendre la procession qui
ne devait partir qu'a to heures.
Comme a I'ordinaire, le principal objet de lintdrdt a eti
l'association italienne qui seule a le privilege de porter le
Crucifix et la Madone. Cette annee, on s'est surpasse. A la
tdte de la procession, les hommes de la colonie italienne
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Puis la bande napolitaine avec son costume caractiristique
et de grandes plumes au chapeau. Alors apparaissait une
magnifique statue de la Madone avec l'Enfant, dressee sur
une plate-forme au milieu d'un jardin de lis et entourie
de jeunes filles qui portaient au bout de tiges d'or d'autres
lis. Ces jeunes filles itaient suivies par les femmes italiennes en costume napolitain.
Cette portion de la grande procession a etd applaudie
tout le long de la route avec enthousiasme. Le nombre
total des processionnistes a &tede seize mille. (C'est une
erreur; vingt mille est A peu pros le chiffre veritable.)
Cette demonstration du vendredi de la Pentec6te est dvidemment une des institutions populaires de Manchester; il
est bien que ce soit ainsi, suivant le principe, bien entendu,
que tout ce qui sert a varier la monotonie de la vie dans la
ville est digne d'encouragement.
La plus belle scene etait I'assemnblee de cette immense
procession sur la grande place de la mairie, attendant le
moment du depart. C'etait, en haut, une veritable foret de
bannieres, d'oriflammes, de croix et de fleurs servant d'embl&mes, tandis qu'en dessous 6tait un melange infini et
harmonieux de couleurs qui ddfie absolument Panalyse.
C'dtait un eclat resplendissant de tons, mais si bien fondus,
qu'il ne se trouvait rien de discordant.
De toutes parts, le plus grand soin avait ete pris pour que
tout s'accomplisse dans un ordre parfait; aussi il n'est pas
surprenant que de tous les c6tis on n'entendait qu'une
seule opinion, c'est que les catholiques de Manchester ont
fait honneur a la cause qu'ils reprisentent.
Avant de partir, la masse entiere a chantd le cantique
Foi de nos pares, entonni premierement par l'orchestre.
Puis, a suivi la binddiction 6piscopale donn6e par Plevque
de Salford, Mgr Bilsbocrow, qui itait debout
l'entrie
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principale de la mairie. Ensuite la procession a ddfile en
suivant la route ordinaire.

ITALIE
Nous nous proposons de donner successivement quelques notes
sur les origines des divers etablissements des Filles de la Charitd i
Turin, a Rome (z85o), en Toscane (i855). Nous publions aujourd'hui les renseignements relatifs i la province de Naples.

ETABLISSEMENT DES FILLES DE LA CHARITE
DANS LA PROVINCE DE NAPLES

I. LES DBUTrs. -

M. Pascal Fiorillo, prdtre de la Con-

gregation de la Mission, visiteur de la province de Naples,
fut appele a Paris, en i835, afin d'assister a l'Assem.blde
gendrale, rdunie pour 'l1ection du nouveau Supdrieur
general, qui fut M. Salhorgne. M. Fiorillo fut nomme
assistant et demeura a la Maison-mere pendant sept ans, au
bout desquels il obtint des supdrieurs de retourner A
Naples, a cause de sa sante qui dtait dprouvde et qui rdclamait I'air du pays natal.
Pendant son sejour A Paris, M. Fiorillo se faisait un
plaisir de visiter les maisons des Filles de la Charitd, etablies dans cette grande ville. I1 itait ravi de la beautd des
diffirentes oeuvres, de leur organisation et de la grande
charit6 des Sceurs entre elles. II ne cessait de benir saint
Vincent qui s'etait rendu un si parfait imitateur de la chariti de Notre Seigneur Jdsus-Christ.
Mais si, d'une part, son cceur jouissait de voir les Filles
de la Charite servir si bien les pauvres A Paris, de Fautre,
il etait attristd de ce que les Saeurs n'etaient pas mdme
connues dans les provinces mdridionales de l'Italie. Avant
de partir pour Naples, A la fin de 1841, ii eut la pens6e un pen naive, si on vent - d'acheter un poupee, de la faire
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habiller en Saeur, et de la porter avec lui pour montrer i
ses compatriotes le costume des Soeurs francaises. Arrivid
Naples, il faisait voir A toutes ses connaissances la poupie,
et comme il comptait au nombre de ses amis plusieurs
grands personnages, ceux-ci furent les confidents du d6ir
ardent qu'il avait de voir les Filles de la Charite s'itablir
dans la ville de Naples. Ces confidences arriverent jusqu'i
Sa Majestd le roi Ferdinand II qui gouvernait A cette
epoque le royaume de Naples, dit des Deux-Siciles. Ce
monarque, qui aimait beaucoup les Missionnaires de SaintVincent de Paul, dtablis a Naples depuis l'annee 1665, ne
demanda pas mieux que de repondre au desir du respectable M. Fiorillo. II le fit venir aupres de lui, et apr6s une
ou deux entrevues, il fut dicidi que les Sceurs seraientdemandees aux superieurs de Paris.
Des que ceux-ci eurent donne leur consentement, M. Fiorilo fit toutes les demarches necessaires. Enfin, au mois
d'aoitt j843, ayant ete appeld de nouveau A Paris pour
l'Assemblie gendrale, il put avoir la consolation de parler
de vive voix aux Supirieurs majeurs de l'affaire qu'il avait
tant Acceur. Ceux-ci se rendirent a ses desirs, et huit Filles
de la Charit6, parmi lesquelles ma sceur Bellevec et ma
soeur Gauchon furent disignies pour la nouvelle fondation. Au mois de septembre de la nouvelle annie, elles
s'embarquerent, et an commencement d'octobre elles arriverent A Naples. La municipalitd avait envoyd des voitures pour les conduire a la petite maison qui leur itait
destinde; des personnes distinguies les y attendaient, et
entre autres le maire, qui leur timoigna la plus grande
bienveillance. 11 va sans dire que dans lesrues ou les Soeurs
durent passer, le has peuple accourait en foule pour voir
le Monache francesi col gran cappello bianco, les Soeurs
francaises, avec leur grand chapeau blanc a. Le municipe
a'etait engage a payer le voyage des Sceurs, ce qui leur eiait
nicessaire, et i leur fournir un traitement et un local copve-
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nable, appropri6 &leurs usages et a leurs oeuvres. Le local
qui leur etait destine, rue Costantinopoli, etait la partie
d'un convent d'Oblates franciscaines. Trois chantbres au
premier : une pour la chapelle, une pour la classe, une
pour le parloir; au rez-de-chaussee, une cuisine, le refectoire et une autre classe; d'un autre c6td, deux chambres
pour dortoir et une pour l'ouvroir. L'entree de la petite
maison etait un vestibule obscur qui servait pour les pansements; il etait tres sombre et l'air y manquait quelquefois. Malgre cela, ces huit Filles de la Chariti rdpandirent
une telle edification qu'en moins de deux ans elles furent
recherchees de toutes parts.
Les oeuvres confiees tout d'abord aux Filles de la Charit6
furent une classe d'enfants pauvres et la visite des pauvres
a domicile; en cas d'ipidemie, elles devaient tout abandonner pour aller soigner les malades, et, le fliau disparu,
reprendre leurs ceuvres. Pour tout le temporel, les Filles
de la Chariti devaient d6pendre du ministre de 'Interieur
et du prefet de la ville de Naples. Ces conditions avaient
itd etablies des le commencement de l'annie 1843 entre
lesdites autoritis et M. Etienne, superieur gindral de la
Compagnie des Filles de la Charitd.
Le costume des Sceurs, tout A fait nouveau pour la citd,
attirait les regards, et faisait que, lorsqu'elles sortaient pour
aller visiter les malades, elles avaient parfois grand'peine a
passer dans les rues. Presque tous les passants se groupaient autour d'elles pour bien les voir, et parfois meme ii
leur fallait des gardes pour empecher toute cette suite
d'entrer avec elles dans la mansarde du pauvre.
Les commencements de l'icole furent bien pinibles pour
les Soeurs; elles avaient affaire A des enfants tout a fait
pauvres, qui parlaient un langage particulier, presque
impossible a comprendre A ceux qui parlent itaiien, et
surtout A des Franqaises, arrivant sans connaitre la langue.
De plus, comme il n'y avait pas encore a Naples d'ecoles
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elementaires, les livres manquaient. Les Sceurs durent
done traduire oralement en italien leurs livres francais,
pour instruire leurs enfants. Celles-ci, heureusement, se
montrant tres dociles et disireuses de repondre au divouement de leurs maitresses, profiterent des legons qui leur
furent donndes; elles prirent aussi gout i la propret6 et i
1'ordre, dont elles n'avaient eu jusqu'alors qu'une bien
imparfaite idee. Peu de temps aprbs fetablissement de
1'dcole commenca un ouvroir. Lorsque les enfants etaient
suffisamment instruites, elles passaient a cet ouvroir pour
apprendre a coudre et pour se former i tous les travaux
manuels utiles a une femme.
Quanta oleuvre des pauvres malades, confide aussi aux
Sceurs, elle ne pouvait qu'etre tris utile et avantageuse A
ceux qui en bineficieraient. Malheureusement, les ressources manquaient. Le nombre des pauvres a visiter, i
soulager, etant considerable, les Filles de la Chariti eurent
la bonne pensie, pour suppleer a ce manque de ressources,
d'intiresser a leur oeuvre les dames de la haute societi
napolitaine; celles-ci y repondirent avec beaucoup de zele
et de charitd; et au moyen de listes de souscription qui
portaient en titre : Bouillon des pauvres malades, (Euvre
de Charitd, elles arriverent A procurer des sommes assez
considerables dans le cours d'une annee. De plus, au moyen
de concerts, de bals de charitE, ces dames multiplirent
encore les ressources, en sorte quun bon nombre de malheureux purent etre soulagds. Qui pourrait dire combien
de larmes ont ete essuydes, combien de pauvres honteux
surtout ont td secourus et mis a mime de sortir de leur
penible situation I Que de families auxquelles out dit conserves un pere, une mere, grace aux soins qui leur furent
prodigues pendant leurs maladies I - Ainsi commencerent
done les deux premieres oeuvres confides aux Soeurs: I'icole
qui se divisait en trois classes, contenant plus de deux
cents enfants, et le service des pauvres, ainsi que le dispen-
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saire, ou chaque matin les malheureux venaient en grand
nombre pour faire panser leurs plaies et recevoir une
aum6ne, qui leur avait eti promise par les Soeurs qui les
visitaient.
Les oeuvres, en prenant de 1'extension, demandaient
neccssairement une augmentation de personnel. Le local
affectd aux Filles de la Charite, rue Costantinopoli, dtant
devenu insuffisant, il fut dtcidd par l'autoritd civile d'ouvrir une autre maison de Filles de la Charit6 dans le local
dit de Santa Maria del Consiglio; l1 vinrent done s'etablir douze Soeurs, auxquelles on assigna I 44o ducats
par an.
II. DiVELOPPEMENT DES (EUVRES. - La rdputation du
bien fait a Naples par les Saeurs, soit aux enfants, soit aux
pauvres, s'dtendit bient6t dans toute la province, en sorte
que de divers c6tds elles furent demandies, d'abord dans
les provinces d'Avellino, de Salerne, de Bari; plus tard,
dans la province de Lecce, puis, dans les Abruzzes, et enfin
dans la Sicile, ou il y a maintenant un nombre assez considirable de maisons et des ceuvres fort intiressantes. Partout, le but principal dtait I'dducation des enfants et des
jeunes filles de la classe pauvre, pour lesquelles il n'y avait
eu jusque-la, on peut dire, aucun etablissement. Les Soeurs
rdussirent trfs bien pour cette oeuvre intdressante et importante dont les fruits furent abondants; elles exercerent une
influence morale salutaire, non seulement sur leurs dldves,
mais dans les families que celles-ci fonderent dans la suite.
En plusieurs autres endroits, les Sceurs furent appelkes
pour soigner les malades dans les h6pitaux; et elles y opirerent aussi de grandes transformations. Ces itablissements
itaient jusque-lk, presque toujours, si mal tenus que les
pauvres avaient en horreur l'h6pital et ne s'y faisaient
porter que lorsqu'ils etaient riduits A la derniere extrdmiti
ou a la derniere misere, et qu'ils manquaient de toit pour

s'abriter. Mais lorsqu'ils eurent apprecid le sain et le
devouement des Steurs, ils allaient a l'hopital, das qu'il
avaient la moindre indisposition, heureux de se retrower
la pour y aire soignes et bien traites. De plus, les administrareurs de ces divers etblissements ne tarderent pas i
reconnaitre qu'ils avaient dans les Seurs des economes
tideles er vigilantes, en sorte que Ia, ou auparavant les
rentes eaient insuffisantes pour maintenir dix maiades, on
arrivait a poavoir en recevoir jusqu'a vingt, teate ou quaranre.
Pour revenir aux deux maisons etablies a Naples, il est

boan de dire qu'elles continuaienr a bien marcher, et les
Filles de la Charite se depensaient avec tant de zele et
d'activiti qufelies s'atiraient de plus en plus 'estime des
autorites qui les demandaient pour toutes sortes de bonnes
ceuvres.

En 185 1, elles priterent leur concours pour fr'uvre da
Mont de la Misericorde, dans file d'Ischia, pour la saisoa
des bains, pendant laquelle un grand nombre de pauvres
sotr soignes et profireat gratuiremeat des eaux chaudes
sulfureuses de certe ile qui produiseat de merveilleuses
guerisons pour les personnes ateintes d ddouleurs ou de
maladies scrofuleuses. On apprcia tellement leur conoours
que, chaque annee, elles durent y retourner dans le mdam
bur. Et aujourd'hai, 'ceuvre est parfaitement organisie,
dans un magnifique etablissement, construit depuis pea,
le premier ayant et detruit par Ie tremblement de terre
de r883.
En 1852, le local occupi par les Filles de la Charit6,
rue Costaatinopoli, ayant besoia de grandes riparations,
et les Oblates, d'une autre part, a qti appartenait ce convent, en ayant r&clami la possessioa, Ie prifet de Naples
prit en consideration la demande des Oblates, et il decida

que les Filles de la Charitr seraient itablies dans un autre
local, A San Paxtaleowe, n* 8 ; elles y continuerent les
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memes ceuvres. En i 876, elles passerent dans la maison de
Montecalvario, ancien convent de Franciscains qui, A cette
epoque, etait devenu une caserne; une partie du local est
encore habitie par ces religieux. Cette maison fut achetde
an moyen d'une souscription que le cardinal Riaro-Sforza,
archeveque de Naples, et la princesse Torella proposerent
a un grand nombre de families de la plus haute noblesse
de Naples. Ce pieux et charitable projet fut adoptd, et dans
respace de cinq ans, la somme de zoo ooo francs qu'il fallait
pour acheter la maison, fut rdunie. Les Soeurs eurent encore
beaucoup de depenses Afaire pour les rdparations; mais
elles y sont maintenant tres bien installies et font beaucoup de bien.
Pendant rPpiddmie du cholera, en 1854, les Sceurs
exposerent avec joie leur vie pour soigner les pauvres cho!6riques dans les ambulances. Apres que ce fleau eut pris
fin, les autoritis de la ville, ayant a recueillir nombre
d'orphelines, penserent a les confier aux Sceurs; et ainsi
fut itabli le premier Orphelinat. Le nombre des orphelines augmenta apres le tremblement de terre disastreux
de la Basilicate; ce furent les dames charitables de Naples
qui recueillirent ces pauvres enfants et les conduisirent
chez les Sceurs pour dtre soignees et elevdes; d'autres dpidimies de cholera et de typhus survenues ensuite firent
croitre encore le nombre de ces intiressantes enfants, privies des soins et des caresses maternels.
Au mois de septembre 1854, s'ouvrit A Naples la troisieme maison de Filles de la Charit6; situde dans la petite
rue de Chiaia, elle etait commode et adapt6e pour les
oeuvres; on la louait aux Pares Jdsuites, et lorsque la revolution de i86o chassa ces respectables religieux, IEtat s'en
empara. On y faisait l'ecole aux nombreuses enfants des
picheurs, et l'ouvroir aux plus grandes; on pansait tons
les malheureux qui se presentaient, et on distribuait a
peu pres cent ducats par mois en aum6nes, medicaments,
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potages, pain, viande, habillements, etc. On apprenait surtout le catichisme aux plus grandes filles, et on leur faisait
faire la premiere communion; elles avaient dix-huit, vingt
et vingt-deux ans.
[II. ETABLISSEMENT DE LA MAISON CENTRALE.- Par dicret
du 25 avril 1845 fut concddie aux Filles de la Charitd la
faculti de pouvoir s'dtablir dans le royaume des DeuxSiciles pour y exercer les oeuvres de leur pieux Institut.
Cet Institut, quant a 1'administration des biens et a l'exercice des oeuvres de bienfaisance, fut mis sous la dependance
du ministere de rimntrieur et du Conseil general des hospices. De cette sorte, les Filles de la Charite acquirent dans
le royaume des Deux-Siciles la personnalite juridique
basde sur les deux actes legislatifs susmentionnis, et elles
entrbrent dans le plein exercice de tous les droits civils,
comme tout itre moral reconnu par la loi. Les Filles de la
Charite peuvent done acquirir des biens en vertu d'actes
de bienfaiteurs vivants, ou en vertu d'actes testamentaires.
Le gouvernement d'alors, ayant conc6dd aux Filles de la
Charite I'entiti juridique, voulut pourvoir aussi &la fondation de la Maison centrale ou Maison d'administration
provinciale, concourant pour cela aux frais de construction
par la somme de 26000 ducats on I 55o
lires. Cette
somme, jointe a 14 ooo ducats qu'avaient les Soeurs, et A
des offrandes particulieres, permit de commencer les travaux de construction apres qu'on eut acquis le terrain, par
acte public du 6 aoit de Pannde 1857.
Ce terrain dtait situ6 non loin de la petite maison de
Chiaia; c'etait un vaste champ sans culture, oil les Sceurs
allaient cueillir des simples pour composer leurs remides.
Ce terrain fut achete par le marquis de Rende au sieur
Guercia, ainsi que la batisse qui y dtait attenante, et qui fut
payde par Miles Fronton, insignes bienfaitrices de la Communauti des Filles de la Charitd, auxquelles elles ont aussi
laisse leur fortune. Cette maison est maintenant occupde
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en panie par les Missionnaires qui desservent la Maison
centrale.
Le marquis de Rende voalut bien se charger de l'execution des travaux, et en prit sur lui la responsabilit6. D6s
que la nouvelle bitisse fut habitable, il en fit la remise a la
soeur Coste, premiere Visitatrice de la province de Naples,
qui, autorisde par M. Etienne, supdrieur general, en prit
possession au nom de la Communautd. L'acte de cette
consignation, qui fut dresse le i" septembre i86o, est
conservd en double original dans les archives de la Maison
centrale.
A peine les Sceurs dtaient-elles installees dans leur nouveau local, que la guerre et les ipidemies les riclamerent
dans les ambulances. La digne sceur Coste se multipliait
et donnait d'admirables exemples de courage et de ginerosite. Dieu la mit a de cruelles 6preuves en permettant que
les Soeurs fussent atteintes A leur tour du typhus, gagnd
aupres du lit des malades. Trente-trois succomberent. Ces
gindreuses victimes du ddvouement furent comme une
semence ficonde de charitd; et la province de Naples,
dclose, pour ainsi dire, au milieu des guerres, des ipiddmies, des deuils, est maintenant en plein dpanouissement.
Les etablissements confies aux Filles de la Charit6 sont
nombreux; et les vocations, assez abondantes cependant,
ne suffisent pas pour permettre de rdpondre a tous les
appels qui sont faits A la Communautd pour se charger
d'autres oeuvres de Charitd.
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POLOGNE
LE 506 ANNIVERSAIRE DE PRETRISE
DE M. PIERRE SOUBIEILLE, VISITEUR DE POLOGNE

A Cracovie, a itd celebrd cette annee le cinquantieme
anniversaire de rordination sacerdotale du respectable
Visiteur, M. Pierre Soubieille, le guide tr6s aimC et tres
vdnerd des membres des deux families de saint Vincent
dans la province de Pologne. Dieu a soutenu ce vaillant
Missionnaire au milieu de travaux qui auraient ipuisi
plusieurs vies.
M. Soubieille requt la pr&trise le samedi des QuatreTemps, veille de la sainte Trinit6, ii y a cinquante ans.
C'tait a Dax, son pays. II celebra sa premiere messe le
jour de la Fete-Dieu. Cette annee, apres un demi-siecle,
il montait de nouveau a l'autel pour offrir ce meme
sacrifice; mais ce n'&tait plus sur sa terre natale, c'etait
dans une autre contrde qu'il a adoptie pour sienne, en
veritable ap6tre et missioonaire.
Pendant quelques annees nos confr6res de Pologne,
chasses les uns apres les autres, puis, ddpouillks de tout,
errerent caet IA comme des exiles, debris infortunds de
1'ancienne province de Varsovie, sans maison et sans
noviciat. Accablds par les malheurs de PEglise et de la
patrie, ddcimds par les derni6res luttes, ils dtaient trop peu
nombreux pour s'etablir dans la Pologne autrichienne qui
leur 6tait ouverte. Mais saint Vincent du haut du ciel
veillait sur ce pays qu'il avait tant aime de son vivant.
Aussi lui envoya-t-il par son successeur un prdtre digne
et capable, - M. Soubieille, - dont il binit les entreprises.
Bient6t, en effet, les plus jeunes pritres de I'ancienne
province de Varsovie, ainsi que quelques vieillards,
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blanchis dans le ministere apostolique,et ne pouvant vivre
en dehors de l'observance des regles et de la vie commune,
se grouperent autour de lui et s'installerent (a Cracovie,
Kleparz), dans une maison de modeste apparence. L'odeur
de leurs vertus se rdpandit si bien, que presque aussit6t
arriverent de nouvelles recrues; leur ardeur s'augmenta
encore quand ils se virent en 6tat d'entreprendre quelques
missions. Des lors on ressentit la ndcessite de s'teablir
definitivement et de se developper; de nouveau les portes
de la Congregation s'ouvrirent a ceux que Dieu avait doues
de 'Esprit de saint Vincent. Bien plus, la nouvelle province, pour bien imprimer et conserver Pesprit de la
vocation dans ses jeunes membres, prit a cceur de former
ses levites en les prenant chez elle des leurs plus tendres
an•ees. Cest la fondation de rEcole apostolique.
Quelque temps apres la fondation de deux siminaires
apparurent leurs premiers fruits; les maisons de Pologne
virent s'augmenter les ouvriers. Aujourd'bui, apres trentetrois ans de sijour sur la terre polonaise, M. Soubieille
etait entoure de nombreux confreres: de ceux qui out
partagd avec lui les peiaes et les fatigues de la premiere
beure, de ceux aussi qui oat grandi sous son .eil vigilant
et paternel.
Quant i ses devanciers, dont les cendres reposent sons
les dalles de 'eglise Sainte-Croix a Varsovie, et dont il a
requ et retabli 1'hdritage, ceux-la aussi ont dt s'unir a
lui pour remercier Dieu, et lc benir, de ce que le foyer de
leurs pensdes et de leurs labeurs ne s'est pas eteint, et de
ce que leur ceuvre n'a pas 6td detruite.
Au saint sacrifice de la messe, le respectable Visiteur a
pu contempler par la pensee les quarante-six maisons des
Filles de la Charitd, qui, AI'exception de quatorze, oat dt6
toutes fondees sons ses regards.
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TURQUIE
La lettre suivante a 6te ecrite par M. Heudre, superieur de la Mission, a ses confreres de Salonique, apr6s la capture du directeur
de la Socidte des mines de Kassandra par les brigands.
SCHERS CONRRES
BIENi CHERS
CONFRBRES,

Strattoni, le zi juin 1899.

La ddepche que vous devez avoir reque vous aura diji
appris la triste nouvelle de la capture de M. Chevalier, le
directeur de la Socidtd des mines de Cassandra; voici comment la chose s'est passee.
Samedi, notre confrere, M. Giannone est monte a
Isvoros preparer la celebration des mariages, etc. Hier,
dimanche, apres ma messe, nous nous y sommes dgalement
rendus, M. Chevalier, Mme Chevalier, leur petit garcon et
moi. La ciermonie religieuse s'est trbs bien passee.
A midi, premiere aventure: on vient chercher M. Chevalier, en lui disant: a Toute la noce est en prison. a De
fait, c'itait vrai. On avait tire quelques coups de revolver;
et, de 1I, fureur des soldats qui prennent tout le monde.
M. Chevalier en a vite raison. L'apres-diner se passe
agrdablement.
Le soir, vers cinq heures, nous remontons A cheval.
M. Giannone, qui en a assez du cheval, descend par les
vagonnets. Nous marchions tres tranquillement, Mme Chevalier la premiere, le cavas Monhahrem, le second, portant
entre ses bras le petit garqon; moi, le troisieme. M. Chevalier fermait la marche. Tout a coup, a un detour d'un
epais fourrd, Mme Chevalier pousse un cri: , Louis, nous
sommes pris! a Nous poussons notre cheval, et nous
voyons devant nous quatre grands brigands armes de pied
en cap, un fez noir sur la tite et qui nous mettent en
joue. Nos chevaux s'arretent; je dis a M. Chevalier: aCe
sont des brigands. - Je crois que oui »,me dit-il.
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Le cavas crie et prend son revolver. Je vois qu'un brigand l'ajuste. Je saute du cheval pour prendre le petit
garcon, mais je n'ai pas le temps; un coup de feu retentit
le cavas est tui raide. Un jet de sang sort de son front
comme d'une fontaine; il tombe de cheval, un brigand
vient lui-mdme ramasser 1enfant. Mais voilk que le
brigand qui itait charg6 de moi a vu le mouvement que
j'ai fait, il a cru que je voulais defendre le cavas, il me
tient continuellement en joue. J'ai passi 1a une minute
qui m'a sembli un sikcle. Mme Chevalier est affolee.
M. Chevalier descend de cheval et se livre. On veut le lier,
mais il dit que ce n'est pas la peine, et on le laisse. 11 dit
aussi au brigand de me laisser. Je crois qu'on va nous
emmener tous, mais on ne veut que M. Chevalier.
Mme Chevalier veut aller avec son mari, mais on le lui
refuse. Elle tombe faible pendant que les brigands
s'eloignent rapidement et s'enfoncent dans la fordt avec
son mari. Je demande a un brigand de ne pas lui faire du
mal. 11 ripond en levant la main au ciel: c Je suis
chritien, dit-il (et il faitle signe de la croix); on ne lui fera
aucun mal. s J'ai oublie de dire qu'immddiatement apres
le coup de feu, mime avant, quatre autres brigands cachds
lelong de la route sortent de derriere nous, deux autres de
c6t6. Nous etions tombis lb dans une embuscade gentiment pripar6e.
Les chevaux s'etaient enfuis, et, detail horrible, le pied
du cavas etait rest6 pris dans Petrier, de sorte que son
cheval en courant lui faisait rebondir la ttie sur )es pierres
etles rochers de la montagne.
Apres le depart des brigands je me trouvai 1k avec
Mme Chevalier, qui ne pouvait seulese soutenir, et 1'enfant,
tout couvert de sang, qui pleurait, appelant son pauvre
Monhahrem. J'entrainai Mme Chevalier en arriere jusqu'a
la rencontre de la voie du chemin de fer qui se trouvait a
3oo mxtres de 1I. Juste, un train arrivait; et prdcisement le
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midecin de la Compagnie du chemin de fer s'y trouvait.
Nous faisons examiner 1'enfant qui, heureusement, n'a
rien: le sang dont il est couvert des pieds A la tete est celui
du cavas. On installe la pauvre dame dans un wagonnet
Deux ou trois fois en route elle semble difaillir, mais elle
se raidit. Quelles angoisses pour descendre les plans
inclinds des pentes rapides I Nous avons mis une heure et
demie pour venir jusqu'a Stratoni, oi la pauvre dame
arrive plus morte que vive. Je fais chercher aussit6t
M. Gaulier, deuxieme inginieur, et nous ridigeons des
dipeches au consul de France i Constantinople et i
M. Allatini. Diej ce matin, a 3 heures, arrive une dpeche
du Vali disant qu'il fera le nicessaire pour la prompte
dilivrance de M. Chevalier.
Somme tome, M. Chevalier en aura, je pense, pour une
dizaine de jours de captiviti, mais on demandera une forte
ranCon.
Un courrier special part pour Salonique. J'en profite
pour vous envoyer cette lettre. Priez pour nous.

H. HEUDRE.

z3juin. - Deux mots pour profiter du courrier de ce
soir. II n'y a pas grand'chose de change. La journee s'est
passde dans la reception et I'envoi des dipEches. Grace i
cette activiti, on est sur le point d'aboutir. Les brigands
demandent i 5oo livres turques (345 ooo francs), et ne
veulent pas baisser d'un centime. Jusqu'ici M. Chevalier
est bien trait ; mais il craint, si les choses trainent en
longueur. Le Caimakan, le chef de la gendarmerie de
Salonique et un tas de soldats sont sur les lieux. II est bien
temps!
Je reviendrai &Salonique par terre la semaine prochaine.
Du reste, apres demain il y aura encore un courrier, et je
vous enverrai quelques mots.
M. Giannone part demain a Isvoros pour cildbrer le
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second mariage et faire un bapteme. I1y restera deux jours.
Veuillez agreer, etc.
H. HEUDRE, i.p. d. 1. m.
La Compagnie des mines a d payer aux brigands la somme qu'ils
exigeaient pour 1e rachat de iingenieur. En retour elle a exig6 et
obtenu du gouvernement turc tout le remboursement de cette
somme qu'elle recouvrera elle-meme sur le produit des douanes.
Cest ainsi que les choses se passent en Turquie.

ASIE
CHINE
On salt les importants avantages conc6dds recemment aux Missionnaires catholiques par ddcrets de V'empereur de Chine. Ces d6crets
comme l'a fait remarquer Mgr Favier, n'obtiendront tout leur effet
ni au loin - qui se soucie aujourd'hui des d6crets imperiaux dans
les provinces eloignees? - ni mdme au centre de I'empire, a moins
qu'on ne soit pret a les faire valoir par un appui distinct. Mais ce
sont des principes qui sont posts Idgalement, et dont peu a peu et en
temps opportun on fera sortir l-s lMgitimes conclusions.
Sur la part prise a ces d6cisions, nous sommes heureux de publier
I'hommage rendu &Mgr Favier par M. le Ministre de France a Pekin,
et par S. Em. le Cardinal Prefet de la Congregation de la Propagande,
a Rome.

PEKIN
Lettre adressee d Mgr FAVIER par M.

PICHON,

ministre de France d Pikin.
Legation de la Ripublique frangaise en Chine.
Pekin, le 20 mars 1899.
MONSEIGNEUR,

J'ai rrdigd avant-hier la circulaire que je me propose
d'adresser aux vicaires apostoliques en leur transmettant le
reglement ddcrt6t par Pempereur sur les rapports des mandarins avec les autorit6s catholiques. Les pourparlers qui
ont lieu, a propos de 1'ilaboration de ce document imperial, entre vous et S. E. Joung-Lou, ne pouvaient avoir
que mon approbation, et vous avez bien voulu me.tenir as
courant de vos d6marches, au succes desquelles applaudiront tout les Missionnaires, car c'est a vous que revient le
merite d'avoir obtenu pour eux une satisfaction qu'ils desiraient depuis longtemps.
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Letti# adressie A Mgr FAVIER par Son tminence le
CARDINAL PRiFET de la Sacrde Congrigation de la
Propagande & Rome 4.
MONSEIGNEUR,

J'ai reju les lettres de Votre Grandeur, du 29 mars dernier, auxquelles itait joint le dicret qui avait itd rendu
quelques jours auparavant par 1'Empereur de Chine en
faveur des Superieurs de Missions et des Missionnaires
europeens. Je vous felicite particulierement de la publication de ce decret, sachant qu'on en est redevable surtout a
votre sollicitude; et je nourris Pespoir qu'il sera grandement profitable a 1'accroissement de la region catholique
en ces contrees.
Priant Dieu qu'il vous conserve longtemps, je suis, etc.
M., Cardinal LEDocHovosKI, pref.

i. R. P. D. ALPaoNso FAVIEa,

Vicario Apostolico, Tche-Li Sept.

Illustrissime ac Reverendissime Domine,
Nuper mihi reddita fuerunt Amplitudinis tuae litterediei 29 martii
ultimi elapsi, queis adnexum erat decrctum, quod, postremis hisce
diebus, in favorem Superiorum Missioaum et Missionariorum Europoeorum, Imperator Sinensis edidit. De quo quidem decreto, quum
pr•sertim As Tuae sollicitudine fuerit obtentum, Tibi peculiari modo
gratulor; firmam enim spem foreo catholice religionis in istis regionibus incremento multum fore profuturum.
Interim vero Deum precor ut Te diu sospitem servet.
A. T.
Addictissimus servus,
M., Card. LzDOCHOWSKI, Prcf.
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LA VIE EN CHINE
PIKIN
Ces quelques lignes d'un Missionnaire rdcemment arrive en Chine
donnent 1'idee des premieres impressions produites sur un Europen par la maniere de vivre a Pekin.
ASPECT GENERAL. Quand un Cileste voyage, ii est de
bon ton et de mode, qu'il prenne un v6hicule. Si cet homme
va a pied, c'est qu'il n'est -pys assez riche pour se ajer
une voiture. Le vdhiculele plus appricid a Pekin. e'ne
charrette a deux roues, sans ressorts, trainde par un
uule,
n lorsou plus rarement un cheval. Quelle est l'imp
qu'on y monte ? D'abord, ... ce n'est pas propre; et puis, il
faut se mettre a la chinoise, c'est-a-dire croiser les pieds, le
char n'a point de banquetes et ne contient qu'un voyageur.
Le fiacre pdkir)ois c'est tout simplement, si je puis m'expliquer de la sorte, une grande niche de chien a laquelle
on a adapti deux roues, et une paire de brancards. a Trr! .
s'dcrie le muletier, et nous cheminons. Comme Pekin ne
connait pas les pavis, le char se met a cahoter dans les
ornieres creusies sur les misdrables chemins, soit par les
eaux, sbit par les citoyens qui prennent de la terre ouils
veulent. Ici, le code Je permet. Ne plaignez pas le char, ii
est .solide; mais plaignez le voyageur. On s'habitue, mais
je vous assure que, les premieres fois, je trouvais ma position bien critique.
Sortis de 1'avenue qui conduit au P1-Tang (eglise du
Nord), nous nous dirigeons vers le Toung-Tang (maison,
dglisede 1'Est) on rdside comme curi l'un de mes confreres.
Je regarde et j'etudie la vie chinoise; j'observe les passants,
etc. Tout a coup je suis arrachb a mes riflexions par un
violent soubresaut; c'est qu'un mandarin arrive en chaise,
pr6cid6 et suivi de cavaliers, er ii nous faut brusquement
faire place.
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Pekin est fort anime. Le petit commerce marche a merveille; I'un ach~te pour quelques sapiques, 'autre pour
une ligature (Pombre fixe de sapeques que I'on passe dans
une ficelle). Quelques belles boutiques se presentent a mes
yeux : il y a celle d'un horloger, d'un marchand de draps,
d'un marchand de cercueils; cependant cela n'est a beau a
que relativement aux pauvres masures tombant en ruine,
Sces huttes faites de paille, qui longent le chemin. Tout
commerqant s'installe ou il veut; il itablit sa tente, avec ses
planches et ses objets, oh bon lui semble : aussi les principales rues de Pikin font 1'effet d'un important marchd de
village, tel que je Pai vu. dans notre Flandre. On va, on
vient, on se bouscule. Tant pis pour le malheureux. si le
char ou la voiture verse : ordinairement personne- ne viendra I'aider, chacun se tire d'embarras comme il peut.
En nous avanqant, j'apercois sur les c6tes de la route une
foule de Chinois, rassembl6s en cercle; ils ont les yeux fixes,
la bouche ouverte, et un homme est 1 parlant et gesticulant au milieu d'eux : c'est un conteur d'histoires. Le Chinois, passez-moi 'expression, est fou d'histoires; il les
ecoute; et alors il rit, il est emerveille par des niaiseries.
Ces conteurs d'histoires sont parfois dangereux : ce sont
des paiens, et ils ne se genent point pour narrer, et le bien,
et le mal; il en est mdme quelques-uns qui voulurent exciter la population contre les Europeens, mais le holk a it&
mis.
Avangons toujours, cahin-caha. Parfois le cahot est plus
rude! Quelle en est Ia cause ? C'est qu'on se trouve sur un
chemin pave de grosses pierres qui datent d'dpoques dont
personne n'a conservd le souvenir. Tout cela n'est jamais
entretenu et est plein de fondrieres. L'empereur a sans
doute donni les ordres et l'argent nicessaires pour I'entretien des routes, et les ordres certainement sont transmis par
les mandarins, mais les sapeques sont empochdes sans
qu'aucun travail ne soit fait. L'empereur de Chine ne peut se
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rendre compte de tout cela; casernd dans son vaste palais,
il ne sort que rarement; et, lorsque Sa Majestd fait sa promenade, on refoule hors des grandes routes les huues, les
itaiages, les boutiques qui les encombrent; on arrange le
sol, tous les Chinois sont confines chez eux; le Fils du Ciel
passe en chaise, admire la proprete et l'arrangement des
routes, et ne s'inquiete pas du reste.
Nous arrivons a la residence du Toung-Tang (6glise de
1'Est); le char entre et je salue le cure.C'est un Missionnaire
lazariste, Fun de mes confreres; nous dinons ensemble, et
le meilleur plat sera fourni par les nouvelles d'Europe et
de France.
LES VISITES. - Comme specimen, je puis vous raconter
la visite du grand mandarin en notre risidence du Pe-Tang
({glise du Nord), le 25 janvier 1899, soit le 14 dela I2* lune
de la 24* annee (du prince rignant).
Le plus haut dignitaire de l'empire reside A Pekin; il a
nom Joung-Lou. Cet homme, quoique paien, est bien dispose pour nos missions et nos chritiens; la preuve en est
qu'il vit en excellents rapports avec Mgr Favier, vicaire
apostolique de PCkin. La nouvelle annie chinoise s'approche; c'est l'epoque de faire les visites, et leTa-Jeun (Grand
homme) a resolu de venir au PC-Tang saluer le mandarin Fen (Mgr Favier,) au globule de corail rouge; c'est
qu'en effet Mgr Favier a ete investi de la dignitd de mandarin de premiere classe et a le droit de porter le globule
rouge. Ce globule s'adapte au sommet du chapeau de ceremonie.
Monseigneur etait en compagnie de son vicaire gindral,
M.Jarlin qui,lui, possede la dignitide mandarin dedeuxi6me
classe, c'est-A-dire A globule bleu. Vers deux heures de
rapres-midi, deux petits mandarins chinois arrivent au Pde
Tang; ils precedent le Grand homme. Celui-ci arrive une
heure aprds, en chaise i porteurs. II est prec6d6 et suivi de
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cavaliers appelis Ti ma ti, qui ont charge d'ouvrir le chemin et de proteger celui qu'ils accompagnent. Les hommes
qui portent la chaise marchent avec une vive allure; ils se
fatiguent beaucoup et sont forces de se relayer de temps en
temps : c'est pourquoi une sorte de voiture accompagne
I'escorte, et les porteurs s'y reposent A tour de rble.
Arrives a la residence, les porteurs diposent la chaise; le
mandarin en sort, et Monseigneur, avec son vicaire general
en grand costume de cerdmonie, s'avance au-devant de
lui. Joung-Lou a l'air d'un homme intelligent; il ne pose
pas, sa marche est simple; ses vetements sont corrects, mais
d'un grand prix. L'habit qu'il portait ce jour-la valait plus
de mille tails (le tael vaut actuellement trois francs soixante).
Alors a lieu la reception a la chinoise; saluts a la chinoise,
c'est-a-dire en joignant des deux poings fermes et en les
agitant de haut en bas avec mouvement du corps; paroles A
la chinoise, car pour parler a un mandarin, ity a des mots
consacres specialement. Apres ces salutations d'usage, nos
trois mandarins entrent dans le grand salon. Leur conversation roulera sur la politique et la situation des chrdtiens
en Chine; les boys (serviteurs) n'entrent que pour servir
le the et le champagne et prennent le large aussit6t. La
seance dura une heure. Joung-Lou reitere ses salutations;
de part et d'autre on se conforme aux rubriques; Ta-Jeun
remonte dans sa chaise et s'en retourne avec la meme
escorte qui Pa attendu. II ira prendre un peu de repos.
Ce matin il est alle an palais de bonne heure et n'a pu en
sortir qu'A deux heures du soir. Tous les mandarins qui resident a Pekin vont chaque matin au palais et tiennent
conseil avec l'impiratrice Si-Tai-Rho. L'empereur actuel
est un jeune homme de vingt a vingt-cinq ans; ii s'appelle
Kouang-Su. II a abandonnd les renes de 1'empire, et rimpiratrice mere est bien aise de gouverner. Elle le voulait, et
elle aurait ite bien aise aussi, dit-on, de voir disparaitre
1'empereur; celui-ci mene une vie effeminie, n'a point de
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caractere, ni de volonte. Je dis cela en passant afin de faire
entrevoir les choses horribles qui se passent au palais. Le
palais, c'est la vie paienne avec tout le luxe asiatique et
toute la corruption imaginable.
II est d'usage qu'apres la visite les riches personnages se
fassent des cadeaux. Joung-Lou envoie de superbes arbustes,
Monseigneur lui fait parvenir des vins fins europienset
des gateaux aristement confectionnes. En Chine surtout,
il est vrai de dire a les cadeaux entretiennent I'amitie i, et
le Missionnaire doit savoir, pour Je bien de sa religion,
conformer sa conduite aux diverses coutumes et aux idees
du pays. C'est ainsi que Monseigneur et son vicaire geniral, quoique Missionnaires, out accepte lesdignites mandarinales parce que le bien de la religion en d6pendait, ainsi
que les ivenements I'ont prouvd.
JELY-BAPTtsTE CORSET, C. M.

TCHE-KIANG
Lettre de Mgr REYNACD, vicaire apostolique

du Tche-Kiang.
Ning-Po, 29 avril 1899.

La lettre ci-jointe vous donnera les dernieres nouvelles
du Tai-Tcheou. C'est la quatridme chapelle ditruite depuis

mon retour de France. Ce n'est pas la derniere, et ce soir,
par le retour du vapeur, je crains bien de recevoir d'autres
details desastreux. Priez pour nous et recommandez-nous a
la charite de nos compatriotes. Nous sommes a un tournant de I'histoire de Chine, une epoque de secousses et de
transformations qui, sur des ruines amonceldes et arrosees
du sang des Missionnaires, vont elever un bel idifice a la
religion. Jamais tant de troubles et de temp6tes et, en
meme temps, de si nombreuses conversions. I1 ne faut pas
que ces dpreuves refroidissent le zele des bienfaiteurs, ni

-

477 -

arritent le mouvement des vocations. Elles priparent une
moisson pleine d'espirances; les ressources et les ouvriers
suffiront de moins en moins a la recueillir. C'est le moment marque par la Providence pour assurer d'immenses
conqu&tes A la foi.
Pendant que les diplomates se pricipitent sur la Chine
comme sur une riche proie qu'ils veulent se partager, les
coeurs apostoliques peuvent-ils demeurer indiffirents a la
vue de ce butin mille fois plus precieux des Ames qui les
attendent ?
Elles viennent A nous par milliers; si nous sommes
incapables de leur donner le pain de la parole, les protestants sont pr&ts a les empoisonner. Eux, ils ont des rigiments de faux ap6tres et des trisors inepuisables. Comme
Vasco de Gama, A travers les dangers et les orages, nous
sommes arrives au cap des Tempites, qui deviendra aussi
le cap de Bonne-Espirance, en nous ouvrant une route
sAre vers cette terre promise, en nous donnant le moyen
de planter la croix sur un territoire riche et immense,
peupla d'Ames bien disposees. II appartient a l'Eglise
catholique qui 'a' payi de tant de larmes, de tant de
sacrifices, de tant de sang g'nereux : les larmes, les sacrifices, le sang de ses Missionnaires ! Nous assistons peutetre aux dernitres convulsions du paganisme qui semble
entrer en agonie : dans sa chute il va broyer encore des
victimes, faire couler des flots de sang. Mais sa dipouille
nous appartient. C'est nous qui avons terrassi le giant et
conquis son domaine. Ce precieux heritage, fruit d'efforts
hiroiques, assure par des luttes seculaires, pays de tant de
vies genereuses, faudra-t-il en voir býneficier des etrangers,
des intrus, des ennemis? Non, nos martyrs en tressailleraient de douleur au fond de leurs tombes glorieuses : ils
montreraient leurs cicatrices pour protester contre une
telle usurpation. Leur sang a marque d'un sceau inddldbile
cette conquete au nom de I'Eglise catholique, et il faut

-

478 -

qu'a leur voix de nouvelles ginerations d'ap6tres se levent
pour la difendre contre les assauts illigitimes et les empietements sacrileges. C'est un bien de famille que personne
n'a le droit de nous contester. Ses limites sont marquees
par les tombes de nos ains : nous, leurs frires et leurs
heritiers, manquerions-nous de courage et du nombre
nicessaire pour en empecher la profanation!
A bient6t. Je reste en N.-S.,
Votre tout d6voud confrere,
-- P. REYNAUD,

C. M., viC. ap.

SYRIE
NAZARETH
Lettre de la swur GAVROY, Fille de la Charitd,
i M. FIAT, Supdrieur gindral.
Nazareth. Maison de la Sainte-Famille, 22 mai i899.
MONSIEUR ET TRES HONOR9

PERI.

Votre bdnediction, s'il vous plait!

Les cures des villages nous ont donn6 une tres grande
latitude pour faire tout le bien possible, soit aupres de
leurs malades, soit surtout aupres des enfants, qui sont
tres negligis. Oh! si nous pouvions avancer d'une generation la rdforme chretienne parmi ces pauvres gens!
Des qu'ils sont malades, ces pauvres gens se tournent du
c6td du salut de leur Ame; et je suis confuse de vous le dire,
mon tres honord Pere, nous avons sur eux une influence
qui m'effraie. Deux mots que nous leur disons, et voili des
personnes qui etaient alors mal avec leur cur4, qui lui
fermaient la porte, qui, depuis des annies ne faisaient plus
baptiser leurs enfants, voila, dis-je des personnes, qui, sur
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un mot de notre part, font baptiser leurs enfants, voili les
families qui sont riunies a leur pasteur, et tout le bien qui
s'ensuit.
Nous encourageons les maitresses d'dcole et les delves en
leur donnant des vetements. Mdme nous avons organise
une petite dcole dans un village maronite : nous y payons
la maitresse, sans nous obliger toutefois a rien avec personne. Ce qui m'a dicidde Apayer ainsi une maitresse, c'est
qu'il y avait une protestante que Pon voulait faire venir
pour faire l'6cole dans ce village, gratuitement : ainsi faiton partout oi il ya quelques families chretiennes. C'est 1,
avec les Russes, la grande plaie de Nazareth et des villages
d'alentour. Ces gens-la forment des maitres et des maitresses
qu'ils envoient dans les villages, ils les paient bien et fouraissent tout pour encourager les eleves.
J'ai parli du bien a faire par nos petites ecoles des villages A quelques personnes qui ont det si toucndes qu'elles
m'ont remis une gdnereuse offrande. Avec cela j'espere
encore autre chose, car il me semble voir que le bon Dieu
veut cette oeuvre, A en juger par les moyens qu'll nous
donne d'y pourvoir et par le contentement des cur6s qui
sont tout heureux d'dtre aides par les Filles de la Charitd.
- Je pense a notre vendrable Mere, qui, allant par les villages, a enseignait la crdance aux petites filles ,. Ainsi,
nous, en allant visiter les malades, nous visitons les classes
et examinons et encourageons les eleves, sans nous engager qu'a ce que nous voulons et pouvons faire.
En visitant les villages, nous visitons aussi les dglises
ou les maisons qui servent d'eglise. Cela, c'est un autre
chapitre, qui serait trop long, mais pour lequel nous ne
sommes pas indifferentes. Un trait: Dans un village grec
catholique, je demande A voir 1'dglise; le curd un peu honteux me dit que c'est trAs pauvre. II nous conduit A 1l'glise
qui itait bien balayde; les murs etaient propres; le toit a la
mode du pays, fait de grosses branches d'arbre recouvertes
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de mortier et oi la pluie doit passer i Paise; I'autel en
mortier et c'est tout. Que voyons-nous dessus? Un ciboire qui etait comme du plomb reconvert de vieux lanmbeaux, cou!eur d'un torchon de cuisine; i c6te, une espece
de garniture qui enveloppait les ornements et que je n'ai
pas osi ouvrir de crainte d'humilier le pauvre pretre, lequel
me dit n'avoir pas d'autre linge pour changer. Je suis revenue navrre et malade de cette visite. Mais le bon Dieu
y pourvoit.
Personne ne nous envie tous ces villages! Je me trompe:
les anges doivent nous les envier!
J'ai Fhonneur d'etre, etc.
Saur GAVaOY,

AKBES
Lettre de M. MALAVAL, pretre de la Mission,
a M. MILON, secretairegindral, a Paris.
Akbs, Ie 23 dMcmbre z898.
MONSIEUR Er TRIS CHER CONFRiRE,

La grdce de Notre-Seigneur soit avec nous pourjamaisI
La petite mission d'Akbes continue a se developper, et
elle mirite d'attirer sur elle un pen de cette attention qui
vient en aide aux besoins pressants.
Pour comprendre les resultats obtenus jusqu'a aujourd'hui, il faut connaitre le milieu dans lequel les Missionnaires ont eu a travailler. C'est vers la fin de novembre 1869
que M. Piana, nommi Supirieur de la mission d'Alep,
accompagne du Frere Lambert et du R. P. Euthime,
capucin, on ne peut plus satisfait de se ddbarrasser de
gdnants voisins, se dirigea vers Akbes, groas village situe
dans les montagnes de Guiavourdagh. Ce village, dont la
majorite etait composde de musulmans, possedail environ
une quaranraine de families chretiennes schismaxiques et
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une dizaine de families protestantes. La plus grande ignorance rignait dans ce village, et tous les maux qui en proviennent y abondaient aussi. Le vol, le pillage, les meurtres,
itaient A I'ordre du jour. C'est pourquoi les etrangers se
gardaient bien de s'aventurer dans ces parages. L'autorit6
musulmane, sur rintervention de la France et de 'Angleterre, ne put qu'avec beaucoup de peine riduire ces mutins.
Une armie fut envoyie, car il s'agissait de detruire dans
ces montagnes tous les repaires de brigands dont Akbes
6tait le centre. Presque tous les villages furent breles, et
Akbes fort diminue.
Peu de chose distinguait alors le chretien du musulman.
Mime vie et mimes moeurs, memes habitudes et mimes
vices. L'apostasie etait,-helas! une chose ordinaire.
Nos confreres arriverent et trouverent a Akbbs une
famille catholique, mais de passage seulement. II fallait
transformer cette population d6gradde, mais accrue par
des etrangers qui venaient prendre la place de ceux qui
avaient disparu dans la guerre; le nombre des habitants a
aujourd'hui plus que triple. Des le principe, un bon mouvement se produisit, mais occasionna aussi une espece de
persecution qui, de fait, n'amena cependant pas grand mal.
Musulmans et chretiens, tous connaissaient trop bien 'apathie du gouvernement turc, qui, de lui-meme, ne fait rien,
pout ne pas entrevoir le retour d'un passe qui leur rendait
la vie si facile, bien que miserable. Des lors, la presence de
quelques Europeens ne pouvait que les gener.
M. Pinna, que son activit6 ardente et son zele pieux
poussaientd'abord du c6ti de l'Euphrate, pour y fonder une
mission, ne pouvant se resoudre A rester A Alep, oh un
travail insuffisant 'obligeait A une certaine oisivete, ne
jouit pas longtemps de l'occasion qui lui dtait offerte A
Akbes de travailler et de souffrir. Apr6s s'dtre installe dans
une miserable maison de louage, attendantlavec resignation
et aussi avec confiance que la volonti (de Dieu se mani31
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festat i lui, il dut, pour rigler certaines affaires, se rendre
i Alep, et, au retour, ful frapp6 d'une insolation qui, en
quelques heures, le conduisit an tombeau, a ur : petite distance d'Akbes. Dans les Annales de la Congregation,on a
raconte sa mort et on y a fait l'6loge des venus de ce saint
Missionnaire, dont les restes reposent depuis l'annie derniere dans le champ de la nouvelle chapelle. Ilest la comme
pour demeurer toujours present a notre souvenir, et nous
donner du courage et des forces dans nos difficultds si nombreuses et parfois si pinibles.
Pendant quelques mois, le frere Lambert dut rester seul,
car i cette epoque il n'y avait encore qu'un seal Missionnaire. Enfin, de Paris on designait M. Combelles, qui, avec
un confrere italien, arriva A Akbes a la fin de 1871, je
crois.
Le nouveau Superieur devait, lui aussi, connaitre la solitude, mais surtout avoir a soutenir le fort de la lutte que
les chretiens et les musulmans engagerent contre la mission, a 'occasion, ou plut6t sous le pritexte de certains droits
de proprietis.
M. Combelles gagna quelques families; i) s'occupa aussi
de Iachat de proprietes qu'il pensait devoir subvenir plus
tard a rentretien de la province de Syrie. II mourut en
1876.
En ce moment, il y eut encore un arr& assez prolongi
pour la mission. Nos Supericurs majeurs se demandaient s'il fallait conserver ce poste, qui paraissait si difficile a occuper; et quelques Superieurs locaux de la province se prononqaient pour la negative.
Vers cette epoque, M. Destino, superiear du collige
d'Antoura, fut choisi comme Visiteur extraordinaire et
envoye a Alep et i Akbcs. Sans doute son rapport fut concluant, puisque M. Bord l'autorisait a commencer I'installation dfinitive, que notre tres honord pere M. Fiat confirmait en envoyant de nouveaux secours.
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Voyons maintenant quels sont les resultats obtenus aprCs
tant d'efforts et de sacrifices. D'abord, que les Missionnaires aient &t la cause originaire du progres que l'on admire dans le pays, c'est une chose qu'on ne peut nier. S'it
y a de Ia securitd, de la tranquilliti et une certaine aisance,
c'est bien A la Mission et A la Trappe, fond6e en 1882,
qu'on le doit. Sans doute notre presence gene encore une
certaine categorie d'individus; mais on doit nous respecter,
et cc respect, inspird par la crainte que de nombreuses
demarches ont causee, a habitud les gens a une vie plus
humaine.
D'ailleurs I'exemple enseigne et entraine; de son c6te le
gouvernement turc, pour son propre interet et aussi pour
nous proteger, a pris et prend tous les jours des mesures
administratives qui apportent une certaine civilisation dans
le pays. Aujourd'hui, le commerce est relativement developpi, la culture se fait sur un grand pied et les mceurs out
singulierement change. Sans doute, le vol est encore frequent: l'ancienne .gneiration n'a pas completement disparu; mais le meurtre, et, en gendral, les crimes, sont rares.
Les chretiens surtout sont mieux traites, sp&cialement les
catholiques; car les autorites savent fort bien que les Missionnaires interviendront, si besoin en est. Des lors nous
preservons ces chrdtiens de I'apostasie, autrefois si facile et
si frequente.
Mais ces rsultats seraient peu de chose si les Missionnaires n'avaient pas eu la consolation de travailler plus
immidiatement au salut des ames. Depuis la fondation dela
Mission plus de cent mariages ont etd benits par nous, et
cinq cent soixante-dix baptemes ont &t6 faits. Je Pai ddji
dit, i l'arrivPe de nos confreres a Akbes, ii ne s'y trouvait
qu'une seule famille catholique; aujourd'hui, ii y en a
soixante, et il faut leur adjoindre vingt-six families maronites auxquelles nous devons aussi accorder nos soins.
I1 reste, par consiquent, encore un certain nombre de
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families schismatiques qui, nicessairement, doivent un jour
venir a nous. Mais qui ignore combien sont difficiles les
conversions parmi les dissidents orientaux, surtout parmi
les Arminiens? D'abord, if y a une foule de prejugis qui
les arretent; et ensuite, surtout pour Akbes, le catholicisme
doit leur paraitre bien difficile a pratiquer. Ils sont aussi
tres absorbis par les soucis matiriels.
Quant au protestantisme, ses progres sont pour ainsi dire
nuls, quoiqu'il ftit etabli a Akbes, bien avant notre arrivee.
Sa marche en avant correspond uniquement au developpement des quelques families qu'il avait gagnies des son
apparition. Cependant, il demeure pour nous un obstacle
considerable.
Akbbs n'est qu'un centre, et le catholicisme y etant
implantd, devait rayonner tout autour. Cest cc qui est
arrive, et aujourd'hui nous pouvons accorder nos soins i
quatre villages d'assez grande importance et dont trois sont
entierement catholiques : Tayac, Fasselly et Cheirhl. Je
devrais parler aussi d'un certain nombre de families catholiques, dispersees dans des villages voisins et dont nous ne
pouvons nous occuper, fame de sujets et de ressources.
Je puis done dire que l'avenir est a la mission d'Akb&s.
Seuls missionnaires et seuls pr&tres, le terrain est a nous, et
nous n'avons pour adversaires que les moeurs. La formation
de 1'enfance nous prepare le succ6s. Nos icoles marchent
bien, mais il y a une lacune qu'il nous sera bien difficile de
combler : dans chaque village, nous devrions avoir une
dcole pour les jeunes filles, et jusqu'a present je n'ai pu
rdaliser cc rive que pour Akbls ot elle fonctionne a la
satisfaction de tous. On comprendra neanmoins que ce
n'est pas la perfection, et que nous n'obtiendrons de grands
reultats qu'autant que nous pourrons fonder une maison
de Saeurs auxquelles les oeuvres ne manqueront pas. Par
les ecoles, nous preparons une nouvelle gdneration qui,
dee de parents catholiques et ayant grandi dans le catho-
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licisme, donnera des sujets sur lesquels nous pourrons
davantage compter.
Puis-je oublier les dispensaires oil chaque jour de 6o a 8o
malades viennent recevoir les soins du bon Fr. Lambert?
Mais notre medecin, que des dispositions naturelles, ainsi
que des etudes fortifiies par la pratique, ont rendu habile et cdelbre dans le pays, notre medecin, dis-je, a ddej
soixante-dix ans, et son etat de fatigue doit nous faire
penser a son remplacant. C'est une oeuvre que nous ne
pouvons abandonner, car ce serait nous priver d'un grand
moyen d'influence.
II est une consideration que je ne puis pas ne pas faire.
Akbes se relevant de ses ruines a vu en moins de trente ans
sa population chritienne tripler.Ce village, par sa situation
et son bon climat, doit necessairement prendre une extension beaucoup plus grande. On parle d'y transporter le
siege du gouvernement local (sous-prefecture), et ce transfert est probable, ce qui donnera a Akbis une tout autre
importance.
En outre, 'existence de deux ktablissements francais
(Missionnaires et Trappistes) ne peut que faire converger
vers ce centre les nombreuses petites populations chretiennes, que le besoin et aussi la crainte ont dispersies dans
une foule de villages kurdes ou turcs. Ces retours, nous
les constatons deja plus nombreux. Que sera-ce lorsque
la Trappe, completement installee, aura pris sa marche naturelle? La Charit6, surtout, jouera alors son r6le, qui est
si puissant et si efficace. Puisse ce moment 8tre prochain?
Veuillez me croire, etc.
AUGUSTE MALAVAL.

AFRIQUE
ABYSSINIE
Lettre de M.

COULBEAUx, pretre de la Mission,

d M. MILON, secrdtaire gendral de la Congregation.
Gouala, lo avril I899.
MoNSIEmLR

r TRES CHER CONFRaRE,

La grdce de N.-S. soit avec nous pour jamais!
Avant-hier soir, a mon retour d'aupris du ras Makonnen, j'ai trouve au seuil de mon antre le courrier d'AddiCaieh, contenant votre lettre du 13 mars. J'y rpponds tout
de suite, a cause de la commission qui y est jointe....
Les choses publiques de cette partie de I'Ethiopie que
nous habitons subissent en ce moment un profond changement de rdgime, par la substitution du pouvoir concentrateur du Choa au gouvernement autonome qui rigissait
le Tigrd, sous le bndefice d'une vassalit6 plus on moins
effective. L'dvolution s'opere en ce moment, sous le prestige dtonnant qu'a acquis a Mokonnen, plut6t son incroyable habiletd que le nombre et la valeur des troupes.
Je viens d'en etre temoin durant les trois jours passes
pris de lui, a son camp de Haozen. II opure avec tant de
naturel, de tranquilliti et de calme, que le tumultueux
Tigreen en est tout ahuri. Toutes ces nations belliqueuses
sont comme hypnotisies : sans doute un Ddroulde a
manqud pour soulever I'elan; car facilement elles seraient
venues A bout de la petite troupe avec laquelle Makonnen
s'impose a elles. Aujourd'hui, lundi, il se rend sans doute
i Adoua,d'oi il s'abouchera avec lesautorites erythrdennes
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pour mettre i execution le projet convenu des ddlimitations territoriales. Le ministre plinipotentiaire, CiccoDicola, est attendu par le ras d'un jour A l'autre.
Je suis, etc.
E. COULBsEAx.

MADAGASCAR-SUD
Lettre de Mgr CROUZET, vicaire apostolique.
Farafangana, le 6 fevrier 1899.

Et il en sera toujours ainsi! Notre vicar;st du sud nous
tiendra des surprises en reserve, quelques-unes fort agrdables et consolanies, d'autres dont on se passerait sans discussion. Jugez un peu!
Par un beau dimanche de dicembre 1898, un minuscule
navire, 1'emule du Rend de dramatique memoire, trente
pieds de long, entre solennellement dans notre rade de
Fort-Dauphin, jette I'ancre et d6barque M. Castan. Notre
confrere vient de Tullear. II passera une semaine au milieu
de nous, remontera sur son pac/ifque (j'ai oublid un P majuscule), et sera de retour dans sa mission pour celebrer les
grandes feies de Noel... Comme c'est simple!
Le Pacifique est chargi de sel, il profite d'un bon vent
et file vers Farafangana, 80 milles au nord, ce n'est pas
loin. Une, deux, trois semaines passent; a force d'attendre,
M. Castan s'impatiente. Enfin! une voile a Phorizon.
Pacifique revient, mais en pleine detresse. II n'a pu
depasser Sainte-Luce, a subi des avaries et se volt contraint
de retourner a son port d'attache sans avoir pu s'arreter
nulle part. M. Castan le regarde filer sur les flots, pousse
un soupir et se demande quand et comment il reprendra
la route de Tullear.
II Pa reprise enfin, mais pas sans peine. 11 s'est adjoint a
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Farafangana, A une caravane officielle. Par voie de terre, il
remontera jusqu'a Tianarantsoa, de IA ii descendra par
Jahosy jusqu'a Aussazoabo, d'ou enfin il piquera sur la
c6te ouest. C'est une course de vingt-cinq a trente jours
oa il rencontrera des difficultes de tous genres.
Je ne vous ai pas dit comment ii se fait que M. Castan,
qui est A Fort-Dauphin, ait pu profiter d'une occasion
favorable a Farafangana; voici:
Mes confreres. MM. Lasne et Bluchaut, ont pris possession de ce poste le to mai 1898. Jusqu'ici, impossible de
leur rendre visite; pas de bateau et pas de moyen de suivre
la c6te, la pacification laissant A desirer. Une compagnie
frangaise en train de fonder des comptoirs a un vapeur a sa
disposition. M. I'administrateur m'offre de me transporter
a Farafangana le 27 janvier. J'accepte avec empressement
et j'emmene avec moi M. Castan qui remontera jusqu'i
Diego-Suarez pour, de la, s'embarquer sur les messageries
et descendre la c6te ouest. C'est compliqud tout cela,et je
me demande si vous parviendrez A me suivre. Le 28 janvier donc, et non plus le 27, nous partons. L'affluence est

considerable sur le fort qui domine la mer. M. Vervaultet
ses musiciens, M. Bertrand et ses elives, les troupes indigenes, les soldats europ6ens, les autoritis, rien n'y manquait. J'ai hAte d'ajouter que cette manifestation ne s'adressait pas a nous. Elle etait tout entiere en I'honneur de
M. le capitaine Brulard allant en conge. La population a
voulu montrer a notre ancien commandant de cercle combien son depart causait de regrets, et combien son administration laissera dans notre region de bons et durables
souvenirs.
Le nom du capitaine Brulard sera inscrit au rang des
grands bienfaiteurs de la Mission, comme il est inscrit
depuis longtemps, et en bonne place, au rang des vrais,
energiques et passionnes serviteurs de la France.
La Ville de Riposto, c'est le nom du vapeur qui nous
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porte, possede, a son arriere, un minuscule canon. C'itait
le cas ou jamais de faire parler la poudre : la poudre parla,
et du haut de la falaise qui domine le port, le tonnerre des
cuivres et de la grosse caisse de M. Vervault repondit.
La mer calme, le ciel bleu nous permettaient une heureuse traversee que nous avions mise comme toujours sous
la protection de la sainte Vierge; nous glissons, n'est-ce
pas, sur les tribulations qui, des les premiers tours de
l'hlice, fondent sur certains passagers et accablent les
estomacs qui n'ont pas laes triplex.
D'un bond nous arrivons au dimanche 29 janvier, A
six heures du matin. Le jour nous trouve tous sur le pont,
oil, etendus sur nos chaises, nous avions tranquillement
passe la nuit. Nous longions la c6te qui nous apparaissait dans sa nudite uniforme et nos yeux perqant I'horizon
decouvraient le scintillement des premiers rayons du soleil
sur le zinc des toits de Farafangana.
L'oeil fixi sur sa carte, le commandant, sur de lui, dirigeait la manoeuvre. Le navire, incline vers l'est, ralentit
sa marche, le mouvement devient insensible, encore une
ou deux minutes et le cri : a Mouillez les ancres!t
Le bon Frere Pierre Renaudin, qui m'accompagne dans
toutes mes courses, s'occupe de nos valises, pendant que
je vais prendre congd des officiers du bord. Tout a coup,
un bruit sourd, bruit de ferraille inddfinissable, on dirait
une sarabande de vieux chaudrons..., on se regarde, on
s'interroge des yeux : plus de doute, nous avons touchi, et
alors ce sont des raclements, des craquements, des secousses
brutales. Nous nous accrochons a tout ce qui offre quelque
resistance, cordages, mits, etc., et pour ne pas rouler de
tribord i bibord, les bras tendus, le corps arc-bout6, nous
gardons i peu pros I'quilibre, - un sifflement, un jet de
vapeur, et puis... plus rien. Le bateau semble s'asseoir...
Inutile de vous dire, qu'avec M. Castan, nous nous disposions a donner I'absolution, si la catastrophe s'etait pro-
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duite. Je dois avouer que in petto j'avais deja pris mes
petites mesures personnelles.
Tout le monde, depuis le commandant jusqu'aux passagers, tous officiers, conserva un admirable sang-froid;
les grandes embarcations furent mises a la mer, toutes
les precautions prises pour un sauvetage : personne ne
broncha.
Et pourtant le danger etait reel.
Le Riposto avait donne sur un banc de corail qui n'est
signale sur aucune carte.
Du premier coup, le bordage avait cide; la chambre des
machines fur inondee. Le m&canicien eut a peine le temps
de licher la vapeur et de se sauver sur le pont. On se
demandait si le navire n'allait pas glisser de son rocher et
couler, ou si, cedant a la pression de I'eau qui I'envahissait,
il ne s'ouvrirait pas. En outre, nous fiames prevenus
d'avoir A nous tenir en garde contre la chute possible de
poulies ou mwme d'un mat..1 est certain que le bon Dieu
nous a proteges, car nous n'avons pas eu a diplorer le
moindre accident. La divine Providence y a mis la main,
et tout le monde I'a compris.
Nous sommes rest6s deux heures en cet etat, attendant
toujours les grands chalands pontes avec lesquels seuls on
peut passer la barre. Vous me croirez, je I'espere, si je
vous dis que le temps nouj a paru long.
Enfia, a neuf heures et demie, M. Bluchaut accoste le
navire echoue. 11 ne sait rien de l'accident. Bravement, il
monte a bord. On depose sur l'enorme chaland qui 1'a
apporte tous les bagages des passagers qui suivent imm6
diatement leurs colis, et a dix heures et demie nous etions
A terre.
Le :ommandant de la Ville de Riposto ddbarque le dernier avec un officier a deux heures de I'apr6s-midi. Vous
nous aiderez, monsieur et cher confrere, A remercier le bon
Dieu : nous pouvions y rester, aller, comme disent les
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matelots, boire le grand bouillon : nous nous en sommes
tires avec un peu, trts pen, d'imotion.
Encore quelque temps et tous les ports de la c6te est
possaderont leur epave, sans parler des nombreux voiliers
qui se perdent chaque annee et dont la carcasse marque
le rivage d'un point noir. On voit a Vatormandry une
masse enorme ressemblant de loin au squelette d'un cr&taci giant: c'est un navire anglais couchi sur le flanc. A
Fort-Dauphin, le La Peyrouse sert de jouet aux vagues
qui l'inondent, et A Faranfangana le Riposto projette A
travers le brouillard sa triste silhouette.
M. Lasne et M. Bluchaut ont connu ici toutes les difficultis d'une fondation en pays itranger, en pays d6pourvu
de bien des choses. Ils ont d'abord dli se trouver un abri.
On a mis A leur disposition une case malgache composde
de trois chambres qui leur servaient de logement, d'iglise
et d'cole. Bient6t ils obtinrent la concession d'un terrain
assez vaste pour nos oeuvres. Aujourd'hui, ils construisent
une maison d'habitation convenable, sinon confortaule. Ils
ont pu se procurer deux vastes cases auxquelles ils ont fait
subir d'importantes modifications et qui sont consacries,
I'une a l'exercice du culte, chapelle provisoire, I'autre & la
rdunion d'une centaine bien comptee d'enfants qui se
rendent tous les jours avec grande fiddlit
l'FEcole franqaise.
Cest un succes pour nos confreres, debutant dans lacuvre si difficile des missions dans nos rdgions; mais ce n'est
la qu'un commencement. Le centre indigene, formd autour
de la ville proprement dite, est des plus considerables et les
environs offrent une population des plus denses. Facilement, si nous avions des coadjuteurs, nous ouvririons des
icoles oh on compterait les elAves par plusieurs centaines.
II me tarde qu'il me soit possible et permis d'installer
nos Sceurs. Elles s'occuperont de ces petites filles qui pullulent et dont personne ne s'inquiete. J'en reviens A mon
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vieux, tris vieux refrain : Du personnel et des fonds.
Aidez-moi done un peu A trouver les uns et les autres.
Je me recommande a vos prieres, et suis, en N.-S.
Votre devou6,
J. CRouzET, C. M., Vic. ap.

AMERIQUE
COSTA-RICA
Lettre de Mgr BERNARD THIEL, de la Congregationde la
Mission, evegque de Costa-Rica, &M. A. FIAT, Superieur

gindral.
San Jose, LS novembre 1898.
MONSIEUR ET TRES HONORE PERE,

Votre binediction, s'il vous plait!
Votre lettre du 3o septembre i M. Birot me donne l'occasion de vous envoyer de nouveau quelques renseignements sur l'itat des oeuvres de nos confreres dans la rdpublique de Costa Rica.
Ces ceuvres sont: les sdminaires, la paroisse ou mission
de Limon, la mission des Indiens deTalamanca et les missions dans les paroisses de l'interieur.
Je commence par la derniere. En 1892, vint ici de Guatemala, M. Birot pour prdcher les retraites des Soeurs;
comme il se montra pret A rester avec moi pour quelque
temps, je le recus a la maison et lui confiai des missions
dans les paroisses surtout les plus abandonnies et les plus
retirdes. II s'est occupd de ce travail jusqu'a present.
Le resultat de ses travaux dans les missions a det en :
1894, i 588 confessions, i 439 communions.
1895, 2534
1896, 2838
1897; 2885

-

2 127

-

412 sermons.

-

2119

-

149
420

2 800

-

En outre, il a prdchi six retraites ecclesiastiques, deux
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mois du rosaire, des retraites d'hommes, retraites de Soeurs,
et, en 1896 et 1897, il m'a aidd tres activement Acombattre
les protestants qui font, surtout ici, des efforts tres grands
pour pervertir les catholiques.
Lorsque j'etais a Paris, en 1893, vous me demandiez des
nouvelles du P. Birot, et comme je vous manifestais &tre
bien content de le garder avec moi, vous avez eu la bonti
de donner cette autorisation pour f'occuper dans les missions et autres travaux analogues. M. Birot approche ddji
de soixante-dix ans; pendant ces trois derniers mois, il a
ite sirieusement malade et maintenant il est a peine un pen
retabli. II est aimi et estimi du gouvernement et du peuple;
surtout ses travaux contre la propagande des protestants
ront rendu populaire. Je lui avais confie la retraite des
prdtres pour le mois de janvier prochain.
z* La mission des Indiens de la Talamanca a iet depuis
1895 a la charge de M. Krautwig, accompagni d'un frhre.
Cette mission fut fondee en I590 par les Franciscains
observants. Plus tard, en 1689, les Recollets commencerent
i s'en occuper. En 1709, les Indiens se souleverent, tuerent
deux Missionnaires et plusieurs Espagnols; a la suite de
cela, on avait abandonnleP'ceuvre. En 1882, j'ouvris de
nouveau personnellement les travaux de cette mission, j'arrivai a baptiser trois cents Indiens; mais, n'ayant pas de
sujets pour continuer 'ceuvre, j'ai du y renoncer. M. Krautwig, notre confrere,reprit, en 1895, I'vangelisation de ces
pauvres Indiens, voilA le r6sultat de ces travaux :
En
-

1895,
1896,
1897,
1898,

9t baptimes.
95
349
327
-

Total.

862 baptdmes.

3 mariages.
18
8o
96
197

mariages.

II reste encore 329 Indiens paiens dans les diffrentes
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tribus. M. Krautwig a construit trois iglises et deux risidences pour les Missionnaires. Le total de la population, qui
est confiee a son zele pastoral, monte a plus de 0ooo Indiens
dissimines sur un territoire qui a une superficie grande
comme la moitie de la Belgique, terrain extrdmement accl
denti, couvert de grandes fordts vierges et coupe par de
nombreux fleuves tres rapides et dangereux. La vie du
Missionnaire est une lutte continuelle avec la mort.
En janvier 1899, cette mission sera continude par deux
jeunes Missionnaires d'apres la derniere disposition de
M. le Visiteur de la province, qui m'a autorisd a occuper
M. Krautwig A d'autres ministeres.
3° La mission de Limon a son centre au Port-de-Limon,
qui est I'extrdme point d'arrivee des bateaux de la Compagnie transatlantique, qui partent de Saint-Nazaire pour
Colon et I'Amdrique centrale. Elle s'itend sur 1oo kilometres du chemin de fer qui va du port au centre de la
Republique. Toute cette vaste contree a etd, il y a vingt
ans, une vaste fordt, et maintenant il y a des deux c6tds
du chemin de fer d'immenses fermes. La population se
compose de 4000 catholiques et d'autant de protestants.
Cet endroit parait etre l'arene de predilection des ministres
protestants des cultes les plus divers d'Angleterre et des
Etats-Unis. GrAce aux travaux constants de nos confreres,
les catholiques se soutiennent, et jusqu'ici j'ai la consolation
de savoir qu'aucun d'eux n'a perdu sa foi; tous les ans, au
contraire, nous avons au moins trente conversions de protestants, et, cette annie, elles ont encore surpassd ce chiffre.
Resumi des travaux de ces Missionnaires :
1894 (derniers mois) : 93 baptdmes, 5 mariages, 55 confessions, 12o communions, 67 pridications.
1895 : io6 baptdmes, Iz mariages, 495 confessions,
841 communions, 291 predications.
1896 : 79 baptdmes, 03 mariages, 5•z confessions,
65o communions, 521 predications.

1897 : 98 baptimes,

496 Ii mariages, 726 confessions,

912 communions, 207 predications.

4* Les deux s6minaires me sont d'une grande consolation; le nombre des ileves se soutient: les vocations a l'dtat
ecclesiastique, si rares en Amirique, augmentent, de manitre qu'ils sont la veritable esperance de rIglise de CostaRica.
Voila un petit resume des travaux de nos confreres i
Costa-Rica. Ils ont a leur charge les postes les plus difficiles,
c'est-a-dire les missions de Limon, de Talamanca et de
rinterieur; et le plus important, c'est-A-dire les seminaires.
Le bon Dieu les binit visiblement.
Par rapport aux siminaires, la Congregation a conclu un
contrat en 1893; mais les contrats pour les missions de
Limon, Talamanca et de l'intdrieur ne sont pas encore
signis. Les conditions pour l'entretien de nos confreres sont
fort acceptables.
En terminant, je vous remercie encore une fois de toutes
les faveurs que vous accordez au diocese de Costa Rica et
vous prie de vouloir nous les continuer.
Je suis en I'amour de Notre-Seigneur et de sa sainte
Mere, monsieur et tres honor Pere, votre tout ddvoue fils.
-

BERNARD AUGUSTE, C. M.,
iveque de Costa-Rica.

BRESIL
Bahia, le s5 novembre 1898.
MONSIEUR ET TRES HONORI

PERE,

Votre bdnddiction, s'il vous plait.
Vous serez sans doute bien aise de recevoir quelques
mots sur les belles missions du Bresil, loeuvre chdrie de

-

497 -

notre saint Fondateur, et je ne crains pas d'ajouter u.e
des plus belles de la petite Compagnie.
Voila un an ddja que je suis employ6 dans les missions
avec le bon M. Colombet, et je remercie Dieu de la grace
qu'il m'a faite de travailler Asa vigne : j'en suis pleinement
satisfait, quoique, comme vous le savez deja, nos missions
du Brisii soient tres pinibles, regardies du c6ti naturel;
elles mortifient la pauvre nature, qui riclame certaines
commoditis.
Apres six mois d'absence, nous venons de rentrer
Ila
maison pour reparer nos forces spirituelles et corporelles.
Pendant ces derniers six mois nous avons donni six missions dans les endroits les plus 6loignes de l'Etat de Bahia,
limitrophes aux Etats de Goyal et Piauhy. Nous avons
parcouru cinq cents lieues brisiliennes que nous evaluoos
Asix kilometres chacune, partie en chemin de fer, panie
e.n bateau a vapeur, comme nos mouches de Paris; partic
en canot, sur le fleuve Sdo Franciscoe Rio Grande, mais
surtout a dos de mulet, ce qui est la partie la moins intdressante. C'est dans ces jours de voyage que le Missioanaire doit se sanctifier et s'exercer Ala pratique de la mortification. Voyager sous un soleil brilant, par des endroits
deserts ou habites seulement par des ours et autres bites
sauvages; demeurer sans eau pour se disalrerer, dormir la
nuit A la belle dtoile, sur la terre nue, expose au vent, an
bruit et aux demangeaisons des moustiques, voila nos incommoditis. Pour la nourriture, il faut dtre ban mathematicien et connaitre surtout les regles de la division quotidienne, afin de ne pas s'exposer a manquer de vivres i la
fin du voyage.
Le 2 septembre dernier, nous avons voyage depuis trois
heures du matin jusqu'a cinq heures du soir a dos de mulet,
sans rencontrer une seule maison habitee. Vers onze heures
du jour, nous nous reposames un instant, attendant notre
compagnon, qui apportait avee lui une sacoche de caout3-
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chouc contenant de l'eau; par malheur, il perdit le chemin
et nous ne le rencontrames qu'A trois heures du soir; hWlas!
la bonne et pauvre goutte d'eau 6tait 6puisee. Vers cinq
heures du soir nous apercevons enfin une maison habitie;
le peuple avait fui a cause de la secheresse qui est tres
grande, cette annee, et gentrale au Bresil. Dans les endroits
oi nous avons missionni, il y a deux ans qu'on n'a pas vu
de pluies, qui sont ici la source de la richesse.
Mais, mon tres honor6 Pere, le cceur des Missionnaires
oublie toutes ces fatigues, toutes ces privations, quand,
apris les jours de voyage, s'ouvre la sainte mission. Je n'ai
point A vous parler des receptions; car, vu nos longs
voyages, nous arrivions bien souvent a une heure imprivue; mais, quand I'heure de notre arrivie est plus ou moins
probable, c'est a une heure de distance qu'on vient A notre
rencontre, et nous sommes annoncis par le bruit des
petards. Hommes, femmes, enfants, tout le monde accourt,
et suit le trot de nos mulets; c'est une joie universelle de
voir le Missionnaire. Tout cela n'est point elegant, mais le
Bon Dieu se plait dans les Ames simples et bien disposees.
Quel bon peuple! Le Missionnaire est A leurs yeux comme
s'il venait du ciel; ils obeissent a sa parole comme ils obdiraient a la parole de Dieu.
Dans une de nos dernieres missions a Barreiras un imposteur avait invente une apparition de la sainte Vierge, et
le peuple de lendroit, crEdule comme on Fest ici, avait
couru a cet imposteur, de vingt et vingt-cinq lieues de loin,
A pied, pour voir Nossa Senhora, la sainte Vierge, qui baptisait, confessait, mariait, etc. Le curd avait prdch6 contre
cette imposture et n'avait absolument rien obtenu. Le gouvernement de 1Etat de Bahia avait envoyd une force de
cent soldats, qui avaient reussi a ddmolir le fameux sanctuaire, mais n'avaient pu arriver A empicher le pelerinage
des curieux. Nous, A peine arrives dans les environs, ayant
dtC avertis par le cure, nous.avons preche contre les doc-
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trines - de fait, perverses et immorales - de cette prdtendue apparition, et tout le peuple vint s'accuser et demander pardon de s'y 8tre rendu ; cacun voulait jeter au
feu tout ce qu'il en avait rapporte; enfin, au dernier jour
de la mission, ce fut -une joie g6nerale d'apprendre que
I'imposteur venait d'tre fait prisonnier. Un autre chef de
ce brigandage, le tr6sorier, a etC aussi fait prisonnier. Voila,
mon Pere, par un exemple, 'autorite du Missionnaire : ce
que le cure et le gouvernement n'avaient pu obtenir, le
Missionnaire parle, il est obdi. Que de bien A faire ! la
moisson est toute pr&te, il ne faut que de bons et forts ouvriers pour la cueillir.
Autre fait qui s'est passe dans ce m6me endroit, a Barreiras. Le peuple etait desireux de possider un cimeti&re. Sous
notre direction, et avec un entrain indicible, il s'est mis A
'oeuvre, et, A la voix du Missionnaire, en quelques jours,
Pa completement firi. Ce cimetiere mesure cinquante metres
sur chaque c6ti; les fondements sont de pierres, que ces
gens, hommes, femmes, enfants, allaient chercher a un
quart de lieue et qu'ils apportaient sur leur tdte. Les murs
sont de briques. Pendant ces cinq jours, ils ont charrid sur
leur dur crine, trente-trois mille briques. Oh! mon Pere,
que j'4tais heureux de me trouver au milieu de ces braves
gens et de les entendre dire : a Pere saint, je fais penitence
pour mes pich6s. Vous-mdme, mon Pere, si vous etiez au
milieu de ces braves gens, vous ne laisseriez pas de pleurer
avec eux et sur eux, et de leur envoyer de bons Missionnaires
qui puissent de temps en temps les reconcilier avec le Bon
Dieu.
Quand arrive le jour des adieux et qu'il faut se separer,
quiconque n'est pas habitue Aces scenes ne peut s'empecher
de pleurer; car le Missionnaire se rappelle les sacrifices que
font ces gens, abandonnant leur maison, entreprenant des
voyages de dix et quinze lieues et meme davantage, par des
chemins mauvais et sons un soleil devorant, n'apportant
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que tres peu de provisions, etc. Leur esprit de foi, ler
piitd, leur sincere affection pour le Missionnaire, tout nous
les attache. Et, au sermon d'adieu, ce sont, de leur part,
des pleurs, des sanglots qui font peine et qui font pitii.
Voici le resume de nos travaux depuis que je suis avec
M. Colombet, c'est-a-dire du 12 novembre 1897 an 12 novembre 1898; seize missions, durant lesquelles nous avons
comptl :
Confessions et communions. . x8 745
Baptdmes . . . . . . ..
.
966
Confirmations . . . . .. ..
8 8ro
Mariages . . . . . . ..
857
Les mariages sont, pour la plupart, de gens concubinaires.
Voila une bien succincte et imparfaite idee des missions
de Bahia. II faut ajouter, helas! que nous laissons bien des
gens sans confession; et, dans les derniers jours de la mission, si l'on pouvait multiplier le nombre des confesseurs,
ce ne serait pas de trop.
Recevez, monsieur et tres honor6 Pre, etc.

OCtANIE
ILES PHILIPPINES
MANILLE
Lettre de la swur FLORENTINE CHASCO, Fille de la CharitY,

d la tres honorde Mere LAMARTINIE.
Manille. Saint-Marcellin, le 31 mars 1899.

MA TIES HONOREE MERE,

La grdce de Notre-Seigneursoit avec nous pourjamaist
Dans ma derniere lettre je vous communiquais ce qui
nous est arrivd le 5 du mois dernier; mais, helas, ce n'etait
que le commencement de plus tristes dvenements qui font
que notre situation est des plus pinibles. Apres avoir vu
les horreurs de la guerre, il nous etait riserv6 de voir celles
de P'incendie; des quartiers, des villages entiers meme ont
iet ditruits par le feu, et nous avons I'affliction de voir une
infinite de families sur le pave ne sachant pas oi s'abriter.
Nous avons recueilli plusieurs de ces malheureux dans
notre maison, od ils sont nourris; mais helas! combien
d'autres qui n'ont mdme pas a manger et ne savent oti ils
pourront se rifugier.
A tout moment on n'entend que les coups de canon et
la fusillade; pendant que j'dcris ces lignes je viens d'entendre une grande ddcharge, et je vois d'ici le feu qui vient

de prendre dans un village des environs. Notre maison se
trouve sur le terrain qui appartient aux Amiricains et tout
pros de la ligne du combat. Nous sommes assez en sdretd,
car nos vainqueurs ont des elements pour dominer l'insur-
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rection; mais surtout nous comptons que, comme par le
passe, la tres sainte Vierge viendra a notre aide. Oh! cene
bonne mere, comme elle nous protege et nous soutient au
milieu des tribulations qui nous entourent! On dirait
qu'elle-meme a mis un sceau sur les maisons de nos deux
families, de sorte qu'elles sont respectees tant des hommes
que des dlements.
Nous avons pass6 de tristes journies, ma Mere, lors du
bombardement d'lloilo; nos Soeurs sont allees avec trois
de nos Missionnaires et leurs enfants se rifugier a Santa
Barbara; trois Sceurs seulement sont restees au college
d'loilo. Grace i Dieu, elles ont iti priservees de tout
malheur ainsi que leur etablissement, quoique, dans cet
endroit, seules sept maisons soient restees debout; tout le
reste a dtd ddtruit par le feu. Le lendemain de la prise
d'lloilo par les Americains, une des trois Sceurs resties
dans le collige voulut aller i Santa Barbara chercher les
autres. Elle s'en va, en effet; mais, un jour, deux jours se
passent et la Sceur ne revient pas; on envoie un domestique,
qui ne revient pas non plus. Vous pouvez supposer, ma
Mere, les angoisses dans lesquelles nous avons vecu pendant douze jours, ne sachant rien de nos Sceurs et n'osant
plus envoyer personne, de peur qu'il n'arrive quelque nouveau malheur. Deux de nos Missionnaires ont fait des dimarches qui sont resties sans effet, parce que de ce c6td les
Americains et les Indiens ne cessaient pas de se battre. Sur
ces entrefaites nous avons commence, Sceurs et enfants,
une neuvaine a Noire-Dame de la Mddaille miraculeuse, et
le quatrieme jour de la neuvaine, je regois une lettre de
M. Orriols et une autre de M. Viera m'annoncant que
quatreSceurs avec les enfants 6taient deji arriveesa Iloilo,
et qu'on attendait les autres le lendemain : je n'ai pas d'autres details.
Nous avons aussi quelque inquietude au sujet de nos
Sceurs de Cibu, qui vient d'etre pris par les Amiricains.
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On dit qu'on a brdl plusieurs maisons de cet endroit,mais
nous ne savons rien de bien certain. Quelle situation pour
ces iles, ma Mere, etqu'il est triste et noir leur avenir, si le
bon Dieu ne vient A leur aide I
Le tIdu mois dernier, douze de nos Saeurs, en compagnie de deux Missionnaires se sont embarqudes pour I'Espagne a bord du vapeur Buenos-Aires, et, sur les bateaux
suivants continuera 1embarquement des cinquante Saeurs
qui ont dtd obligdes de quitter les h6pitaux militaires. II
est bien pdnible de voir diminuer le nombre des Sceurs
dans un pays oil elles sont si necessaires; car, malheureusement, la foi s'en va a grands pas.
Ma lettre est deja bien longue, mais je ne veux pas finir
sans vous demander de nous obtenir la precieuse b6nediction de M. notre tres honord Pere et le secours de vos ferventes prieres et de celles de nos Soeurs de la Maison-Mdre,
car nous en avons bien besoin.
J'ai rhonneur d'etre, en lamour de Jesus et de Marie
Immaculie, ma tres honorde Mere, votre tr6s humble et
tres obeissante fille.
Saeur FLORENTINE CHASCO.

Lettre de M. ORRIOLS, pretre de la Mission, Visiteur,
a M. A. FIAT, Superieurgineral.
La Concordia (college de I'Imm.-Conception), le 7 mars 1899.
MONSIEUR ET TRai HONORA PERE,

Votre benediction, s'il vous plait.
Les Amdricains ayant brile le couvent et P'glise de cette
paroisse, Mgr I'archevdque nous a prids de nous charger de
la paroisse et a nommi curd intdrimaire notre confrere,
M. Tabar. Nous n'avons pas cru pouvoir refuser. IIen r4sultera un grand bien pour les pauvres Indiens.
Les I , 13, 17 de ce mois se sont embarquees pour 1'Es-
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pagne les Soeurs qui servaient dans les h6pitaux. Le it,
douze sont parties; le i3, vingt-quatre; le 17, douze, avec
MM. Alcade (Agapit), Pino (Emmanuel), Gomez (Dorothee), Torres (Raphael) et quelques freres. Peut-itre que
douze autres seront obligies de s'embarquer avec quelques
confrrers et freres.
Nous avions craint d'etre obligis de fermer l'h6pital de
Saint-Jean de Dieu; mais, grace i une souscription, qui a
donni plus de 5o ooo pesetas, on le conservera.
On a rouvert, par ordre du gouvernement amiricain,
I'icole de filles, qui itait fermee depuis plus d'un an. Il y a
plus de quatre-vingta filles et une vingtaine de garqons. Les
Sours apprennent-l'anglais pour pouvoir enseigner dans
cet etablissement. Le gouvernement amiricain a demand6
cinq Soeurs pour un h6pital de varioleux, elles y sont deja.
Nous ne savons rien des confreres de Nueva Caceres,
toute communication dtant interceptie depuis le mois de
f6vrier. Tout va A 1'ordinaire A Cebu. Les Soeurs sont tres
occupies au college, A l'h6pital, A la maison de secours et i
l'imprimerie. MM. Alcalde (Quintin) et Angulo (Vincent)
sont arrives a Jaro avec quatre Sceurs; il reste li trois confreres et sept soeurs. Is seront obliges bient6t de venir tous
A Manille, parce qu'ils ne peuvent pas travailler A faire du
bien aur indigenes. Ici, le sdminaire peut se regarder
comme ferm6, car tous les seminaristes non ordonnes sont
partis; quant a ceux qui ont ite ordonnes, et qui sont tres
peu nombreux, il est probable que Mgrl'revque lesplacera
dans les couvents, car le seminaire manque de ressources.
Votre coeur eprouvera une grande peine en lisant tous
ces details : je suis moi-mtme accabli par ce douloureux
spectacle.
Tous les confreres-et toutes les Soeurs se recommandent
- vos prieres et vous offrent leur respect.
Je suis, etc.
EMMANmEL ORaIOLS.
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NOS DEFUNTS
MISSIONNAIRES

M. Landry (Jean), prdtre, decedi A Germantown, EtatsUnis, Ic 25 mai 1899; 60 ans d'ge, 44 de vocation.
Frere Conflitti (Michel), decide A Rome, Monte Citorio,
le7 juin; 72, 41.

Frere Strauch (Othon), coadjuteur, dicedd a Paris, Maison-Mere, le 14 juin; 67, 46.
M. Vuillemin (Arsdne), pretre, dicedM a Pernambuco,
Brisil, au mois de mai; 64, 45.
M. Hamard (Prosper), pretre, ddc&dd A La Teppe,
France, le 28 juin; 64, 42.

M. Tchu, pretre decedd en Chine au mois de juin.
Frere Matthysen (Jacques), clerc, dicedd A Paris, Maison-Mere, le 26 juillet; 22, 2.

M. Esteban (Laurent), pretre, dicedd i Madrid, le 23 jaillet; 78, 45.
NOS CHERES S(EURS

Melanie Sarda; dcedd&e i la Maison de Charitk de Montolieu,
France; 22 ans d'age, 3 de vocation.
Anne O'Neille; H6pital de San Josd, Etats-Unis; 45, 22.
Maria G6ni; Maison Saint-Nicolas de Valdemoro, Espagne; 26,6.
Petra Calvo; Maison Centrale de Madrid; 37, 1o.
Maria Duarri; Maison Saint-Nicolas de Valdemoro; 28, 9.
Octavie Monier; Maison de La Villette A Paris, 63, 35.
Julie Morel; Orphelinat de Socx, France; 28, 6.

Blanche Beaufils; Maison de Chariti de Barcelone, Espagne
38, I.
Marie Desachy; aux Mines de Bruay, France; 6o, 43.
Jos6phine Rimondi; Maison Centrale de Turin, Italie; 51, 28.
Aimec Hippeurt; Maison de Charitd de Royan, France; 8o, 55.
Elisabeth Prost; Hospice de Gimont, France; 63, 44.
Franjoise Maxe; Ecole militaire d'Autun. France; 6a, 36.
Marie Ellis; Orphelinat de Pont-Saint-Esprit, France; 75, So.

Marie Faure; Maison-Mere h Paris; 56, 36.
Rosa Ballaro; Bienfaisance de Valencia, Espagne; 3o, 7.
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Maria Alvarez; Maison St-Nicolas de Valdemoro, Espagne; 22,4.
Marie Pays; H6pital europeen d'Alexandrie, Egypte; 61, 42.
Marie Revel; Maison Saint-Projet de Bordeaux; 53, 33.
Anne Le Gros; Maison de Char. de La Pomme, France; 48, 28.
Marie Dulau; Mais. de la Ville Basse de Carcassonne, Fr.; 54,32.
Marie Bon; Maison de Charitd de Montolieu, France; 76, So.
Marie Sthummer; Maison de Charitd de Clichy. France; 55,26.
Marguerite Garnier; Hosp. des Artisans de Constant.; 59, 29.
Rosa Vidal; H6pital Albacete, Espagne; 52, 3o.
Elise Michard; Hospice de Saint- Etienne, France; 38, 8.
Sainte Blain; Maison de Chariti de Clichy, France; 41, 2o.
Alexandrine Lebrun; Mais. de St-Ouen & Rouen, France; 66, 47.
Julienne Kindler; H6p. St-Etienne de Vienne, Autriche; 26, 7.
Gabrielle Broussouze; Hosp. d'Hangest-en-Santerre, Fr.; 66,43.
Marie Hachel; H6pital de Vienne, Autriche; 29, 8.
Marie Bezot; Maison de St-Denis-la-Chapelle i Paris; 64, 34.
Anne Convert; Hospice d'Hazebrouck, France; 65, 42.
Jeanne Morris; H6pital Gen&ral de Sedan; 65, 47.
Marie Saint-Antoine; College St-Vinc.-de-P., Rio Janeiro; 83, 56.
Petronille Delhez; Maison Centrale d'Ans, Belgique; 32, 6.
Marie Delfour; H6pital du Val-de-Grace & Paris; 76, 5i.
Francoise Birabent; Mais. de Ch. de St-Eugene, France; 80, 59.
Francoise Pel-Labourdette; Mais. de Ch. de Gaillac, Fr.; 48,22.
Therese Skerbis; Misdricorde d'ldria, Autriche; 22, 4.
Carmela Fratantonio; Maison Centrale de Naples; 22, 9 mois.
R. I. P.

GRACE
ATTRIBUEE A L'INTERCESSION DE LA VIN. LOUISE DE MARILLAC

Atteinte d'une maladie tres grave, je fus, au mois de novembre
1898, reduite en quelques jours h l'extremit6. Le medecin jugea
qu'il etait urgent de me faire administrer. Aprds avoir reu les
derniers sacrements, j'eus une forte inspiration de me recommander a notre Vednrable Mere, Louise de Marillac, pour obtenir ma guerison.
Les Sceurs et les orphelines de la maison, remplies d'une grande
confiance, commencerent. le 29 novembre, une neuvaine en
l'honneur de notre Vendrable Mere.
A partir de ce moment, le mieux s'accentua de jour en jour,
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et aujourd'hui j'ai repris mes occupations. Comme je I'avais
promis, je viens acquitter ma dette de reconnaissance eavers
notre Vindrable Mere.
Sa'ur G.,
Fille de la CharitE.
GRACES
ATTRIBUiES A L'INTERCESSION DU BIENHEUREUX JEAN-GABRIEL
PERBOYRE, ET OFFRANDES FAITES EN SON HONNEUR A L'(EUVRE
DES MISSIONS LES PLUS NECESSITEUSES.

Eure, 24 mai 1899. Reconnaissance au bienheureux JeanGabriel Perboyre pour la reussite d'un examen. 2 fr. - SeineInferieure, 26 mai. En reconnaissance de plusieurs graces'obtenues par l'intercession du Bienheureux. 13 fr. - D. (Landes),
ir juin. Pour I'oeuvre du Bienheureux, 5 fr.; en action degrices.
io fr. - M. (Nord). Grace obtenue. - Pas-de-Calais, to juin.
Reconnaissance, 5o fr. pour les missions de Chine. - A. (Belgique), 12 juin. Pour une guirison attribude au bienheureux
J.-G. Perboyre. zoo fr. - Belgique, 12 juin. a Ayant obtenu la
grace demandde depuis si longtemps au Bienheureux, je m'empresse de vous envoyer la somme de 200oo fr., promise pour son

ceuvre en Chine. > - Paris, 15 juin. Pour une bonne mort. 4 fr.
Paris, 15 juin. Succes aux examens. 5 fr. - S. V., 15 juin.
Une guirison obtenue. 2 fr. - Paris, 16 juin. Anonyme. En
action de graces, 5o fr. - Paris, 18 juin. Pour une guerison obtenue et pour preparation aux examens. 5 fr. - Bresil. Pour une
grace obtenue, Io fr. - Herault, 18 juin. Pour une grace obtenue, 5 fr. - C6te-d'Or, 23 juin. En l'honneur du bienheureux
J.-Gabriel pour les oeuvres de Chine. - Seine-et-Marne, 23 juin.
Reconnaissance.

to fr. -

Paris, 25 juin. Entree en bonne voie

de guirison; R. B. Pour I'oeuvre des missions du bienheureux
Gabriel Perboyre, 3 fr. - L. M., 3o juin. En reconnaissance
d'une grace obtenue. 2o fr. - Paris, 2 juillet. Reconnaissance et
demandes. 20 fr. - 2 juillet. Guerison obtenue et grace demandie. 20 fr. - B., 2 juillet. " Aussit6t la promesse au Bienheureux faite et la neuvaine commencde, une amelioration sensible
s'est produite, et aujourd'hui la malade est completement ritablie. p 5 fr. - P., 4 juillet. Une guerison. 5o cent. - Appietto
(Corse), 4 juillet. a Le capitaine S... etait tres malade; depuis

huit jours il ne pouvait plus rien garder dans l'estomac et avait
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le hoquet continuellement, sans pouvoir reposer ni le jour ni la
nuit. Des que sa femme a demandd la grace au Bienheureux, le
mal a cesse immediatement. Ci-joint un mandat de 5 fr. a A. , Le bienheureux Perboyre ayant continud de nous donner
des marques de sa protection pour les examens qui ont reussi,
la Soeur qui en etait chargee me prie de vous envoyer la somme
qu'elle avait promise. Ci-inclus, o1fr. >. - La Neuville, 6 juillet. De quatre personnes reconnaissantes; pour les missions les
plus necessiteuses. 6 fr. - Pas-de-Calais. Reussite aux examens.
a fr. - Lozere. Guerison. i fr. - Charente-Inferieure. Grace
obtenue. 3 fr. 5o. -Aisne, 1o juillet. Pour une maladie en voie
de guirison. so fr. - B., 12 juillet. Une grace obtenue. 9 fr. Versailles, i3 juillet. Reussite a un examen. 9 fr. - Tours. Des
Filles de la Charite de la rue Sainte-Marthe, 3o fr.

HISTOIRE GENERALE
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
PAR M. CLAUDE-JOSEPH LACOUR

1660-1731
LIVRE III
GENERALAT DE M. EDME JOLLY
fTOISIENK

SUPRniEUR GcENEAL DE LA CONGXJMATIO

1673-1697 (Suite').
S23. Travaux de la cinquidme Assembl6e ginerale en z692.

145. Ajournement de fassemblee sexennale; convocation
de la cinquieme Assemblee ginerale en 1692. Discussion
du decret sur la preseance des Assistants.- M. Jolly avait
d'abord pensi a convoquer, suivant les constitutions, une
assembl6e sexennale, six ans apres la dernidre Assemblie
gdnerale, qui avait at6 tenue, comme on a vu, en i685.
Mais les guerres taient survenues; elles rendirent les chemins difficiles, surtout pour les dtrangers qui devaient
venir d'Italie et de Pologne, et qui pour cela s'excus6rent.
Elles ne permirent done pas de le faire.
Voici ce qu'en ecrivit M. Jolly aux maisons de la Compagnie, dans une lettre du 18 decembre 1690: a Le Visiteur
des maisons d'Italie m'ayant 6crit, il y a quelques mois, a
'occasion de Passemblee sexennale qui doit se tenir 'annie
prochaine, qu'en cas de continuation de guerre il serait
malais6 de venir de ce pays-la, ici, a cause de la rupture
avec le duc de Savoie et p.arce que les Piemontais, qui sont
en bon nombre dans la Congregation, ne pourraient pas
entrer en France, quelque voie qu'ils prissent pour cela b
I. Voir ci-desss, p.

4s 1.
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(c'est parce que Son Altesse Royale ne le voulait pas);
K faisant aussi attention que le voyage serait difficile pour
les Polonais, attendu que rAllemagne est pleine de gens de
guerre; de I'avis de nos Assistants a qui j'ai propose tout
cela et de plus notre intention qui etait de convoquer une
Assemblee gindrale pour quelques raisons qui regardent le
bien de la Congregation, on a jugia propos de n'en point
tenir de sexennale I'annie prochaine, A moins qu'on ne
vit cette difficulti du chemin, levee.
a Je fus de meme bien aise de savoir le sentiment de tous
lesVisiteurs des provinces; ceux-ci ayant pareillement jugd
cette assemblee sexennale n'dtre pas rikcessaire, nous avons
rcsolu de ne pas la tenir, mais d'en convoquer une gindrale sit6t que les chemins seront libres et qu'on pourra
voyager avec assurance. J'ai voulu faire savoir ceci aux
maisons, parce que quelques Superieurs faisaient des instances pour etre informds du temps de cette assemblee
sexennale afin de pouvoir, sans interrompre les fonctions,
convoquer leur assemblee domestique.
M. Jolly ne tarda pas longtemps a convoquer cette
Assemblee g6ndrale; il fit savoir qu'elle se tiendrait a Paris
immediatement apres PAques de Pannie 1692.
Les Italiens, ayant pour Visiteur M. Terrarossa, superieur de Rome, vinrent par mer aborder A Marseille; et les
Polonais, qui avaient pour chef M. Tarlo, prirent des passeports pour venir par la Hollande et Bruxelles. Les assemblies provinciales de France se firent et se tinrent pacifiquement, et les ddputes se rendirent a Paris avec les
Visiteurs au temps marque.
Un decret de lAssemblde gendrale precedente attribuait
une place distincte aux Assistants. M. Jolly regardait cela
avec peine et le jugeait contraire a la simpliciti dont la
Congregation fait une profession particuliere.
Les Assistants du general temoignerent d'abord de la
fermeti pour maintenir le decret en leur faveur; M.Talec,
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Pun d'entre eux, disant qu'il en avait jurd l'observation
comme de tous les autres. Toutefois, PAssemblee ne jugea
pas leur prdtention fondee. M. Talec fut deposd de son
assistance; il avait vu lui-mdme qu'il itait oblige de demander sa demission. I1I tait de plus admoniteur du Gndral,
et M. Rend Gouhier, homme distingud par son savoir et
connu mdme dans Paris pour cela, en qui M. Jolly avait
grande confiance, fut mis A la place de M. Talec pour ce
dernier office; mais on ne lui substitua pas d'Assistant. II
en restait trois comme ci-devant, attendu que I'Assemblde
pric&dente avait jugie propos d'y en ajouter un quatrieme
pour les nations 6trangeres et surtout pour la nation italienne. Ce fut M. Thomas Robiolli, prdtre, de la maison de
Rome, qui vint le premier A Paris pour exercer cet office,
et cet usage a continue depuis. - Nous allons rapporter
en abreg6 les decrets de cette Assembl6e.
146. Divers decrets. - Its sont en grand nombre: savoir, AF'gard des sous-Assistants, pour lesquels on demandaits'ils devaient prendre sdance immddiatement apres 1'Assistant au chaeur. On ddcida que, exceptd la maison de
Saint-Lazare, oii pour de bonnes raisons le sons-Assistant
a la place immediatement aprs 1'Assistant, ii fallait s'en
tenir ailleurs a ce qui avait det pratiqud jusqu'a present.
L'Assistant qui fait tout l'office du Superieur ou defunt,
ou rappelk, on absent, on grievement malade, n'a pas droit,
quand il ne peut aller A 1'assemblie provinciale, d'en substiuer un autre, les Constitutions ne l'accordant qu'au seul
Supirieur. En cas que celui qui est ilu ddputd dans Iassemblee domestique, pour aller A l'assemblde provinciale,
renonce a son election, et, avant ou apris, refuse de partir,
on ne peut faire de nouvelle election A cause de plusieurs
inconvinients qui seraient a craindre.
On examina plusieurs difficultis touchant les fonctions.
On parla aussi des erreurs des quidtistes, et pour tdmoigper un singulier respect et obdissance A l'dgard du Saint-
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Siege, ce qu'on jugea Otre nocessaire a la Congregation, o
ordonna A tous ses sujets d'eviter avec soin les recentes
erreurs et les abus introduits, sous pr6texte d'une oraisoa
particulihre, renouvelant en consequence dans son entier
le decret porti sur cette matiure en la derniere Assemblic.
Si quelqu'un apprend qu'on n'obeit pas a ce decret, il sera
oblige d'en avenir le General, pour que celui-ci puisse,
selon la prudence, punir le delinquant, et, s'il en etait
besoin a cause de son opiniAtret6, le chasser de la Comepagnie.
Ces ddcrets de I'Assembl&e sont bien digeirs et lelatinen
est bon; il est de M. Hebert, pour lors cure de Versailles,
qui avait du talent pour cette langue, comme chacun lui en
reconnait pour parler en public et surtout pour faire des
pr6nes; il les faisait tous a Versailles. Quelques-uns root
voulu soupqonner de suivre un peu la nouvelle mithode
d'oraison dont on vient de parler, et on sait qu'il etait
estime de Mgr l'archeveque de Cambrai qui lui avait mis
entre les mains son livre des Maximes des Saints avant de
le faire imprimer, pour en avoir son avis. II se trouva qu'il
avait mis des notes aux marges vis-i-vis de tous les endroits
qui furent depuis condamnes par le Saint-Siege, ce qui
servit a une parfaite justification du cure de Versailles.
M. Gouhier, en qualiti de secretaire de la Congrigation,
signa les decrets de cette Assemble; on a parle ci-dessus
de son savoir. II etait fort retird dans la maison et sujet &
beaucoup d'infirmitds qui provenaient de sa grande application A l'tude. M. Jolly ne faisait rien sans prendre ses
avis, et on trouva 4 sa mort qu'il ravait nommi pour an
de ceux qu'il jugeait etre les plus propres A lui succcder;
mais M. Gouhier itait ddej decedd lui-mime.
147. Aprs l'Assemblde; lettre du Superieur genera-L'Assemblie finie, au gri de M. Jolly, chacun se retira. Les
Polonais et les Italiens revinrent ensemble s'embarquer
Marseille, et les premiers continutrent leur route pt*
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Venise et le Tyrol, parce que le passage de France en Allemagne etait dilficile, la guerre etant pour lors tres allumee
entre fempereur et le roi de France.
Le Superieur general informa les maisons de la Compagnie du succes de PAssemblee par sa lettre du 23 mai 1692.
a Ayant plu a Dieu, dit-il, de rdpandre abondamment ses
bdnedictions sur 1'Assemblde, nous sommes obliges de lui
en rendre et faire rendre de continuelles actions de graces.
Comme la fin de telles assemblees est Favancemnent dans les
verus qui composent Pesprit de notre Congregation et de
corriger les defauts que I'on remarque s'y dtre glisses, PAssemblde s'est appliquie a chercher tous les moyens pour
arriver A cette fin. Elle l'a fait par les dicrets et par les
avis qu'elle m'a charge de vous donner, temoignant un
desir ardent qu'ils soient fidelement observes dans toutes
les maisons de la Compagnie. a Suivaient des recommandations sur robservance de quelques points des R1gles,
notamment sur la pratique de la charitd et I'observance de
certains details du voeu de pauvret&.
148. Reponses du Supdrieur gdneral aux demandes de
l'Assemblee.- La mime Assemblee, selon la coutume des
pricddentes, laissa au General plusieurs demandes dont elle
laissait la reponse a son jugement; et il envoya bient6t aprks
le mdmoire de ces reponses aux maisons de la Compagnie.
On avait propose de ne pas faire imprimer le second tome
du Manuel des cdremonies. On demandait, quand le Superieur ne pouvait se trouver a Fassemblde provinciale, en
quel temps il pouvait substituer un prdtre; si c'etait avant
on apres 1'ilection du dipute, etc.
On repondit que deux pretres verses dans les ceremonies
travaillaient au second volume des Cdrmonies, qui serait
revu et corrige par un autre prdtre ; que la substitution du
Superieur devait se faire avant 'election du depute.-Voici
quelques autres reponses :
Quand une maison ne peut envoyer a Passemblie provia-n
33
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n'est point I'usage qu'elle y envoie un pritre d'une autre
maison, mais seulement ses propositions, en observant ce
qui est marque dans les Regles du Superieur.
On changera les Sup6rieurs et Visiteurs aussi frdquemment qu'on le pourra.
On n'accepte les etablissements peu conformes a nos fonctions que comme violentis par des personnes a qui on ne
pent resister; de mdme, de petits etablissements o6 il y a
peu de revenus et quelquefois bien des charges : mais c'est
que les commencements ont toujours leurs peines.
C'est aux Visiteurs Aveiller qu'on observe leurs ordonnances. Lire les avis donnds en I'Assemblee de 1673, pour
8tre un peu plus appliques aux exercices spirituels de la
Communami; de mdme ceux de l:Assemblee de 1668, pour
que les regents soient uniformes entre eux dans la maniere
d'enseigner. C'est aux Superieurs de pourvoir par leur
prudence a ce que les jeunes prdtres ne s'accablent pas de
travail, et au VisiteurA ce qu'on s'acquitte des fondations et
qu'il y ait assez de sujets pour cela; aux uns et aux autres,
de veiller ia 'education des freres, pour les retenir dans le
respect.
Une question posde par les Polonais dans leurs assemblees provinciales dtait, s'ils ne pouvaient pas delibdrer a la
pluralite des voix, de renoncer an droit de venir A I'assemblee gendrale, a raison de la difficultd des chemins, des
guerres, de la depense, etc. La r6ponse est que ce n'est pas
conforme aux Constitutions.
§ 24. De ceux qui entrent dans la Congr6gation et de ceux qui la
quittent.

149. Les siminaires internes : Cahors, Toul et Angers.
La Compagnie souhaitait d'avoir des seminaires internes ou noviciats dans les provinces de Champagne et de Poitou. Les diverses maisons de ces provinces

ttudes. -
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devaient contribuer selon leur facult6 a la depense necessaire a celles oh lon en a ddej etabli; cela etait raisonnable,
etdepuis plusieurs annies on avait regl iaSaint-Lazare ce
que chaque maison devait fournir par an pour soutenir la
dipense necessaire a I'education de la jeunesse. On a vu
ci-devant comment un seminaire interne avait etd etabli a
Lyon. Quelques annees apres, c'est-a-dire environ l'annde
169o, on en &rigea un autre a Cahors, 'une des meilleures
maisons de la Congregation, enclavee dans la province de
Guyenne, y ayant dans cette ville une Universite qui pouvait attirer de bons sujets. Pour commencer ce seminaire,
on envoya deux siminaristes, un de Paris, Fautre de Lyon,
et il a fourni dans la suite divers bonsouvriers. On a etabli
aussi dans Flune et lautre maison des cours d'etude pour
ceux qui sortent du seminaire et qu'on envoyait a SaintLazare; on y enseigne, comme dans cette premiere maison,
la philosophie de Barbay et la theologie de Grandin, auteur
hors de soupcon de toute nouveaute qu'on a juge d'un
c6te assez moelleux et profond, et d'autre part assez mdthodique pour contribuer a former 1esprit de la jeunesse dans
les sciences. Dans la maison de Rome, on enseigne aux
itudiants le texte mdme de saint Thomas.
On avait encore etabli deux autres seminaires internes :
Fun a Toul pour la province de Champagne, 'autre a
Angers pour celle de Poitou. Comme ils n'avaient pas
fourni grand monde, on parla dans I'Assemblee suivante
de transterer celui de Toul, assez petite ville en Lorraine,
a Dijon, qui est une ville plus grande et oi il y a plus
d'dcoliers; toutefois il n'y a jamais et6 commenci, et lun
et l'autre sont demeurds supprimds.
S5o. Vaines prdtentions des sujets sortis de la Congrdgation touchant les voeux. - Des sujets mecontents de leur
vocation et qui sortaient de la Compagnie, avaient recours,
pour calmer leur conscience au sujet des vceux qu'ils y
avaient faits, ou a 1'autorit6 des 6evques, lesquels, apr6s
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les avoir dispenses, les retenaient dans leur diocese et leur
donnaient mime des benefices, ou a l'indulgence des jubiles
accordds par les papes a leur avenement au pontificat, selon
la coutume. M. Le Lasseur, dont on a parle ci-devant, fut
dispense et place avantageusement par Mgr de Lizieux,
son Cveque; ce qui fit du bruit. On craignit dans la Compagnie que de tels sentiments ne vinssent a s'enraciner peu
a peu. On a vu que des le commencement on avait eu de la
peine au sujet des voeux, dont ii fut declare qu'on ne pouvait 6tre dispense, meme en vertu des jubilds. La pritention
sur cette matiere ne laissa pas de se renouveler a l'occasion
du jubile que fit publier le pape Innocent XI, en 1683, au
sujet du prodigieux armement fait contre les chreriens par
les Turcs, qui itaient ensuite entres a main armie en Allemagne et avaient mis le siege devant Vienne.
Pour lors M. Jolly crut devoir ecrire une lettre circulaire
a la Compagnie; elle est datee du 2 janvier 1684, et dit:
a Quoique par les brefs du pape Alexandre VII, du 22 septembre 1655, et Clement X, du 25 juin 167o, il soit portn
que nos vaeux sont tellement riserves au Pape et an Sup&rieur gendral, que nul autre ne pourrait tenter d'en dispenser en quelque maniere et occasion que ce soit, et qu'avant que de faire les voeux on donne a lire et a bien comprendre lesdits brefs A tout le monde, il s'en est pourtant
encore trouve parmi nous, quoique en petit nombre, qui
ont cru qu'on pouvait les commuer on dispenser en temps
de jubild, fondds sur certaines expressions de ces bulles,
qui semblent donner quelque couleur et appui &lear prdtention. Donc, pour privenir le mal qui pourrait arriver
de la, nous avons estimd, a l'occasion du present jubild,
qu'il serait utile de faire lire en cheque maison lesdits brefs
et de bien remarquer ensuite que notre Congregation avait
suppli6 le pape Clement X de declarerl'intention du SaintSiege sur ce point.
< Sa Saintet6 ayant fait examiner la chose par les cardi-
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naux de la Congregation du concile de Trente et d'autres
personnes intelligentes en ces matieres, a repondu qu'on
n'avait pu et qu'on ne pouvait ni validement ni licitement
dispenser ni commuer nos vceux en vertu d'aucune bulle
du jubile, autres privileges ou concessions, a moins qu'il
n'en soit fait mention expresse. Le pape Alexandre VII
a fait la regle et la loi a ce sujet; Clement X l'a confirmee
et n'a laissd aucun lieu de contester en ce point, et il parait
evident par les brefs des deux Papes quelle est I'intention
du Saint Siege. Ainsi ce qu'ont ddclare ces Souverains Pontifes etant fait avec connaissance des mdmes clauses du
jubile, sur lesquelles on se fonde et qui sont rapportees
dans nos brefs, de pretendre le contraire, ce serait aller
contre le bon sens; et nous avons sujet d'espdrer que si,
comme je l'ai dit, on lit attentivement ces brefs, cela suffira
pour prdvenir toute erreur en ceci et empacher qu'une personne tentee ne se trompe et trompe un confesseur externe
qui ne connait pas nos engagements, et ne se flatte dans la
croyance d'etre dispensee, demeurant liCe apres ladite dispense tout comme elle etait auparavant. a
15 . Avis de la Sorbonne sur les va-ux.- Cette pretention de quelques particuliers se renouvela encore, et
M. Jolly crut, apr6s 1'Assemblee de 1692, devoir apporter
un autre remede. Certaines personnes peut-itre dtaient de
cette opinion qu'en France on n'a pas tant d'6gard en ce
point aux brefs apostoliques qui restreignent ainsi le pouvoir des eveques, et qu'ainsi, pen a peu, un droit nouveau
se cree. On fit done examiner cette matiere en Sorbonne,
ot I'on presume que les docteurs savent bien les usages de
France. On en obtint une cealbre resolution par ecrit, signee
de dix-sept docteurs, tous cilebres par leur savoir, les uns
cures, les autres professeurs en thdologie, et on la fit imprimer pour l'envoyer aux maisons.
Elle commence d'abord en faisant une breve narration
de l'erection de la Compagnie par la bulle du Saint-Siege,
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de I'introduction des voeux simples, et puis de la susdite
pretention de quelques particuliers; des deux ans qui precedent les voeux, oi on est informi de leur nature, et enfin
du conseil demandS, a savoir : Si un confesseur peut en
dispenser dans un jubili, ou un devque quand it juge a
propos; si on peut demander d'etre dispense pour secourir
d'autres parents que le pere et la mere; de mdme en cas d'infirmites, nonobstant ce que Pon sait que dans la Congregation les malades ne manquent de rien, non plus que ceux
qui sont en santd; de plus, pour prendre une cure, en pritendant qu'on y rendrait plus de service a Il'glise qu'en
restant dans cette Congregation; et ce qu'il faut dire de
ceux qui, en faisant les voeux, ne les auraient prononces
qu'exterieurement, sans pretendre s'obliger. C'etaient li
toutes les raisons allIguies de la part de ceux qui voulaient
apaiser leur conscience.
Apres tout cela, on conclut dans ce Memoire qu', un
confesseur ne pent pas dispenser de ces vceux, suivant les
termes expres des papes Alexandre VII et Clement X; sans
pourtant que Lexception des deux seuls vceux de chastetd
et de religion portes par le jubild soit inutile: elle confirme
A un confesseur le pouvoir de commuer pour lors les autres
voeux reservds au Pape, qui ne demandent pas qu'on en
fasse une expresse mention, comme le vaeu d'aller a Rome.
Outre que dans ces bulles il ne s'agit que des voeux simples
ordinaires, et non de ceux qui engagent dans une congrdgation approuvie par 1'Eglise, a la destruction de laquelle
cette dispense tournerait.
a Un eveque ne peut pareillement dispenserde ces voeux,
ni les commuer, etant hors de doute que le Pape peut se
r6server des voeux et qu'il s'est riserve ceux-ci; reservation
pourtant qui serait inutile, si les ivdques en pouvaient
dispenser.
a La Congregation de la Mission n'est soumise a leur
juridiction que par rapport aux fonctions exterieures qu'eUe
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fait dans Idglise, non quant A sa conduite interne, oA elle
ne depend que du Pape et du Gendral, suivant la disposition
de la bulle de son erection; et il est constant que les vaeux
regardent taut seulement cette conduite et discipline intirieure. »
Ces docteurs concluent de meme qu' a un particulier
qui s'est engage par ces vceux n'est plus a lui-meme, .mais
appartient a sa communautd, qui est comme sa mAre propre, laquelle ne peut itre privee de ses enfants que dans des
cas exceptes, savoir : le besoin du pere et de la mere. Et
pour lors on peut demander permission de sortir a ceux
qui ont pouvoir de l'accorder, et on est tenu de rentrer
quand le besoin cesse, a moins qu'on n'ait obtenu un conge
absolu. Le droit naturel et la justice demandent que les
enfants aident le pere et la mere dans le besoin, ce qui n'est
pas A l'gard des frAres, soeurs, etc.; la charitd seule engage
A secourir ces derniers plut6t que les autres pauvres, mais
ce devoir n'est pas assez pressant pour obliger un particulier de sortir d'une congregation oi il s'est engage.
a L'infirmitd corporelle n'est pas non plus une raison
legitime de sortir, attendu que dans cette Congregation on
ne renvoie jamais aucun sujet pour cette cause; on lui donne
au contraire tout le soulagement qu'il peut disirer, et tous
en sont bien informis. II ne peut de meme sortir pour
prendre une cure, ce qui serait contre le vceu de stabilitd
qu'il a fait, et il n'est pas giniralement vrai que ce que Ion
fait en mission pour l'instruction des gens de la campagne
et dans les saminaires pour la perfection des ecclesiastiques et par les autres fonctions, soit un moindre bien que
celui que font les cures dans leur paroisse; au contraire, il
est d'une grande etendue et d'une 6gale utilite. Ainsi cette
idde de faire plus de bien autre part est tres mal fondee;
elle est ordinairement 1'effet de 'inconstance naturelle a
I'esprit humain, outre que le bien qui se fait dans un dtat
dans lequel on s'est engagd par des vceux est d'obligation,
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et Dieu le demande preferablement Atout autre. Quand un
particulier croirait avoir des lumidres sur ce point, ii doit
s'en defier, le vceu d'obdissance qu'il a fait ne souffre pas
qu'il les suive contre celles de son Supdrieur.
SQuant a celui qui ferait exterieurement des vceux sans
pretendre s'y obliger, certainement il picherait grievement
par. un mensonge en chose de consequence; auquel cas,
bien que le voeu soit nul, faute d'intention, puisqu'il est
essentiellement une promesse deliberee, il doit avoir pourtant son effet au dehors, tout comme si cette mauvaise
intention ne s'etait pas trouvee, et par consequent le particulier est veritablement engage A la Congregation, qui de
son c6ti est obligee de le nourrir et entretenir tant en santm
qu'en maladie. Et quand il n'aurait pas contracte'd'engagement en vertu du voeu, il I'aurait fait en vertu de lobligation que s'impose la Compagnie de retenir un sujet pendant toute sa vie, a moins qu'il ne s'en rende tout A fait
indigne. Et de pr6tendre le contraire, ce serait detruire la
convention tacite entre la Congregation et ses sujets, et faire
qu'une congregation qui travaille utilement, apres avoir
bien pris de la peine et dCpensd beaucoup d'argent pour
former des sujets, se trouve ensuite hors d'etat de satisfaire
A ses fonctions faute de monde.
u Celui qui pr6tendrait de ne faire des voeux qu'A condition d'en pouvoir ensuite &re dispense par ceux qui peuvent
dispenser des voeux simples ordinaires, ferait contre ce
qu'ont pretendu les Papes. II ne peut par IA 6ter a El'glise
le droit de se reserver des voeux, lesquels pourtant demeureraient sans reserve si la mauvaise intention de celui qui
les fait pouvait empecher la force des brefs apostoliques qui
sont clairs sur ce sujet. *
Ces messieurs terminent leur rdsolution en disant que
quoique les raisons susdites ne suffisent pas A un sujet de la
Compagnie pour en sortir; toutefois, s'il y en a plusieurs
,de jointes ensemble ou quelque circonstance considerable,
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la dispense pourrait itre accordde, mais seulement par le
.Pape ou le General. * - Cette reponse est solide, comme
Pon voit, et appuyee de bonnes raisons auxquelles il n'est
pas possible de repondre pertinemment.
Ce Memoire fut envoyd par M. Jolly a toutes les maisons,
pour fortifier les sujets de la Compagnie dans leur vocation,
et il y joignit la lettre suivante, datee du 18 mars 1695, oil
il dit :
£ L'affliction que nous avons eue, voyant sortir de temps
en temps quelqu'un de la Compagnie apres y avoir fait les
voeux, nous a fait penser a y apporter quelque remede, pour
empdcher, autant que nous pourrons, plusieurs jeunes
prdtres et autres de se tromper, avec ceux qu'ils consultent
la-dessus, sans leur bien expliquer les qualites des veux
dont ils se veulent degager sous diffirents pretextes, mais
en vdritd par inconstance et par amour de la libertd. Nous
avons cru qu'il serait bon de faire un Memoire oi on explique tout ce qui regarde nos vaeux, et de le proposer i
MM. de Sorbonne, avec nos Brefs, pour les prier de nous
en dire leur avis. Ils ont mis leur sentiment par ecrit et
font sign6. Je vous prie qu'il soit lu en la presence de la
communautd et, de plus, deux fois chaque annee, comme
cela se fait &l'gard des ddcrets des assemblies x, etc.
§ 25. Confr6ries de Charite et Compagnie des Filles de la Charite.

. Bref d'indulgences aux Confrdries de la Charite.
- M. Jolly envoya en meme temps un Bref d'indulgences
pour les confreries de Ia Chariti qu'on dtablit en mission.
II dtait accordi par N. S. P. le Pape Innocent XII, et on
l'avait demandd, afin que chaque confrerie ne fit pas
obligde d'en solliciter pour soi en particulier. z Ma supplique, dit M. Jolly, fut presentie au Pape le 8 janvier
1695, et Sa Saintet6 repondit brievement que ces confrdries
jouissent des privileges accordes, le 18 dicembre 1693, aux
hospices des pauvres invalides, oi il accorde a tous ministres
152
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et officiers, quelque nom qu'ils portent dans ces hospices
ou societis etablies pour le soulagement des pauvres, indulgences plinieres le jour qu'ils entrent dans cette societd, en
se confessant et communiant; de plus, a eux et aux pauvres
qui viennent a mourir dans lesdits hospices, A Pheure de
leur mort, s'ils se confessent et communient, ou si, ne le
pouvant faire, ils sont repentants et invoquent de bouche ou
du moins de coeur le nom de Jesus. Outre cela, meme indulgence a ceux qui, en de semblables dispositions, visiteront les chapelles ou autels de ces hospices ou au moins
l'glise paroissiale ou autre, selon ce qui sera determine
par I'Ordinaire, en deux jours de fete de i'annie, semblablement a determiner par POrdinaire, depuis les premieres
vepres jusqu'au soleil couchant dudit jour, et prieront 1A
pour Iavancement de cette ceuvre de charite, pour la paix
et 'union entre les princes chritiens, 1'extirpation des hiresies, etc.; enfin, auxdits ministres et officiers toutes les fois
qu'ils assisteront aux assemblees tenues pour le bien de
leur societe, chaque fois soixante jours de pinitence qui
leur auraient Cti enjoints et dont ils seraient redevables.
M. Jolly ajoute que Mgr l'Archevdque de Paris avait
approuvd ce qu'il avait fait pour les paroisses deson diocese
otu la confrdrie de la Charite est 6tablie, en d6signant les
lieux et fetes pour y gagner les indulgences, et qu'il esperait
que les Evdques en feraient de meme. Tout cela etant en
faveur des pauvres malades qui sont soulagds dans les paroisses par le moyen de ces confrdries.
153*. Filles de la Charit'. Direction des soeurs. La Vie
de Louise de Marillac.Les Regles. - Durant le long et
fMcond g6ndralat de M. Jolly, la compagnie des Filles de la
Chariti, elle aussi, alla se d6veloppant et se perfectionnant
de plus en plus. En juin 1674, le nouveau Supdrieur adressait une circulaire commune a ses filles, les assurant de
son devouement paternel pour leur Compagnie. II les
exhortait en m&me temps A l'observation fidele des Regles:
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t On vient, disait-il, de les mettre en etat de vous etre communiquees. Deja elles ont ite envoydes dans la plupart des
itablissements et le seront incessamment aux lieux oo elles
ne le sont pas encore. J'espere, ajoute-t-il en finissant, que
dans pen de temps on vous enverra aussi la Vie de feu
Mile Le Gras, qu'on a composee et qu'on fera bient6t
imprimer. Dieu aidant, ce vous sera un nouveau sujet de
joie et d'encouragement a imiter dans vos saints exercices
les vertus de votre chore Mere. x (Circ. et Notices, t. II,
p. 2 et 3.)
M. Jolly resume aussi, sous forme de Mdmoires a Pusage
des Visiteurs, des Confesseurs, de la Supirieure et des Officieres, les principes qui doivent servir de base pour le
choix et la direction des sujets dans la Compagnie des
Filles de la Charite. Un premier Memoire indiquait a les
Qualits de corps et d'esprit propres aux filles qui se presentent pour dtre admises en la Communauti des Filles de
la Charite, servantes des pauvres malades des h6pitaux.et
paroisses x. Dans un second Memoire K touchant la conduite a de ces Soeurs, ii donne les plus sages avis aux
Missionnaires sur la maniere de se conduire en general
a l'egard des Soeurs, et, en particulier, lorsqu'ils sont
envoyes pour visiter leurs maisons, et les aider alors a
faire leurs exercices de la retraite. Ces conseils tout de
prudence et de charite, sont comme un Directoire pour la
conduite spirituelle des Filles de la Charitd. * II est necessaire, disait notamment ce Mdmoire, que, pour les conserver dans le mime esprit, tous les Missionnaires qui les
conduisent soient unanimes et uno ore, tenant tous les
mimes maximes, pratiques et moyens en la conduite de
ces bonnes filles. , Suivaient des Avis particuliers pour les
confesseurs des Filles de la Charite et d'autres Avis, et un
calendrier pour leurs communions.
Tous ces r6glements se rapportent a lannee 168o. Ils
montrent avec quel zele et quelle sollicitude M.Jolly, second
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successeur de saint Vincent de Paul,s'intdressait au progres
de la famille spirituelle, qui, comme celle des Missionnaires, lui 6tait confide.
La Vie de Louise de Marillac, dont parlait M. Jolly
en 1674, parut deux ans plus tard, avec l'approbation
de cinq prelats et de cinq docteurs. L'auteur, M. GobilIon, etait lui-meme docteur de Sorbonne et curd de la
paroisse de Saint-Laurent, sur laquelle etait situee la Maison-Mere des soeurs. Malgrd sa brievetd, cette vie est une
ceuvre tres precieuse. Elle est de la plus grande autorite,
surtout pour le proces de la venerable fondatrice, tant a
cause des qualitds personnelles de l'auteur que des documents sur lesquels il a travailld. Aussi la communautd des
Filles de la Charitd l'a-t-elle fait rdimprimer plusieurs fois.
Le 16 mars 1675, le Supirieur general adressait une
nouvelle circulaire aux Sceurs, sur le point de renouveler
les saints voeux. II leur explique les obligations de ces
voeux et indique quelques moyens pour dtre fiddles, s'appliquant ainsi i continuer 1'oeuvrede saint Vincent.
Dans cette tlche aupres des Filles de la Charit6, il fut
heureusement secondi parles Missionnaires, qu'il chargeait
successivement de le reprdsenter dans la conduite de la
communautd, sous le titre de Directeurs des Sceurs. Ce fut
d'abord M. Louis Dupont qui, en 1673, avait succddd A
M. Gicquel. En 1677, il fut lui-mdme remplac6 dans cet
office par M. Henri Moreau. En 1682, M. Louis Serre fut
A son tour chargd de cet emploi jusqu'a ce qu'en r688 il
fit remplacd par M. Nicolas Talec, qui resta dans ces fonctions jusqu'a la fin du gdndralat de M. Jolly (1697). (Notice
des premiers Compagnons de saint Vincent, II, 424.)
154*. Superieures de la Compagnie des Fillesde la Charite. - Les Soeurs qui, A cette dpoque, dtaient a la tite de
la communautd, s'appligudrent,de concert avec M.Jolly, y
maintenir Flesprit de saint Vincent et a developper les diverses
ceuvres des Filles de la Charite. Ce fut d'abord la sceur
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Nicolle Haran qui longtempsdemeura superieurede Nantes,
d'oi, vers i657,elle s'etait offerte a partir pour la lointaine
mission de Madagascar. Elle fut supsrieure de la Compagnie
de 1673 a 1676. La soeur Mathurine Guerin,que nous connaissons deja, luisucceda dans cette charge qu'ell- avait dejA
remplie, et qu'elle occupa, cette fois encore, pendant six annies (r 676-1682). Le 3 janvier I68, elle adressait aux Soeurs
une circulaire dans laquelle elle annonqait qu'en 1673
M. Jolly leur a procura beaucoup de graces incontinent
a apres son dlection par le moyen de deux de ces messieurs...
a venus d'talie pour la susdite election... L'un fut M. Lau£ rence, superieur de la Mission a Turin, qui nous fit tirer,
" dit sceur Guirin, deux copies sur le saint Suaire de Notre* Seigneur.... L'autre fut M. Simon, pour lors superieur de
" la Mission a Rome, lequel nous obtint des indulgences
" du Saint-Pere sur les medailles qui ont ete distribu&es
" par feu ma soeur Nicolle Haran, pour lors notre supea rieure, a laquelle sa charitd les envoya avec les saintes
" Reliques, que nous gardons comme un precieux tresor.
a De plus, ce bon monsieur, cortinue-t-elie, demanda
" pour toute la Compagnie la bendiction apostolique pour
Sl'heure de la mort, ce que le Saint-Pere accorda. * Sceur
Guerin rappelle ensuite a qu'encore qu'on prie Dieu tous
i les jours pour les besoins de la communautd, on fait, de
a plus, plusieurs neuvaines pendant le cours de l'annee
a pour le meme effet. * Elle enumere ensuite ces neuvaines,
pour lors en usage. (Circ. et Notices, II, 15o.)
155 *. Exhumation du corps de Mile Le Gras.- En cette
mime annee 168o, le o1avril, eut lieu, a Saint-Laurent,
'exhumation du corps de Mile Le Gras, en presence de
M. Gobillon, cure de Saint-Laurent et son historien; de
M. Jolly, superieur gdneral; de M. Moreau, directeur des
Soeurs; de Mmede Miramion; de Mile Le Gras, petite-fille
de Louise de Marillac; de la Soeur Mathurine Guerin, supdrieure de la communautd; des officieres : soeur Suzanne,
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assistante; soeur Marie Chesses, econome; soeur Franqoise
Michau, d6pensiere, et de la sceur Marguerite Chdtif, ancienne supdrieure. On ouvrit le cercueil de bois et on renferma les pieux ossements dans un cercueil en plomb, qu'on
remit dans la fosse au mime lieu qu'auparavant. Une
plaque fut fixee sur le cercueil, avec ces paroles : a Daa moiselle Louise de Marillac, veuve de feu Monsieur Le
, Gras, secretaire de la reine Marie de Medicis, fondatrice
a et premiere superieure des Filles de la Charite, dicedde
a le 15 mars 1660, agee de 68 ans. a
Commencde a neuf heures du soir, cette exhumation fut
terminde vers minuit. (Louise de Marillac,ed. 1886, t. I,
p. 268, etc.)
156*. Nouvelles Supdrieures.La cornette devient universellement la coifure des Filles de la Charitd. - En 1682
soeur Franqoise Michau, que nous avons vue dans loffice
de d6pensiere, succeda i sceur Guerin dans celui de sup&rieure. Elle avait demeurd auparavant dans ldtablissement
d'Hennebont et apres son triennat de superieure fut envoyde
A Eu. (Circ., II, 390.) En 1685, en effet, soeur Mathurine
Guirin devint de nouveau supdrieure de la Compagnie,
office qu'elle exerca encore six anndes (1685- 591). Ce fut
durant cette pdriode qu'on rdgla un point assez important
du costume des Soeurs, celui de la cornette. Jusque-li, en
effet, on avait garde plus ou moins le costume des gens
du pays. La cornette dtait une coiffure usitee aux environs de Paris. Quelques-unes des Sceurs en portaient,
d'autres non, n'ayant que le toquois. Le 26 juillet i685,
sceur Gudrin fit une circulaire pour annoncer a toute la
communautd a que M. Jolly, ayant dt6 bien informd de
la n6cessit6 que la plupart de nos Sceurs ont de porter des
cornettes, A cause de l'incommoditd qu'elles reqoivent du
grand froid en hiver et de l'ardeur du soleil en dtd, ce qui
oblige fort souvent de le leur permettre pour quelque temps,
de sorte que cela faisait une dieuniformitd, les unes s'en
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pouvant bien passer, les autres non. Cela done ayant iet
pese avec les sentiments de plusieurs personnes de pidti, sa
chariti a permis d'en porter A toutes. » (Circ., II, i5o, et
Ecrits de saint Vincent, XI, 362).
Mais la question du costume ne faisait pas oublier A
sceur Guerin celle plus importante de 1'esprit de la Compagnie. Le 2 janvier I687, elle adressait aux Soeurs une nouvelle circulaire leur recommandant de travailler a se rendre semblables a Jdsus-Christ, puis de relire atant de belles
lettres D, comme elle s'exprime des anciennes superieures,
et enfin d'adresser la demande des voeux a la supdrieure.
157*. Vertus des saeurs Mathurine Guerin et Marie
Moreau, superieures. - Ce fut A l'epoque de sa troisieme
election a la superiorit6, que Dieu, pour rdcompenser ses
verus et surtout cette foi vive dont toutes ses actions itaient
animees, accorda A sceur Mathurine Guerin par 'intercession de saint Vincent la gudrison miraculeuse d'un ulcere
incurable qui lui dtait survenu a la jambe depuis trois ans
ans.(Circ., II, 565.)
En 1691 la sceur Marie Moreau fut 6lue supericure et
garda cet office jusqu'en 1694. Sceur Marie Moreau, n6e
en 1652, a Noisy-le-Sec, du diocese de Paris, et reque dans
la Compagnie le 8 septembre 1667, etait une grande Ame,
qui occupa successivement des posies difficiles et importants. Placie d'abord a Angers avec la soeur Mathurine
Guerin, qu'elle remplaca ensuite dans la direction de l'h6pital de cette ville, elle fut aussi placee ensuite A la tete du
seminaire puis Clue Econome; elle s'acquitta avec soin et
ferveur de tous ces emplois, a et on peut dire que sa foi et
sa chariti attirerent de grandes bneddictions sur la communautd, qui dtait pauvre et cependant se multipliait beaucoup w, de telle sorte qu'on fut oblig6 d'agrandir alors la
Maison-MWre.
Elle alla aussi commencer l'ceuvre des sceurs a 1'h6pital
des Incurables (aujourd'hui h6pitalLaennec, rue de Sevres,

-

528 -

pres de la Maison-Mere actuelle), oi elle eut beaucoup i
souffrir; c'est l qu'elle se trouvait quand, en 169 , elle fut
elue superieure.
Dans sa circulaire du 2 janvier 1694, la soeur Moreau
rappelle aux Saeurs servantes ou superieures le devoir d'instruire leurs compagnes et leur fait d'uiiles recommandations.
Quelques jours plus tard,le 9 janvier 1694, Aminuit s'endormait doucement dans le Seigneur a la Maison-Mere,
une sainte Fille de la Charitd, la sceur Marguerite Ch6tif,
la premiere superieure de la Compagnie apres Mile Le
Gras.
En 1694, la soeur Mathurine Guirin fut encore une fois
elue superieure et elle resta jusqu'a la fin du gen6ralat de
M. Jolly, 1697. C'itait pour la quatrieme et aussi pour la
derniere fois. Elle s'etait trouvee a la tdte de la Compagnie en tout pendant vingt et un ans. Sa mission etait
providentielle et sa sollicitude pour continuer et achever
Pl'euvre des saints fondateurs, ranimer sans cesse lesprit primitif, ne se dimentit pas. Le 2 janvier 1695, elle
recommande aux Sceurs de lire souvent les RegIes et surtout
d'y etre fi'dles tant pour ce qui regarde l'interieur que pour
ce qui regarde l'extirieur. Des lors, laSuperieure de la Compagnie avait 1'habitude d'adresser chaque annee une circulaire au commencement de janvier, et une autre vers I'epoque oil avait lieu le renouvellement des vceux.
158*. Vocations nombreuses des Seurs. Agrandissement de leur Maison-Mere. - La sollicitude des supirieures successivement placies a la tete de la Compagnie
des Filles de la Charit6 ne resta pas sterile, et Pon
vit s'accroitre avec rapidit6 le personnel et le nombre
des dtablissements. a Les sujets venaient de toutes parts,
s en sorte que le peu de logement qu'il y avait ne suffic sailt pas; les Sceurs 6taient couchdes partout, sous les
t tuiles et dans tous les coins et recoins de la maison.
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a D'abord, les supdrieurs prirent resolution de bitir un
a hangar pour serrer le bois; mais, encouragds par les
a secours passes de la Providence, ils finirent par faire
* faire presque tout ce qui a et6 biti, a la reserve de la
a buanderie, que la sceur Laboue a fait construire depuis,
a ainsi que de la chapelle que la soeur Jeanne Chevreau fit
a bitir. La Providence netrompa pasla confiance de ses filles
a etles aum6nes venaient toutesles semainespourpayerles
a matdriaux et les ouvriers. C'est
G
pendant la superioriti
de soeur Mathurine Guerin (vers 168o) que furent faits ces
batiments qui composaient la plus grande partie de la maison de la communauti et qui ont coute beaucoup de soins
et de fatigues. Toutes les Sceurs, autant que les oftices pouvaient le permettre, y travaillerent. On donnait la soupe a
tous les ouvriers par charite, et avec tout cela les Sceurs ne
manquerent jamais du n6cessaire; le petit monceau de farine,
qui ne pouvait tout au plus nourrir la communaute qu'un
mois, ne diminuait point, et il en dura six. Ainsi la confiance en Dieu et en la sainte Vierge dont on avait mis
l'image dans la premiere pierre ne fut pas trompee. Un des
ouvriers 6tant tombe d'un troisieme etage, on le crut mort;
mais il ne fut aucunement blessd et se trouva en etat de
travailler le lendemain a son heure ordinaire. Et, a mesure
que le bitiment s'avancait, les sujets venaient i la communaute, au point qu:il n'y avait pas toujours assez de lits et
que le seminaire se composait a cette 6poque de plus de
soixante filles. Ces details sont tires des Circulaires aux
Filles de la Chariie (tome II, p. 488 , 56 5, 6 8, 619).
La protection de Dieu se manifesta encore, lorsque
quelques annees plus tard (vers 1690) le feu prit la nuit
dans la buanderie, menacant toute la communautd d'un
grand malheur. Sceur Chetif, apres avoir prid Dieu et la
sainte Vierge A la chapelle avec plusieurs Soeurs, s'en vint
au feu, et, presentant son scapulaire a un des Peres Recollets venus au secours des Sceurs, le pria de.le jeter dans le
34
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feu au nom de la sainte Trinite et de la sainte Vierge; ce
qu'il fit, et incontinent le feu commenca a s'amortir et ne
passa pas le premier etage. Apres que le feu fut eteint,
on retrouva le scapulaire entier sans etre aucunement
brl0d. Ayant etd remis a sceur Chitif, elle le requt avec
joie et action de graces et 'emporta avec elle dans son tombeau. (Circ., II, 478.)
S59*. Etablissementsnouveaux. - En meme temps que
les vocations affluaient, les fondations nouvelles elles aussi
devenaient de plus en plus nombreuses. Sous le giniralat
de M. Jolly, environ 140 nouveaux itablissements, dont
ququeues -uns tres considerables, furent acceptes par la
communaute des Filles de la Charite. Ne pouvant les nommer tous, nous mentionnerons seulement quelques-uns des
plus notables.
Agen; hdpital fondU en 1686, par Mgr Jules Mascaron
qui fut eveque de cette ville de 1679 A 1703.
Alencon; hupital general et manufacture. - Ces itablissements furent fondis tous les deux en 1676.
On y conserve en particulier le souvenir de la soeur Barbe
Bailly qui, aprbs avoir fonde P1tablissement des Invalides,
vint en 1685 pour gouverner l'h6pital d'Alencon. Cette
maison etait alors en triste etat et toute dilabree; il y
avait fort peu d'appartements pour loger les pauvres, mais
sceur Barbe n'y fut pas longtemps sans y etablir le bon ordre, obtenant en moins de deux ans que Fon fit bAtir des
salles oi les pauvres fussent fort bien logis et soulagds. Elle
n'6tablit pas seulement le bon ordre pour le temporel de
cette maison, mais aussi pour le spirituel. - 11 y avait un
temple de huguenots a Alenqon; soeur Baitly en obtint la
ddmolition par le moyen de Mme de Guise, et elle mit si
bien a profit ce qui en provint qu'elle en accommoda lh6pital, demandant pour lui les revenus avec les matiriaux
des huguenots. L'administration de cet h6pital composie
d'eccldsiastiques, magistrats et autres, itait fort difficile,
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mais la superieure savait si bien menager leur esprit qu'elle
en obtenait tout. Cette sainte Fille de la Chariti, une des
premires de la Compagnie, dont on peut I'appeler une des
Meres, mourut a Alenqon, le 2 aoIt 1699 i 71 ans d'age et
54 de vocation. (Voir sa belle notice. Circ., II, 532, etc.)
En 1682, M. Henin, depuis directeur des Soeurs, fit la
visite A Alengon au nom de M. Jolly, il y trouva tout tres
bien dispose.
A Eu, les Soeurs commenc&rent en t685 un sdminaire interne qui exista jusqu'a la Rdvolution. (Circ., II, 390.)
Paris.Incurables. 1689.- Cet hospice fut fonde en 1634
pour les incurables des deux sexes. C'est la que sur la fin
de sa vie se retira Mgr Camus, l'ami de saint Frangois de
Sales et le directeur de Mile Le Gras, avant saint Vincent
de Paul. Ce prelat mourut le 25 avril 1652, et fut enterri
dans l'glise oi son tombeau existe encore. Cette maison
eiant fort oberee, les administrateurs demanderent qu'on
leur donnat des Smeurs pour leur h6piral; ce fut la sceur
Marie Moreau qui, en 1689, an sortir de son second triennat de 1'office d'Econome, y fut envoyde par les superieurs.
Dieu seul sait tout ce qu'elle a souffert; il fallut faire sortir
les filles qui servaient dans cet h6pital et qui lui causerent
de grands chagrins. Puis les officiers meme ne donnaient
point ce qui etait necessaire a& entretien des Sceurs. Plusieurs points de I'administration dtaientsingulierement entendus : ainsi, 'h6pital etait chargd de beaucoup de rentes
viagires qu'on ne payait plus; malgrd cela, on donnaii tous
les jours i la porte go portions auxpauvresdudehors, ce que
soeur Moreau crut devoir proposer de supprimer pour pouvoir payer ce qu'on devait. Mais cette reforme attira une
terrible bourrasque contre la Superieure et les Sceurs que
les mendiants poursuivaient d'injures et mime de coups
de pierre, ce qui n'altdra point la constance ni la douceur
de ces humbles filles. Deux ans aprs 1'etablissement de cette
'maison, sceur Moreau fut dlue supdrieure de toute la Com-
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pagnie, 1691-1694 (Circ., II,621). Dans la suite, les choses
s'arrangerent et cette maison devint des plus considerables
de la communaute. Son histoire ddtaillie serait intlressante. Signalons seulement que cet h6pital,dit aujourd'hui
de Laennec, fut desservi par les Filles de la Charit6 jusque
vers la fin du dix-neuvieme siecle, oil le souffle de laicisation vint les en chasser. C'est 1, en face du nouveau SaintLazare, que le 24 avril i816 mourut le vdenrable M. Hanon, vicaire general de la Congregation de la Mission, qui
avait tant combattu et souffert pour maintenir intacte l'oeuvre de saint Vincent et de Louise de Marillac.
Paris.Invalides. 1676. - C'est en 1671 sous le r6gne et
d'apres les ordres de Louis XIV que Louvois, ministre de
la guerre, fit construire par le fameux Mansart I'h6tel
royal des Invalides, pour les soldats et officiers blesses et
infirmes. Le service de 1'dglise, qui itait aussi paroissiale, fut confid en 1674 aux Missionnaires qui devaient y
entretenir un personnel de vingt ecclesiastiques. Bient6t
aussi les Filles de la Charit6 furent appelees aux Invalides
pour donner leurs soins aux soldats malades ou infirmes.
C'est la soeur Barbe Bailly, entree dans la Compagnie ds
1645, qui fut choisie pour commencer cet important itablissement. C'est encore elle que Mansart, sur l'ordre de
Louvois, vint consulter pour le plan des infirmeries qu'ils
dresserent en effet ensemble, tel qu'il se volt bati a present
sans qu'on y ait rien change. Bient6t le nombre des Saeurs
fut augmente ;usqu'a trente dans cette vaste maison dans
laquelle sceur Bailly mit ce bon ordre qui edifiait tous ceux
qui le voyaient.
Les Soeurs furent envoyies pour desservir a Rochefortsur-Mer ie grand h6pital de la marine, en 1685; et pour le
petit h6pital (orphelines), en 1693. Le grand h6pital de la
marine, qui s'ouvrit avec six Sceurs, en compta bient6t
vingt et jusqu'a trente-quatre AI'dpoque de la Rdvolution.
En 1689, M. le duc d'Orleans, frere unique du roi'

-

533 -

Louis XIV, fonda l'h6pital de Saint-Cloud. II avait ddja,
1'annee priecdente, fond6 en ce mdme lieu, un dtablissement des prdtres de la Mission, lesquels desservaient I'h6pital, du consentement de l'archevdque de Paris, Mgr de
Harlay qui, par ordonnancedu 23 juin 1689, exigea cependant qu'ils presenteraient a la messe de la collegiale, le jour
de Saint-Cloud, un cierge d'une livre avec un ecu d'or pour
indemnitd. Leslettres patentes de confirmation, qui sont da
to mai 1692, portent que I'h6pital sera exempt de tous subsides et impositions. (Lebeuf, Histoirede Pariset du Diocese, edit. 1883, t. III, p. 3o.)--L'h6pital general de SaintGermain-en-Laye avait etd confie aux Soeurs en 1692.
Cette inumeration incomplete suffit pour montrer quels
accroissements prit la Compagnie des Filles de la Charit6
pendant le gdneralat de M. Jolly.
§ 26. Mort de M. Jolly.

16o. Caducitd de M. Jolly. - La santd du vendrable
Superieur general etait devenue fort chancelante; il ne pouvait plus a raison de l'incommodite de ses jambes et encore
plus a cause de son grand age et de sa caducit6, sortir en
ville, pour assister aux conferences des eccldsiastiques;
M. de Saint-Paul, assistant de la maison, faisait cela pour
lui. II ne pouvait mime plus se trouver aux exercices de la
communautd, comme il avait fait fort exactement. II se vit
enfin obligd de garder absolument la chambre et souvent
le lit, ne laissant pas d'avoir la tete fort libre, pour gouverner ainsi la Congregation. On priait dans toutes lesmaisons
de la Compagnie pour la conservation de ce digne Superieur gendral. Son infirmite etait plut6t une caducite et une
defaillance a raison de l'ige, qu'une vraie maladie; ainsi it
n'y avait pas de remade.
1r6. Sa mort. - Lorsque M. Jolly, surla fin de sa vie,
fut hors d'itat d'aller aux exercices de la communaute,il les
faisait en mime temps dans sa chambre. 11 faisait aussi lire
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pendant son repas. II dit la messe tant qu'il put dans la
chapelle de Pinfirmerie et ensuite ii 1'entendit, mime la
veille de sa mort qui arriva le 26 mars, le lendemain de
rAnnonciation de la sainte Vierge, en Pannee 1697. A neuf
heures du matin, ii fut attaqui d'une grosse fluxion; on lui
donna le saint Viatique, puis I'Extrdme-Onction. M. de
Saint-Paul, assistant de la maison, lui demanda sa benediction pour toute la Compagnie; il la donna. Puis, M. Durand, lui fit la mime priere pour la communauti des Filles
de la Charit6 dont il avait soin. A Fagonie, ii recitait a voix
basse le De profundis; pendant ce temps, ii regardait un
frere qui etait 1, comme pour I'inviter a le dire avec lui.
II mourut en recitant le Benedicite omnia opera, vers cinq
heures du soir et le lendemain on 'enterra solennellement.
Divers prelats et d'autres personnes de distinction de Paris,
qui l'avaient connu, assisterent a ses funerailles.
On a dcrit la vie de cet excellent Supdrieur gendral qui
certainement a fait honneur A la Compagnie par sa conduite, et on voit sur sa tombe une inscription semblable i
celle que l'on mit sur le tombeau de son pridecesseur, ce
qu'on n'a pas fait ensuite pour les autres Superieurs gndiraux.
II fut inhume de l'autre c6td du tombeau de M. Vincent.
§ 27. M. Faure, vicaire g6ndral.

162. Qualites de M. Faure. - Des I'annee 1693, pendant sa retraite, M. Jolly avait choisi M. Faure pour vicaire,
l'indiquant pareillement avec M. Gouhier pour lui succeder, mais celui-ci le pricdda dans la tombe. L'on fut
surpris dans la Congregation du choix qu'il avait fait de
M. Faure; car il avait peu employe ce Missionnaire dans
les affaires de la Congrdgation, et on ne voyait pas non
plus en lui des talents extraordinaires. Mais M. Jolly qui
estimait par-dessus tout la solidite de l'esprit et le bon sens,
en avait sans doute remarqui dans ce bon Missionnaire qui
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itait originaire des montagnes de Savoie, d'une famille de
gens de la campagne. I1 avait etd fort estim6 par son dvdque,
Mgr Jean d'Aranthon d'Alex, eveque de Geneve, mort en
odeur de saintete, lequel lui avait donni, a l'Pge de trente
ans, une des meilleures cures de son diocese et l'avait fait
l'archipritre du district. M. Faure quitta cette cure de
l'agrdment du prelat qui eut bien de la peine a y consentir;
et apres avoir fait son testament, comme pour allerdans un
pays lointain, dont il ne reviendrait pas, il entra au seminaire interne de Saint-Lazare. M. Jolly l'envoya depuis
faire 1'tablissement de Sarat, en Pirigord, d'odi peu apr&s,
il le tira pour le faire superieur et cure de Fontainebleau.
C'est la qu'il itait i la mort de M. Jolly, et on l'y envoya
chercher.
163. Sd conduite pendant qu'il est vicaire gindral. On peut penser combien il fut surpris, ne s'attendant pas a
un tel office, grand amateur, comme il dtait, de la simplicite et de Phumilitd.
M. Faure avertit les maisons particulieres de la mort de
M. Jolly pat une lettre datie du 27 mars 1697, od il fait
connaitre la grande perte qu'avait faite la Compagnie et la
peine qu'il ressentait de lemploi dont on Pavait charge; ii
demandait pour s'en bien acquitter, le secours des prieres
de tous les Missionnaires, avec celui des bons avis des Visiteurs. II conduisit en paix la maison de Saint-Lazare et
toute la Compagnie, pendant la vacance qui ne fut pas
longue.
Par une seconde lettre, il convoqua 1'Assemblee generale
au premier jour du mois d'aodt prochain; il rappelait le
souvenir d'un article des Constitutions dont il dit qu'il faut
faire lecture en la Communautt, au sujet de l'eloignement
des brigues que quelqu'un pourrait faire pour le gendralat.
11 envoyait aussi un bref apostolique qu'on avait demandd
et obtenu i Rome pour emp&cher toute intrigue d'ambi(A suivre.)
tions.
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NOTES BIBLIOGRAPHIQUES
Ilo. La Lengua Quichua (Dialecto de la Republica del
Ecuador), por Juan M. Grimm, sacerdote de la Mission.
Fribourg en Brisgau. Herder, 1896. Un vol. in-is.
La langue quichoa est I'idiome parld par les Indiens de la ripublique de l'Equateur. Plus de 5ooooo personnes ne comprennent que
ccte langue; c'est pourquoi ii est si d6sirable que les Missionnaires
apprennent i s'en servir. M. Grimm, pretre de la Mission, professeur
au grand siminaire de Quito, a redige une grammaire et un dictionnaire quichoa-espagnol. Lceuvre 6tair difficile, car il n'y a point
d'ecrits en langue quichoa, et ii a fallu, pour i'ecriture, trouver les
iquivalents de la prononciation.
L'auteur cite fort A propos dans sa preface la belle pens6e de saint
Jean Chrysostome : a Une si grande partie de la semence 4vangelique, qui est la parole de Dieu, se perd! Avec quel courage ne faut-il
pas employer tous les moyens pour arriver a ce que cette semence
de salut puisse 8tre reque et gardee dans les ames des fideles. v
ii

. Le Origini della Societd di San- Vincengo de Paoli
(les Origines de la Socidti des Confirences de Saint-Vincent de Paul), par Mgr de Martinis, C. M., archevique
titulaire de Laodice. Naples, 1898. On vol. in-i8 de 254
pages.
Mgr de Martinis interrompt de temps A autre ses laborieuses
recherches d'erudition grace auxquelles il a publid le precieux Bullaire de la Propagande. 11 collabore t la Bibliotheque de Saint-Francois de Sales pour la diffusion gratuite des bons livres itablie a
Naples, et son nouvel ouvrage fait partie de cette bibliotheque. 11 y
raconte les origines de ia c6lebre association des Conferences de SaintVincent de Paul, nee en France en i833 du zele charitable de quelques ttudiants. A cet interessant recit ii a joint la Vie de Saint Vincent ecrite en italien par Cesari et une notice biographique sur Ozanam, le fondateur des admirables Conferences de Saint-Vincent de
Paul.

i12. Eph~se ou

dJrusalem ; Tombeau de la sainte

Vierge, par Gabridlovich. Paris et Poitiers, Oudin, 1897.
In-8 de x-I48 pages.
Le tombeau de la sainte Vierge est-il a Jerusalem ou A Ephese? tel
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est le probleme. Dans la brochure PanaghiaCapouli (Voy. Annales,
t. LIIx, p. 158), I'auteur se declarait pour Ephese; aujourd'hui ii
apporte les arguments en faveur de son opinion et les presente avec
habilete. 11est oblige de convenir que bien des objections subsistent,
et le soin avec lequel ii s'efforce de les rdsoudre atteste qu'it reconnalt leur importance.
113. Le tres remarquable ouvrage intituli Vie et (Euvres de M. de
Laborie, prieur de N\otre-iame du Puy, i Figeac (in-t2, Socidt6
anonyme d'imprimerie de Villefranche, de Rouergue, 1S96), contient
plusieurs int6ressants details sur le seminaire de Figeac, qui 6tait
dirigd par les Lazaristes a 1'epoque de la Revolution.
Un venerable pretre, M. Antoine de Laborie, nE h Martel, dans le
Quercy, en 1623, et devenu prieur de l'abbaye de Notre-Dame du
Puy, a Figeac (&658), entrant dans le mouvement qui se dessinait
pour la formation du jeune clerge, organisa un seminaire dans cette
ville (1670); il bitissait bientdt un edifice convenable pour les jeunes
clercs, pros de l'6glise de Notre-Dame du Puy ( 68o), et Pouvrage
de M. I'abbi Massabie contient sur ce sujet de curieux details.
Le siminaire etait dirige par une communauti d'ecclesiastiques
instituee par le zeld M. de Laborie. t En 1736, ses prdtres firent fusion avec ceux de saint Vincent de Paul. L'esprit, la regle, les occupations dtaient identiques. Des cc jour, les Lazaristes dirigerent le
seminaire et le gard&rent jusqu'i la Revolution. (Page 144.)- a Le
serninaire est encore debout (1896), mais ii est devenu le college
municipal (p. 236, 237) a et il a subi en plusieurs de ses parties des
transformations.
Le beau livre de M. Massabie est accompagn6 de cartes et d'une
vue de Figeac fort bien exdcuttes.
x14. Dans 1'excellente Histoire de Versailles, par J.-A. Le Roi
(Versailles, Paul Orwald; 2 vol. in-8), sont ipars de nombreux renseignements sur les oeuvres des Missionnaires qui avaient deux etablissements dans cette ville avant la Rdvolution : Notre-Dame et
Saint-Louis.
En 1674, le roi fit venir des pretres de la Congregation de la Mission pour desservir la paroisse Notre-Dame et la chapelle de Glatigny:
en 1682, il obtint en plus six autres prdtres, six clercs et deux freres
coadjuteurs pour le service de la chapelle du chateau. Ils vivaient
ensemble en communaute, et en 1686 allerent habiter le grand batiment de la Mission (voy. t. I, p. 32 ).
La Congregation accepta, en 1727, de desservir 'eglise Saint-Louis,
construite en 1725 et qui fut erigde en paroisse en 1734 (t. II, p. 147
et 214). En 1730, quandil fut rdsolu qu'une 6glise paroissiale serait
drigde dans le quartier Saint-Louis, le roi voulant qu'une maison de
charite y fut aussi dtablie, et dsirant lui assurer un revenu, fit don
a la paroisse Saint-Louis d'un terrain situe entre le mur de la rue de
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Satory et les murs du potager (aujourd'hui rue Satory, na-36 et 38).
Une portion de ce terrain fut successivement cedee et vendue par Is
paroisse. II restait deux jardins dont t'un appartenait aux Missionnaires de Saint-Louis et I'autre aux Soaurs de CharitE de la mcme
paroisse; its furent vendus en 1786 1 Monsieur, frere du roi, depuis
Louis XVIII, pour 15oo livres de rente. - Douze pretres de Mission
desservaient la paroisse Saint-Louis. En 1760, on leur batit un nouvrau logement; c'est aujourd'hui I'6vech6. L'6glise avait it6 achevee
en 1754; c'est 1a que, le 4 mai 1789, se rendit la procession des Etats
G6enraux, et que, le 22 juin 1789, se reunirent les d6put6s du Tiers
Itat qui avaient trouvi fermre la salle du Jeu de Paume. Fermre
au culte en 1793, 1'glise Saint-Louis est aujourd'hui I'eglise cathidrale de Versailles.

S15. L'Histoire de la latiniti de Constantinople par M. A. Belins,
consul general prs l'ambassade de France i Constantinople, inrite
d'etre signalee ici ( 2d Idit., revue et continude jusqu'A notre temps
par le R. P. Arsene de Chatel, ex-provincial des Capucias de Paris.
Paris, Picard, 1894. I vol. in-8 de 548 p.) On trouve des details tres
precis sur les c(uvres des Missionnaires et des Filles de la Charitd
et I'Ptat de leurs dtablissements jusqu'a I'annde 1893.
On voit promptement que l'auteur a vu ce dont it entretient le lecteur - il a itc prefet apostolique i C. P. - et qu'il s'est pourvu
de tous les renseignements qui pouvaient donner de I'autoritde son
ouvrage. 11 rend au zele des enfants de saint Vincent de Paul des
temoignages dont ils ne peuvent que lui 6tre reconnaissants.

S16. La Correspondancedes beys de Tunis et des consuls de France
avec la cour, par Eug. Planter, attachE au ministere des Affaires
6trangeres (Paris, Felix Alcan, 1893, 1894, 1899), 3 vol. in-8, est le
fruit de patientes et intelligentes recherches. Cet ouvrage sera une
des sources les plus utiles et les plus abondantes pour l'histoire de
l'action de la France en Tunisie. Une introduction raise en tete de
chacun des volumes esquisse cette histoire en traits parfaitement
arretes et avec un grand talent littiraire. Nous y trouvons des renseignements prccieux pour l'histoire de la Mission, en particulier
des lettres nombreuses adressees a M. Jean Le Vacher ou dcrites par
lui.
117. La conquete et ls colonisation de l'ile de Madagascar par la
France ont donn6 lieu a des etudes nombreuses et intdressantes sur
cette lie. Une des plus recentes merite particulierement d'etre signalee,

c'est celle de M. Arthur Malotet: tienne de Flacourtou les origines
de la colonisationfrancaise&Madagascar(Ernest Leroux, Paris, rue
Bonaparte, 28. I vol. in-8).
En outre des renseignements topographiques et historiques qui
constituent uniquement un grand nombre de publications modernes
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sur Madagascar, on trouvera, dans le nouveau livre sur Flacourt
une appreciation tres prcise et tres raisonnie de la conduit: des premiers gouverneurs au point de vue administratifet politique. INotons
que pour ces divers aspects de la question ainsi que pour le point
de vue religieur 1'auteur a tres utilement etudi; les relations dcs
Missionnaires envoyds par saint Vincent de Paul a Madagascar et qui
etaient pour Flacourt de precieux auxiliaires. Ces relations se trouvent presque integralement dans le tome des Memloires de la Congrigation de la Mission, relatif i Madagascar.
Le premier gouverneur envoyi par la France dans cette grande lie
etait Pronis, un protestant. Le choix avait etc des plus malheureux
et il est presque inexplicable. Pronis agit en sectaire et il echoua
miserablement dans sa mission colonisatrice; il s'etait conduit
comnue a un veritable forban 9, la revolte iclatait de tous c6tds
autour de lui, il fallut le rappeier.
Flacourt, plus intelligent et plus honnEte, ne le fut pourtant pas
assez, et, en rendant hommage au bien qu'il fit, il faut condamner
beaucoup des details de sa conduite. Sans doute, il portait le poids
des fautes de son pridecesseur, mais lui-meme en commit de considerables. II eut trouve tout protit i se preter davantage aux conseils
de loyaut6 et de douceur que lui donnait le missionnaire M. Nacquart. M. Malotet laisse entendre ici et lt que le P. Nacquart se
montrait par temperament un peu intransigeant sur les questions religieuses; helas! ce qui ressort plut6t du recit, c'est que sur ces ques,
tions comme sur celle d'honnctete politique et de morale, Flacourt
ne r'etait pas assez. a II est incontestable qu'en donnant I'exemple de
la d6loyaut6 et de l'inhumanit6 a des gens qui n'avaient eu que trop
de raisons de se defier des Europeens, il a contribue a son tour a
rendre la tache de sea successeurs plus difficile , (p. 299). Ce ne fut
pas, il est vrai, comme chez Pronis, un systime de sa part, mais
plut6t entrainement de l'humeur ou manque de principes assez
elevrs ou assez fermes.
Comme resultats, il faut, au jugement de I'auteur, et son appreciation parait fond6e, louer Flacourt de ses vues politiques : il a affirm6
les droits de la France, et dtendu l'occupation dans le sud-est de
Madagascar. Au point de vue industriel et dans I'ceuvre materielle de
la colonisation, Flacourt a n'avait guere mieux reussi que Pronism
(p. 293). a La colonisation religieuse , elle, a avait abouti a de
meilleurs r6sultats, mais cela grAce au zile et & la mansuitude du
P. Nacquart et en ddpit du systime d'intimidation de Flacourt v
(p. 288).
Le livre de M. Malotet est un livre tres sdrieusement documente et
fort bien icrit; c'est aussi un ouvrage d'une veritable portee politique.

x18. Dans l£tude sur saint Francois de Sales predicateur,qui
sert d'introduction

L& un des volumes de la nouvelle edition des
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aeuvres du saint, dom B. Mackey, O. S. B., juge avec une grande
sagesse la r6forme accomplie dans la prddication au temps du saint
6veque de Gen6ve et de saint Vincent de Paul. On rejeta les subtilites
littdraires, I'etalage des citations mythologiques et de la surabondance des comparaisons. A cette occasion, I'auteur fait de saint Vincent de Paul, au point de vie de la reforme littiraire, un disciple de
saint Francois de Sales.
Peut-etre Ie savant editeur litteraire a-t-il un peu force la note;
et m6me, en distinguant entre les premiers sermons de saint Frangois
de Sales et ceux de la dcrniere dpoque, il pourra paraitre difficile de
montrer Ie saint eveque de Ganeve comme ce moddle de sobridtc
litteraire et de force ordtoire si completement imitable que le savant
editeur veut bien nous decrire. Saint Francois de Sales et saint Vincent de Paul se sont rencontres dans des vues communes pour la reforme de la prddication chretienne; mais nous croyons que, dans
ses theories et la pratique de sa prddication, saint Vincentde Paul
tient plus de ses principes de foi sur la simplicite apostolique etde son
sobre et ferme temperament que de l'infuence de son aimable ami,
les qualit6s qui le distinguent. Puisque ale style c'est L'hommee,
nous croyons que le style ferme, pricis, tr6s expressif parfois, mais
jamais surabondant de saint Vincent de Paul retlete bien plus le
sage et si discret a M. Vincent a lui-m4me que l'influence littiraire
de son aimable contemporain Francois de Sales. On peut lire, sur
saint Vincent de Paul et la predication, Maynard : Saint Vincent de
Paul,sa vie, etc., livre VI, chap. I"; et dans le bel oun.age de M. Arthur Loth, Saint Vincent de Paul et sa mission sociale, la savante
etude sur la Predication. Dom Mackey a, croyons-nous, un peu ced6
a la presque inevitable pente des biographes et des apologistes; saint
Francois de Sales a une part de gloire et de merites tels qu'il n'est
pas necessaire de faire plier en sa faveur la juste limite etablie par
les faits.

Le Girant : C. SCHIMEYsR.
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PREFACE
Lorsque nous avons commence a rediger ce volume,
nous ne nous proposions que de r6editer, en le completant,
le resume de nos Annales publiC, ii y a bient6t quinze ans,
sous le titre de Tables gendrales des Annales de la Congrdgation de la Mission.
Nous y avons ensuite ajouti successivement quelques
documents que semblait presupposer ce resum6 des oeuvres
de notre Congregation. Et il s'est trouve, a la fin, que
nous avions composi comme un Ripertoire des renseignements historiques les plus importants et les plus usuels sur
ce qui concerne les deux Communautis de Saint-Vincent de
Paul. C'est pour cela que nous avons substitud le titre plus
gineral de Repertoire i celui de Table des Annales : nous
croyons qu'il repond viritablement a ce que, par ses nouveaux accroissements, est devenu ce volume. - Voici ce
qu'il contient.
D'abord,nous avons mis la liste des Superieurs generaux
V
et desVicaires gen6raux qui leur ontordinairement succede.
Jusqu'a present, il etait nicessaire, pour avoir cette liste,
de recourir successivement A la table de chacun des trois
volumes des Circulaires : ii fallait pour cela de la patience,
et on n'6tait pas toujours exactement renseigne.
Meme avec de ]a patience et des recherches on ne pouvait
facilement dresser la liste des Soeurs qui, la suite de Louise
de Marillac, ont it ia la tete de la Communaute des Filles
de la Charite: presque personne n'avait les renseignements
suffisants pour cela. C'est pourquoi, secondement, nous
avons donn6 le tableau des Seurs qui ont rempli jusqu'i
ce jour ces importantes fonctions.
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Troisiemement, nous avons donnI le tableau de nos
Assemblies gienrales et sexennales.
La liste placie en quatrieme lieu a etd la plus difficile a
dtablir- on ne le supposerait peut-4tre pas; - et elle reste
vraisemblablement la plus imparfaite : c'est celle de nos
etablissements. Quoiqu'une partie de nos archives ait
piri a la Rivolution, ce qui precede cette 6poque se reconstitue assez facilement; mais au commencement de ce siecle,
lorsque la Congregation,se reunissant de nouveau, fondait
en France, en Amirique, et de divers autres c6tis, avec un
zele admirable, des etablissements qu'elle ne pouvait pas
toujours soutenir, meme des choses importantes n'ont pas
ete crites.

Apres la liste des 'tablissements, il nous a paru utile de
mettre, en cinquieme lieu, celle des notices publiees, ou
inddites encore, des pretres et des frdres de la Congregation.
Avec la date, nous avons indique sous une forme typographique qui rend faciles les recherches, les endroits oiu chacun d'eux a vicu. Pour chaque maison, il est facile, si on
entreprenait une monographie de l'itablissement, de
retrouver les noms de ceux dont la memoire a mdrite d'etre
conservie : c'est comme une chaine de souvenirs edifiants
dont chaque nom est un anneau, et qui pent servir Ae
renouer pieusement le present a la periode precedente, souvent jusqu'aux origines de la maison.
Nulle part, non plus, on n'avait une liste suffisamment
complete des documents dmanes de la Cour de Rome, et qui
se rapportent soit au point de vue canonique, soit au point
de vue liturgique, soit au point de vue administratif, aux
deux Communautis, de la Congregation de la Mission et
des Filles de la Charitd. Nous avons dress6 cette liste, qui
va depuis l'origine de notre Congregation, par la bulle
Salvatoris d'Urbain VIII, jusqu'i la fin de lannee x899.
Et, sur chaque document, nous avons indiqud out Pon en
peut trouver le texte : original, copie, ou traduction.
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Ce sera un utile complement de nos Acta apostolica.
C'est alors que nous donnons enfin ce qui avait etC le but
premier et principal de ce travail, la Table gdn&rale des
Annales de la Congregationde la Mission, c'est-a-dire des
renseignements historiques et idifiants qui y ont Cti publics jusqu'A ce jour. C'est la partie la plus importante.
Outre les premiers chapitres d'ane Histoire de la Congrdgation, par M. Joseph Lacour, on trouvera ainsi groupis, comme nous le disions en tete de la premiere idition,
des details qui suffiraient presque, a eux seuls, pour etablir
I'histoire de plusieurs de nos maisons, ou pour retracer la
vie d'un grand nombre d'idifiants Missionnaires. - Au
milieu de pages qui n'ont que l'intirt, bien legitime
d'ailleurs, de l'actualite, se trouvent epars des recits importants pour l'histoire gindrale de la Congrigation de la
Mission et de la Compagnie des Filles de la Charit4. Beaucoup sont pleins d'intirt.
Deux tables nous ont paru ndcessaires. La premiere, analytique et par ordre alphabitique, prisente la suite des
4vdnements mentionnis dans les Annales pour chaque province, puis pour chaque maison, s'il y a lieu. La seconde
table est alphabetique.
Entre autres appendices a ce travail, on trouvera : i* La
liste des LECTURES DES FTES, ou pieuses notices, redigees

dans cette prevision qu'elles seront lues, soit a table, soit
a la lecture spirituelle dans nos seminaires et autres Ctablissements; on peut etre bien aise de les retrouver facilement;

2* la liste des PANtGYRIQUES de saint Vincent, du

bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, de la MIdaille miraculeuse, dont le texte a iti publid, et que de temps a autre
on souhaitera peut-etre de pouvoir aussi retrouver.
Enfin, on aura sous les yeux, a la fin du volume, une
carte dressee expr6s, et par laquelle on pourra se faire une
idde gindrale de nos ttablissements.
A. M.

SUPERIEURS GENERAUX
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
ET OD LA

COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE
I.-

Saint VINCENT DE

PAUL,

27 septembre 166o.

M. Rend Almeras, vicaire gen6ral.
II. -

M. Rend

ALUYRAS,

15 janvier 1661-2 septembre 1672.

M. Edme Jolly, vicaire general.
III. -

M. Edme JOLLY, 5 janvier 1673-26 mars 1697.

M. Maurice Faure, vicaire gendral.
IV.- M. Nicolas PIERRON, 7 aoft 1697-1703.
V.- M. Frang. WATEL, I ao0t 1703-3 octobre 1710.

M. Jean Bonnet, vicaire gdenral.
M. Jean BONNET,

VI.-

IO

mai 1711-3 septembre 1735.

M. Jean Couty, vicaire gdndral.
VII. -

M. Jean COUTY, ii mars 1736-4 aoft 1746.

M. Edme Perriquet, vicaire gindral.
VIII. -

Louis DE BRAs, 16 fevrier 1747-21 aoit 1761.

M. Antoirie Jacquier, vicaire gednral.
IX. - M. Antoine JACQUIER, 2 4 fvrier 17 62-6 novembre 1787.
M. Alexis Pertuisot, vicaire gendral:
X. - M. Felix CAYLA DE LA GARDE, 2 juiu 1788-12 fevrier 1800.
MM. Benoit FENAJA, 1793-1794, vicaire gdenral.
Francois BRUNET, 8oo00-1806, vicaire gdneral.
Claude PLACIARD, 1806-1807, vicaire general,
Dominique HANON, 18o7-1816, vicaire general.
Charles VERBERT, 1816-1819, vicaire gdndral.
Charles BOUJARO, 1819-1827, vicaire g8neral.
Dominique SICARDI, 1804-1819, vicaire puis provicaire gendral.
Antoine BACCARI, 1819-1827, vicaire general.
XI.- M. Pierre DE WAILLY, 16 janvier 1827-23 octobre 1828:
M. Dominique Salhorgne, vicaire general.

-4XII. - M. Dominique SALHORGNE, 18 mai 1829-25 aoft x835.
XIII.- M. J.-B. Nozo, 20 aout i8j5-aofit 1842.
M. Antoine Poussou, vicaire gineral.
XIV. - M. J.-B. ETIENNE, 4 aout 1843-12 mars 1874.
M. Louis Mellier, vicaire general.
XV. - M. Eugene BORI, II septembre 1874-1 mai 1878.
M. Antoine Fiat, vicaire g6neral.
XVI.- M. Antoine FIAT, 4 septembre 187p.

II
LISTE
DES

SOEURS SUPtRIEURES
DE LA

COMPAGNIE DES FILLES DE LA CHARITE
SOUS SAINT VINCENT DE PAUL

I. -

1655, 8 aodt. Louise de Marillac (Mile Le Gras).
II n'y eut pas d'election, cette fois; c'est saint
Vincent qui nomma Mile Le Gras.
SOUS M. RENA ALMLRAS

II. -

. . . . ...
1660 ...
1667. . . . . . . ...
SOUS M.

III. -

1673,
1676,
s682,
1685,
1691,
1694,
1697,

22 mai.
25 mai .
08 mai.
11 juin
4 juin..
31 mai.
27 mai.
IV. -

Marguerite Ch6tif.
Mathurine Guerin.
EDME JOLLY

Haran.
.Nicole
. ....
Guerin.
.Mathurine
.....
Michaut.
. .Francoise
....
. Mathurine Guerin.
. ....
Marie Moreau.
. . . ..
. Mathurine Guirin.
. ...
La Boue.
. .Julienne
....
SOUS M. NICOLAS PIERRON"

1703, 28 mai. . . . . .Marie
V.

-

SOUS

1709, 20 mai. . . .
VI. -

M. FRANCOIS WATEL

. .

SOUS 3.

1712, 16 mai. ....

Guerin.

Marie Le Roy.
JEAN BONNET

. .Jeanne

1718, 6 juia . . . . . .

Chevreau.

Sbastienne Mazurier.

1724, 5 juin. .. . . . Julienne Jouvin.
Carlier.
. .Pasques
173 o, 2a iuin. ....

-6VII. -

SOUS

M. JEAN COUTY

.Marie-Anne

1742, 14 mai. .....
VIl. -

Madeleine Lemaistre.

1748, 3 juin . . . . ..

1763, 23 mai.
1766, 19 mai
1772, 8 juin .
1778, 8 juin .
1784, 31 mai.
X. -

Bonnejoie.

SOUS M. LOUIS DEBRAS

. ..
1754, 3 juin. ..
1760, 26 mai ......
IX. -

Jouvin.

. .Julienne

1736, 21 mai. ....

SOUS

....
.. .
. .
. .
. .

.
.

Marie-Anne Bonnejoie.
Madeleine Lemaistre.

M. ANTOINE

JACQUIER

. .Catherine Gest.
Angelique Hesnard.
...
Renee Malville.
....
Madeleine Dronet.
. ..
. . . Rdne Dubois.

SOUS M. FELIX CAYLA DE LA GARDE

1790, 24 mai. ....

. .

Antoinette Deleau.

SOUS M. FRANo9IS BRUNET, VICAIRE GENIRAL

1804, 21 mai. . . . . .

Threse Deschaux.

SOUS K. CLAUDE PLACIARD, VICAIRE GENERAL
SOUS M. DOMINIQUE HANON, VICAIRE GENiRAL

1809, 17 avril ......
1809, 0odecembre.

. Antoinette Baudouin.
. . Judith Mousteyro.

Du mois de mars Sog9 an 12 mars x8r5, la
Compagnie des Filles de la Chariti fut privee de
ses superieurs legitimes. M. Hanon avait dtd jet6
par la persecution en prison i Fenestrelle. Le
12 mars r8i5, M. d'Astros, vicaire gendral de
Paris, nommi & cette fin, par Pie VII, visiteur
apostolique des Filles de la Charite, ddclara
M. Hanon rdtabli dans ses fonctions de Superieur
general de la Communautd; ainsi prit fin cette
douloureuse situation.

x8r5, zi mars .....

Elisabeth Baudet.

-7-SOUS

M. CHARLES

VERBERT, VICAIRE

.Marianne

1818, ia mai. .....

DGNiRAL

Besnard.

SOUS M. CHARLES BOUJARD, VICAIRE GENERAL

1820, 2 juiliet . . . . .
1827, 4 uin . . . . . .
XI. XII. -

SOUS M.

PIERRE DE WAILLY

SOUS M. DOMINIQUE SALHORGNE

.

j833, 27 mai. .....
XIII. -

XIV. -

Marie Boulet.

SOUS M. J.-B.

1839, 21 mai. . ...

1845,
185I,
1857,
186o,
1866,
1872,

Catherine Amblard.
Antoinette Beaucourt.

..Marie

NOZO

Carrere.

SOUS M. J.-B. ETIENNE.

Mazin.
. . .Marie
12 mai. .
. . Elisabeth Montcellet.
9 juin . ...
Eulalie Devos.
....
lxr juin ..
Montcellet.
. .Elisabeth
28 mai. ...
. Filicite Lequette.
.
21 mai ...
. Louise Lequette.
2o mai .....
XV. -

SOUS M. EUGENE BOR9

1878, io juin. . . . ...
XVI. -

1880, 22
1887, 3o
1893, 22
1899, 22

Marie Juhel.

SOUS M. ANTOINE FIAT

novembre .
. Marie Derieux.
mai. . . . . . Lionide Havard.
mai. . . . . . Marie Lamartinie.
mai. . . . . . Marie-Julie Kieffer.

III
TABLEAU
DES

ASSEMBLIES GENERALES
ET SEXENNALES
DE LA CONGREGATION DE LA MISSION
I. -

SAINT

VINCENT

Assemblee faite & Saint-Lazare en 1642, du 13 octobre au 23 octobre. II membres.
Assemblee faite &Saint-Lazare en 1651, du i juillet au ii aoit.
14 membres.
II. I*

ASSEMBLEP GENERALE.

M. REN

ALxERAS

1661, du 15 janvier au 20 janvier,

19 membres dont 5 visiteurs.
2* ASSEMBLEE GENERALs. 1668, du 15 juillet au i"

septembre,

29 membres dont 6 visiteurs.
III. -

M. EDMOND JOLLY

3" ASSEMBLEE GENERALE. 1673, du 2 janvier au 26 janvier,
22 membres dont 6 visiteurs.
i" assemblde sexennale. 1679, du i r juillet au 7 juillet, 12 membres.
4* ASSEMBLEE GENERALE. 1685, du 8 mai au a juin. 26 membres
dont 7 visiteurs.
5* ASSEMBLEs GENERALE. 1692, du 21 avril au 8 mai. 27 membres
dont 7 visiteurs.
IV. -

M. NICOLAS PiBRRON

6' ASSEMBLEE GENERALE. 1697, du I" aout au 20 aoft. 25 mem-

bres dont 6 visiteurs.
V. -

M. FRANCOIS WATEL

S7* ASSEMBLEE GENRALE. 1703, du 8 aott au 21 aout. 26 membres

dont 7 visiteurs.

VI. -

M. JEAN BONNET

8' ASSEMBLEE GENERALS. 171 1, du 7 mai au 18 mai. 29 membres
dont 8 visiteurs.
2" assemblee sexennale. 1717, du 1"' juillet au 3 juillet. 16 membres.
9' ASSEMBLEE GENERALE. 1724, du i"' aout au 19 aoit. 36 membres dont xo visiteurs.

3" assemblee sexennale. 1730, du tIr juillet au 5 juillet. 18 membres.
VII. -

M. JEAN COUTY

10' ASSEMBLEE GiNERALE. 1736, du 3 mars au

o1mars. 35 mem-

bres dont o1visiteurs.
4' assemblee sexennale. 1742, du 2 juillet au 7 juillct. 14 membres.
M. LOUIS DE BRAS

VIII. -

I 1*ASSLEBLEE GENERALE. 1747, du 13 fivrier au 6 mars. 34 mem-

bres dont 9 visiteurs.
50 assemblie sexennale. 1753, du 2 juillet au 6 juillet. 16 membres.
I2*ASSEMBLEE GENgRALE. 175 9 ,du2 juillet au ii juillet. 36 membres dont o1visiteurs.
IX. -

M. ANTOINE JACQUIER

13* ASSEMBLEE GENERALS. 1762, du 22 fivrier au 5 mars. 36 membres dont 9 visiteurs.
6* assemblde se.ennale. 1768, du 2 juillet au 6 juillet. 16 membres.
14* ASSEMBLEE GENERALE. 1774, du Ir iuillet au 8 juillet,
34 membres dont 9 visiteurs.
7* assemblde sexennale. 178o, du zejuillet au 7 juillet. 17 membres.
r
15" ASSEMBLEE GENARALE. 1786, du i' juillet au 9 juillet.
39 membres dont I visiteurs.
X. -

M. JEAN CAYLA

16' ASSEMBLIE GANERALE. 1 788, du 3o mai au 18 juin. 35 membres dont 8 visiteurs.
XI. -

M. PIERRE DE WAILLY

XII. -

10 -

M. DOMINIQUE SALHORGNE

17' ASSEMBL.E GENERALE. 1829, du 15 mai au 25 mai. 24 membres dont 7 visiteurs.
XIII. -

M. JEAN-BAPTISTE

NOZO

18S ASSEMBLEE GENERALE. 1835, du I5 aoit an 28 aout. 29 membres dont 8 visiteurs.
8' assemblee sexennale. 184s, du 27 juillet an 31 juillet. i3 membres.
XIV. -

M. JEAN-BAPTISTE ETIENNE

19* ASSEMBLEE GENERALE. 1843, du 1" aout au 4 aout. 31 mem-

bres dont 7 visiteurs.
20' ASSEMBLEE GENERALE. 1849, du 3o juillet an 1 aoft. 39 membres dont 13 visiteurs.
9g assemblee sexennale. 1855, du 27 juilletan 31 juillet. 18 mem-

bres.
21* ASSEMBLEE GENERALE. I8oi,du 27 juillet au 4aot.
60 membres dont 20 visiteurs.
22' ASSEMBLEE GEMERALE. 1867, du 27 juillet au 4 aodt. 64 membres dont 2 visiteurs.
I o* assemblee sexennale. 1873, du 28 juillet au 2 aout. 27 membres.
XV. - M. EUGENE BORA
23* ASSEMBLEE GENERALE. 1874, du 8 septembre au 22 septembre.
85 membres dont 3o visiteurs.
XVI. -

M. ANTOINE FIAT

24*ASSEMBLEE GENERALE. 1878, du 1* septembre an 12 septembre. 86 membres dont 3o visiteurs.

i

*

assemblie sexennale. 1884, du 28 juillet au ie aofit.

29 membres.
25* ASSEMBLEE GENERALE.
bres dont 3o visiteurs.

ISq0,

du 28 juillet au 6 aoCt. 93 mem-

ta" assemblee sexennale. 1896, du 28 juillet an 3o juillet.
29 membres.
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LISTE DES ETABLISSEMENTS
DE LA

CONGREGATION DE LA MISSION
NoTA. - Cette liste contient les noms de tous les 6tablissements,
de ceux qui ont cessi d'exister et de ceux qui existent actuellement.
En France, toutes les maisons de la Congregation furent supprimees, lors de la Revolution de la fin du dix-huitieme siecle; ii en
fut de mame pour nos 6tablissements de la Pologne russe apres les
dvenements de 1864, et pour ceux de I'Allemagne lors du Culturkampf, en 1873.
Les maisons existant actuellement soot indiquees par un ast6risque *.
I. -

SAINT VINCENT

1625 PARus, BONS-ENFANTS. Missions. Seminaire.
1632
x635
1637
1638
S
S
1639
1641
1642
1643
S

PARIS, SAINT-LAZAR.

TOUL.
N.-D. Dr LA ROS-.
RICHELIEU.
LuFoN.
TRoves.
ANNECY.
Ctecy.
RoME, MONTE CrroRIo.
MARSEILLE.
CAnHOs.
n SEDAN.
S MONTMIuFIL.
1644 SAINTES.
1645 LE MANS.
S SANTr-MiEN.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

Sem. interne.
Seminaire. Paroisse.

S. int., ext.

GENES.

Id.

"

ALGER.

Id.

TUNIS.
MADAGASCAR.

Id.
Id.

Id.
Id.

Id.
Id.
S. int., ext.
Sdminaire.

Id.
Id.

Id.
Id.
Id.

Id.
Id.

Id.

PARIS, SAINT-CHARLES.
P

"*
*
1646

Id.
Id.
Id.

12 -

-

1648

TRaGU1mR.

1650
1651
1652
S*

AGEN.

Missions.

VARSOVIE.

Id.

MONTAUBAN.

Id.
Id.

TURIN.
II. -

1661

Seminaire.
S. int., ext. Paroisse.
Seminaire.
S. int., ext.

M. RENk ALMtRAS

Missions.

METZ, Ste-Anne.

Seminaire.

Paroisse.

FONTAINEBLEAU.

1662

AMIENS.
NovoN.

Id.
Id.
Id.

.666 SAINT-BRIEUC.
1668 LYON.
1669 SNAPLES, Vergini.
1671 NARBONNE.
III. -

1673
1674

3

Sim. int.
Sdm. ext.
Id.
M.

EDME JOLLY

Seminaire.

*
VERSAILLES, N.-D.
SAINT-FLOUR.

Paroisse.
Id.

PARIS, H6TEL DES INVALIDES.

1675
>

1676
1677
1678

ANGERS.
FONTE NAY-LE-COMTE.

Id.

CULM (Pologne).
ARRAS.
BEZIERS.
ALET.

BASTIA (Corse).
1679
168o

Missions.

SENS.

Id.
Id.
Id.

BEAUVAIS.
* PiROUSE.

Id.

TOURS.
REGGIO(Duchddu Modene).Id.
AUXERRE.
CHARTRES.

1681

POITIERS,
BOULOGNE-SUR-MER.

Id.

CUALONS.

1682

PAVIE.

Id.

BAYEUX.
U

BORDEAUX.

Id.

1682
)

13 -

Missions.

DuON.
* CRACOVIE.

1683
i
S

SARLAT.
RocHurORT-SuR-ME F.
PAU.

1685

MANOSQUE.

1686

STRADOM-LES-CRACO 'VIE

I

Id.

Sdminaire.
Id.
Id.

Paroisse.

Id.
Id.

Sem. int.

MACERATA.

I687

VILNA (Lithuanie).

S PREMISLIE (Pologne
S SAMBOR (Pologe).
1688

t689
p
1690
1692
1697

Id.

S. int., ext.
S6minaire.
Id.

SAINT-CLOUD.
SALXT-POL Ds Lio
Lowicz.
SAINT-CYR.
N.-D.D•LADkLIVRAT
FERRARE.
IV. -

M. NICOLAS PIERRON

1697

ROME, S.-JEAN-ET-S.-

1702

Ccelius).
VANNES.

p

CREMONE.

PAUL (sur le mont

Sdm. int.
Sem. est.
Missions.
V. -

1703

FLORENCE.

1704
I

ANGOULEME.
FERMO.

1

M. FRANCOIS WATEL

* BARCELONE.

1705 AVIGNON.
1706 * CASALE.
S
N.-D. DE BUGLOSE.
1707 TOULOUSE.
1708

I

Missions. Seminaire.

Id.
Id.

Id.

Sdm. int.
Sdminaire.

MONTUZET.

BOURG-EN-BRESSE.

1709

* VALFLEURY.

SFORuI.
I

1710

SAN REMo(Lombardie).
POITIERs.

P. Simnin.

Paroisse.

VI. -

1712
1

14-

M. JEAN

7 paroisses

ILE BOURBON.
SAINT-SERVAN.

Seminaire.

1713

DANTZICK (Pologne).

1715

RUDNI-SIEL (Samogitie).

a
S
1717
I

BONNET

Id.
Id.

PAMIERS.

M.AWA (Pologne).

Id.
Id.
Id.
Id.

MORNANT.

LUBLIN (Pologne).
GNESEN (Polognel.

Id.

1719

SIEMIATICZ (Pologne).

Id.

S

[d.

Id.
Id.

PLOCK (Pologne).

S
1718
I

Paroisse.

Missions.

Id.
Id.

CHARTRES.
WLADISLATIE OU WLOCLAWEK.

1722

ILE DE FRANCE OU MAO-

1723

VILLEFRANCHE

RICE.
ROUERGUE

Id.

SFONTGOMBAUT-

N.-D.-DE-LAPINE.

1727

VERSAIL.ES, S.-LOUIs.

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

1719 TIVOLI.
17 3 o ORIA.
1734' LECCE.
a* SARZANE.
ViI. -

v

K. JEAN COUTY

Sdminaire. Paroisse.

FIGEAC.

* PALMA (Majorque).

Missions.

1739

LISBONNE.

Id.

1740

KRASNOSTAW (Pologne)
HoRoDENKA (Pologne).
MIRANDA (Portugal).
BRozozow.
LOPOL (Galicie).
SMILowIcz (Russie

Id.
Id.
Id.
Id.

1743
1744
1745
1746
S

Blanche).
S*

BARI.

Paroisse.
P6lerinage.
Paroisse.

Id.

1725

1736

5 paroisses.

Id.
DE

Sim. int.
Seminaire.

VIII. -

15 -

M. LOUIS DE BRAS

Missions.

1748

ZASLAW.

175o

GUIMARAES,

Cruz

(Portugal).

Siminaire.
Id.

1751' PLAISANcE,D.deParme.
S

UDINE.

.
*
*
1752

LYSKOW (Pologne).
GUssoNA (Espagne).
TYKOCIN.
ARLES.

1753
,

Luas (France).
VINCENNES, Ecole Militaire.

I

Paroisse.

Id.

Id.
Id.
Aum6nerie.

GIRGENTI (Sicile).

1755

KRSLAW (Pologne).

1756

ORSZA on SELECTA (Po-

1757
1758

logne).
VARsovIE,Enfant-Jdsus.
REus (Espagne).

1759

NOSTRA SIGNORA DEL-

Id.

H6pitaux.

LA BELLA (Espagne).
- B
BAnRsTRO (Espagne).
I
SUBLAC (Pologne).
0
VIENNE (Autriche).
1761 WARCZ (Hongrie).
S TIRNAU (Hongrie).
1762 GLOWOW.
IX. -

1763

M. ANTOINE JACQUIER

Seminaire.
Id.
Id.

LA ROCHELLE.
RODEZ.
MADRID.

1772
1773

PARME.
SOISSONS.
SolssoNs.
CAMBRAI.
BOLOGNE.-

1774

Paroisse.

METZ, Saint-Simon.

1767
1770

Paroisse.

Missions.
Id.
Id.
Id.

Id.

ROME, Saint-Andr&du-Quirinal.

Semin. int.

ALBI.

Siminaire.

SAMOGITIE, i

1774

16 -

Worni

ou Medniki.
Missions.
MIKULIENICE (Pologne)
Id.
Siminaire.
SAVONE.
Id.
Id.

s
*
1775

MONDOVI.

Id.

1780 NANCY.
SEvoRA (Portugal).
1781

Id.

Id.
College.

HEIDELBERG (Palatinat).
S MANHEIM (Palatinat).
NEWSTAT.

a

1782

a

SMYRNE,

Id.
Id.

Sacr-Cceur.

GOA (Indes).

1783' CONSTANTINOPLE

Id.

(St-

Benoit).

Id.

* SANTORIN.
a
MACAO.
S* PEKING.
S
ZYTOMIR (Wolhinie).
p
POSEN (Pologne).
1784 * BEYROUTH.
a
NAXIK (Grace).
,

Missions.
Id.
Id.
Siminaire.
Id.
Id.

S*

SALONIQUE.

S

ALEP (Syrie).

Id.

ANTOURA (Syrie).
S* DAMAS (Syrie).
* * TRIPOLI (Syrie).

Id.
Id.
Id.

Id.

a

S

Collbge.

MOHILEW (Russie).

1786 OSWIEI (Russie blanche).
>
1787
S

ILLUKSZTA (Pologne).
VOGHERA (Italie).
SERNACHE (Portugal).
..

-

S
CASTRES.
1788 ASTRAXAN (Russie).
800o BADAJOZ (Espagne).
I
VALENCE (Espagne).
S
PAWI.OSK (Russie).

U.

Paroisse.
Id.
Id.
JEAN CAYLA

Seminaire.
Missions.
Id.
Ex.d.ord.
Aum6nerie.

vICAtRES GgNERAUX

(1800-1827)

i8o6* AMIENS.
BIALYSTOK.
B

Seminaire.
Ex.d.ord.
-~-~-~-~

Par-i-a
I8 •A-'

1807

17 -

Siminaire.

MINSK.

1814* ROMx, Saint-Sylvestre
du Quirinal.
18s16 Paas, r.de Sevres, 95.
1818 MONTOIDIER.
*
MOTOLIEU.

Sem. int.

Mais.-me6e.
College.
Id.

SSAINTE-MARIE DE BAR-

RENS, pres Per ryville
(Etats Unis).
S" SAINT-LouIS
(EtatsEx d. ord.
Unis).
1819 SMOLUCZ.
820

* SAINT-FLOUR.

Paroisse.

Seminaire.

S SarATow (Russie).
S* CARAA (Bresii).

Id.

Coll6ge.
Seminaire.

1822 ' CAnOS.

Id.

182 5 * CRCSSONNE.
XI. -

M. PIERRE DB WAILLY

1827 * AIENS.
SKAMIENIEK (Podolie).

Missions.

Paroisse.
Ste-Anne.

1828
1829

MADRID, Chamberi.
MONOPOLI.

Id.
Id.

Retraites.

Collige.
Seminaire.

1832
CHALONs-suR-MARNs.

0

X11. -

X. DowmiNQue

a835 OaRIramo.

SALIORGXNB

Missions.
XIIl.

--

. JEAN NOZO

1836" NAPLES (Saint-Nicolas
de Tolentino).
Simidaire.
S* At.r.
Missions.
1837 TouRs.
Id.
1838 SAINT-FLOUR.
SDONALDSONVILLE(

Retraites.

tatS-

. Unis).
S* LASALLE(IltatcUnis).
S*Fou-TcHEou Fou,

Paroisse.
Id.

KuLNG-S
KIANG.
1838

I8 -

et TCHiMissions.

CAPE GIRARDEAU(Etat-

Id.

Unis).
1839* SENS.
S* CASTLEKNOCK(Irlande).
ABYSSINIE.
b *DUBLIN (Saint-PierrePhibsboroug).
*
SAINT-VINCENT D'AsS.
M.

1841

S6minaire.
Id..

SASSOMPTION (Et.-Unis).

d.
CollgeId.
Id.
Ferme, Orphelinat.

OUSSOU, VICAIRE GENERAL-

OURMAH,IsPAHAN,TAu-

RIS, KnosRovA(Perse) Missions.

3

MONOPOLI ltalie).
(Bresil).
S* (MPO-BELLO

I842

Id.

Ferme.
Paroisse.
Orphelinat.

S*ALGER.
v

Id.

* AURILLAC.
XIV. -

M. JEAN-BAPTISTE iTIENNE

G. Simin.

1844- *M'ONTPELLIER.
1

Missions.

* BEYROUTH.

SALEXANDRIE (Egypte).
S*

Id.

Id.

MexIco.

1845 * MoNTPEIER:
p
MUSTAPHA super. (Algerie).
>
* DAX.
S
NING-PO.
SCONGONHAS (BresiL).

Orphelinat. Paroisse.
Id.
Id.
Id.

* SMYRNE, Propagande.

College.

* PUEBLA.

Missions...
College.

184&"*SKVONE.
S*

SCARNAFIGI.

* LA HAVANE

Id.
Missions.
Id-.
(Antilles).
Id.

x847- GR"GY.
1848 * KouBA (Algerie).

a

POSEN.

S.-Enfance. H6pital.
College.

G. Semin.

" [VREU.

* CORK.

Sim. int.
P. Simin;

Id.

Paroisse.
Id.
H6pita.

184g
a

19 -

JEFFERSON CrrT (E.-U.)

Paroisse.

* NOUVELLE-ORLLANS,

Saint-Etienne.
85o * TouRs.
a

Id.

EuMITSBURG.

185

G. Semin.
Missions.

SBALTIMORE.

Id.

* LA ROCHELLE.

Id.

a

COLOGNE.

a
S*

GERMANaTOWN (i.-Unis)

NEUss ( Prusse).

S*

FINALE MARINA.

Tuasi.
*GRATZ.

s

,85

MONTARGIS.

3

S SYRACUSE (Sicile).
S*

(Bresil).
*MARIANNA
M
Rio-JANEIRO, Santa

a

Casa.
*CAMeo-B.Lo.

Id.
Siminaire.
Collige.
Missions.
Id.
Id.
Id.
Retraites.
Seminaire.
Id.
Id.

S*GENES.

1853 *BAHIA.
S*

*

SANTIAGO DU

CHILI.

Id.

BEAUCHAMPS.

a*

CILLI (Autriche).
MARIENTHAL (Prusse).
* SHEFFIEL (Angleterre).
LEON DE Los ALDAMOS

*
*

a

Id.
Id.
Id.
Id.
Id.

(Mexique).

Id.

a854 *NEUDOF (Autriche).

id.

a
BROussE(Turq.d'Asie).
1855 *VIENNE (Autriche).
1856 CARCASSONNE.

Id.
Id.
Id.

s

Id.

EVREUX.

Id.

S*SIBNNE.

a

SMUNSTEREIFEL
MONASTIR.

Retraites.

G. Semin.

*ANGOUL9ME.

a

Hopitaux.
College.
Id.
H6pitaux.
Id.

P. Sdmin.

(Prusse)
Id.

Ecole.

Id.

H6pital.
Coll4ge.'
G. Sdmin.

SSAINTE-CATHERINE

(Brisil).
a *NIAGARA (Itats-Unis).
1857 *CAMBRAI.
S*

LOOS-LEZ-LILLE.

-

i857

S

PATZCUARO (Mexique).

S

MARCHE-LES-DAMES

v

SolssoNs.

(Belgique).

*

Paroisse.

Missions.

S'LuMA (Pirou).
* PERAMBUCO ( Brisil).
S LISBOrtNE, Ajuda.
S* SHANG-HAI (Chine).
1858 TOURS.
*
Nicosi (Sicile).

>

P. Semin.

BUFFALO (Etats-Uvis).

SSAINTES.

S
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Id.
Id.
Id.
Procure.

H6pitaux.
Id.
Id.
P. Simin.

Missions.
Siminaire.
Id.

Id.
G. Semin.

VICIY.
* CHALONS-SUR-MARNE.

Id.
Id.

* PaMIS, Si•.
SCUTARI.
S

Id.

IRLANDAIS.

Id.

NOUVELLE-ORLANS

N

(l.-Unis), Saint-Joseph.
*
LAGuouAT (Algorie).
S MoRaLA (Mexique).
t859 SoIssoNs.
S LISBONNE, S.-Louis des
Frangais.
S* BUENos-AvYas.
*

'

ANARCK (Ecosse).

S"BADAJOZ (Espagne).
MONTEREY (Mexique).
M
b

Seminaire.
P. Semin.
Id.
Id.

*

Seminaire.
Id.

Seminaire.

SALTILLO (Mexique).

Id.

AncEos.

Id.
Id.
Id.

* TaN-TsmN (Chine).

Id.

* PARIS, SAINT-ROSALIE
S* LYON.
SSTESUZANNE (Ile Bour-

Id.
Id.

a86

bon).
*

*FUNCHAL (Ile Madere).

Id.
Id.
S.-Enfance. Hospice.

Id.

ARiAGH I Irlande).

S'CRACOVIE, Kleparz.

College.

P. Sdmin.

*
S. FIEL (Portugal).
*
GADALAJAA (Mexiq.)
S*TcHt-LY OCCIDENTAL.

•

H6pitaux.

Id.

ROCCASECCA.

1860

Id.
Id.

Id.
Id.

Paroisse.
Seminaire.

Id.
Id.

Hospice.

-

I861 'RIo-JANEIRO,
cent.
186a *MEA'ix.
3
MEAUX.

S.-Vin-

I2 -

Missions.

G. Semin.
P. Semin.

SAINT-FLOUR.

*
MARSeILL.E.
I * MARSEILLE.
a
ARENAS(Espagne).
S* MANILLE (lies Philippines).
a "T*HRAN (Perse).
*
a

Id.

Id.

G. Simin.
Id.

S6minaire.
Id.

LA SERENA (Chili).
EVREux.

Id.

S*

LA TEPPE.

Id.

*

GRAND-SACCONEX

-

(Suisse).
RICHELIEU.

(Prusse).
MALM.ui
SHILDESHEIM (Prusse).
1864 * BERCEAU S.VINCENTDE
a

PAUL.
S* MARsEI.LE.
SSOISSONS.

I
*
*

FoFkTALEZA (BriSil).
Cuzco (Perou).
GuANAJUATO(Mexique)
n JALAPA (Mexique).

1865 *SAINT-Poss.
a 'NuLVA CACERES (lies
Philippines).
* Los ANGELES (Californie).
1866

Retraite.

Id.

GUATEMALA.

1863

H6pitaux.

H6pitaux.

P. Semin.

Id.
Paroisse.
Id.
Id.

Id.
Id.
Id.

Id.

Siminaire.
Id.
College.
Seminaire.
P. Semin.
Seminaire.

Id.

Ecole.

NOTRE-DAME DB Lo-

aRETT (France).
SVICBY.
a 'NICE.
S* CEau flles Philippines)
1867 CONcEPTION DU CHILI.
*
n

I<EIS.
MONTEREY (Mexique).

S

DIAMAtTINA (Brisil).

Id.

. Id.
Id.S.-Louis
P. Semin.
Sdminaire.

Id.
Id.
Id.

Id.

--
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SAINT-PAU. (lie BourP. Simin.
bon).
Missions.
S* LoPOL (Autriche).
Id.
Ec. apostol.
S*TERUEL (Espagne).

1867

S*

College.

BROOKLYN.

1868

N. - D. DE LA ROCHs

Id.
Id.

(France).
CoPIAPO (li
"NICE.
*NicE.

),

Id.
Id.
Id.

SSAINT-WALFROY.

AUMALE (Algirie).

BISKRA (Algerie).
SSANTA QuITERIa, FELGUEIRAS (Portugal).
HEII.IGENSTAD (Prusse)

i

1869
>

"FOLLEVILLE.

)

PtRIGUEUX.

Id.

H6pital.
-G. Semin.
Pelerinage.
Paroisse.

Id.
Ecoles.

P. Sdmin.

ORLEANS.
CAnDOUIN.

•

G. Simin.
Id.

*ORAN.

S*
S*

CONSTANTINE.
ABKES.

S*

CHIERI.

*

Paroisse.

Retraites.
Id.
P. Simin.

*FERENTINO.

S BEDBURG (Prusse).

'JARO (Iles Philippines).

i
S*

Sdminaire.

G. Simin.

Rio-JANeIaO.

S HARO (Espagne).
)

Collge.

* MILAGRos (Espagne).
NUEVA-SEGOVIA (lies

1870

Philippines).
1871 *MONTOLIEU.
S* MAiaRE, Funchal.
SLUJAN ( Rp. Argent.).
S'* GUAYAQUIL (tquateur).

S*POPAYAN (Colombie).
S* QUITO (Equateur).
* *QUITO (Equateur).
If 872 *

BELLEGARDE;

Id.

Id.
Id.
Id.
Id.

Siminaire.
.Retraites.

Id.
H6pital.
Id.
Siminaires.
Id.
Id.

Mufi-

nens.

*

DRANCY.

S*AREQUIPA (P6rou).

Paroisse.

JH6pital.

Paroisse.

23 -
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1872 'CHILtAN (.Chili).
S EVERINGHAM (AngleMissions.
terre).
H6pital StId.
>
BUEMS-AYRES.
Louis.
1873 AZUL; MisONKINDIENNE
(Rep.. Argentine).
P. Semin.
* RIO-JANEIRO.
Id.
MARVILLE (Portugal).
Id.
Sdm. int.
p *BLACK-ROK (Irlande).
Paroisse.
S MARTELANGE (Belgiq.).
Id.
* PORTO-RIco (Antilles).
Retraites.
VAL-DES-BOIS.
Id.
Id.
Pelerinage.
* LIMoux.
1874 LES PAIULs jWle MauId.
Id.
S rice).
Id.
LES BAMBaux (Ile MauId.
rice).
S*MADRID (Saint- Louis
Id.
des Francais).
xv. --

1874
S*

. EUGEME U-afu

P. .Siin.

PASTo (Colombie).

Paroisse.

CHICAGO.

College.
1875 * DRUMCONDRA (Irlande).
Sem.del'nst.Catholiq.
2 "LILLE.
a

Retraites.
P. Semin.

ELIzoiDO (Espagne).
KouBA (Algirie).
*MADRID.

MASSAOUAH (Abyssinie)

* MERmA ( Mexique).
* MEXICO.
PASTO (Colombie).
S*RENNES.

* PRIME-CONBE.
CRATO (Brdsil).
1876 *AvILA (Espagne).
3 * LOJA (Equateur).

Missions.

Id.

Siminaire.
Id.

G. Simin.
Id.

Id.
P. Simin.
Id.
G. Swiin.

Id.

S*TROYES.

1877 *CAGLIAR (Sardaigne).
,

* SAN JOSE oD COSTA Rzca

Id.

College.

-
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1877 *EL BIAR (Algerie).
S'BEUFICA ( Portugal).

Orphelinat.

*PANAMA (Colombie).
MEXco.
SIGUENZA (Espagne).

3

>
*

1878

G. Semin.
Seminaire.
G. Semin.
College.

ALFAYUCAN (Mexique).

> * THEux (Belgiquel.
S* WAHRING (Autriche).
XVI.

1879

-

Missions.

M. ANTOINE FIAT

(Chiaja).
ANODJAR Espagne).
. fissions.
S* LaraBACH (Autriche).
Id.
p *SassaRI (Sardaigne).
Id.
i88o *AssouPrioN (Paraguay)
Id.
Sdminaire.
S*WERWaOU rsBURG ( Hollande).
Ecole apost.
1881 * DIAMANTINA (Brisil).
Id.
3
* FUncHAL (Madere).
G. Simin.
*NAPLES

*

1882 *SALZBOURG IAutriche).

S*TRUJILLO (Perou).

Seminaire.

Id.

1883 * CHALONS-SUR-MARNE.

1884 ALFRAN4CA (Espagne).
MONTEVIDEo (Urugay).
* SANTIAGO DE CUBA (Antilles).
S'ASlFIELD (Australie).
1885 BALxAIN (Australie).
S
•

S*

SAN JUAM

DE

Id.
Id.
Id.

CUYO

(Uruguay).
1886 *CALI (Colombie).
* SOLESMES (Nord).
S*

Id.
Id.

Id.

Id.
Sim. int.
Sem. philos.

ZEITENLIK, pres Salo-

nique.
1887 *CAVALLA

S. bulgare.
(Turquie

d'Europe).
* * SCewARzACH (Autric.).
888 *BaHIA Bresil).
S* BATHURST (Australie).
* KANSAS CITY

(ttats-

Unis).
S

MURGUIA (Espagne).

G.et p. Sim.

College.

-

a888 ARcos (Espagne).
v

(Espagne).
1889 * CosrTANTsOPLg(Saint*TAMDAJOS
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Missions.
Id.
Missions.
allem.

Georges).

S* MILL-HILL,p.Londres.
1890 'JvzzERzANI (Pologne). Missions.
S* PETROPOLIS (Bresil).
S* SAINT-MARCELLIN, pres

*

Id.

Retraites.
H6pital allem.

Manille.
* JJRUSALaM.

*TTEUx (Belgique).
*TUNJA (Colombie).

189

1892 * MALVERN (Australie).
*SSA Lus PoTosi(Mexi*
que).
S"ROME (Saint-Nicolasde-Tolentino).
DusBIN All-Hallows.
*
3
"BORDEAUX.
S*

MATANZAS (lie Cuba).

S*

PONCE (lie Porto-Rico).

S*
3

Id.

G.etp.Sem.

College.
S&minaire.
Mais. d'et.
College.
Id.
Simiaaire.
Id.
G.etp.Sem.

SAN Jos* DE COSTA RICA.

Id.

* TOULOUSE.

1893 *ALcoIAsa (Espagne)
S*CCATANE (Sicile).
* 'FIGURAs (Espagne).
a ' LiPas (Espagne).
* SAINT-LOUIS DE MIssouRI (Etats-Unis).
AsnsusNe,
GUALA-ALITIANA.
1894 * AmARAITE (Portugal).
LA ROCHELLE.
S*
a *LAs PALMAS (lies Ca-

College.
Id.
Ecoles.
College.
Siminaire.

S*

Id.

Ecoles.
College.

Id.

naries).
S*

Poar LIMON (Costa-

S*

SArTA ROSA DE CABAL

Rica).
.(Colombie).
ALGtRSDooa

*

(Autriche)

* VIENNE (Ponthongasse)

Lcoleapost.

-
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1894 *SOIOLOWKA (Pologne
autrichienne).
Missions.
1895 * NOWA WIES NARODOWA

(Pologne).
*

Id.

PAREDES (Espagne).
SAN VITO DEt NOR-

S

MANNI.

Id.

-

1896 * MADAGASCAR

Coll&ge.

(Fort-

Dauphin).

Id.

1897 *OAXACA (Mexique).

S'
S'
1898
*

VALDEMORO (Espag.).
MARBOURG (Autriche).
PARIS, Ste-Elisabeth.

CEuvre des Alemands.
Ecole apost.

*JOSEPHSTALL,

B Ruyft,
pros Welkeraedt
(Belgique).

Id.

SALVADOR (Amer.

centrale).
*

Id.

WHITTIER (Californie).

* PIulsCsaaA(Hongrie).
*

Id.

Loos.

* 'SAN

,

Id.

Id.

* COME.

a

Ecoles

Seminaire.

CORITIBA (Brdsil).

S*

WILKow Novr

Asile.
. d.

(Po-

logne autrichienne).

Id.

College.

Id.

Id.
P. Simin.
Collge.
Id.
G.-P. Sim.
Siminaire.
College.

1899 *VILLAFRANCA DEL

BIERzo (Espagne).
* LEOPOL (Autriche).
S*
I"

LONDRES.
MEXICO.

* PORTO ALEGRE (Bres.).
S* LA LAGUNA (Tindrife).
S

a
S

BELLPUIG (Catalogne).
CANNETO SULL'OGLIO
S(Lombardie).
PaRIs, Saint-Vincent
de Paul.

Id.

Siminaire.

NOTICES

DES PRETRES ET FRERES
DE LA

CONGREGATION DE LA MISSION
OBSEVATION : Ms. signifie Manuscrit (aux archives de la Mission,

a Paris).
A. R. Anciennes Relations. C'est le volume imprim6 de 1735 a
1745.

Not. ou j" Rel. abg. Notices ou i" relations abre6ges (3 vol.)
1881, 1885, 1898.
Rel. ab. Relations abrigees de la vie, etc., 2" sdrie (5 vol.) 1845,
x852, 1878, i88r, 189 o .
MAn. Memoires de la Congregation de la Mission.
Circ. Circulaires des Supdrieurs g&n6raux.
Ann. Annales de la Congregation.
Rec. Recueil factice, aux arthives de la Congregation.
1. -

LES COMPAGNONS DE SAINT VINCENT

(1639-;66o.)

1639,
164o,

sept.
fev.

1641, 17 oct.
1642, 7 n

M. La SALLE (Jeande), not I,p. 11 7, Paris.
M. MoNTEVIT(Germain de), not. Ill,
p. I .
BarJ.e-Duc.
M. LE BRETON(Louis), not.II, p.205. Rome.
Paris.
(Jean), not. I, p. 221.
M. Pit

644.
-M. DuWOUR (Antoine), not. II, p. 13. Amieus.
1645, 25 janv. M. ROBICHE (Louis), not. III, p. 6. Marseille.
S avril. Fr. JAMAIN (Martin), cl. 6tudiant,

not. HI, p. 3.
SM.

Paris.

DuNoTs(Humbert),not. II,p. io. Rome.

Alger.
1647, 22 juill. M. NOEL (Louis), not. III, p. 28.
1648, 18 janv. M.BELLEVILLE (Mathieu de),not.III,

p. 157.
1r mai.

1n
3
,

)

19 dcc.

Madagascar

M. LESAGE(Jacques), not. III, p. 3 4. Alger.

M. GuRIN (Julien), not. LII, p. b7. Tunis.
Fr. ANGENNES (Charles de Fargis),
Paris.
clerc, -not. II, p. 425.

-
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M. COUDRAY fFranCois du), not. I,
p. 95.
S 2 mai. M. DIEPPE (Jean), not. III, p. 37.
S
6 "
M.GoNDREE(Nicolas),not.HIp. 4 3.
24 juill. M. BRUNTr (Joseph), not. I, p. 147.
M. CODOING (Bernard), nor. II, p.35.
I65o.
9gmai. M. NACQUART (Charles), not. 11I,
S
p. 9 3 .
65i , 12 sept. Fr. Busson (Simon), coadj., not. II,

1649,

fMv.

3
p. 4 1.

Richelieu.
Alger.
Madagascar
Genes.

Madagascar
Paris.

x652.

Etampes.
M. DAVID (Jean), not. III, p. 38.
SM.
DESCHAMP (Ed.), not. III, p.38.
Id.
,
Fr. SEGUIN (Guillaume-Patrocle),
Id.
coadj., not. Ill, p. 38.
»
M. GILLES (Jean-Bapt.), not. III,
Crecy.
p. I o.
SFr.
LYE (Thaddee), coadj., not. III, Limerick
(Irlande).
p. 87.
1653, 31 janv. M. LAMBERT-AUX-COUTEAUX, not.1,
Pologne.
p. 1.
S
6 mars. M. GUERIN (Jean), not. III, p. 23. Annecy.
1654,
sept. M. SODANES (Pierre de), not. III,
Troyes.
p. 163.
S5,nov. M.DUcHESNEs(Jean),not. III,p.122. Agde.
21
a dc. Fr.DUCHESNE(Jean),coadj.,not.III,
Saintes.
p. i23.
mars. M. THBAUTr (Louis), not. III, p. 124. St-Meen.
1655,
S 24mai. M. MOUNIER (Frangois), not. III,
p.

129

Madagascar

SM.
LEGROS (Jean), not. III, p. 146. Montauban
1656, 8 avril. M. DUFOUR (Claude). not. IIl, p. 14. Madagascar
a
nov. M. Lucas (Antoine), not. I, p. 335,
Genes.
et III, p. 82.
1657, 25 mars. Fr. JOURDAIN (Jean), coadj., not. I,

Paris.
p. 37~.
M. DERMOTGuY ou DUIGUI (Gerlies Hibrides
main). not. III, p. 114.
S25 juin. M. BOURDISE iToussaint), not. III,
Madagascar
p. 18t.
S aoit. MM.IDoccoNE(Dominique),DuPoRT.
(Nicolas), ENNERY (Jean), LE
JUGE (Jir6me), TRATEBAS (An-

1657, 17 mai.

-

1657, 23 sept.
4janv.

1658,

N

mars.
19 juill.
4
iao6t.

S
,
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toine), VINCENT (FranCois),not.III,
p. 8.
M.BLATIRON (Etienne),not.II,p.i 5i,
III, p. 82.
M. ALxtRAS (Rend), pere, coadj.,
not. II, p. 453.
M.SENAUx('icolas),not.III,p. i63.
M.ViLLMAtIFranoiý'),not.lII,p.i63.
8
M.OzENNE (Charles), not.I l, p. 4 .

Genes.
Id.
Paris..
Troyes.
Id.
Varsovie.

Fr. DELAUNAY (Christophe), coadj.,

not. III, p. 154.
166o, 14fevr.
a mai.
2

Saintes.

M. PORTAIL (Antoine), not. I, p. i. Paris.
M. CHANDENIERS (Louis de), abbe

Chambery.
de Tournus, not. II, p. 5az.
Fr. PARRE (Jean), coadj., not. II,

,

p. 2z3.
CoRNAIRa

SM.

Paris.
(Guillaume), not. III,
Le Mans.

p. 179.

SFr.

SRmvaN (Pierre), coadj., not. III,
Sedan.

p. 178.

x625-i66o.

BIENFAITEURs: Les Souverains Pontifes Urbain VIII

et Alexandre VII; M. Adrien Le Bon, prieurdeSaint-Lazare;
la duchesse d'Aiguilloa; M. de Gondi et .M- de Gondi. Not.
III, p. 214-217.

U.

-

G&N RALAT DE M. ALM•RAS

(1661-1672.)
5avril. M. HUGmER (Benjamin), not. III,
p. 331.
(Denis), not. II, p. 365.
12
Is
M. LAUD
II
a 26 dic. Fr. PUEmR Louis), cl. sem., not. III,
p. 337.
664, 4 mars. M.TIENNE (Nicol.),not.III, p.35o.
Fr. PATTE(Philippe),coadj., not.III,
4 w
p. 369.
7 mai. Fr. CAVELLIER (Antoine), etud.,not.
II, p.497.
665, 2 avril. M. BoutsoDoic (Charles), not. III,
p. 341.
563,

S

a

*

Alger.
Paris.
Id.
Madagascar
Id.
Fontaine-D
bleau.
Cap-Vert.

Fr. POMADE (Jean),-coadj., not.III,

p. 348.

Id.

-
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Fr. RENARD(Mathieu),coadj.. not.II,
Paris.
p. 29.
1670, to mars. M. LE BOISNE ( Lonard),not.llI,
St-Mden.
p. 348.
Fr. GAUTHIER (Christophe), coadj. 4
1671, xi oct.
1669,

5 oct.

1672,

2sept.

Sedan.

not. III, p. 349.

M.ALMERAS(Rend), Supdriear ggn.,
Paris.
not. III, p. 229.

1661-1672. BIENFAITEURS : S. S. Cldment IX, pape; S. S. Clement X, pape; Abelly (Louis), dveque de Rodez ; cardinal
Durazzo; cardinal Bona; M. Balsamo (J.-B.) ; M. Chomel.
Not. III, p. 371.
III. -

GENLRALAT

DE M.

EDHE

JOLLY

(1673-1697)
1672, 13oct.
1673, %7avril.
S26
juin.
1674, i -"
1676,

8 nov.

)
1677, 4avril.
a
31aotL.
5

,

168o, 31

,

1679,

1682, 25 sept.
1683. 3 juin.
a

25

*

S 29 juilL
1684, 17 janv.

a
16 86 ,- 3
1687,.

a

juin.

M.GALILEI (C6me), not.III,p,524.
M.GENTIL{Mathurin),notJI,p.241.
M.CHARLEs(Franaois),not.II,p.a45.
M. DUPERROY (Nicolas), not. III,
p.- 66.
Fr. VERONE (Alexandre), coadj.,
not. III, p. 528; Vie.
M. BRIN (Girard), not. Il, p. 87, 548.
M.FouRNIER(Franlois),not.I,p.2 47 .
Fr. BENOIT (Hilaire), itud., ms.,
35 pages.
M. LE VAcmnB(-Philippe), not. III,
p. 595.
Fr. LE DORI (Yves), coadj., ms.,
0olignes.
M.CARETTIl(J.-Jacques),ms., 5opag.
Fr.AuBny (Claude), cl. sem., ms.,
5o pages.
Fr. PEDBRETON (Antoine), cl. sem.,
ms., 3 pages.
M. L VACHER (Jean), not. II, p.6o6.
M. CUIssoT (Gilbert), not. II, p. 79.
M. SIoN (Rend), not. 11, p. 447.
Fr. DUCOURNAU (Bertrand), coadj.,
not. I, p. 377.
M.FRETTr(FranCois),not.III,p.5 3.

Naples.
Le Mans.
Paris.
Varsovie.
Paris.
Irlande.
Paris.
Paris.Fontaincbleau.
St-Meen.
Rome.
Paris.
Id.
Alger.
Cahors.
Id.
Paris.
Id.

-
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1688, 28avril. M. LUCHET (Claude de}, not. III,
Dijon.
p. 574.
,
6juill. M.MONTMASSON (Michel), not. III,
Alger.
p. 644.
S
,
Fr. FRANCILLON (Francois), coadj.,
not. II, p. 668.
Id.
1689, 29 mars. M. LA VALLErrE (Jean), not. III,

169I

2o d6c.

p. 668.
M. DE ALFONSI (Alfonso),

169g,

29nov.

Fr. ARMEDEE (Nicolas),

Paris.
s., z pag. Bastia.
c.

&tud.,

ms. 25 pages.
Paris.
o janv. M. BERTHE (Thomashnot. I, p;247. Id:

1692,
5

i"juin.
l,

1693, 27 oct.
a
1694, X7 fdvr.
n
8mai.
n i5juin.
1 5 juill.
1697, 26 mars.

M. DESDAMES (Guillaume), not. III,

p. 166.
Fr. GRENON (Antaie),coadj.,not.II,
p. 339.
M. FARDEL (Philibert), ms;. 2 pag.
M. MARTIN (Jean), not. I, p. 269.
Fr. LAFLEUt,cl.s inm., Ms. 16pag.
M.HoURDEL (Jean), not. III, p. 588.
M.Mol•ANDo(Antoine),not.If,p.439.
M.JoLLY (Edme),Superieur general,
not. III, p. j87.

Cracovie.
Paris.
Angers.

Rome.
Paris.
RIichelieu.
G&nes.
Paris.

1672-1697. BIENFAITEURS : S. S. Innocent XT, pape ; Louis XIV,

roi de France; le duc d'Orleans, frrede Louis XIV; Jean HI
Sobieski, roi de Pologne; M"*Renee de la Grandiere;i M. 'abbe
de Fonteneil; M. Bdnigne Jolly, chanoine; M=" la marquise
de Bevilacqua. Not. III, 673.
IV. -

Gi•NRALAT

DE M. NICOLAS PIERRON

.(t697-I703.)

1689, 14aofit. Fr. LosTAor (Jean), eiud., ms. Paris.
S12a
M. CENsI (Tib6re-Agostini4, ms. Naples.
V. -

(17o3-17Io.)
M. LA SAuLE (Claude-de), nor. II,
Paris.
p. 46 3 .
a•at. Fr. CACHOD .(Jacques), sMe., ms.
Id.
5o pages.

17o5,-21.f6%r.
1706, i 9

G~NRAL.AT DE W. FRANCOIS WATLF

-
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Fr. ROUSSEAU (Andrd), cl.
ms.
1708, 12 ao0t. M. Roy (Jules-Cisar), ms.

1707, 2z sept.

VI. -

GLNERALAT DE M.

ttud.,
Paris.
Bastia.

JEAN BONNET

(1711-1735.)

M. LANZAVECCIA (Joseph), ms.
M. PRucHoN (Barthelemy), ms. i p.
1712, I2 oct.
a
22
2
M. Dessos (Louis), ms. i page.
Fr. CHOLLIER, ms. (absent).
1713.
23 nov.
M. TORRE (Hyacinibe), ms.
1715, j5 mai. M. LAvAJANI (Joseph), ms.
1714, 19 janv. M. ANSELME (Jean-Baptiste), ms.
M.VEZIN (Antoine), ms.
1718, 13 i
a
29 n
M. CHIGNuLLI (Defanti), ms.
&avril. M. GRANDSIR (Pierre), ms.
18 a
M. Bouvun (Gabriel), ms.
2 juin. Fr. BonTi. (Firmin), ms.
1711,

12 mai.

M.
M.
M.
M.
M.
2 janv. M.

24

D

3 aoQt.
28
oct.
179,t
6 mars.
2 sept.
1720,
n

17

a

a fev.
25 mars.
*Rao01t.
24nov.
1721, 22 mai.

28 dc.
1722, 29 a
29 D
29 v
1713, 31 aoat.

aW

5 oct.
6
g9nov.
21

a

BENEDETTI (Jean), ms.
MARSOLET (Lonor), ms.
BAIL (Jean), ms..
TILLOT (Louis), ms.
BONARin (Augustin), ms.
CAMPEGGI (Jean-Pierre), ms.

M. FREGESON, ms.

M. VissaRo (Louis), ms.
Fr. COURTOIS (Pierre), ms.
M. FAURE (Maurice), ms.
M. CAsaRzo (Joseph), ms.
M. GEsIL (Robert), ms.
M. (Cu.os (Etienne), ms.
M. GiEARD ( Barthelemy), ms.
M. BIGATr (Jean), ms.
M. DuPLIN (Claude), ms.
M. LEQUIER (Andre), ms.
M.
M.
M.
M.

Rome.
Rochefort.
Versailles.
Paris.

Rome.
Paris.
Paris-Inval.
Vaifleury.
Le Mans.
Fontainebleaa.
Paris.
Arras.
Angers.
Montuzet.
Rome.
Paie.
Cahors.

Paris.
Id.
Id.
Naples.
Sedan.
Arras.
Paris.
Chartres.
Paris.
Fontainebleau.
CANossA (Paul-Joseph), ms.
Florence.
NovARsse (Charles), ms.
Casal.
FOLcmI (Pierre), ms.
Rome.
OrrovECCHI (Jean-Vincent), ms. Basia.

1724, 2 janv.
S9
fev.
a
15

16 s
7sept.
27
S19 dec.
1725, 6 avril.
7 »
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M. MOREUIL (Yves), ms.
Fr. MICHELETTI (Antoine), ms.

Lucon.
Rome.

M. LIvR9 (Rene), ms.
M. TREICHtIL (Nicolas).

Rochefort.
St-Cyr.

Fr.SouBiRAN (Jean), ms.
Fr.GLENARD (Jean), ms.
M. GIRIODI (Jean-Mathieu), ms.
M. VASSEUR (Daniel), ms.

Cahors.
Paris.
Turin.
Paris.

,

M. DORpMONT (Charles), ms.
17 a
3
a2 mai. Fr. VoGI.xo (Jean-Baptiste), ms.

Id.
Bastia.

,

12 aoit. Fr. DESPLATS (Jean), ms.

Paris.

*
*

7 nov.
a4 dic.

M. SUBUIN (Andrd), ms.
M. NUZEL (Claude), ms.

Id.
Id.

1726, t9 fev.

Id.

Fr. GRour (Nicolas), ms. (

Rome.

Fr. MARTINI (Fran ois), ms.

,

8 mars.

,
>
S

M. COTEREAU (Jean), ms.
24 a
M. BOULLARD (Guillaume), ms.
28 a
24 avril. Fr. REAUBOURG (Nicolas), ms.

Paris.
Id.
Id.

S

27 mai. M. DE SAYs (Bernard), ms.

St-Pol
Leon.

12ajuin. M. PAOLUCCI (le cardinal), ms.

Forli.

S

S7 dic.

Montuzet.

M. HucoN (Claude), ms.

Troyes.

ms.

1727, 19 fev.

M. GIRARD (Pierre),

S6 avril.
i i mai.
S 13 juin.
a 14
1728, "r janv.
a 8 fev.

M. LENERAT (Philippe), ms.
M. FABRE (Pierre), ms.
Fr. ALBANO (Jean-Baptiste), ms.
Fr. FADINO (Pierre), ms.
F
Fr. SOLARI (Francesco), ms.
M. SOART (Robert), ms.

* 22
28 1

de

Chartres.
Turin.
Pavie.
Macerate.
Metz.

Fr. LAVAGNINO (Jean-Baptiste), ms. Rome.
Chartres.
M. MOREAU (Jacques), ms,

S2 mars. M'. RUrrt (Andrdj, ms.
S3 avril. M. Porz (Jacques), Assist., ms.
29 juin. M. MOURGUES (Claude), ms.

Paris.
Id.
St-Flour.

ms.

Toulouse.

1729, 16 fiv.

Fr. BRONEOLT (Florimond),

27 avril. Fr. QUINET (Joseph), ms.

a

M. GOUDIN (Bernard), ms.
9 mai.
i
1730, 22 avril. M. TALVATZ (Guillaume), ms.
S4

mai.

M. MICHEL (Francois), ms. et imp.

S8 aoit. M. ABOT (Rend), ms. et imp.
SI

dCc.

M. MICHEL (Pierre), ms.

1731, to janv. M.AVOGADRI (Philippe), ms,

Lyon.

Invalides.
Metz.
Paris.

lie Bourbon
Bordeaux.

Pavie.

-
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1731, so janv. M. CHAUVIN (Antoine), ms.
S

3So juill. M. MONLEONE (Jean-Baptiste), nu;.
z5aofxt. M. CERESOLA (Alexandre), ms.
M. GUILHS (Pierre), ms.
Fr. MARTINI (Jean-aBenot), ms.

Pamiers.
Genes.
Cremone.
Buglose.
Genes.

Fr. MARTII, ms.

M. Fas (Jean), ms.
,

2 4ec.

M. CONSTlaTINI (Thomas), as.
M. sUBaaRR (Gerard), ms.

M. FimLoy (Charles), ms.
15 m
1732, z8 mars. A1. DOUVIGNEUL (Charles), ms.
Sa8S mai. M. COLOMBEL (Louis), ma.
.

)

20

n
3

24 c.
24 jat.

a

1733, 17 ja.av.
a
a
a

18 janv.
6 juill.
15 sept.
20

.

2 *Ct.

3 a
aI

25 •

1734, 20 mars.
9 avril.
3 mai.
.

i*

jiin.

Rochefon.
Rome.
Hesdies.
Chartres.
Rochefort.

Versailles.
M. TizzoNa (Vincent-Thomas), ms. Naples.
M. Rouss•AU (Daniel), as.
Invalides.
M. Boous, ms.
M. JouWrT (Jacques), as.
Fontainebleau.
M. HIumoN (Franoi)s, ms.
Versailles.
M. CURTI (Jean-;Baptiste), ms.
Genes.
Fr. VACQUIER (Jean), ms.
Versailles.
M. CHOPI (Jacques), ms.
Le Mans.
M. LECLERC (Nicolas), ms.
Paris.
Fr. LOMBaRD (Nicolas), ms.
Versailles.
M. CHRISTOPHE (Jacques), ms.
M. BCTTrr
(Balthazar), ms.
St-Cyr.
M. BRIbET (Philibert), Is.
Le Mans.
M. BovELARD (Jean), as.
Versailles.
Fr. Vmzrrlu (Hermann), ms.
Perouse.

NOTA. - Los notices qui uivent constituent le volume imprimd
dit des Anciennes Relations (A. R.); nous en indiquons la page.
1734, a5 44c.

Fr.ONPRo• DE PLAY (Robert), cl.

1735, 2 jaev.

Fr. GRNDI (Alexandre), swm., p.2. Rome.

sam., p. i.
S31

a

1.7 fev.
S
17 >
1734, 23 sov.
1735, z6 janv.
a*- fiv.
s
3 mars.

Fr. BaocwrT (Jean), p. !.
M. AUGEa DE ST-UfskI (Jean), p. 3.
Fr. GUiETTE (Louis), itud. p. 3.
Fr. GLowauwS (Adam), p. 5.
M. BATAU.L (Jeaa), p. 5.
M. SKuRErT (Andre), p. 8.
M. REBORA .(oseph-Ge)tan), pr.
sdm. p. 8.
.

St-Lazare.
St-Lazare.
Versailles.
St-Lazare.
Sambor.
Vannes.
Mlawa.
Genes.

-
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i735, 3o janv. M. SE•lmo (Joseph-Antoine-), p. 9. Reggie.
Varsovie.
Fontainebleau.
iq janv. M. ORSESE (Jean-Dominique),p. i3. Crimone.
Ferrare.
2a mars. Fr. OuVA (Leonard), p. aS3.
Varsovie.
i5 avril. Fr. DEV9E (Andrd), p. 14.
a Fr.DONDERO (Jean-Andr), p. I..- Perouse.
23
Versailles.
6 juin. M. PORCHER (Francois), p. 15.
Treguier.
2 a
Fr. RouILLAxaI (Philippe), p. 16.
Toul.
is8 .
Fr. TITEU (Simon), p. r7.

13 mars. Fr. ROHAULT (Frangois), p. 9.
so avril. M. DucHEiri -(Kobert), p. II.

a

*
*
a
a

,
,

M. SOWNSSKI (Anroine-Christophe),

a

3 mai.

S4

p. 17.
mai.
M. SMOLENSKI
(Valeamin), p. 17.
a,8 avril. M. FABe (Claude), p. r7.

Sambor.
Id.
La Bastie
(Corse).
Le Mans.

- juill. Fr. GOUILL.RD (Jean), p. r8.
7
3 mai. Mgr BATTISTELLI (Joseph), &evque
SI

deFoligni, affili, la Compagnie,
Italie.
p. I8.
Maela Connesse d'AsRQuiA-WiELSPologne.

POLsKA, bienfaiirice, p. 19.

:8juilL

-Gnes.

M.CLt.ERI (Hyacinthe), p. 19.

(Ferdinand), dl. sm.,
S 12 aoat. FT.T-aieoR
Perouse.
p. 19.
Fr. BILLY (Laurent),cl. s6m., p. i9. Versailles.
a a

»

So

a

Fr. BPisn s

(EAienne-Alexandre),
Id.

s.-diac., p. az.
a

5 sept.
2a a
3
51v.

Montmirail
M. HarDw (Jacques), p. -20.
.M. Roun.i-t (Claude), p. so.
M. BonKET (Jean), 6* Sup. gin.,

S
*

3 nov.
9

Turin.
M.SALOuONs (Antoine), p. 79.
M. GRABICKI (Adam-Casimir), p. 79. Varsovie.

r6

M.MELVASIO(Miihel-Jirome),p.o8.

Paris.

M.BoHt (Jean), p. 8o.

Versailles.

M3.MARNscHA. (!Pierre), p. 81.
Fr. MoRErTT (Midhel), p. 8s.

Id.
Monte-Citorio.

a

. 21-78.

a

,

a
S 5 &Ic.
b
,
a
a

*

a

27

v
D a

Fr. Gutan (ulieea'),

MI4e

Vannea.

p. •S.

BEmias'Esmranrrun

bienfatrice, p. ez.

wiise),

*

* Pars.

1735, 26' dic.
1736, 23 janv.
a 25 a
S9 fiv.
1735, i" w
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M. AGENo (Lazare-Marie), p. 83.
M. HouPIN (Geoffroy), p. 84.
Fr.TENNEs (Michel), p. 85.
Fr. HERMERIE (Frangois-Eustache),
p. 85.
M. BORIGI (Antoine), I. 87.

VII. -

Ferrare.
Versailles.
Bordeaux.
Chartres.
Naples.

GiN,9RALAT DE M. JEAN COUTY

(1736-1746,
Fr. Cu-rr
T(Robert), p. 87.
Fr. KUEISEL (Simon), p. 87.
M. ROLA (Antoine), sJm. p. 88.
Fr. MALECKI (Paul), p. 89.
i'avril. M. CARBONE (Jean-Baptiste), p. 89.
8
•
M. PRusKt (Jean), p. o9.
3 mai.
M. RE (Aurele), p. 9i.
28 a
Fr. LEVIEIL (Jean), p. 91.
6juin.
Fr. MAGNANCO (Dominique), p. 92.

1736, 17 mars.
S20 a
S22 *
, 3o a
*

,
S

0
,
S

*
S

a
a

3 juill.
a8 *
3 aofit.
to a
12

S

*

16

25 a

a
a

Florence.
Cracovie.
Premislie.
Vilna.
Turin.
Dantzick.
Tivoli.
Sens.
Monte-Citorio.
Fr. MARCELLIN (Jean), p. 93.
Lyon.
M. SAULNIER (Antoine), p. 93.
St-Lazare,
M. RADIx (Scipion-Thomasj, p. 95. Beauvais.
Fr. DE LA GIZARDIE (Jean-Francois),
itud., p. 96.
Cahors.
Fr. BOUVAR (Jean), p. 97.
Varsovie.
Fr. GOURLIET .(Frangois), p. 97.

Amiens.

M. MNzoNI (Andrd), p. 98.
Forli.
29 a
Fr. VELKI (Martin), cl. p. 99..
Pologne.
S4 sept.
M. SIEDLECKI (Stanislas), p. 99.
Dantzick.
S7
Fr. RICHARD (Joseph), p. Ioo.
Rochefort.
S
8
o M. MANCAMP (Jean-Joseph), p. xoo. Invalides.
S
22 aoat. Fr. DESSAIN (Antoine-Francois),
p. o3.
St-Lazare.
S
29 sept. M. LANFRANCO (Jacques), p. io3.
Genes.
•
5 oct.
M. PIENKOWSru (Stanislas), p. zo3. Vilna.
•
3 nov.
Fr. ALBERTINI (Charles- Hyacinthe), Monte-Citoitud., p. io5.
rio.
n
23 a
Fr. DESCHATEAux (Pierre), p. Io5. St-Lazare.
S6
n
M. RiVEREND (Jacques), p. io5.
Agen.
*
M. MAARDs(Alexis), bienfait.p. i.Figeac.
a 29 dic. M.GRENU (Jacques), p. I 3,
Dantzick.

-

1736, 19 dic.
1737, 14 janv.
S 18 *
S18 a
1736, 29 dec.
1737, 24 janv.
S:18 fev.
*

3'dic.
18 fiv.
•
S9
S-imars.

janv.
S4
1736, 31 dec.
1737, 6 mars.
*
x3 a
0i3 a
1736, 23 dec.
1737, 5 avril.
1736, 24juin.
1737, 17 mars.
• 23 avril.
7 mai.
9 juin.
a 14 juill.
a si'mai.
a 15 juill.
S27 aofit.
0 25 sept.
S 27 •
*
28 v
b 7 nov.
»
*

a

ir

a
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Barcelone.
M. PLArns (Ponce), p. 113.
Cahors.
M. PIuSSIE (Antoine), p. i15.
M. Moa (Mathieu), p. )7.
Las Borjas I
Fr. GENTOT (Claude-Francois), stud.
p. 118.
Lyon.
Fr. CLLA.RD (Claude-Francois), cd.
p. 119.
Id.
Varsovie.
Fr.GE..~Ici (Andre), cl., p. 141.
M. le Prince DE CELLAMARE, bienfait., p. 142.
Naples.
Mie la Comtesse BsrTivoGLuo
(Flavie), bienfaitr. p. 142.
Boulogne.
Fr.CROisET DE M ORARD
(Antoine),
St-Lazare.
cl., p. 143.
Le Mans.
M. BONaIL (Jean), p. 148.
Fr. CZERASKI (Alexandre-Joseph),
p. 15o.
Vilna.
M. STrzsGocK (Thomas), p. 1 x. Lublin.
Fr.ANDREOL(Paul-Antoine),p.152. Pavie.
Fr. MircALEwsKA (Adalbert), p. 154. Varsovie.
Id.
M. MELcHIER (Michel), p. i55.
Angoulemie
M. D9SLOUIS (Clement), p. 156.
Alger.
M. DUCHESNE (Lambert), p. i56.
M. BRESCRET (Mathieu), p. 164. -Valfeury.
M. TROGNEux (Frangois-Thiodore),
Chine.
p. 168.
St-Cloud.
M. VALLUN:(Gabriel), p. 17'.
Fr. CHARPEWTIER (Jean-Pierre),
Varsovie.
p. 171 .
Orsigny.
Fr. PErTT (Pierre), p. 172.
Chilous.
Fr.VVIcRANGE (Henri), p. 173.
M.CraUL.srK(Jacques-Joseph), ?p.73 Wladislani[e
M. MoNALno(FranCois-Caius),p.I74 Florence.
M.ORaECaowsu(Joseph-Luc), p.175 Siemiaticz
Fermo.
Fr. BELALA (Jean), p. 176.
Cracovie.
M. CHATILLON (Pierre), p. 176.
Amiens.
M. BIcos (Joseph), p. 176.
M.GRAND (Nicolas), p. 179.
M. VILLERVAL (Christophe), p. 180. Fontaine
bleau.
M. DELLS PIANE (Joseph-Marie),
Macerata.
p. t8s.

-
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Fr. Baocmar (EmmanmeWtJseph),
p. 182.
M. DISOIER (Jean-Baptise), p. 182.
S
23
Fr. FocUrVAL (Pierre}, p. 184.
a dec.
1738, 44janv. Fr.LE Duc (Louis), p. 185.
a
i" fv. Fr. GroG (.Padu), p. t85.
1737,, 1. now.

S12

10
IQ

5

*

.a 9

a

M. SLxzLnowssi (~oseph), p. 187.
Fr.GossAAr tJean), p. 188.
janv. Fr.VziNA(Jean-Bapiste-Bernardin),
w
5

*

S-Lazare.
Lnvalides.
St-Lazare.
Toul.
Monte-Citorio.
Samboer
St-Lazare.

S

*mmars.

Macerata.
p.. 1.o90
M. TURLETTI (Jean-Michel),p. 190o. Monte-Cito-

a

0o w

M. PIOT (Alphonse),p-. 191.

M. PASSaGI (Jean-Andrel, p. 19a.
M. BOLLA (Jean-Louis), p. 193.
r737, i4.sept. Fr. FALLA (Jean), p. 19.5
3o nor.
Fr. LaM.olts lean , p. L95_
1738, 9 janv. Fr. PRmoLA (Joseph),. p- 196L
M. LioN- (Frangois), p. i96.
27 "
ar
26mars. M. HAMON (Louis), pi 197.
a.
3-t a,
Fr. LucAMie (Jean), p; i-9g&2 avril. M CERTAIN (Jean), p. 1986 mai.
Fr. CAPRILE (Nicolas), p. 199.
22

a

a

34 »

22 ,
*

M. TivOT (Louis), p. 200.

17 juin. Fr. ISSELIN (Marcel),'p. 20e2 juill.
.Bimei(Emmanuel-Maere-JosephAlbert

S.
a

DE),

p. ao.

5

,,
a

M. GLORIA (Thomas), p- 202,.
0o
M. PICHARD (Guillaume), p 2o3..
24.
M. Rui.L.a
(Jean-Baptiste), p-ae4.
taofit. Fr. PETIT (Etienne), p. zQo4
a3lC . Fr. LkonraBD (Caj.tan), d, p. 2a5.

n
a

6 no.
aS a

a

S
N

S

Fr. BONNIER (Barthbiemy),. pi ao6.
M. CALDRL~
(Charles-Geoffr•y-Antoine), p. 2o5.
a5 A
M. MAkTIcENGG (Guillaume),p.zo6.
2adic.
M. DAULT (Guillaume), p. 219.
27 nov. Fv. BwRaMaN. (Andre), pi z•a.9
2 dic. M. MATHON (Alexis), p. .22.

rio..
Bourg-enBresse.
Genes.
Turin.
Florence.
1k Bourh.
Fadli.
Ue Bourb.
Lion.
Montuzt
Sarlar.
Reggio.
St-Lazare.
Id.
Invalides.

Reggie.
Richelieu.
Beziers.
Treyes.

MXete-Citoric.
Lyon.
ForK..
St-Lazare.
Richelieu.
Lublin.
Chartres.

-391739, 9 JrA.
.

5

))

Ft. TOurrAi (Jacques), p. ý-3.
Fr. POENCIN (Jean), cl., p. 224.

M. tMPERIALt (Pyrrhus), p. 225.
T
t, fivr. M. DE LA VILLE (Antoine), p. 226.
» 6 »
M. Rossi (Jean-JerOme), p. 233.
.LOL
Fr. FEGca( Jacques),p-295 et 577.
1'
27 »
Fr. ROBERT (Dominique), p. 233.
M. CmIR
(JeaniBernard), p. a33.
M. Da LAuzANN (AchilleClaude),
p. 234.
Fr. BOMBECKt(Gaspard), p. 237.
,
M. Loys (Jean), p. a23.
.
27 ')
F. FIGUEYREDO (Franqois-Xavier),
1737, i nov.
p. 239.
M. SCARAMELL (Joseph-Bernard),
1738, zz w

S-Lazare.
Bourg-en-

Bresse,
Tivoli.
Buglese.

Forli.
Lie Bourb.
Versailles.
Florence.

St-Brieuc.
Varsovie.
Auxerre.
Lisbonne.

p. 2 3 9.
Florence..
14
avriL
M.
BousQuET (Jacques), p2144.
Troyes.
1739,
M.LE VAVASSaURR (FFranoisp. 244. .Sedan.

a mai.

M. MARCIANZr. (Thiodule), p. 246. Macerata,
Fr. FRONTIER (Jacques), p. 247.

Chartres.

Fr. FERRON (Frangois), p. 248.

Richelieu.
]eziers.

27 joill. M. BERNARD (Benoi), p. 348.
17
S
,

*

Fr. DEVILL. (Micrel), p-. 5z.

2a aoi. M. BEAUD (Franciis), p,.25&.
28 Fr. JoRDAIN (Louis), p. 254.

Bourg- e Bresse..
St-Meen.
Noyon.

N.-D. dela
5 sept.
a t.
4 otr.
3rL
)

, a nov.

2PO

w

L die.
i wi

S

22.:

1740, 4janv.

M. DULOING (Georges), p. 254.
Fr. MALajT (Jean), p. a55,

Rose.
Sarlat.

M.ARGowNIri

(Jeaa-Baptiste),p.256. Rome.

M. GuacNlAl

(Mathietu), p. 256-.

Bourg -ea
Bresse..

Fr. SALE (Jean), p. 260.

FontenaySle-omte.

M. JUGET (Frangois); p..i6o.

Crecy.

Fr, GRaIaSAu ( Urbaia), p. 6-3.
M. JosSE (Julien), p. 265M. G
Tamlai (Thomas), p. 265,

Angoulnme.
Rochefort.
Monae-Cito-

riot
M. TAULe
(Jean-BaptistAt
, p,266. Buglose.
Fr. MALGARIMI GiKle),, p.z67.
. eggio.

-401740, 21 janv. M. GUILLOUET (Guillaume), p. 267. Fontainebleau.
14 fivr. Fr. VION (Pierre), p. 268.
St-Lazare.
20
a
Fr. CassERAc (Antoine), p. 269.
Montauban.
M.
MARCHIC
a
(Jacques),
p.
269.
Marseille.
24
U
a
26 ),
Fr. DULUC (Michel), p. 270.
Bordeaux.
U
2 mars. M. RoccA (Jean-Baptiste), p. 271. Genes.
U
M. Gaosso (Jean), p. 271.
Id.
82
8
M. JAUD (Joseph-Marie), p. 272. Angouleme.
U
M.MAxHERBx(Jean-Fran ois),p.2 7 3. Chilons.
9
U
2*
10 »
Fr. BENEDETTI (Cajetan), cl., p. 275. Fermo.
'9
Fr. CALVET (Jacques) ct., p. 275.
16 »
Cahors.
U
'9
»
24 "
M. PIERZANowsKI (Joseph-Mathias),
»
2*
Culme.
p. 276.
a *
»
25 a
Fr. CoNrT (Thqpoas), p. 277.
Rome.
2 avril.
Fr. BOUILLoN (Simon), p. z77.
St-Lazare.
»
3
Fr. Rousss. (Antoine), p. 278.
Orsigny.
»
6 ,
Fr. GEAY (Pierre-Salomon), p. 282. St-Lazare.
» ,
2 mai.
Fr. SIMON (Jean), p. 282.
Saintes.
U
8
% Fr. LA FARGuz (Raymond), p. 283. Montuzet:
3
M. RHODES (Pierre), p. 283.
Agen.
14 v
15
M. DE LA PIERRE (Pierre), p.290. Bziers.
*738 17
Fr. MELIER (Pierre), p. 293.
Valfleury.
29 a
Fr. REUSSE (Antoine), p. 294.
Varsovie.
1739, I juin. Fr. GRENIER (Pierre-Antoine-Prudent) cd., p. 295.
Inv-lides.
-»
U
SS. CLEMENT XII, p. 295.
»
M. le comte SAPIEHA, p. 296.
1738,
Varsovie.
Mgr DE ST-MALO et M. VILLALON,
3739,
son secritaire, bienfaiteurs, p.297. St-Servan.
M. I'abbd PmhELa, bienfait., p. 298. Lecce.
1740, t3 ,
U
8 juill. Fr. LA&mt (Jean-Bapt. de), p. 299. St-Lazare.
U
16 a
M.VmILLESCASES(Guillaume),p.3o5. Bons-Enfants.
S 17

"

18 a
•

15
22

a
,

4 aoit.

M. LE MAISTRE (Hermand-Joseph-

Nicolas), p. 329.
Sedan.
M.BERNARDIS (Antoine-Fortund DE), Ferrare
p. 33o.
(Genes).
M. FAROUx (Pierre), p. 33 .
Alger.
M. PASTEY (Jean-Baptiste-Joseph),
p. 339.
Id.
Fr. GuESDON (Charles), p. 349.
Id.

-

I.740, 8 sept.
SiL

a

a26

s

a 27 a
S Ia nov.

S

17

b

20

a

S 7 dec.

»

7 P
Sa8

A

43 -

M.

HOULLIEZ (Charles- Etienne),
Rochefort.
p. 341.
M. CAIRELLE LA RiviiBa (Antoine),
p. 342.
Le Mans.
M. AsBNGH (Jean-Bernard), p. 344. Monte-Citorio.
M. LOUVEL (Marin), p. 347
Versailles.
M. CANt•L. (Jean-Antoine), p. 348. Monte-Citorio.
Bons-EnFr. Booxt (Claude), p. 35o.
fants.
M. CANtE (Pierre), p. 352.
Versailles.
M. FORGERON (Jean- Pourjain),

p. 35a.
Sedan.
Fr. TRQUET (Ignace), ci., p. 356. Poeiters.

Fr. BUTERNE (Thomas), p. 358.
Fr. TEZNER (Antoine), p. 359.
M. BorNT (Hyacinthe), p. 359.
I I fevr. M. PONSIGNON (Nicolas), p. 359.
25 P
F. HILAIRE (Jean-Pierre), cl.,p.36o.

St-Lazare.
Sambor.
Versailles.
Id.
Cahors.

as mars. M. ROGON (Rend), p. 361.

St-Lazare.

i741, 8 janv.
S i1A

S

2 avril.

M, PANCALDI (Jean), p. 366.
M. PIETROw (Joseph-Marie), p.366
M. CossaRT (Jean-Michel), p. 367.
M. KowALicx (Andre-Michel)p.3 7 o.
Fr. GoBERT (Michel), p. 370.
Fr. BRRA•NIm (Frangois), p. 372.
M. SAL.AING (Francois), p. 373.
Fr. ZATORSKI (Francois), p. 374.

Pavie.
Avignon.
Varsovie.
Stradom.
St-Lazare.
n
25 a
Perouse.
* 8 juin.
Buglose.
*
is
Stradom.
N.-D. de la
* 6 juill.
M. JouvMoN (Charles), p. 375.
Rose.
n 23 >
M.AiANDR (Jean), p. 377.
Versailles.
Si3 aofit. M.BRossIER (Jean-Baptiste), p.378. Chartres.

,,22 a
7 mai.
*
to
0
S 1o *

"

sept. Fr. La PIERRE (Martin), cl. p. 38i. Cahors.

S

i

S
S

x* mars. M.OLIVA (Honore),bienfait., p.38r. Rome.
16 mai. Cardinal LANFREa NI (le), bienfait.,
Id.

p. 38t.

z 6 juin.

Mgr BRIQUEVILLB

De LA LuzzERN

(Henri de), bienfaiteur, p. 383.

Cahors.

a 21 sept. M. La RocH (Marc-Antoine),p.385. Versailles.

oct.

S

12

a

6 nov.

M.

NEGRI

Fr. ADnaRi

(Etienne de), p. 385.
(Jacques), p. 388.

Bastia.
Varsovie.

1741, 8 nov.
n

1742,

23 -)

3 dic.
S jamy.
4

»

1,

,l

',

Fr.MERCADMR (Pierre-Aatoinecl.,
p. 389.
M. FARJAT (Jean-Baptiste), p. 39 o .
Fr. PLESSIS (Rend), p. 395.
Fr. RoussmAOX (Antoine), p. 396.
Fr. BETTE (Philippe-Emmanuel DE),

c., p. 399.
Fr. PHrnts (Antoine), p.40 5 .

*

'1

42 -

r7
21

,

Fr. LANOY (Pierre), c., p. 407.
M. GRos (Aimi), p.4o7.
rI fevr. Fr. CHAUVEAU (Alexandre), p. 414.
Fr. RoBACHsf (Claude), p.4 6.
26 mars. Fr. FirESNAV (Jean), p. 416.
Fr. PEZZONI (Mathieu), p 418.
27
7*
28 a
Fr. MALCE (Jean-Baptiste), p. 419.
4 avril. Fr. Seat (Dominique), p. 43r.
5
)
M. AmRaossrr (Antoine), p. 431.
IO
n
M. HOURDEL (Franlois), p. 435.
FO Fr. TAMISIER (Andrd), F. 436.
)

Cahors.
Narbonne.
Tours.
St-Lazare.

Barcelone
Aleth.
Montauban.
Aleth.
Angoulame.
Bayeux.
St-Lazare.
Naples.
S--Lazare.
Flocence.
Turin.
Versailles.

Fontainebleau.
n
r2 a
Fr. GODART (Jean-Baptiste, p. 4 3 7. Rapcouvert
2 juill.
M. MAccAssoLI (Antoine), p. 437. Forii.
eo aout. M.PLAGIrARD (Jean-Pierrey, p.438. Troyes.
1)
Fr. DARnvS (-Antoiney, p. 44r.
27 n
Id.
6 sept.
M. DsECHEi (Frangois), p. 44i.
St-Lazare.
u
aI
I,
19P I
Fr. GRANWIbKA (Etienne), p. 447.
Bezirs.
»
zo sept. M. MARC (FranCois-Laurent), p. N.-D. Dell'
)743,
- Yvrande.
449»
a
M. DELSAUX (Pierrey, p. 449.
Toul.
24 rt
*1
I nov.
Fr. ALLAIN (Andrd), p.4 5 .
St-Lazare.
a
r6 »
M. CurTTrc (Ange-Vincent), p. 451. Rome.
X2
a
M. DENEGRI (Peerin), p. 476.
Macerata.
M. DvTBUAT no TELLAr (Gabriel), Fontaine24 n
P- 486.
bleau.
17 dec.' Mgr MoutINBR (Jearr), p. 578.
Chine.
)1
18 n
M. BARaBE
(Christofle), p. 487.
Fermo.
1)
3r 8
M. LAMBERT (Jean), p. 489.
Lyon.
8 janv. M. FERRARI (Frantois), p. 4.
4
Cremone.
I8
19
.2a4

r
»
»

M. RAINGCEit

(J.-Frangoisy, p.491. Metz.

M. wr~pMe (Joseph, p. 491.
- Flowcnce.
M. CAIHUsT D SAINrE-CROIX-ac-.
RocheforI.
qoes), p.4q9.

-43lr;43,

snj*v. Fr.Mnaemsm (lean-Bapte), p493 . Lisbonne.
Versailles.
uOfevr.
t
M. LAMOTTE (Vincent), p. 494.

,

8 *
S8 &
,
6 l.
S
L6 a
,
x mars.
6 ,
12>
z'

S az a
S.

S
,

M. Bus C (Jea-Pierre) p. 494.
M. Pusaxmsa (Georges), p.498.
Fr. RIGnora (icelas), p. 498.
M. Bocc.-( N icolas-An.mine), p.So t
M. GARAGN (Jean-AmaJe), p.. oz.
M. VLGANLGO (Jacques-Philippe),
p. 5o6.

)

a2
7
S9 ma.

Sens.

M. Fr.L~ (GuislaimS), p. 5j-,

Fontainebleau.
Pr6mislie.

M. BAILLY (Joseph), p. 521.

Invalides.

Fr. FARNA (.Chares-Aatoine), p.

b5 jain. Fr-ORsoLtmo (Jean-Thaaddde
cl.,
.
Fr. T"mpw (Jean), p. 523.
23 u

S

28 ~a

S

i'"

,

5 »
314 2

Boniface), p. 524..

2. aoIt.
3 sept.

,

5--

S 21 n,
3 a3ct.
m 0a
" 14 )
S 19
,,
,

o•w•r.
2a w

Genes.

Id.
..-- Dell
Yvrande.-

M. OxKONIEWn (Micheb-Ferdimad-

juill. Fr. Gutito (Pierre) p. 524-

,

Grigny.

M. ScmTTerrmt(Pierre-PauA),p.52i.

522.

S

S-Lazare.

M. LAuNos. (Piere, p. 5r5.

t avril. F. CAGNEUX (Etienne), p. 520.
21

Cremone.
Vilna.
Manosque.
Pavie.
Rome.

Sambor.
St-PoL de

LUon.
RP-chefost
FF. BEVaos (EdeFine), p. 525.
Fr. ELLENA (Jean-DomEiniqe), cl.,
Rome.
p. 525.
Sedan.
M. Vivian (Claude), p . 5 26 .
Cahors
Fr- LAaaVIB (Jean), p. 527.
Rochefort.
Fr. MILSENT (Jean), p. 5a~.
M. TjuIcas (Jeaa-Sebastien ),p.529. Rome.
Coudres.
M. METREAU (Christophe) p. 531.
Lnyon.
I . Diswa t (Raymond), p.53a.Fr. Gaosawr (Jeaw-Laui), cl., Fomtaine. bleau.
p. 53z.
o
(Jean-Bapt.), p. 534. St-Lazare.
Fr. Hann.oS
Sarzane.
M. GALLINI (Joseph), p. 53&
Man~e-C
wr
FPaul), p- 53&
Fr. ComwTArA
sm.

1744, 7 faav.

7 fiew.

Naples.
M~ Luca (Janvier de), p. 539.
Dijoma
M.-F sOAno (Joseph), p.-544.
M. KO~o Nowsn ( CasiamirD p. 545. SambAr-

-
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1744, g9fivr, M. HESNARD (Abraham), p. 546.
23 a

M. POMIERS (Jean-Baptiste), p. 548.
M.ORTAiur (Jean-Baptiste), p. 550.
24 mars. Fr. BazEsKs (Mathias), p. 552.
7 avril. M. THIlAULT (Edme), p. 553.
15 »
Fr. REGNAULD (Joseph), p. 56o.
5 mai.
M. ATENEL (Nicolas), p. 56o.
Fr. JACQUET (Claude), p. 561.
20 a
24 D
Fr. NouE (Germain de la), p. 562.
28
M .CHAZALETZ (Simon-Pierre),p.564.
22 juill. M. MALRIC (Nicolas), p. 564.
24 A

*

25

Fr. AmRI
(Pierre-Antoine), cl.,
p. 565.
•
29 sept. M. COPIER (Pierre), p. 567.
S9 oct.
Fr. JUGUIN (Pierre), p. 568.
29 a
Fr. PoIRIER (Jacques), p. 570 .
S23 nov. Fr.AGosrx(Joseph-Antoine), p. 571.
S 5 dic.
M. FERRARE (Polycarpe), p. 5 72.
S8 »
Fr. SAULNIER (Jacques), p. 574.
8 a
Fr. CERUTI (Pierre), p. 575.
Fr. Baman (Jacques), p. 576.
I 745, 9 janv.
·M. FoURNIER (Francois), p. 578.
r· 74 3, 19 fevr.

741,

Fontenayle-Comte.
Caho s.
Rome.
Stradom.
Rochefort.
St-Meen.
Id.
Annecy.
Sens.
Valfleury.
Font-Gom.
bault.

a

St-Lazarer.
Marseille
Le Mans
St-Mden.
Fermo.
Casale.
Bayeux.
Turin.
St-Brieuc
St-Cyr.

janv. S. Em. le Cardin. DE POLIGNAC,
bienfaiteur, p. 579.
I r744, iofevr.
M. DE LA SERRE, prieur de Pomei-

742,

I 1

*

i-

vic, bienfaiteur, p. 579.
La Rose.
"e mars. M. le marquis de Nos, bienfait.,
p. 581.
Casale.
zi avril. M. le due de GiovArszzo, bienf.,

p. 58i.

Naples.

I7
744, I* mai. M. CALVEL (Pierre), bienfait., p. 581. Figeac.
•
I* juin. Mgr Leon de BEAUMONT, 6evque
de Saintes, bienfait., p. 582.
Saintes.
*
i" *
S. Em. le Card. DE GEVRES, bienf.
p. 582.

r7
r32,
1 p38,
'7
•7
IS742,
•7
I 74 4 ,
s7
745,

29 aout.
a nov.
17 dec.
15 juin.
24 dic.

M. APPIAhm (Antoine), ms. ital.
M. AVIGN;o (Barthilemy), ms.
Mgr MULLENER (Jean), ms. ital.-fr.
M. GRossi (Antoine-Marie), ms.
Fr. MILLIAT (Claude), cl., ms.

Bourges.

Chine.
Annecy.
Chine.
Macerata
Lyon.

.

-45

-

1746, 5 fevr. M. PASSERO (Andre), ms.
a
22 mars. Fr. PIACENTI (Dominique), cl., ms.
S 28 juin. M. BRANscAcc (Ignace), ms.
Si o dic. M. PEDRINI (Thdodore), ms. ital. "
VIll. -

GkNIRALAT

Genes.
Turin.
Naples.
Chine.

DE M. LOUIS DE BRAS

(1747-1761.)
(Charles), not. bibl.;
M.VACCHETTA
janv.
24
1747,
Turin.
Vie.
Genes.
a 4 avril. M. CAJMLLI (Laurent), ms.
Buglose.
S 4 % M. MAURIOL (Raymond), ms.
*
8
*
M. Buzzi (Cisar), ms.
Pavie.
Genes.
17 mai. Fr. FERRARI (Francois), cl., ms.
S
S 3 juin. Fr. FRAwcssorrT (Joseph), ms.
Turin.
*
Ip juill. Fr. CABANNA (Gaetan), ms.
Cremone.
Ferrare.
*
27 nov. Fr. PAGANI (Joseph-Marie), ms.
Rome.
a
26 dc. Fr. LANCHY (Pierre), ms.
San-Remo.
1748, 9 fivr. M. LAVAGNA (Philippe), ms.
Reggio.
* 4 mars. Fr. MENNI (Bernard), ms.
Id.
*
21 d6c. Fr. Ricci (Raymond), ms.
Florence.
S
19 janv. Fr. COLUccI (Augelo), ms.
G&nes.
24 fevr. M. CAVANNA (Antoinet, ms.
*
*
I mai. Fr. MISTROTrn (Barthelemy-FranReggio.
pois), ms.
Casale.
*
15 mai. Fr. RUPEU.o (Blaise), ms.
Sedan.
a i juill. Fr. DscLz.E (Georges), ms.
Cremone.
1749, 23 janv. Fr. CHIESA (Jean-Pierre), ms.
Rome.
8 a
M. FORNANI (Georges), ms.
a
S 15 mai. M. CORONA (Charles-Antoine), ms. Id.
Id.
M. NEGRI (Laurent de), ms.
a
117
Cahors.
juill. M. BORIES (Jean), ms.
S10
Turin.
Fr. Mauorr (Ameide), cl., ms.
a
15 a
Palma.
1750, 5 janv. M. PINELL (Thomas), ms.
Ia a
M. GARIGLANI (Pierre-Marc), ms. Turin.
S 28 fevr. M.ROVETA (Jean-Baptiste), ms. Reggio.
Rome.
x3 aofit. Fr. ANGELI (Joseph), ms.
Id.
a 25 w Fr. BtRANC (Joseph), cl., ms.
M. FALUGI (Ferdinand), ms.
Naples.
a
28 a
1751, a fv. M. RoLNDo (Frangois-Antoine),
Forli.
ms.
*

7 mars. M. NEGRONI (Antoine), ms.

Pavie.

-461751, 8 mars.
a

16

a

»

210

a

M. Luca (Joseph-Mariea), ms.
M. GATrr (Gaspar), ms.

Pavie.
Id.

M. FILIPPI (FranCois), ms.

Fortnce.

Fr. Rm.iuim

(Marc-Anteiae,

cl.,

ms.

F. ANIBALI (Urbain), ms.
28 aoft. M. MAINERI (Jacques), ms.
29

n

27 oct.
1752,
3,

M. BRESCIANI (Mathieu), ms.
ms.

6 dec. M. GaoFo•GLurri (Anoainae,
27 fev. M. TESTA (Gaspar), ms.

12 mars. M. BAutroLIO
l•ean-Antaine), is.
*
it avril. M. PIia j ean-Baptiste), ms.
3o mai. M. SERRA (Gaspar), ms.
8 oct. M. Durpw (Louis), Sup., ms.
M. CaAvosio Clnement), as.
M. Soano (Amnede), mas.
Z9 a
8 dec. M. Bosm (GGuillaumne, ma.
35 jrin. Fr.GA oGamu (Joseph-Mari), cl.,.;s.
5 k v. M. Pmoviso (Jaurear), ns.
n
Fr. TuRBIN (Antoine), ms.
28 0
03aofit. M. MASSEI (Pierre), ms.
1755, 26 mars. M. C.A mDI
(Joseph-Marhieu), ns
to juin. M. Rosslsua (Jean-Baptiste), ms.
M. Pono (Joseph), ms.
1755, 23 aoit. M. CAS-ROMEDIANI (Jan-IBaptiste),

Fermo.
Naples.
Id.
Rome.
CGeos.

Barcelone.
Turin.
Id.
Rome.
Amiens.
Id.

Avignon.

Id.
Turin.
FErrare.
Cremone.
Rome.

Macerata.
Fermo.
Gnes.

Reggio.
esgnes.
Reggio.
Oria.
Valfleury.
Turin.
Fenare.
1757,
icur (Ange-AnAdre), ms. Florence.
M.A•lM
8 fev.
' .
Paris.
29mars. M. PozrT (Fxaanais), ms.
Turin.
16msai. M. Bsuwa. (Philibert, ms,
Noaon.
Saafut. Fr. AuiAr.(Pierre), ms.
a
LUsbonne.
3a sept. M. NoBEo (Emmaauel), ma-.
Naples.
Hs.
ELUIM PAz ph,
L
24 dec. M.iD
Villfranche
.am.
1758, z2 janv. M. CAIemr (:FMniois4,
Turin.
24 fiv. Fr. Dassy 4Anaoine, cL, ms.
Id.
759
4 mars. M. Rossi (Antoine), ms.
ans
Espagne.
T~a
-Josep),
M.
zadic.
1759,
ms.

r noov. M. MAsmAuM(tLaulent4, Ma.
1756, 18 janv. M.SAMPIE-To .Desire), ms.
3
Jea-Baptidst,me)s.
M. G aAms•
25
15 fev. M. Boun.smr (Pierre), mas.
ns.
i.,
16 mars. Fr. S•opE (aseph-Flix),d
t 5 aril. M. Bassi (Joseph), ws

-

1760, 28 fv,.
25 oct.
1754, 05 mai.
1757, so sept.
0ooct.
170I, 24 mai.
IX. -

47-

Fr. Soi
(Jean-Baptiste), ms.
M. GROFFOGLIrTTo (Pierre), ms.
Fr. RENZO (Pierre-Antoine). ms.
M. MoaarT {Jeaa-Baptisej, ms.
M. Gamo.iNDI (Pierre), ms.
M. GAMIamI (Pierre-Jacques), ms.

Pavie.
Bari.
S- Remo.
Id.
Ferrare.
Bastia.

GENE"RLAT DE M. ANTOINE JACQUIER

(1762-1787.)
1762, 2'3 janv. M. Slsco (Andrd), ms.
*

12

S

mars. M. ALBaRTuIa (Michel-Ange), ms.
awril. M. MEDA (Dominique), ms.

54 mai.

M.MARTIN (Romuald), ms.
juin. M. VILLATA (Joseph-Andre), ms.
1764, 25 janv. 1M. BAJNEUIOU BsAivRI(?) (Frar.f763, 20

»
)

rois-Marie), ms.
avril. M. FRANzIN (Antoine), ms.
4 mai. Fr. n: GacomI (Antoine), ms.
M.A-vaoaDu Jean-Baptiste), ms.
26 a

29

•
1765, 20 juin.
1766, 3 nars.

M. BuzANI (Joseph), ms.
Fr. DEMArETTI (Michel), ms.
M. CaSALI (Jean-Antoine), ms.
M. LAVAGNA (Andre), ms.

1767, 14 juill.
a
27 sept.
1768, o1 dec. M. MAc (Charles). Vie.
1770, 8 avril. Fr. Bisso (Bernard), ms.

n

6 juin.

C Iremoae.
Id.
Id.
1 urin.
Id.
Id.
N(aples.
Id.
Id.
P erouse.
T urin.
Id.
G enes.
L aRochelle
G enes.

M. VACClaEZZa (Antoine-Marie),
Id.
ms.
*
28
(Philippe-Benoit), ms. T urin.
M. PEssiARn
G enes.
1772, t6 janv. M. SPINOL. (Jdrbme), ms.
P laisance
ms.
(Frangois),
GRASSI
M.
1773, 1
T urin.
,
5 ddc.
IL. BHLac (C.sar), ms.
M. ALBERTINI (Jean-Baptiste), ms. N aples.
1774, 28 fev.
R ome.
ril.
M. RE=ZANO (Raymond), ms.
'1775, 3 a
T urin.
S3o0 avril M. Guo VE.osI (Jean), ins.
Id.
,
3 dec. M. GNASCO (Charles-Henri), ms.
londovi.
ns.
(Jean-Baptiste),
M. PawwDa
•
24
Id.
M. GALLo (Luo-Frangois), ms.
1776, 12 oct.
Id.
1778, r4 sept. M.Scarn (Jean-Pierre) ms.
1780, t18 anv. M. MANTELLI (Jean-Baptiste), ms. R ome.
C ahors.
fe&. Fr. DvwMx 4 Jeanz4 .s.
Sa22
Id.
ms.
(Antiac),
M.
SAVELLI
Oct.
io
1781,

-48t782, 17 janv. M. CoLuzzi(Jean-Bapiste), ital. not.
de M. Franzini, 29 avril 1764.
Velletri.
Turin.
1785, 3 mars. Fr. PANANTE (Ignace), cl., ms.
0
z5 oct. M. CEmwN
(Charles-Francois), ms.
Id.
Y. -

GiNERALAT DE M. F1LIX CAYLA DE LA GARDE

(1788-18oo.)
1788, to juin. M. REVELLI (Alexis), ms.
Turin.
Barcelone.
1789, 28 aoWt. M. FERRaR (Vincent), ms.
1792, 3 sept. M. FRANcIS (Louis-Joseph), massacrd h St-Firmin. Ann., t. LVII,
Paris.
489.
a
8 a
Les victimes des massacres de Versailles : MM. AVRu. (Jean-Baptiste), GALOIS (Jean), CaROn (Mathieu, COLIn (Alexis), GRUGER
(Henri). Ann., t. LVII, 406.
Versailles.
*
8 •
M. BAILLY
u
Nicolas-Joseph), mort
pour la foi dans les prisons. Ann.,
t. LVII, 496.
Amiens.
1793, 17 nor. M. Lucas (Alexis-Julien), victime
des noyades. Ann., t. XLV, 488,
et t. LI, 179.
Nantes.
1794, 17 mai M. GUINAUD (Louis), mis & mort.
Ann., t. LIV, 856.
Lyon.
a
M. JANET (Jean), mort dans les prisons. Ann., t. LX, 463.
Ile Madame
a*
M. BERGON (Francois), mis & mort.
Ann., t. LXIV, 3o3.
Cabors.
1795, o1janv. M. FRAYSSk (Jean-Marie), meurt
detenu.Ann., t.LI, 186; t. LXIV,
304.
Marennes.
a
a M. FANTELLI (Csar), ms.
Mondovi.
M. RoGUEs (Rene), mis & mort.
1796,
Ann., t. LXIII, 47o .
Vannes.
1798, 9 fevr. M. MARTELET (Franqois-Ldonard),
fusill6. Ann., t. LXIII, 475.
Besanjon.
M. GUIN (Frangois), deporte. Ann.,
1799,
t. LXIII, 473.
Guyane.
M. RAIBAULTr ( Csar-Auguste), deporte. Ann., 474.
Id.

-
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M.CAYLA (Filix-Joseph), Sup. gn.
Circ.t. I1, 190-204; Vie imp.in-8. Rome.
15 mars. M. ALAStA (Jean), m6m., t. II, 44o-

18oo, ia fiv.

Italie.

539.
18o0,

23 aoft. Fr. PLSKAlCZEWSKI (Joseph), coad.

mim., t. 1, 571-574.
S 6 nov.

*

M. SaRRk (Jean-Claude), ms.

Vilna.
Paulhan

(Herault).
M.RAux (Joseph), mim., t. VII,
Chine.
829.
1802, a avril. M. EYRARD (Frangois), ms.
Cahors.
18o3, .9 janv. M. VILLA, m6m., t. VIII, p. 71.
*

S

6

m

24 juin. M.CORRADI (Barthdlemy), not. ital.

1804, 6sept.
S

to ddc.

ms., p. 171.
Fr. PARIS (Joseph), coadj. mim., t.
Chine.
VIII, 117.
M. GRoHs (Paul), sup., mem., t. I,

614-617.
Zoslaw.
18o5, 4 mars. M. VicHusAr (Jean-Claude), mem., Constan t. III, 538-6i6.
tinople.
SM.
VIROr, Anales, t. I, 79.
Damas.
18o6, 15 sept. M. BRUNET (Frangois), vie. gen.
(Florentin), Ann., t. L, 342; circ.,
t. II, 269-273; ms. ital.
Paris.
1807, 16 n
M. PLACIARD (Claude-Joseph), Ann.
t. L, 343; circ.,t. II, 272-227; ms.
13 dec.

I809, 5 mai.
a

26 nov.

8t1 , 6jaav.
a

ital. avec M. Brunet.
Id.
M. HussaxzswsxI (Thomas), mem.,
Vilna.
t. I, 574-584.
M. VIvER (Valerien), (avec Jean
Viver), ms.
Guisona.
M. FERRIS (Edouard), Ann., t. XLV,
186-200.
Maynooth.

M. Joussouv (Jean-Andre), mem.,
t. III, 6t6-686.
Alger.

juill M. PHILIPPE (Laurent), ms.
Nimes.
3 sept. M. WOLENSKI (Sibastien), visit.,
mim., t. 1, 438-441.
1812, 2o dec. M.FaMAJA (Benoit), rel. ital. ms.
26

a

i3-i3o.
1813, 12 aofs. M. GmIstLA (Joseph), mdm., t.VIII,
48, 85-126, 3i6; Ann., t. II, 2;

-
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t. III, 32; t. XI, 428.
M. JAxuBowsx (Joseph), mim., t.I,
462-475; not. bibliog., 148-150.
1816, 24 avril. M. HAANON (Dominique), sup. gen.,
Ann., t. L, 344-345, not. rec. t. I;
circ. t. II.
M.
CARAmPEIL
(Francois), Ann.,
juill.
10
1817,
t. XLVIII, 64.
18s8, 2 juin. M. BOITEL (Firmin), ms.

Pikin.

1814, i8sept.

S

18

n

a

15 dic.

Varsovie.

Paris.

Salonique.
Fontainebleau.
M. SAL.vTORI (Chritien), ms. ital. Bastia.

M. DuMAZEL (Lazare), mem. t.VIII,

31-84, 349.
Chine.
M. VERBEaT (Charles), circ., t. II;
Ann. t. L, 346; ms. ital. avec not.
de M. Brunet, 1806.
Paris.
13 juin. M. SlcARO
(Charles-Dominique),
rel. ital. ms. 27, 141-145.

1819, 4 mars.

Rome.
S27 aoft. Fr. PATROI (Joseph), ms.
1820, 18 fei.
M. CLET (Jean-Franjois-Rigis),

Ann., t. XXIV; t. V, 3oo; t. XII,
666; t. XXXIV, 3o6; t. XLIII,
17 ; Vie; mem. r. VIII, 379-393. Chine.
15 oct.
S 13 nov.
1821,

fv.

7

L ouis
not. bibliog., p. 26; Vie.
(Miss<>uri.)
M. PoBL (Andre), mdm., t. I, 549Vilna.
571; not. bibliog., p. 19.

M. ANDREIS (Fdlix DE), ms. (1821); S.

M.VIGuIER(Pierre-Frangois), mim.,

t. III, 356-37o; not. s. le reiabliss.
*
23 nov. M. CIABRAmD (Francois), ms. ital.
1822, 17 mai. M. COLSI (Camille), rel. ab., t. II,
91-98.
M. FERRARI (Andre), not. ms. (par
1822,
Mgr Rosati).
1823, 24avril. M. FoLcHI (Francois), ms
1824, 9 juillet. M. FIGON (Louis), not. bibliogr.,
p. 182.
*
22 aofit. M.NERVI (Gaetan), ms.
1825, 27 iuiir . CaEN (Francois), mim., t. VIII,
409.

22 aofit. MgrGAw•oLm (Louis), rel.ab., t. II,
31 -323.

Paris.
Sarzan e.
Santor in.
Nouv elleOrlea ns.
Rome.

Genes.
Chine.

-
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1826, 23juin.

M.SYMNowcz (Michel),Visit.,mdm.,

1827, 4 janv.

t. I, 477-48o.
Varsovie.
M. GIovANELLI(Antoine), relat.ital.
ms.

XI. -

G9NERALAT DE M. P1ERRE.DE WAILLY

(1827-1828.)
1827, 14 oct." M. CERACCHI (Marc), rel. ital. ms.,
146-1 5o.
M. FOLTIOWSKJ (Adolphe), Sup.,
mim., t. I, 254.
Gnesen.
S 3 aoft. Fr. BOGGIANI (Pierre), cl., ms.
Genes.
S26
oct.' M. CARTENOVIS (Louis), ms. ita!.
Bologne.

:828, 3t mai.

>

26

*

XII. -

M. D WAILLY (Pierre-Joseph), Ann.,
t. L, 348; circ., t.II; ms. ital.
Paris.
GENRALAT

DE M. DOMINIQUE SALHORGNE

(1829-1835.)
S83o, ii fMv..
1831, 2 mai.

M. CoLUCcI (Barthelemy), ms. ital. Rome.
M. PERBOYRE (Louis), ms., Ann., En route p.

t. IV, 39o. Matdriaux.
2 g9.

M. BOUJARD (Charles-Vincent), Ann.

5 juin.

M. LAmlor (Louis), mem., t. VIII,

t. L, 347 ; circ., t. II, ms.

A

*

la Chine.
Paris.

439-446; not. bibliog., p. 163 ;
Ann.
Chine.

• - 23 aofit. M. ROBERTI (Romuald), ms. ital.
Rome.
n
17 dec. M.DEANTomN (Jean-Baptiste), rel.

ital. ms. 174-175.
1833, 6 jany.
*

9 mai..

Sarzane.

M. DR FULGURE (Juste-Antoni), rel.
ital. ms., 179.
M..VsseASINI (Paul), ms.
Rome.

*

i5 avril. M. NEKERE (L6onDE), not.ms.;Vie
d'Elisabeth.Seton, p. 669-670.
.. tats-Unis.
i aoft. M. Rzmusjt (Paul), Vie; mim., t. I,
481-494.
Varsovie.
1835, 3 mars. M. BACCARI (Francois), circ., t. II,
339; not. ital. ms., 37-53.
*

4 juin.

M. VIVER (Jean),, s., (avec M. Val.

Viver, 5 mai 1809).

Barcelone.

XIII. -

52 -

GENERALAT D

M. J.-B. NOZO

(1835-1842.)
1836, t" mars. M. MARTINENGO (Joseph), ms.
Mondovi.
*
a2avril. M. JOVINELLI (Frangois), rel. ital.,
182-i83.
S 25 mai. M. SALHORGNE (Dominique), Sup.
gdn., Ann., t. L, 35o; not.; rec.,
t. I; circ., t. II, 425.
a 9 juill. M. RICHENET (Jean-Frangois), mim.
t. VIII, 42-84, 349Chine.
14
4 aott. M. DE PIETRI (Charles).

1837, 20 fev.

Plaisance.

M. DE CASTRO (Liandre), Aan.,
t. XXII, i3o.
Bresil.
Etats-Unis.
S 28 mai. M. BOILLmER (Jean), not. ms.
Paris.
S 14 aotLt M. SEMPsAU (Jean-Arnaud), Ann.,
t. V, 159, 169, 173, 217, 242,
218.
Chine.
a
15 nov. M. TEYSSEYRa (Jacques), Awt. t. IV,
i32, 16i; t. VIII, 289; eloges.
Antoura.
1838, 3 mars. M. STANCZYK (Joseph), m6m., t. I,
651.
Zitomir.
4 avril. M. GazZAN (Barthilemy), reL ab.,
»
t. II, 5-22.
*
31 mai. M. SIFFREDI (Jacques), ms.
Mondovi.
S5 sept. M. SixONIN (Francois), Ann.,t. IV '
ou V, 45; not.; eloges.
Barrens.
a 2 nov.
Mgr PIRts (Cajetan), Ann., t. V, 367,
mim.
Chine.
*
13 ,
M. BAZm (Julien), Am., t. IV, r61;
eloge.
1*
4 0
M. DAnANCe (Jean-Baptiste), ms.,
not.
Cahors.
183 9, a2 janv. Fr. OuvA (Angelo), coadj. ms.
Barrens.
S
3 mars. M. ScoTTrNI (Adam), ms.
Plaisance.
Y ri juill. M.HEaszTroasK(Pierre),sup.;mim.,
t. I, 254-255.
Gnesen.
,
27 oct.
M. RzEIGLI (Thomas), ms.
Mondovi.
184o, ii sept. M. PsweoYRe
Jean-Gabriel), martyr. Vie; Ann., t. VI, 7.
Chine.
S12 1
M. TORRETTE (Jean-Baptiste), Ann.

-
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t. VII, 205-207; mdm., t. VIII;
details.
1841, 2 mars. M.MINGUET(Pierre-Marie-Vincent),
Ann., t. XLI, 514; mem., t. VIII,
43-44.
a
7 nov.
M. TusTrT (Jean), Ann., r. XLVII,
74; Cloge.
1842, 25 mai M. Tcmiou (Francois), autobiograp.
Ann., t. VI, 389.
Sxjuill. M. HERSrrowsI (Joseph), Sup.,
m6m., t. I, 450.
24
M.Tosi (Joseph), rel. ab., t. I, x-23.
7 aoat. Fr. FaRET (Jean), Ann., t. LI.
28 nov. M. GIIUooI (Philippe), rel. ab., t. I,
13-46.
4 dic. M. BiraNCAR (Michel-Andre), not.
bibliog., 32.
1843. 23 fev.
M. MASTuRZI (Fortune), rel. ab.,
t. I, 46-58.
3
x mars. M. PACE (Xavier DE), rel. ital., ms.
i55-x56.
20 3
M. RIccaIN (Jacques), ms.
26 mai. M. SCARABELL (Pie-Louis), reLita.
ms., 173-174.
XIV. -

1843, 1o nov.
S

x12z
S i

dec.

GENERALAT DE

r.

Chine.

le Bour bon
Antourai.

Posen.
Florenci
BordeauIX.
Plaisance.
Portuga1.
Naples.

Genes.

J.-B. *TIENNE

(1843-1874.)
Fr. CoRRET (Jean-Noel), rel. ab.,
t. 1, 98-110.
S. Lazare.
Fr. CorrRET (Disird), rel. ab., t. I,
110122.
Id.
M.BOULANGIER (Joseph), Ann.,t. L,
35j; rel. ab.. t. I, 122.

1844, 24 avril. M. GAUDEZ (Nicolas),

Ann., t. IX,

499; t. X, 14o; t. XXVII, 58 ;
rel. ab., t. II, 4 66-521; t. III.
Alep.
S 22 juin. M. HAH(Joseph), rel.ab., t.1,w4o152; mim., t.VIII, 98o;not. bibl.,
132.
Chine.
S
22
M. ZYGMNT (Anselme), m6m., t. 1,
.679-681; Ann., t. IV, 333-335.
Vilna.

-

1844, 12 sept.

*

29 oct.

*

27 nov.

*

9 dic.

1845, 7 avril.
S

14 mai.

a

5 juin.
14 juill.

a

1o sept.

S
»

x3 oct.

28 dec.
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M. PESCHAUD (Pierre), Ann., t. X,
3o6-318; t. XIV, 20o; t. XLIV,
480.
M. Ho (Ignace), mim., t. VIII, 4o5408.
M.YzABEL (Etienne-Augustin),Ann.
t. X, 31 9 -32o.
Fr. Pica (Jean), rel. ab., . 1, 152169.
Fr. LAUr•L (Louis-Nicolas-Noel),
not. ms.
M. LEGNTro (Nicolas), rel. ms., 181183; not. bibl., 144.
Fr. FREZZO (Ch.), rel. ab., t. 1, 169.
Mgr RAMEAUX (Alexis), Ann., t. X,
671-681; rel. ab., t. 1, 18o-21o.
M. PIQUEMAL (Joseph-Louis), rel.
ab., t. I, 226-253.
M. PESOLE (Michel), rel.ab.,179-181
M.ZAioNEzKowsK (Rodolphe),mem.

t. I, 161-166.
Fr. FABRE. cl., rel. ab., t. 1, 274.
M. BOHDANOWICZ (Joseph), mem.,
t. I, 703, 728-729.
a
ii sept. M. FRairONT(Antoine), rel. ab.,t. I,
476-48o.
*
21
M. DAVIERS (Pierre), Ann.,t. 1,649651; rel. ab., t. I. 328-369.
M. GRarPpr (Jean), materiaux, not.
S4 nov.
M. LELEU (Louis), Ann, t. XI, 671a
Iat
689; t. XII, 5; rel. ab., t., 4oo476.
1847, 18 fiv. M. LAMBOLEY (Charles-Francois),
rel. ab., t. I, 52o.
S 17 mai. M.BILLET (Jacques-Philippe), rel.
ab., 537.
14 aoilt. M. LEGo (Pierre), reLab., t.I, 546*

Chine.
Id.
Id.
Rome.
Antoura.
Naples.

Chine.
Paris.

Siberie.

1846, 4 avril.
* 3omai.

566.
*

17

Vilna.
Naxie.
Smyrne.
Bordeaux.
Constantinople.
Paris.
Id.

Id.

M. CARAYON (Joseph', Ann., t.XIV,
189; rel. ab., t. I, 369-400; mim.,

t. VIII, 794, 878, 895; ddtails.

Chine.

-
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M. PRsvas (Andrd), Ann., t. XIV,
186; mem., t. 8, 998.
Chine.
M. APRILE (Nicolas), rel. ab., t. II,
*
9 nov.
23-3o.
M. MAGLLANI (Jean-Baptiste), imp.
dec.
S7
ital.
Lombardie.
1848, 6 avril. M. CASTAGNA (Michel-Ange), rel.
ital. ms., 176-178.
33o juin. M. BASINSKI (Jacques), mem., t. I,
Lgopol.
475-467.
1849, 4 janv. M. DELECOLLE (Armand-CharlesFrancois), rel. ab., t. I, 481.
a 9 janv. M. PAwrTon (Andrd), mem., t. I,
126-129.
Culm.
*
2 fv.
Fr. LAFAGE (Jean-Pierre), cl., rel.
ab., t. I. 5o6-5x8.
Paris.
*
g avril. M. KALINOWSKI (Pierre), mim., t.I,
Vilna.
726-728.
*
7 sept. M. SARRANS (Louis-Prosper), Ann.,
t.XV, 156-164; mim., t.VIII, 74 5;
ms., not.
Chine.
"
9 OCt.
M. BuccrIAN (Louis), ms.
Florence.
»
3 nov.
M. NGAI (Stanislas), Ann., t. XVI,
Chine.
407; t. XLV, 270; details.
,
19 d.c. Mgr LAVAISSIERE (Pierre), Ann.,
t. XV, 151; t. XLV, 138; mem.,
t. VIII, 726-745; details.
Id.
22
5
M. BARBAGELATA (Jdr6me), rel. ab.,
t. II, 3x-49.
x85o, 5 janv. M. UGO (Simon), rel. ab., t. II, 5oParis.
72.
3 juin. M. NARKIEWICZ (Mathias), mdm.,
t. I, 617-618.
Zoslow.
5
20 juill . Mgr LARIBE (Bernard), Ann., t.XV,
487; t. XVI, 41-50; mim. t. VIII,
663-676; details.
Chine.
i85i, 6 mars. M. Kouo (Jean), mem., t. VIIT,
oz26-o41.
Id.
,
2 juin.
M. WOLINSKI (Francois), mim., t. I,

1847, 11 oct.

649.

Vilna.

1852, xi janv . Fr. VETERE (Joseph), rel. ab., t. II,
73-90.
Monopoli.

1852, 2 mai.
9

a

"

4 sept.

*

14 oct.

S

29

)
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Fr. SouLt (Antoine), Ana., t. XVII,
286-288; not.
M. Flowau.o (Pascal), rel.ital., ms.
54, 183-184.
Fr. VAUTRa (Charles), mem.t.VIII,
749-753; Ann., t.XVI. 6; eloge.
M. LoPusiu (Michel), mdm., t. I,
244.
M. BASSET (Antoine), An., t. IV,
IX, XVI.

Bibek.

Chine.
Lublin.
Beyrouth.

M. MONTEIL (Jean), Ann., t. XVIII,
212, 215,227; ms., not.; ddtails. Rio.
Saint-Louis
1353, 1 janv. M. PAROI (Louis), not. ms.
27 nov.

*

x8 fer.
1

Fr. BtLNA (Martin), ms.

(Etats-Unis.)
Louisiane.

S15 mars. M. KLAISCHER (Jean), rel. ab., t. IV,

346-372.
S
',

5 mai.
28

a

A

»)

26 juin.
II

8 juill.

Autriche.

Plock.
M. BOBR (Jean), mem., t. 1, 229.
M. COMBILLES (Jean-Antoine),Ann.,

t. XVIII, 504, 519; t. XX, 126;
t. XXI, 42o; t. XXIII, 4So; mem.,
Mongolie.
t. VIII, 842, 946 -95 3 ; rec. I.
Paris.
M. BOULLIER (Jean), ms.
M. PELLEGRINI ( Lonard), ms. ital. Tivoli.
M. CHOSsAT (Jean-Francois), mim.,

t. III, 689-691.

Belley.

26 aofit. M. RzEDO (Louis-Prosper), rel. ab.,

t. IV, 532-584.
1854, 7 janv.
8

a

5 mai.

Tours.

M. BOJANOWSKI (Thomas), mem.,

Varsovie.
t. I, 5o3-5o4.
M. KoLosowSrI (Michel), mim., t. I,
Ulluksozta.
657-662.
M. SONG (Paul), conf. d. 1. foi, A nn.,
t. XVIII, 121, 143, 156; mem.,
t. VIII, x13.

6 aout. M. BORDES (Cl6ment), rel. ab., t. II,
522-534.
t855,

21 janv. M. EscARRA (Joseph), rel. ab.,t. IIl,

525-555.
17 sept.

1856, 13 fiv.

M. BRICET (Theodore), reL ab., t. II,
99-226.
Tours.

M. Lu Mathieu), Ann.,t. XXI, 489. Chine.

-
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1856, so mai. M. NADOLSKI (Adam), Visit., mim.,
t. I, 495-503.
*
25
M.BoURGtEOs(Jean-Mathieu),Ann.,
t. XXI, 273-275.
*
15 sept. M. GaEBRA (Michel), mart. Ann.,
t. XXIII, 345; t. XXIV, 65.
1857, 24 avril. Fr. DAVID (Paul), not. ms.
x
12 juin. M. DANERI ( Nicolas), imp. ital.; or.
funeb.
S 26 a
M. MONTELS (Ferdinand), Ann.,
t. XXII, 468; t. XXV, 189; t.
XXVI, 279; t. XL, 606; not.,
t. XLIV, 484-845; mim., t.VIlI,
not. ms.
1858, 5 avril. M. DAxNIs (Joseph), Ann., t. XXIII,
315-327; not. ms.
,
13 juin. M. DELCROS (Jean-Marie), not. ns.
a 24 0
M. TcHANG (Paul), m6m., t. VIII,
1120; Ann., t. 1Il, 138, 181.
S 3o juill. M. DWLING (Michel), mem. t. VIII,
795; Ann., t. XVI, 24-40, 441,
446, 463.
* 22 oct. M. GREDZINSK (Martin), t. I, 451452-454.
S
12 nov. M. PEuzI (Ange), rel. ab., t. II, 227272.
1859, 25 fiv. M. SAnULEWIcz (Francois), mdm.,
t. I, 637-638.
S Ii mars. M. SPAGNOLI (Oronce), ms. ital.
S9 mai.
MgrDAGuIN(Florent),Ann..t.XXIV,
400-407; t. XXV, 237; rel: ab.,
t.IV, 288-297; mdm., t. VIII, 951963.
•
5 aofit. Mgr LETIZr
(Camille), ms.
2*7 sept. M. Duuns (Joseph), Ann., t. XXIV,
445-446.
i86o, 18 janv. M. MARTINO (Agnel DE), ms.
S 2 fiv.
Mgr DAm1COURT (Franrois-Xavier).
Ann., t. XXXVIII, 121; t.XLIV,
487; mim., t. VIII, 668-676; rel.
t. I; or. funeb., liasse 8; Vie.

Pologne.
En Orient.
Abyssinie.
Ourmiah.
Sarzane.

Chine.
Khosrowa.
Etats-Unis.
Chine.

Id.
Posen.
Plaisance.
Kraslow.
Rome.

Chine.
Naples.
Milan.
Syracuse.

Paris.

-
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186o, 12 fivr. M. FIEDOROWIcz (Joseph), mim.,
t. 1, 622-678.
Illukszta.
S12 mars. M.GAMBA (Paul), rel. ab., t. III, Constan273-3to.
tinople.
a 22 a
Fr. MARECHAL (Constance) cl., ms. NouvelleOrlans.
a 28 juin. M. SIucILLo (Thomas), mim., t. I,
654-655.
Oswiei
S
i juill. Fr. BIRMINGHAM (Thomas), cl., not. Saint-Louis
ms.
(Et.-Unis).
A 3o , M. LEROY (Frangois), Ann.,t. XXV,
3oi, 340, 386; rel. ab., r. II, 406465.
Antoura.
*
31i
Mgr DE JACoBIs (Justin), Ann.,
t. XXVI, 118-127; t. XXIX, 147;
, t. XXX, 78; Vie.
Abyssinie.
a 16 oct. M. GILLOT (Pierre-Marie), rel. ab.,
t. II, 543-590.
Syrie.
P
17 s
M. KossoBeuDZ (Hippolyte), m6m.,
1. I, 685.
Bialystok.
S 17

0

M. GIELZYNOWIEZ (Mathieu), mim.,

t. I, 686.
M. Poussou (Antoine), rel. ab.,
t. III, 324-405.
S 24 ,
M. DUBOURDIEU (Etienne), rel. ab.,
t. II, 464; not.
S26 oct. M. GORZKIEWIEz (Mathieu), sup.,
mem., t. 1, 408-413.
27 nov. M.MIERZWIRSKI (Jean), Sup., mim.,
t. I, 683-685.
9
a M. MALINOWSU (Adalbert), mim.,
t. I, 54-5o07.
a
7 dec. M. Sut (Mathieu), Ann., t. II, 21 ;
mim., t. VIII, io32-1168.
1861, 25 janv. M. HIRL (Conrad), ms.
»
9 avril. Fr. GrIANAZI (Emuile), rel. ab., t. III,
555-569.
ai oct. Fr. GRANOTIER (Jean-Marie), rei.
2
ab., 591-6o5.
1862, o1juill. M.LY (Andrd), Ann., t. XXX, 347;
t. XXXIII, 3oi.
19

Bialystok.

*

Paris.
Antoura.
Varsovie.
Bialystock.
Varsovie.
Chine.
Paris.

Id.
Chine.

-
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1862, to aoit. M.TALMIER (Joseph), Ann., t.XVIII,
Chine.
514; t. XXVIII, 549.
n
22 nov. M. PUTUATICKI (Antoine), mem.,
Lowicz.
t. I, 268-270.
a
lo-ddc. M. CHAUDET (Henri), ms., notice. Salonique.
M. ROUGE ( Flix), Ann., t. XXIX,
1863, 2 janv.
Perse.
182-197; t.XXX, 464; not. ms.
Si1 mars. Fr. Rusio(Gregoire), rel.ab., t. III,
Mexique.
569-572.
013 juill. M. LAMANT (Aimd), rel. ab., t. IV,
Paris.
319-345.
1864, 31 janv. M. DOWLEY (Philippe), Ann., t.XLI,
Castleknock
48-55; not.
,
13 avril. Fr. FIUIoN (Andre), rel. ab., t. IV,
St-Lazare.
298-318.
*
3
n
Paris.
M. ROUSSEAU (Paul), imp.
17 aout. M. GAGNEPAIN (Urbain), Ann., t. Nouvelle*
Orldans.
XXIX, 608.
*
20
o
Fr. BRaNCOURT (Leon), cl. Ann.,
Paris.
t. LX, 328.
,
II sept. Mgr BIANCHERI (Laurent), Ann.,
Massawah.
t. XXX, 8o.
1865, 25 avril. M. ALADE. (Jean-Marie), rel. ab.,
Paris.
t. III, 313-333; Vie.
a
16 mai. M. SCHLICK (Dominique), Ann.,
t. XLIII, 92-95; rel. ab., t. IV,
373-460.
a 24 juin. M. STURCHI (Pierre-Paul), rel. ital.,
Id.
ms, p. 54.
M. DB-GouLIm, Ann., t.XXXI,6 4 o20 oct.
Perse..
643; not.
U
23 nov. M.TcHENG(Joannes), Ann.,t.XXXII,
351,433; t. XXXV; i3o; eloge.
Italie.
1866, 28 janv. M. SEMERIA (Antoine).
n
M. GOTTLICHER (Jean), Ann., t.
1867, 31
XXXIII, 343; t. XXXV, 159-161. Chine.
* 8 fevr.
Fr. COSGRAVE (Guillaume),cl.,Ann., Saint-Louis
t. XXXIII, 299.
(Etats-Unis)
S
i15 nov. M. JANuARD (Andr ),Ann.,t. XXXV,
Chine.
S3o-5.
M. L.ARRETTA (Antoine), Ann.,
1868, 7 fevr.
Mexique.
t. XXXIII, 254.

-

6o -

1868, 1r mars. Mgr

BEL (Louis), Ann., t.XXXIII,
216, 463-76; t. XXXIV, 592;

a
*

Mexico.

ms.
Alexandrie.
24avril. M. SOULAGE (Jules-Hercule DE),
Ann., t. XXXVIII, 6o0.
Lima.
4 dic.
Mgr MouLY (Joscph-Martial),Ann.,
t. XXXIV, 259-6x, 309-18, 338-43;
t. XXXV, 157. Rel. ab., t. III,
251, 313.

1869, i8 f6vr.

Chine.

a

7 mai.

Mgr.ANOUILH (Jean-Baptiste), Ann.,
t. XXXIV, 334, 493-9; t. XXXV,
i85, 590 ; t. XXXVI, 186-87 ;
t. XXXVII, 121; Vie.
M.AAuYA(Franj.),Ann., t.XXXIX,

»

16 a

196; rel. ab., t. III, i-118.
Fr. DEBERLES (Nicolas),
Ann.,

a

t. XXXVIII, 600.
Lima.
29 sept. Mgr BALDUS(Henri),Ann.,t.XXXV,
165, t. XXXVI, 89; t.XXXVIII,

1870, 14 janv.

z26 mai.

12x; Vie.
M. GAMBARD (Flavien),
t. XXXVI, 94.

Id.

Chine.
Ann.,
Id.

Mgr Omw (Jean), Ann., t. V, i5,
45, 53; t. VIII, 18o, 233; t. XII,
462; Vie d'lisabethSeton, 667;
Vie.
Etats- Unis.

a 21 juin. M.

CHEVRIER

(Claude),

Ann.,

t. XXXVI, 56, 62; t. XXXVII;
a Martyrs de Chine ».

*

21

Tien-Tsin.

n

M. Ou (Vincent), Ann.,t. XXXVI,
57, t. XXXVII, i3o; a Mart. de
Chine .
a
24 juill. Mgr MAC CAaE, ivEque d'Armagh,
ms.
S 13 aoxt. M. PINN (Joseph), Ann., t. XXXVI,
ri3; t.XXXIX, 197; ms.; Vie.
t87t, 24 fvr. M. SIIAND (Antoine), Ann., t. XV,
86-7; t. XVI, 389; t. XXV, 242.
a 2 avril. M.LAvaIsslKRE (Jacques-LouisDE),
Ann., t. XXXIX, 582.
a 25 >
M.PAToux(Ladislas),Ann.,t.XXXIX,
582.

Id.
Irlande.
Akbes.
Chine.
B.-Ayres.
Id.

1872,

25

janv.

61 -

M.REcoLONS(Georges),Aux.,t.XXX,
Mexique.

512; t. XXXIII, 259.

*

8 mars.

.

16

n

M.VAuIS (Franjois), rel.ab.,t.II,
Paris.
333-63.
.
M.

DESAUTHIEUX

(Paul),

Ann.,

Chine.

t. XXXVIII, 99-o10.
*

23

juill.

*

27

,

a

8 sept.

*

2 nov.

o

24

M. LECHARTIER

(Jean-Louis-Ar-

Paris.
naud), ms.
Fr. FOURNIER (Alexandre), Ann.,
Chine.
t. XXXIX, 515-24.
M. VARks (Jean-Baptiste), Ann.,
Ourmiah.
t. XXXIX, 35; ms.
M. HAYDEN (Jean), Visiteur, Ann.,

Etats-Unis.

t. XXVIII, 7; t. LI, 43o.
a

M.

SPACCAPIETRA

(Vincent),

iv.,

i

Smyrne.
Ann.; Vie.
M. OUDIETTE Pierre-Henri), rel.
Paris.
ab., t. III, 119, 251.
Id.
20 mars. Fr. CARBOrKNER(Francois), not., ms.
19 mai. M.MoNTEIL(Pierre),Ann.,t.XXXIX,
T4heran.
35.
6 oct.
M. VICART (Eugene), reL ab., t. III,

a

23

*
a

18 dec.
3o »

2f873, 6 fivr.

a
*

363, 469.
,

.

Paris.

M. ROMOND (Antoine),
Ann.,
t. XXXIX, -34, 155; not. XLVII,
Antonra.
62-66.
Chine-Paris
Fr. M TYr(Joseph), not. ms.
M. TcWmG (Paul), Ant.,t.XXXIX,
368-7 ; t. XLIV, 486, t. XLV,
272.

1 874, 22 janv. M. ROGowsu (Pierre-Paul), Ann., Constanti*

2
a

a

nople.
t. XXXIX, 124-6.
M. BUontiNoo (Jacques-Francois),
Ann., t. XXXIX, 476-83; Notices
Etats-Unis.
bibliogr., 26-28.
17 ,
M. SAuPUREI
( Flix),
Ann.,
Chine.
t. XXXIX, 337; t. XL, 91g
12 mars. M. ETIENE (Jean-Baptiste), Sup.
gen., Ann., t. XXXIX, 44, 165 ;
Paris.
Vie.
i3 a
M. ANALON (Romuald), rel ital.,
ms. i3o-i4o; or. funeb, imp.
16 fUvr.

-

62 -

s874, x" avril. M. LITTARDI (Etienne), rel. ital.,
S2I ,
S 4 juill.
»

3 aotit.

ms., p. 159-16o.
M. BONNIEU (J.-B.), ms.
. Salonique.
Ann., Monte-CitoMgr S.LOMONI (Joseph),
t. XL, 21, 4 3.
rio.
Fr. JACOB, rel. ab., t. IV, 484, 5oi. Paris.
GoNARALAT DE M. EUGENE BORA

(1874-1878)
M. VICART (Ernest), rel. ab., t.IV,
227-267.
Montdidier.
8 dic.
M. BORGIA (Joseph-Antoine), rel.
ab., t. IV, 585, 688; Ann.. LIX,
146.
Madrid.
,
M. VACONDIo (Lionard), not., ms. Paris.
1875, 27 janv. M. ANSINELLI (Jean). Fl. fun. impr. Casale.
a 12 fvr. M. LEPAVEC (Joseph), Annales,
t. XL, 349; t. LI, 366.
Monastir.
S3 mars. M. CAYROL( Firmin), rel. ab., t. III,
1874, 20 oct.

51 1-527.

n

14 mai.
S7 juill.

S 2 aofit.
,
14 sept.
SI"t

oct.

Fr. BAIuLEUL (Edouard), ms., not.
Mgr FERREIRA ViCoso (Antonio),
.Ann., t. XLII, 622-635; rel. ab.,
t. IV, 5o2-53i.
M. GUILLAUME (Ambroise), ms.
M. COMBELLES (Jean-Joseph), voy.
Ann., table, p. 118-128.

Paris.

Brisil.
Cambrai.
Akbs.

M.MARTINENGO (Dominique),Ann.,

t. XLII, 225-234; or. fun.; Rec.
t. I.
1a
M. PENEs (Antoine), imp. ital.
S27 dic. M. CREMISNI (Michel-Antoine), not.
t. IV, 461-483; rel. ital. ms., 157I58; not. bibliogr., 8 4-89.
1876, 13 mars. M. DMuoNT (Antoine), Ann.,t.XLI,
445.
* 20 M. COSALIGO (Antoine), imp. ital.,
or. fun.
* 25
M. LAGERE (Eugene), Ann., t.XLI,
462.
222 avril. Fr. OuANG (Venance); ms.

Genes.

Rome.
Tehdran.
Savone.
.
Rio.
Chine.

1876, 9 mai.
»

28 oct.

»

17 nov.

»

18

a

4 dec.
1877, 6 janv.

*

28 fdvr.

*

22 juin.

*

28

-

27 sept.

3

1i3 nov.
io

ddc.

1878, 28 janv.
,
S29

5 mars.
mars.

1o avril.
,
Sit

3 mai.

juill.

63 -

M. LACOMBE (Pierre), rel. ab., t. III,
Paris.
469-85.
Fr. BoYER (Bernard), Ann.,t.XLII,
Santorin.
41-5; not.
M.REYGASSE (Marc), Ann., t.XLII,
59; log.
Tripoli.
Fr. MARTIN (Ant.), Ann., t. XLII,
61; elog.
Id.
M. STOLBERG (Guillaume), ms.
Alger.
M. DENIS (Pierre-Urbain), rel. ab.
t. III, 485-5 11.
Paris.
M.GINOUVIER (Jean), Ann.,t.XLII,
496-502; not.
Irlande.
M. DEL GaoTro (Francois), Ann.,
t. XLII, 623.
Caraqa.
Fr. CORSTEN (Pierre), Ann., t.XLII,
Rio.
622; elog.
M. MOnAGHAN (Jean),Ann.,t.XLIII, Germantown.
12; dlog.
M. DELLAC (Antoine), Ann.,t. XLIV,
Chine.
146; l6og.
M.TERRAL (Leon), Ann., t. XLIII,
Khosvowa.
287, 703; ilog.
M. ROLSHAUSEN (Hugues de),Ann.,
t. XLIV, 453.
Abyssinie.
M. Bibrr (Pierre), Ann., t. XXI,
Brisil.
139; t. XL, 629-33.
M. DASSANo (Francois). El. fun.
impr. '
Gnes.
M. COQUEUGNuOT (Etienne), Ann.,
t. XLIII, 721; ms.
Chine.
M. Boat (Eugene),Sup. gin.,Ann.,
t.XLIII,353, 521; t.XLIV,8; Vie. Paris.
Fr. CAT (Aimd), Ann., t. XLVII,
Antoura.
66; not. ibid., 67, 95.
GIAN1kRALAT DE M.

ANTOINE FIAT

(4 septembre 1878.)
1878, 24 sept. Mgr SPACCAPIETRA (Vincent), Ann.,
t. XLIV, i34; t. L, 52-81; re).
ital. ms., i85; rec. I.
Smyrne.

1878, 1 r nov.
S

20 d6c.

1879, I janv.

64-

M. TCHEOu (Jacques), Ann., t. XX,
146; t. XXII, 263; t. XLV, i3o. Chine.
Fr. BELLOT (Pierre), Aan.,t.XLIV,
Beyrouth.
441-445, 593.

M.DEPEYXE(Etienne),Ana.,t.XLIV,

251-254.

Antourn.

,

14 fdvr.

S

12 mars. M. BEnorr (Jean), Ann., t. XLIV,

M. JoAmmN

(Jean), Ann., t. XLIV,

Chine.

471-478; not.

Rio.

495-499; not.

S19 avril. M. GRARD (Joseph), Ann., t. XLIV,
378, 44o; reL ab., t. IV, 1-217.
Alger.
*
3 mai.
M.MELLIER( Louis),Ann., t. XLIV,
304-372; rel. ab. t. IV, 619, 719. Angers.
188o, 6 mars. M. AYMERI (Ange), Ann., t. XLVI,

134.
*

9 mai.

Chine.

M. TOUVRE (Barthelemy), not. ms. Vienne (Au-

triche).
M. Husso (Etienne), Ana.,t.XLV,

0

27

*

483-488; ms.
Tours.
10 aoft. M. VERSCHUEREN (Arnaud), Ann.,

*

t. XLV, 633-640.
*

*
x88ix,

M. LauRmr (Jean-Baptiste) ; ms. Paris.
4 mars. Fr. GABEN (Pierre-Joseph), Ann.,
9 jany.

t. LI, 49-154.
*

*

*
M

*

3 mai. M. BOURDARIE (Pierre), Ann.,
t. XLVII, ai, 36; circ. M. Fiat
aux Sceurs.
21 juin. Fr. PERas (Jean-Marie), coadj.,
Ann., t. LII, 3z2; ms.
24 juill. M. CkSAR (Joseph), Ann., t.XLVI,

*

1882,

Rio.

28 sept. M. THIERRY (Jean-Baptistc), Ann.,
t. XLVI, 121; t. XLVII, 1ox.
Chine.
Io dec.- M. DURANDO (Marc-Antoine), Ann.,
t. LVI, 345, 547; t. LVII, 59,
187, 372; Vie.
Turin.

17 nov.
22 janv.

Id.

Id.
Id.

707Ardquipa.
Mgr ALvARES DE MOURA, ms.
S. Quiteria.
M. MOLONEY (Patrice),
Ann.,

t. XLVII, 440-447.
Chine.
4 avril. M. CoaRY (Narcisse), Ana., LII, 5. Montpellier
'2 juin. M. BOGLIOI (Charles), ms.

N.-Orlians.

-

65 -

I882, 12 aoat. Mgr CLuZEL

( Augustin),

Ann.,

t. XLVII, 522-528; t. XLVIII, 71,

*

18 a

*

20

*

24 sept.

a

85.
Ourmiah.
M.GAIL.uRD (Henri),Ann.,t.XLVII,
563-568.
Alexandrie.
M. ILLERA (Julien), Ann.,t.XLVIII,
S18-124.
Jaro.
M.DINiz (Antoine), Ann., t.XLVilI,

53-56.
Funchal.
1883, 13 avril. M.GuvoN(Francois),Ann., t.XLIX,
•

a

24

Chine.
S14; dlog.
M.LAcoUR(Ernest),Ann.,t.XLVIII,

Berceau.

344 444-474.
a

a

a

5 mai.

24 b

8 aoit. Mgr GUIERRY ( Edmond),
t. XLIX, 135, i38.

a

23 ,

a

17 oct.

*

dic.

*

1884,

a

M. DUTILLIEUX (Jules-Csar), 'ms. Paris.
Mgr DELAPLACE (Louis- Gabriel),
Ann., t. XLIX. 114, 473, 567,
Chine.
578, 583 ; not. t. L, 255.

Id.

M.VILADAS (Jer6me),Ann.,t.XLIX,

26

23-36; not.
La Havanc.
M. NAJEAN (Jean-Baptiste), Ann.,
t.XLIV, io6; not. 225-235; t. L,
389.
Damas.
M. GANDOLFO (Ange - Hippolyte),
Ann., t. XIV, 97, ioo; t. XVII, Emmitsburg.
442.
M. RoLANDo (Jacques), Ann., t. LI, GermanM
43o.
town.

4 janv. M. TURROQUES (Jean), ms.
4 fevr. M. MASSUCO (Antoine),
24

Ann.,

3

Naples.
Ann.,

t. XLIX, 511-513; ms.
Florence.
M.PuaBLL(Gabriel),Ann.,t.XXXIII,

259; t. XLIX, 611-615.

Merida.

I er mars.

M. GIAmPAOLO (Sixte); ms.

3

20

M. SABALETTE

*

24 avril. M. You (Pierre), Ann., t. L, 44o;

*

edg.
24 juin. M.LADERRIiRE (Antoine-FranCois),

i

(Pierre),

Smyrne.
Ann.,

t. XLIX, 346-395; not.

Ann., t. XLIX, 623-628; not.

Berc:au.

Rio.

-- 66 if;84, 4 juill. M.

LUGAN (Jean-Baptiste), Ann.,
t. L, 12-20; not.
Folleville.

7

,

*

I

M.KAMocKI (Marien),Ann.,t.LVIII,

Paris.
42.
24 aofit. M. POULIN (Adolphe), Ann.,t.XLIX,

5o8.
185,

Sens.

8 mars. M. TRAPES (Paul), Ann., t. L, 582;

ilog.
it886, 8 janv. M. DELTEIL (Guillaume),
t. XLI, 145-148; ms.

Khosrowa.
Ann.,
Paris.

18 fivr.

a

M. GIRARD (Louis), Ann., t. LI;
ms.
Meaux.
14 juin. M. MONDOU (Pierre), Ann., t. LI,

S

26

a

La Rochelle

462-464.
aott. Fr. SIRVAIN (Eugene),coadj., Ann.,

t. LI, 607.
S

o10nov.

En mer.

M.DAMpRuN(Antoine), Super.,Ann.,

t. LII, 160, 443. Notice.

Lima.

I 887, 21 janv. Mgr TRUCCHI (Pierre-Paul),

loge,

impr.

Forli.

331 mars. Mgr ROUGER (Adrien), Vic. ap.,

Ann., t. LII, 320, 334; t. Lll[, 5,
145, 320, 457. Vie.
Paris.
28 juin.

Fr. DUPORT (Pierre-Marie), coadj.

ms.

18
5 oct.

Cali.

M. BEAUFILS (Ignace), Ann., t. LIII, Car ca s-

59.

1088,

4 avril. Fr. TovRs (Antoine), coadj., ms.
28 juin.

a

M. DEVIN (Auguste), Ann., t. LIII,
597; ms.
Beyrouth.

16 juill. M.DUFLOS (Adeodat), Ann., t. LIV,

SI .
4 aott. Mgr TOUVIER (Marcel),

Ann., t. LIV, I li; ms.

Abyssinie.
vic. ap.,

5 janv. M. DiEZ (Faustin); ms.; Vie.
I1
M. FLAGEL (Antoine), brochure.
4 fivr.

a1
1890,

sonne.
Paris.

Id.
Siguenza.
St-Walfroy.

M. BOUILLY (Jules), Ann., t. LIV,
3or.
Rio.

27 mars. M. VAYRIERES (Jean-Pierre), ms.
Paris.
5 nov. F. GARANGER (Vincent), coadj., ms. Dax.
19 janv. M. PEREYMOND (Ant.), Sup.; ms. St-Flour.

1890, 21 janv. M.

67 -

NICOLLE (Antoine),

Ann,

t.

LVI, 307.

Montolieu.

S 12 mars. MgrTAGLIAB•EE(Frangois),Vic.ap.,
Ann., t. LV, 346.
Pekin.
Damas.
*
29 juin. Fr. RKmo (Pierre), d., ms.
a
aoat. M. Rizzi (Joseph), Ann., t. LVII, Ning-Po.
1891, 2i janv.

294.
M. MARTIN (Henri), Ann., t. LVI,

3o5.
,

*
»

(Chine).

Montpellier

3 fiv.

M. DAZICOURT (Thomas), ms.; Vie. Marseille.
9 mars. M. HORVAT (Jacques), Ann., t. LX, Cilli (Autriche).
91.
FR. HUYSMAN (Guillaume), coadj.;
9
a
Antoura.
notes ms.

*

28 juill. FR. MERTENS (Hubert), coadj.; ms. Salonique.

a

29

*
a
a

*
a

FR. MESPLiDE (Louis); ms.
a
31 aocr. M. FERREIRA (Emmanuel),
t. LVII, 307.

Id.
Ann.,
Caraqa.

16 sept. M. KHO (Jean-Chrys.), notice ms.
a M. VERGEAT (Alexandre), notes.
28
3o dec. M.MAURICE (Alfred), Ann., t. LVII,
25 1.
3ix
M. RIxcoux (Alexandre), Ann,

Peking.
Algerie.

Zeitenlick.
Constanti-

t. LVII, 575. -nople.

1892, 7 janv. F. NOUAILLES (Pierre), coadj., ms. St-Waiifroy.
M.TouRNaER (Eugene),Ann.,t.LVII,
a
18 ,
3io.
Petropolis.
20 fevr.

a

M. MALLER (Marien), Ann., t. LIX,
70.
7 mars. M.ELLUIN (Achille), Ann., t. LVII,
322.
M. MAC NAMARA (Thomas), Ann.,
9
»
t. LVII, 325.
M. TEISSANDIER (Geraud), Ann.,
24 *
t. LVII, 627, 631.
24 )
M.SAGUET(Alexandre),Ann.,t.LVII,
627.
r • avril. M. DOUMERQ (Joseph), not. ms.

9

9

a

»

a
a

Madrid.
Smyrne.
St-Joseph-de
Blackrock.
Rio-de-Janeiro.
Bahia.
El-Biar(Al-

gerie.
a

M. ANGLADE

(Alexandre),

r. LVII, 36i, 36~.

Ann.,

Lyon.

189a, 9 avril.

68 -

M. ROCHET (Benoit-Joseph), Ann.,

t. LVII, p. 469-473.

Yao-Tcheou

S

20

*

i juin. M. BELLEMERE (Maxime), Ann.,
t. LVIII, I52.
Bahia.
28 juill. M. WENiS (Liopold), notes.
Albi.

a

M. CABROULLIMR (Vincent), Ann.,

t. LVII, 624.
a

*

Kdren.

6 aoiit. M. KiAN (Benoit), Ann., t. LVIII, Chine.
94.
o »
0
M. MANDINE (Alexis),Ann.,t. LVIII, Emmitts129.

S28

oct.

t. LVIII, 126; eloge fun. impr.
1
S

3 nov.

burg.

M. LoNGINOTIn (Ferdinand), Ann.,

Abyssinie.

M. PEMARTIN (Jean-Bapt.), notice. Bereeau.

16 , M. PERRAS (Louis), notice ms.
Tch6-Kiang
1893, 16 janv. M. HEHN (Joseph),Ann., t. LVIII, Rio-de-Ja465.
neiro.
225

M. ROLLEY (Pierre), Ann., t. LIX,

,

15 fev.

M. BROQUIN(Pierre), Ann., t. LVIII,

S

3 mars.

273.
265.

Montdidier.
Beyroutb.

M. ZUALDI (Felix), Ann., t. LVIII, Monte-Cito234.
rio.
S 17 avril. M.DANELLI(Joseph), Ann.,t. LVIII,

538.

Naples.

S 5 mai.

a

M.VASSEUR (Omer), Ann., t. LVIII, Tcheng56o; t. LXI, 344.
Ting-Fou.
26 juin. M. DELEMASURE (Jean-Bapt.),' no-

tice ms.
Pekin.
S 19 juill. M. FONG (Pierre), Ann., t. LIX,
175.
Chine.
S
a

sept. M. HECKMANN (Antoinel, ms.
Tch6-Kiang
18 nov. M. SIPOLIS (Michel), Ann., t. LIX,

a

aix

n

25

249.
Diamantina
M. ANOT (Antoinej, Ann., t. LIX, Kiang-Si345.
Orient.
n

M. FAVEYRIAL (Jean), Ann.,t. LIX,

61.
1894, o1janv. M. ALMEIDA (Franqois), ms.
S6 fiv.

•

Monastir.
Quito.

M. SBUTTONI (Louis), Ann., t. LIX,

I53; ms.
Savone.
4 mars. Fa. GiNIN (Joseph), coadj.; notice. Paris.

1894, 26 mai.
A

26

j,

S 8 juill.

69-

M. AuL.os (Joseph), Ann., t. LIX,
Chine.
534; ms.
M. WYNHOVEN (Francois), Ann.,
Id.
t. LIX, 534; ms.
M. ROUVELET (Frangois-Narcisse), Berceau.
ms.

a

»
»

23
23

m

13

»

M. PUISBUSQUE (Francois), ms.
»
M. PARIER (Albert), ms.
29
2
M. STOLLENWERCK (Pierre), notice
ms.
7 aoflt. M. BURKE (Jean), Ann., t. LX,
38o.
0

Lujan.
Pekin.
Theux.

Blackrock.

M. NACHTIGALL (Jean), Ann., t. LIX,

504; ms.
M.GUiRAND (Eugene),Ann., t. LXI,
46; ms.
*
20
M. GATTRINGER (Edouard), ms.
S 16 sept. M. BARTHEZ (Xyste), Ann., t. LXI,
68.
1895, Ix janv. M. DALFI (Thbodore), Ann., t. LX,
234.
*
12 0)
Fr. MARTY (Timothie), coadj., ms.
15
»
Mgr G.LOLY (Laurent), Ann.,t. LX,
232; ms.

Autriche.

t5

,'

S

S

3t1

Chine.
Fou-Tcheou
Abyssinie.
Chieri.
Valfleury.
Irlande.

M. TORNATORE (Jean-Bapt.), notice

i fevr.

impr.; ms.
M. FRERET (Eusibe), notice ms.

Plaisance.
Buenos-Ayres.

»
I

a
*

S
,
»

4

M. BIzzi (Gaetan), lettre.
Montecitorio.
2 mars. M. ScoTTI (Louis), ms.
Genes.
1
i5
0
M.MoURRUT (Pierre), Ann.,t.XLI,
320; ms.
Sens.
ri avril. M. GADRAT (Guill.), Visit. notice
ms.
Montolieu.
2
M. LAPLAGNE (Jean-Franc.), ms. Marseille.
116 »
M. GAUZENTE (Guill.), notice ms.
Santorin.
8 mai.
M. MAINERI (Jean), Ann., t. LXI,
205.
Chine.
5 juin.
Fr. COUDART (Desire) coadj., Ann.,
t. LXI, 205.
Id,
19
M. BRESSON (Jean-Marie), Ann.,
t. LXI, 56.
Kouei-Ki.
27

»

-
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895, i sept. M. RICHE (Jean-Bapt.) notice ms.
1I
3
15 D
M. PiRIN (Antoine), Ann., t. LXI,
396.
S
o10oct. M. GOLASZEWSKI (Philippe), notice
ms.
"
26 nov. FR. LENNON (Patrice), coadj.,notice
ms.
S
dec.
M. DREES (Joseph), clerc, notice
par I'abbi Narbey.
1
22
*
M. BOLDOK (Louis), notes ms.
I 896, 31 janv. M. RAMOND (Raymond), ms.
21 fev.
2
M. SABINI (Ange), ms.
9 mars. M. PERROUD (Felix), ms.
•
18 a
M. PRUNAC (Frederic), Ann., t. LXI,
324.
M.CAUQUIL (Fred6ric), Ann.,t. LXI,
387.
S
t avril. M. You ou YEOU (Joseph), Ann.,
x.LXI, 468.
a
io
3
Mgr RYAN (Etienne), Ann., t. LXI,
391.
a
II
A
FR. BERGHINO (Pierre), coadj., ms.
*
28
a
M. DLEENS (FranCois-Xavier), Ann,
t. LXII, I59; t. LXIII, 3oi; Vie.
3
23 mai. M.BAsILI (Nicolas), Ann., t. LXI,
544.
*
7 juin. M. LANGE (Jean), Ann., t. LXIII,
299.
a 28
M. DOMERGUE (Theophile), Ann.,
t. LXII, 285; ms.
juill. M. FiTorrrT (Jean-Bapt.), ms.
M. BARBERIS (Albert), ms.
4 .
6 aofit. M.TERRASSON (Vincent),Ann.,t.LXI,
540.
10 a
M.PERBOYRE (Jacques),Ann.,t.LXI,
542; ms.
13 «
M. MAURAT (Eugene),Ann., t. LXI,
544.
23 ,
M. HumBLor (Augustin), ms.
23 oct. M. WANG (Joseph), ms.
5 dic.
M. MIEL (Eugene), Ann., t. LXII,
p. 202; t. LXIII, p. 221.

Musinens.
Diamantina
Cracovie.
Blackrock.
Cali.
Lublin.
Chine.
Turin.
Paris.
Id.
Beyrouth.
Chine.
Buffalo.
Chieri.
Paris.
Sienne.
Paris.
Trujillo.
Pekin.
Plaisance.
Paris.
Id.
Evreux.
Pekin.
Kiang.
Lisbonne.

-
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3 janv. M.JouRDAxN (Charles),Ann.,t.LXIII

*

302.
M. WANG-OU OUANG (Joseph), ms.
5 avril. M. W(EBER (Antoine), A nn., t. LXII,
549.
8 mars. M. LouIsoN (Fran%.-Xav.), ms.

S

9

S
»

12

"

M.

MIRUCKI

(Philippe),

Ann.,

Paris.
Ning-Po.
Graz.
Berceau.

t.

Pologne.
LXIII. p. 64
S 19 a
M. BAGET (Jean), mD.
Tripoli.
21 juin. M. ALVAREZ, (Hellade), Ann., t.
LXIII, 204.
Badajoz.

9 aoit. M. DEL Rio (Marcellin), Ann., t.

'

a

20
ooct.
S 3o a

Madrid.
Paris.
Zeitenlick.

LXIII, 409.
Fr. HENRIOT (Nicolas), coadj.
M. BLANCARD, ms.

.
,

3 dec.
8 ,

M. Guy (Honore), ms.
Montpellier
M. SIPOLis (Barthelemy), Ann., t. Rio-deJa-

*

26

a

LXIII, 296.
M. MOSCARELLA (Raphael), ms.

a

31

a

M. CuiNcuON (Jules),Ana.,t. LXIII,

neiro.
Tcheng-

Ting-Fou.
Paris.

3o3; t. LXIV, 430; brochure.

1898, 31 mars.
1o aoat.
S 2 sept.
S15 dec.
S

1899,

16

a
fev.
4

M. HARD(Pierre-Marie), ms.
M. BENECH (Claude), ms.
M. COUTURE (Alphonse).
M. BIowNOELI (Frangois), notes ms.

La Teppe.
Santiago.
Tours.
Monte-Cito.
rio.

M. ASPET-r (Josep.), notes ms.

Perouse.

M.SALVAIRE (Georges),
LXIV, 278.

Ann., t.

6 mars. M. IRLANDES (Jean-Marie-Calixte),
ms.

Oran.

,, M. POTEL (Joseph-Gaston), ms.
13 a
M. AYBaAM (Gabriel), ms.
S IIavril. M. LEFEVRE (Jacques), ms.
S 13

a

MgrSARTHOU

Chine.
Montdidier.

Emmitts burg.

(Jean-Baptiste), vic.

apost., Ann., t. LXIV, 364.
*

a

26

n

mai.

M. CHEVALIER (Jules), Ann.,
LXIV, 305; et notes ms.

M. VuILLtMIN (Arsene), ms.

Pekin.
t.

Brisil.

VI.-

LISTE CHRONOLOGIQUE
DES

PRINCIPAUX ACTES DU S.-SIEGE
CONCERNANT

LA CONGREGATION DE LA MISSION
r LA

COMPAGNIE

DES FILLES DE LA CHARITE

1632. 12 janvier. - Bulle Salvatoris d'Urbain VIIl pour 1'erection de la Congregation de la
Mission. - Voy. Acta apostolica
in gratiam Congregationis Missionis, page 3, et Archives de la
Mission : Copies authentiquees
le -28 juillet z634 et le ao juin
1652. - Copie de la bulle et sa
fulmination par I'archeveque de
Paris, authentiquee le 8 mars i85 s.
- Texte latin avec lettres patentes qui 1'enregistrent au Parlement.
1650. 17 decembre. - M. Philippe Le Vacher, pretre de la
Mission est nommi vicaire apostolique d'Alger. - Bullairede la
Propaqande,Pars Ia,vol. 1, p. 279.
1651. 17 decembre. Decret
de la Sacr6e Congregation de la
Propagande, prohibant 1'erection
d'une Congregation semblable A
celle de la Mission en France. Archives: Copie, et Lettres de
saint Vincent, t. II, p. 367.
1655. 18 avril. - Bulle Equum
reputamus d'Alexandre VII, pour
'union er ['incorporation du
Prieure de Saint-Lazare Ala Congrmation de la Mission. -Acra
apostolica, p. II.
1655. 22 septembre. - Bref Ex
commissa Nobis d'Alexandre VII.
Confirmation de I'lnstitut avec
des voux simples et exemption

del'Ordinaire.- Actaapostolica,
p. 6, et Archives : Copies authentiquees le 3o cctobre t655, lettr.
13 decembre 1669 et le 8 mars
i85t. - Traduction, Miroir du
Frere Coadjuteur, p. 5o5.
1656. 25 janvier. - Acceptation
du bref Ex commissa Nobis
(22 septembre j655) et signaturesde saint Vincent, des Prdtres,
des Clercs et des Freres coadjuteurs de la Congrigation de la
Mission.-Archives: Registre d0s
vorux (Maison-Mere), p. 3 et sulvantes. - Miroirdu FrireCoadjuteur, p. 509.
1658. 4 avril. - Bulle Ad apicem d'Alexandre VII pour 'union
de la mense conventuelle de i'abbaye de Saint-Mien au seminaire
etabli dans le monastere du
mime Saint-Meen.- Acta apostolica, p. 18.
1659. 12 aoit. - Bref AliUa Nos
d'Alexandre VII. Statut fondamental touchant le veu de pauvrete dans la Congregation. Acta apostolica, p. 23, et Archives: Copies. - MiroirduFrere
Coadjuteur, p. 512.
1662. 7 aott. - Bref Aportolica sollicitudo d'Alexandre VII.
A Rome les Ordinands devront
faire les exercices spirituels i la
maison de la Mission. - Acta
apostolica, p. 25.
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1662. 7 octobre. - Bref Pastoralis offiii d'Alexandre VII.
La Congregation de la Mission
est exempte de la juridiction des
Ordinaires en tout, exceptd pour
ce qui concerne les foncions
ext6rieures. Deux ans de probation avant Idemission des veux.
- Acta apostolica, p. 27, et Archives : Original et copie authentique.
1663. 24 mars. - Bulle Ex injuncto Nobis d'Alexandre VII,
pour 1'union du prieure de SaintMartin de Coudres (diocese d'Evreux) i la Congregation de la
Mission. -Acta apostolica, p. 29.
1666. 25 juillet. - Bulle Pater
luminum d'Alexandre VII, pour
1'union des Commanderies de
Saint-Antoine de Chieri et de
Chivasso, au s6minaire d'Annecy,
du diocese de Geneve. - Archives : Copie.
1669. x4aout.-Bref Celestium
muaerum de Clement IX. Facultd
d'absoudre des cas reserves au
Saint-Siege, - Archives: Imprimi authentique.
1670. 3 juin. - Bref Ex injuncto
Nobis divinitus de Clement X.
Approbation et confirmation des
Constitutions selectes de la Congr4gation de la Mission. - Archies : Original et copie authentique. - Acta apostolica, p. 33.
1670. 23 juin.- Bref Alias felicis recordationis de Clement X,
statuant que, minme en temps de
jubile, le Pape ou le Sup6rieur
general seuls peuvent dispenser
de nos vceux. - Acta apostolica,
p. 38. - Miroir du Frere Coadjuteur, p. 5i6.
1671. to juillet. - Bref Apostolici muneris de Clement X, statuant qu'en voyage les Pretres de
la Mission peuvent se confesser
mutuellement, et les d6l6guant
pour ouvrir les lettres de la Sacrde Penitencerie. - Acta aposto-

lica, p. 4o. - Archives : ImprimE authentique. - Copie authen-tiqude le i3 juillet 1671.
1672. 26 mars. - Bref Ad ea de
Clement X. Indulgences diverses
accord6es a ceux qui vaquent &
I'oraison mentale. Pour sept ans.
- A cta apostolica,p. 43.
1674.26 septembre - BrefApostolatus oficium de Clement X.
Facultis d'absoudre les cas reserves, de commuer les vaoux et
de cilebrer la mnesse une demiheureavant I'aurorect apres midi.
- Acta apostolica, p. 44, et Archives: Imprim6 et copie.
1676. 4 octobre. - Bulle Rationi congrit d'lnnocent XI,pour
l'union du monastere de SaintRemy, pres de Sens, i ai Maison de Versailles, de la Congrdgation de la Mission. - Acta
apostolica, p. 47.
1676. 14 octobre. - Bref Cwlestium munerum d'lnnocent XI. Indulgences plenidres pour le temps
des missions. Pour sept ans. Acta apostolica, p. 54.
1678. 9 aoit. - Bulle Apostolica Nobis d'lnnocent XI, pour
I'union du prieure de Sainte-Marie-Madeleine de Lac Roy (diocese de Clermont) a la Maison de
la Congregation de la Mission de
I'h6tel royal des Invalides i Paris. - Acta apostolica, p. 56.
1679. 5 juin. - Bref Exponi
Nobis d'Innocent XI. Faculte au
Superieur general, du consentement de ses Assistants, de dispenser ceux qui sont sortis de la
Congregation apres les voeux, et
qui y rentrent, des deux ans de
seminaire e- de leur rendre le
droit i la d6putation. - Acta
apostolica, p. 60. - Archives:
Copie.
1680. 22 janvier. - Bref Cua
sicut dilectus d'lnnocent XI. Indulgence pleniere i ceux qui font
les exercices spirituels dans nos

-

74 -

maisons. Pour sept ans. - Acta
apostolica,p. 62.
1680. 4 mai. - Bref Cum sicut.
Nobis d'lnnocent XI. Indulgences
plenieres aux Ordinands qui font
dix jours d'exercices spirituels
dans nos maisons. Pour dix ans.
- Acta apostolica, p. 63.
1683.
34 septembre. - Bref Cwlestium munerum thesaures d'innocent XI. Facuit6 aux Missionnaires et i Icurs collaborateurs
d'absoudre des cas reserv6s au
Pape. Indulgence pleniere a la
fin de la mission. Pour sept ans.
- Acta apostolica, p. 64. - Archives : Imprnme authentique.
1693. 9 novembre. - Bulle In
dignitatis d'lnnoApostolica
cent XII, pour I'union du pricur6 de Saint-Vivien-les-Saintes it
la Maison de Rochefort de la Congregation de la Mission. - Acta
apostolica, p. 67.
1693. 18 d6cembre. - Bref Cua
inter d'lnnocent XII. Indulgences
accordees aux Confreries de la
Charite des hospices et Assemblees rigees pour le soulagement
des pauvres. - Archives: Imprime authentique (lexte et traduction). -A cta apostolica,p. 217, en
note.
1695. 8 janvier. - Rescrit d'lnnocent XII par lequel les indulgences deji accordees aux hospices et associations de charitd
(1693, 18 decembre) sont accorddes egalement aux confreries
particulieres de charite que les
Missionnaires erigent dans les
missions. Acta apostolica,
p. 217.
1699. 17 mars. - Bref Quanti
Congregationem tuam d'Innocent XII, conbrmant i'election du
Supdrieur g6n6ral, M. Pierron.
-

Actaapostolica, p. 71.-

Ar-

chives : Copi authentique.
1699. 21 mars. - Bref Nuper
Nos d'lnnocent XIL. Nouvelle
confirmation de Idlection du

Supdrieur general, M. Pierron.Acta apostolica, p. 72, et Archi
ves : Copie.
1701. 5 novembre. - Bref Pias
personaram de Clement XI. Indulgences accordees i la Congregation de la Mission. A perpetuitd. - Acta apostolica, p. 75, et
Archives : Imprime authentique
(texte et traduction).- Copie authentique.
1702. 14 janvier. - Bref Ad ea
de Clement XI. Indulgences accordes a la Congregation et aux
personnes qui vivent dans les seminaires ou qui assistent aux
conferences ecclesiastiques. Pour
sept ans. -Acta apostolica, p. 77.
Ce bref fut renouvele Ie 24 aoOt
1709, pour sept ans.-Archives:
Imprinm authentique.
1703. to avril. - Bref Cnm sicut dilecti de Clement XI. Les deputos des provinces d'Italie et de
Pologne pour I'assemblee sexennale peuvent, sans nouvelle deputation, voter dans 'Assemblee
generae, si celle-ci se runit dans
le courant d'une annee a partir
de la date du present bref.-Acta
apostolica, p. 78, et Archives :
Copie.
1703. 9 juillet. Bref Cam
sicat accepimas de Clement XI.
Le premier Assistant doit -prdsider a l'assemblie des deputes
reunis pour I'election d'un Vicaire general, celui-ci n'ayant pas
ete nommi
par le Superieur gdneral. - Acta apostolica, p. 8o.
1703. 57 juillet. - Brefconfirmant tout ce qui a eti fait jusqu'a I'Assemblee generale et y
suppl6ant au besoin. -Collectio
completa Decretorum Congreg.
Missionis, p. 186.
1703. i~* septembre. - Bulle
de Clement XI, transferant aux
Missionnaires la proprietd du
monastere de Saint-Jacques sur
I'Arno,
Florence. - (Le texte
manque.)
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1703. 29 dicembre.- Lettre de
b'atif. ven. Vincentii a Paulo,
Summ., t. I, p. 3 x.
Clement XI a 1'cveque de Barce1709. 15 octobre.- Lettres relone pour I'erection d'une maison
de la Mission.-Archives:Copie. nmissoriales adressees i I'arche1704. 9 septembre. - Bref Niveque de Paris, et i deux autres
evdques Far la Sacree Congregalitantis Ecclesia de Clement XI,
tion des Rites, dans la cause du
confirmant les decrets de la sepvenerable Vincent de Paul. tihme Assemblde generale sur le
gouvernement de la Congregation
Causa beatif. Yen. Vincentii a
Paulo, Sunmm., t. I, p. 307.
et I'election du Supdrieur genee
ral, de quelque nation qu'il soil.
1710. t 0 fevrier. - Lettre en- Acta apostolica, p. 82. - Arcyclique a tous les Ordinaires
chives: Copie.
d'Italie et des iles adjacentes,
Bref Nuper a
1707. 2 avril. dcritc, sur Fordre de Clement XI,
Congregatione de Clement XI.On
au sujet des c Exercices spirideclare qu'il n'y a pas lieu de dituels a. - Copie.
viser la Congregation, et qu'il
1711.22 aoft. - Bref Multorua
faut observer les Constitutions;
de Clement Xt i M. Louis ApI'Assistant d'ltalie. - Aclaapos- piani, pretre de la Congregation
tolica, p.86. - Archives: Copic.
de la Mission, prisonnier en Chi1708. 4 juillet. - Dicret pour
ne. - Circulairesdes Superieurs
l'election d'un cardinal de la
generaux, t. I, p. 653.- Bullaire
Sacree Congregation des Rites,
de la Propagande, t. VII, p. 89.
comme Ponent de la cause du
Bref Cum
1713. 27 octobre. V6nerable Vincent de Paul. sicat de Clement XI. Indulgences
Causa beatif. ven. Vincentii a
perpetuelles accordees aux prePaulo,Summarium, t. I, p. 3o8.
tres ou aux clercs qui assisteront
1709. z3 juillet. - Cause de la
aux conferences qui se font dans
beatitication de saint Vincent :
1'etablissement de la Congregadispense apostolique pour la distion de la Mission de Monte-Citocussion du doute de la validitd
rip a Rome. - Acta apostolica,
du proces et de la signature de la
p. 88.
Commission de la Congregation
1714. 4 mai, et 1717. to juillet.
ordinaire, en I'absence des Con- Dans les 6crits du Ven. Vinsulteurs. - Causa beatif. ven.
cent de Paul rien ne s'oppose i
Vincentii a Paulo, Summ., t. I,
la poursuite de la cause. - Causa
p. 13i.
beatif. ven. Vincentii a Paulo,
Summ., t. II, p. t3x.
1709. 31 aoOt. - Bref Cum sicut dilectus filis de Clement XI,
1724. ax juillet. - Le Superieur
accordant une indulgence plegeneral a le pouvoir, pour de
niere aux membres de la Congrejustes causes, de renvoyer de la
gation, aux ecclEsiastiques et aux
Congregation, avec I'approbation
laiques, qui font les exercices
de ses Assistants, tout Missionspirituels de la retraite, aumoins
naire, meme son Assistant ou son
durant cinq jours, en quelqu'une
Admoniteur. - Acta apostolica,
des maisons de la Congregation.
p. 210 et Circul. aux Visiteurs
Pour sept ans. - Circulaires des
(mss.), p. • 2.
Superieurs generaux. (Supple1725. 17 septembre. - Bref Exment mss.), p. 277.
poai Nobis de Benoit XIII. Les
1709. 12 octobre. - Dicret De
buperieurs de la i ongr6gation,
non cultu dans la cause du Veneont la faculte d'accorder a leurs
rable Vincent de Paul. - Cauma
sujets des lettres dimissoriales
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gner le jour de Ia fete de la biatification du serviteur de Dieu,
Vincent de Paul. Faculte de dire
la messe et I'office du B. Vincent de Paul.- Acta apostolica,
p. 95, et Archives : Copie authentique.
1730. 14 fivrier. - Bref Ad augendam de Benoft Xlll. Indulgence pidniere perpetuelle i gagner dans les eglises des pretres
de la Mission le 27 septembre,
anniversaire de la mort du B. Vinlica, p. 220 et Archives : Copie.
cent. - Acta aFostolica, p. 97.
1727. 4 juillet. - Bref Exponi
1730. 3o aodt. Bref Alias
Nobis nuper de Benoit XIll.
felicis recordationis de CleConfirmation du dicret de la
ment XII, confirmant I'indulneuviime Assembliegenerale sur
gence precidente, et I'etendant
la maniere de renvoyer de la
aux 6glises et chapelles des Filles
Congregation un Assistant ou
de la Chariti.- Archives: Saint
'Admonineur du Supdrieur giVincent, beatif. et canonis. Imneral. - Acta apostolica, p. 9t.
prim6.
- Archives: Copie.
1733. 3 fevrier. - Bref In apos1727. 22 septembre. - Decret
tolica de Clement XII. Les Pritres
de I'hiroiciti des vertus du Vede la Congregation de la Mission
nirable serviteur de Dieu Vinsont deputes pour la direction du
cent de Paul.-Archives: Saint
college ecclesiastique erige pres
Vincent de Paul,beatafic. et canode Plaisance par le cardinal Albinis. Copie. Circulaires des
roni.- Acta apostolica, p. 99.
Superieurs geniraux, t. 1, p. 655.
1734. 14 janvier. - Bulle Ce1729. r4 uillet.-Decretdel'aricalem vitam de Clement XII.
thenticite des miracles du V6neConfirmation de I'erection du colrable .servteurde Dieu Vincent
lege Alberoni et de la deputation
de Paul. - Archives: Saint Iindes Prdtres de la Missionpour le
cent de Paul, beatific, et canonis. diriger et I'administrer. - Ada
Copie. - Circulatres des Supdapostolica, p. io5.
rieurs gineraux, t. 1, p. 655.
1736. 24 juin. - Dicret d'ap1729. 13 aoft. - Bref Justus
probation de deur miracles pour
ac misericors de Benoit Xltl,
lacause de canonisalion du B.Vinpour la beatification du serviteur
cent de Paul. -Archives : S. V.
de Dieu, Vincent de Paul.-Acta de P., beatification et canonis.
apostolica, p. 93. - Archives :
Copie authentique.- Circalaires,
Imprimi authentique.
t. 1I p. 663.
1729. 29 aoit. - Bref Si gloria
1737. 26 mars. - Bref Ex inde Benoit XIII i M. Bonnet, Sujuncto de Clement XI1. Confirpirieur general, a I'occasion de la
mation de deux dicrets de la
beatification du Vendrable Vinto* Assemblee gendrale, relatifs
cent de Paul. - Circulairesdes aux elections et A P1exercice de
Supirieursgendraux, t. I. p. 656.
I'office de Vicaire gendral. 1729.6 septembre. - Bref Cum
Acta apostolica, p. ii5 et copie.
Nos de Benoit XIlI. Concession
1737. i 6 juin. -Bulle Superna

pour tons les ordres, meme pour
lea ordres sacres et Ie sacerdoce
- Acta apostolica, p. 89.
1726.6 octobre. - Lettre de Benoit XIII i I'empereur de Chine
pour lui demander la mise en liberte de M. Appiani. - Circulaires des Superieurs generaux,
t. 1, p. 654.
1727. i3 juin. -- Rescrit autorisant les Missionnaires malades,
i dire la messe dans la maison
de campagne. - Acta aFosto-
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pour
du B. Vincent de Paul, fondateur des Pretres seculiers de la Congregation de la Mission et de la Societ6 des Filles dites de la Charitl.-Archives: Original. - Imprimd. -Acta apostolica,p. 18.
- Vie de saint Vincent, Abelly,
I, 428.
1737. 26 aocit. - Bref Ad amgendam de Clement XII. Concession d'une indulgence pl6niere i
gagner dans l'octave de la fete
de saint Vincent. - Archives :
S. V. de P., bCatific. et canonis.
Imprimi, et Ada apostolica,
p. 134.
1737. 3o aout. - M. Pierre Faroux, pretre de la Congregation
de la Mission, est institue vicaire
aposto;ique d'Alger et Tunis. BullairedelaPropagande,
t. VII,
P. 142.

1737. 23 septembre. - Bref
Alias felicis de Clement XII.
L'indulgence pleniere perpdtuelle
diej accordee pour le 27 septembre est transferee au 19 juillet. - A rchives:S. V. de P., beatific. et canonis. Imprime et copie.
- Acta apostolica, p. i35.
1737. 3o septembre. Bref
de Clement XII accordant une
indulgence pldniere dans le diocese de Dax, IA oi se celebre la
fate de la canonisation de saint
Vincent de Paul. - Traduction
imprimde et manuscrite.
1738. 8 octobre. - Bref Alias
felicis de Clement XII. L'indulgence de I'autel privilhgid peut
etre transfiree du maitre-autel
des 6glises de la Congregation A
un autre, que l'Ordinaire doit
ddsigner une fois pour toutes. Acta apostolica, p. i36, et Archives : Imprime authentique.
1738. 8 octobre.- Facult6 d'indulgencier en mission Ics medailies, chapelets, crucifix. Pour
sent ans.
- Archives:: Imnrimd
se~t -as. rchivs
lorim-

77 et traductionauthentiques.-Circulaires, t. I, p. 476 et 5io.
1740. 3 octobre. - Bref Colestium muneram de Benoit XIV.
Concession d'une indulgence plenitre pour le temps des missions.
Pour sept ans. - A cta apostolica,
p. 139.
1740. 6 octobre. - Bref Cam
pro imposita, par lequel Benoit XIV confie a I'archeveque
de Paris les iles Bourbon, anciennement appelees Mascareignes (iles Bourbon, Maurice et
Rodrigues), en determinant que
les Missionnaires qu'il y enverra scront membres de la Congregation de la Mission. - Bullairede la Propagande,t. Ill, p. 6,
et Circ. des Sup. gen. (Supp.
mss.), p. 359.
1741. 2o avril. - Rescrit approuvant I'office propre et ia messe
de saint Vincent pour les Missionnaires et ceux qui disent la Messe
dans leurseglises le jour de la fate.
-

Acta apostolica, p.

221. -

Archives: Copie.
1742. i8 decembre. -

Bref Quo

magis uberes de Benoit XIV.
Confirmation del indispensabilite
des vaeux dans la Congregation.
Est declarde nulre la collation
d'un b6nefice aux sujets sortis
sans I6gitime dispense. - Acta
apostolica,p. 140.
1743. 5 septembre. - Faculti
i M. Couty, Supirieur general de
la Congregation, par rapport A
ceux qui sont sortis avant I'expiration des deux ans de probation
et qui sont rentres ensuite, de
compter dans les deux ans prescrits le temps passe avant leur
sortie. Cette facultd devait expirer i la convocation de la prochaine Assemble g6ndrale. Acta apostolica, p. 222. - Circ.
aux Visit. (mss.), p. 184.
S1743. 5 septembre. - Rescrit
de Benoit XIV, accordant A
M. Couty, Superieur general de la

-78Congregation, la faculti d'etablir un de ses Assistants supdrieur du Siminaire des Bons-Enfants, a Paris, malgrd le d6cret
de I'Assemblee gendrale de 1711
et les Constitutions, mime apostoliques, ordonnant que les Assistants du Supdrieur gdnrral resident dans la mime maison que
lui. - Circulaireaux Visiteurs
(mss.), p. 183.
1744. 5 avril. Bref Jpqu
apostolica de Benoit XIV accordant au Superieur general de la
Congregation de la Mission la
faculte d'admettre aux Ordres
sacres les sujets de ladite Congregation ad titulum mensas communis. - Acta apostolica,p. 144,
et Archives: Copie authentiqude
en 1849.
1745. 12 mars. - Bref Exponi
Nobis de Benoit XIV.Autorisation
de gagner 1'indulgence pleniere
& I'occasion de la fete de saint
Vincent, quand celle-ci est renvoyee au dimanche. -Archives:
Original.
1745. 3o septembre. - Bulle Ad
Montem de Benoit XIV. Union
de deux dglises paroissiales du
diocese de Portugal i la maison
de la Congregation de la Mission
de Lisbonne, fond6e par le roi, et
Erection de vicariats dans ces
eglises.- A cta apostolica,p. 5 1.
1746. 23 i6vrier. - Bref In anblimi catholica Ecclesia de Benoit XIV a I'archeveque d: Bologne, portant suppression de
P'h6pital Saint-Lazare, pres Plaisance, et sa transformation en
college (Alberoni) pour 1'dducation de la jeuncssecliricale. L'administration en est confide Ala
Congrigation de la Mission. Circ.des Sup. gen. (Supp. mss.),
p. 387.
1746. 12 aoit. - L'indulgence
de la fete de saint Vincent peut
etre gagnoe le dimanche suivant
dans les dglises ou I'on celebre sa

fete. - Archives : Imprime authentique.
1746. 3s aout. - Benoit XIV
ecrit i M. Perriquet,Vicaire general de la Congregation, pour lui
exprimer ses condoleances a P'occasion de la mort de M. Couty et
le feliciter de son dlection.-Circ.
des Sup.gin. ( Supp. ms.), p. 423.
1746. 5 octobre. - Bref Alias
felicis recordationis, de Benoit XIV, chargeant le cardinal
Paulucci, i la mort du cardinal
Alberoni, de prendre possession
de I'h6pital de Plaisance, qui
n'est pas encore erige en college,
et qui est confie aux Pretres de
la Mission. - Circ.des Sup.gen.
(Supp. mss.), p. 427.
1748. 29 mars. - Bref Dilectas
filins de Benoit XIV
I'archeveque de Paris pour lui recomniander M. Jean-Frangois Cossart, de la Congregation de la
Mission, par qui ii envoie a Paris
le corps de saint Victor martyr.
-Circ. desSup.gen. Supp. (rmss.),
3
p. 44 .
1752. 24 novembre. - Bulle
Cam Nes alias. Les biens dits
vulgairement a Passays a sont
d6clares compris dans 'union
des paroisses A la maison de
la Mission de Lisbonne. - Acta
apostolica, p. 16o.
1753. 12 mai. - L'office de
Saint-Vincent est ileve du rite
semi-double i celui de double
mineur.-A cta apostolica,p. 222.
1753.

12 mai.

-

Si la fete

de saint Vincent est transfdrde
au dimanche suivant, I'indulgence est 6galement transferee.
- Acta apostolica, p. 223.
1753. ig dicembre. - Bref Ad
augendam de Benoit XIV. Indulgence pliniere aux Missionnaires
et aux Filles de la Charite qui
visiteront, le 21 aout, la chapclle
de leur maison. Pour sept ans.
- Archives : Imprimd authentique. - Acta apostolica, p. 167.

Bref Expoai

1757. 2a mars. -

Nobis pour Punion de la maison
de Barbastro (Espagne) i la ConArgregation de la Mission.chives: Copie.
1761. r3 juin. - Bref Clestium manerum de Clement XIIl.
Indulgence pl6niere aux pretres
qui ýont en mission et aux fideles
qui suivent la mission. -

Ar-

chives : Imprim6 authentique
(texte et traduction).
1762. 27 juin. -

M. Arn. Bossu,

pretie de la Congregation de la
Mission, est institue vicaire apostolique dans la ville d'Alep. Bullairede la Propagande,t. IV,
p. 8o.
1765. 20 juin. -

Une indul-

gence pleniere est accordee en
faveur des defunts, quand,. i la
mort des membres de la Congr6gation, les pratres cilebrent la
messe ou que les clercs et fr6res
coadjuteurs font la sainte communion.-Acta aposolica,p. 224.
1765. i3 novembre. - Bref Ad
augendamdeClementXIII. Indulgence pleniere accordee i ceux
qui visitent une des eglises de la
Congregation, le jour de la fete
de saint Vincent de Paul ou pendant I'octave. Pour sept ans. Archives : Copie, et Acta apostolica, p. 169.

1766. 2z mars. - Indulgences
pour les trois messes dites pour
les Smurs defuntes. Pour sept
ans. - Archives : Imprime authentique.
1766. 21 juin. - Bref Exponi
Nobisde ClementXIll.Les Assemblees de la Congregation de la
Mission, tant domestiques que
genorales, doivent etre regardees
comme valides et legitimes, quoique plusieurs pretres appeles ne
soient pas presents. - Archives:
Copie,et Acta apostolica, p. 170.
166. 7 septembre. - Bref A
augendam de Clement XII, accordant aux Dames de la Charite

79 et aux Fines de la Charite une
indulgence pl6niire a certaines
fetes designoes. - Archives : S.
Vincent deP., biatific.et canonis.
Impride.
1766. 13 septembre. - Tons
ies membres de la Congregation
qui sont tenus au breviaire peuvent reciter I'oftice et celebrer la
messe de saint Vincent de Paul
sous le rite semi-double, une
fois la semaine, les jours non empbchds.-Actaapostolica,p.225.
1772. 5 avril. - Dans les lieux
de missions, indulgence pleniere,
et benidiction apostolique aux
fideles a I'article de la mort. Archives - Imprime.
17i7. 12 decembre.-M.PierreAlphonse Viguier, pretre de la
Congrigation de la Mission, est
6lu vicaire apostolique d'Alger et
de Tunis. - Bullaire de la Propagande,t. IV, p. 181 et Circ. des
Sup. gen. (Supp. mss.), p. 579.
1774. 5 mai. - Dcret de la
Sacree Congregation de la Propagande, recommandantaux Missionnaires, dans les pays etrangers, d'apprendre la langue du
pays. - Archives : Copie. - Collectanea constatutionum, decretorum... Sanctr Sedis, ad usum
Societatis Missionum adExteros,
n* 125, p. 75.
1778. r*r ddcembre.- M.Claude
Cosson, pretre de la Congregation
de la Mission, est elu vicaire
apostolique d'Alger et de Tunis.
- &Bllaire
de la Propagande,
t. IV, p. 241, et Circ. des Sup.
gen. (Supp. mss.), p. 6i5.
1782. 2a novembre. - Ddcret
de la Sacree Congregation de la
rropagande substituant les Lazaristes aux Jesuites dans f"empire
ottoman. - Archives: Copie et
tradaction.
1782. 20 decembre. - M. Michel-Ren6 Ferrand, pretre de la
Congregation de la Mission, est
Olu vicaire apostolique d'Alger

-
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et de Tunis. - Bullaire de la
Propagande, t. IV, p. 241, note.
1783. 7 decembre. - D6cret de
la Sacree Congregation de la
Propagande substituant les Lazaristes aux Jdsuites en Chine. Archives : Copie. - Circulaires,
t. II, p. 559.
1781. 4 septembre..- Rescrit
de Pie VI, autorisant la Congregation de la Mission a recevoir
des sujets orientaux et a les faire
passer au rite latin, apres deux
ans de probation. - Archives:
Copie authentiquee.
1784. 8 octobre. - Facult6, en
mission, de benir les croixetc...,
et de dire la messe une heure et
demie avant I'aurore et une heure
et demie aprds midi; en voyage
ou en mission, de dire la messe
dans les oratoires prives. Autel privilegie quatre fois la semaine. - Archives : Original et
Imprimd. Acta apostolica,
p. 226.
1781. so novembre. - M. Alasia, pretre de la Congregation de
la Mission, est nomme vicaire
apostolique d'Alger et de Tunis.
- Bullaire de la Propagande,
t. IV, p. 241.
1785. 22 aoit. - Facultz d'imprimer le Catichisme abregi en
la langue de Madagascar, aux
frais de la Sacree Congregation
de la Propagande. - Archives:
Copie.
1786. 28 janvier. - Faculte
d'absoudre des cas reserves, Archives : Copie.
1790. 22 janvier. - Bref Piis
Christi de Pie VI. Facultd d'ordonner les membres de la Congregation de la Mission ad titulum mensac communis. Nouvelle
condition.- Archives: Copie. Bullaire de la Propagande,t. IV,
p. 347.
1793. 25 juin. - Bref Injancti
Nobis. Deputation de M. Fenaja
comme Vicaire general de la Con-

grigation de la Mission, aussi
longtemps que demeurera cache
M.Jean-Felix Cayla,Superieur gcndral. - Acta apostolica, p. 173.
1795. 18 aodt. - Liste des facultds et des graces accordees par
les Souverains Pontifes i la Congregation de la Mission du 21 janvier 1632 au 8 octobre 1784. Archives : Copie authentique.
1798. igseptembre.- Facultis
tres speciales, touchant les cas
reserves, accordies aux Oratoriens de Florence avec lesquels
nous avons communication de
privileges. - Archives : Copie
italienne (Lettre explicative et
confirmative, i2 juillet 1894).
1800. 16 mai. - Le Pape confirme M. Brunet, Vicaire general
de la Congregation de la Mission
dans sa charge, et ii ordonne la
convocation d'une Assemblde generale. - Circulaires,t. II, p.623.
1800. 25 juillet. Rescrit
nommant M. Fenaja, Assistant de
la Congregation, i la demande
de M. Brunet, Vicaire general. Archives: Original, et Acta apostohca, p. 227.
1800. 22 aost. - Rescrit de la
p. C. des Eveques et Reguliers
prorogeant le terme fix4 pour la
convocation d'une Assemblee generale. - Archives: Original, et
Acta apostolica, p. 227.
1801. 6 fevrier. - La meme
prorogation. - Archives: Original. - Acta apostolica, p. 228.
1801. q novembre. - Nouvelle
prorogation d'un an.- .. rchives:
Original.
1802. 3 aofit. - M. Salvator
Cheriana. pretre de la Congregation de la Mission, est nommi
vicaire apostoliqued'Alger.-Bullaire de la Propagande, t. IV,
p. 461.
1802. 2 octobre. - Prorogation
d'un an pour la convocation de
1'Assembl6e gendrale.- Archives:
Original.

1803. j 3 ao~t chives : Original.

Item. -
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Ar-

Item.
1804. r2 septembre. Archives : Original.
1804. 30 octobre. - Bref Quum
uti accepimus de Pie VII. M. Sicardi est nomm6 Vicaire g6ncral
de la Congregation de la Mission
pour l'Furope, M. Brunet restant
charg6 des Missionnaires de la
France et de l'.tranger et de
toutes les Filles de la CharitY.
Conseil du nouveau Vicaire general. - Archives : Imprime. Acta apostolica,p. 175.
1805. 3 juillet. - Confirmation
des privileges que nous avons
par communication aux Oratoriens, Ridemptoristes, etc. - Archives : Imprime. - Acta apostolica, p. 228.
1806. z3 mai. Bref Tua in
Galliam de Pie VII. La deputation de M. Sicardi, comme Vicaire general, est revoquie. Nomination d'un pro-Vicaire et restitution integrale de la charge
de Vicaire general en faveur de
M. Brunet. -Archives: Original.
- Acta apostolica, p. 176.
1806. 9 decembre. - Bref Accepimus nuper de Pie VII. M. Placiard,designe comme Vicaire gendral de la Congregation de la
Mission par feu M. Brunet, est
confirmt
dans cette charge. Archives : Original. Acta
apostolica, p. 178.
1806. 16 decembre. Indulgences i gagner par les tideles,
les sept dimanches qui suivent
la mission. A perpetuite. - Acta
apostolica, p. 229.
1807. 6 juin. - Pouvoirs donn6s a M. Sicardi pro-Vicaire general de la Congregation, sur les
biens meubles des maisons suppriuwees de la Congregation. Archives : Copie italienne. -

Acta apostolica, p. 23o.
1807. 19 juin. Bref Qua
semper de Pie VII, confirmant

M. Placiard dans sa charee de
Vicaire g6neral, et retablissant
I'unite de gouvernement dans la
Congregation.- Archives: Original.- Acta apostolica, p. 180.
1807. 24 juin. - Lettre du cardinal Carafa a M. Placiard, accompagnant le bref du 19 juin
18o7. - Circulaires,t. II, p. 624.
1807. 14 octobre. - Bref Qunm
per apostolicas de Pie VII, nommant M. Hanon Vicaire general
de la Congregation de ia Mission.
- Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 183.
1807. 17 octobre. Lettre
de Pie VII, adressee a M. Claude,
et nommant M. Hanon Vicaire
general.-Circulaires,t.
IIl,p.625.
1808. 22 mai. Indulgence
pl6niere toties quoties aux membres des deux families de saint
Vincent de Paul, qui, tous les
jours ou au moins quelques
jours de la semaine jeunent, dans
ce temps decalamit6. -Archives:
Original, et Note autographe de
M. Hanon. Acta apostolica,
p. 231.
1809. 16 avril. - Renouvellement et confirmation cum gratia
specialidu rescrit du 22 mai 1808.
- Acta apostolica, p. 232.
1809. t6 avril. Rescrit accordant i tous les Visiteurs les
facultis necessaires pour gouverner leurs provinces, sous le bon
plaisir du Vicaire g6n6ral, pro
tempore, jusqu'& I'election du
Supdrieur general. - Archives :

Copie authentique. - Acta apostoltca, p. 23..

1812. 28 septembre. - Lettre du Nonce de Portugal a M. Martins qu'il nommeVicaire apostolique de la Congregation de la
Mission pour e Portugal. Mesure
nicessitee par les circonstance.
-

Circulaires,t. II, p. 635.

1814. i8 mai. - Reponse du
cardinal Pacca i M. Hanon, Superieur general de la Congriga-
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tion de la Mission, sur des questions qui lui avaient eti posdes.
- Circulaires, t. II, p. 637.
1815. 19 janvier. - Lettre de
Pie VII a M. d'Astros, Vicaire
capitulaire de Paris, pour 1'election d'une nouvelle Superieure
des Fillcs de la Charit, communiquee par M. Hanon, le 24 f6vrier xii8. - Archives : Copie
authentique.
M. Louis Gan1815. II aoGt.dolfi, pretre de la Congregation
de la Mission et diliguE apostolique au mont Liban est 6lu devque titulaire d'Icosie. - Bullaire
de la Propagande,t. IV, p. 5 3 1.
1815. 7 decembre. - Ddcret de
la.Sacree Congregation des Rites,
autorisant les Missionnaires qui
se rendent dans la Louisiane i
dire, le 37 septembre, la messe
et I'office de Saint-Vincent sub
ritu duplici minori. - Archives :
Copie.
1817. 16 juillet. - Lettre de
Pie VII nommant M. Verbert
Vicaire general de la Congrigation de la Mission pour la France
et toute la Compagnie des Filles
de la Charit6; et confirmant
M. Sicardi dans sa charge de Vicaire gendral pour la Congregation de la Mission en dehors
de la France. - Archives : Original. - Acta apostolica, p. 186.
1818. 28 decembre. - Pie VII
abroge les innovations introduites
en Espagne par le Patriarche des
Indes dans les Constitutions des
Filles de la Charite: il ordonne
de s'en tenir aux Regies etablies
-par Ie fondateur lui-mime. Bullairede la propagande,t. VII,
p. 218.
1819. - 2a mars. - Facult i
M. Verbert, qui est a Particle de
la mort, de designer modo extraordinarioun autre Vicaire general. - Acta apostolica, p. 234.
1820. to aout.- BrefCongregatiamm pesbyterorn d Pie Vl,

-

nommant M. Boujard Vicaire general de la Congregation de la
Mission pour la France et l'Orient,
et de la Compagnie des Filles de
la Charit&e-Archives:Original,
et Acta apostolica, p. 1871820. - Faculte de dire la
messe de SS. Sacramento le jour
de la communion generale. Archives: Copie.
182L 3o janvier. - Bref Sublata
e vivis de Pie VII. Faculte pour
M. Boujard de se designer un
successeur jusqu'd la nomination d'un Superieur general. 11
est Superieur des Filles de la
Charite recemment 6tablies en
Suisse. - Archives : Original, et
Acta apostolica, p. 188.
1821. 16 mars.- Confirmation
des privilbges et indulgences que
nous avons par communication.
Facultd dabsoudre les heretiques.
Nos collaborateurs en mission
participent a ces facult6s. - Archives: Original, et Acta apostolica, p. 235.

1822. i5 juin. - Facultd aux
pretres de la Congreantion de la
Mission de reciterl'office de saint
Vincent le 27 septembre.- Acta
apostolica, p. 236.
1822. 13 ao6t. M. Rosati,
pretre de la Congregation de la
Mission, est nomm, eveque et
vicaire apostolique du Mississipi.
- Bullaire de la Propagande,
t. IV, p. 618.
1823. 15 mars. - M. Francois
Chossat, pretre de la Congregation de la Mission, est nommi
Vicaire apostolique d'Alger. Bullairede la Propagande,t. IV.
p. 633.
1824. 29 aoft. - Facult6 d'absoadre les membres des societes
secrites et leurs fauteurs. Pour
cinq ant. - Archives :Copie, et
Acta apostolica, p. 237.
1825. 3 janvier. - FacultA d'absoudre des cas r6serves au SaintSiege pendant Ie Jubile. - Ar-

-

83 -

chives: Copie. - Aca apostolica,
p. 238.
1827. 16 janvier. - Bref Anteacta tempornm, par lequel
Leon XII met fin au partage de
i'autorite entre deux Vicaires g6neraux, et nomme M. Pierre de
Wailly . updrieur gendral de la
Congregation de la Mission. Archives : Original et traduction.
- Acta apostolica, p. 191.
1828.28 juillet. - Facult6 pour
les exercitants de reciter avec
nous I'office, selon l'Ordo de la
Congregation de la Mission,
quand ils font la retraite dans
une de nos maisons. - Archives:
Copie authentique, et Acta apostolica, p. 239.
Bref
1830. 17 septembre. Colestes Ecclesia de Pie VIII,
pour les DamesdeCharit. Indulgence pleniere aux fetes de la Visitation, de I'Immaculee Conception, de saint Francois de Sales, de
saint Vincent de Paul; 3oo jours
pour toute ceuvre charitable
prescrite par leurs Reglements. A rchives: Original.
1833. 14 mai. - Bref Charitatis
viscera de Gregoire XVI, accordant aux Filles de la Charit6 la
facult6 de conserver le Saint Sacrement dans leurs chapelles ct
d'y satisfaire i tous leurs devoirs
religieux; etc. - Archives : Imprime authentique et traduction
authentiquhe le ior janvier 1882.
- Recueil des privileges des
Fillesde la Charite (d ition 1899),
Bullaire de la Propap. 13.gande, t. V, p. 76.
1833. 14 juin. - Facult6 pour
les Filles de la Charit6 de ce16brer la fete de saint Vincent de
Paul Ie jour ou la c6l•bre leur
6glise paroissiale. - Archives :
Imprim6, et Recueil desprivileges
des Fillesde la Charite;p. 22.
1834. 28 fevrier. - Rescrit donnant un sommaire d'indulgences
pour les Filles de la Charite des

maisons de France, a la place
des pricedentes concessions. Voiraussi 1889,22 juin.-Recueil
des privileges des Filles de la
Charite, p. io8.
1831. 5 juillet. - Indulgence
pleniire i l'un des trois derniers
jours des deux neuvaines qui suivent les deux f4tes de saint Vincent, pourvu qu'on ait assistd &
trois exercices de la neuvaine.
Indulgence de 3oo jours a chaque
exercice. - Archives: Original.
1835. 23 decembre. - Rtponse
de Gregoire XVI a M. Nozo, qui
lui avait notifie sa nomination
de Superieur general. - Circulaires, t. II p. 48o et 642.
1836. 12 mars. - Fete de la
Translation des Reliques de saint
Vincent. Modification a la sixieme
legon de loffice. - Archives :
lmprime.-Actaapostolica,p.242.
Recueil des Privileges des
Filles de la Charitc,edit.de i86o,
p. to.
1836. 15 mai. - Faculte d'ordonner extra tempora les jeunes
confreres envoyes a 1'etranger.Voyez aussi au t3 mai Lb59.Archives: Original.- A ca apostolica, p. 243.
Privilege ac1837. 3 mars.corde par Gr6goire XVIaux Filles
de Charite de faire dire la messe
de saint Vincent le 19 juillet, le
27 septembre et le jour de la fete
de la Translation.Archives :
Imprime authentique. - Recueil
des privilegesdes Fillesde la Cha.
rite, (6d. i8g9) p. zo.
1837. to aott. - Gregoire XVI
&tend it toutes les Filies de la
Chariti de France, le privilege
de l'indulgence pl"niere pour les
suffrages accordis aux defuntes,
privilegequi n'existaitauparavant
que pour le diocese de Paris.
Recueil des Privileges des Filles
de la Chariti, p.
it.
1837. i3 novembre. - Indulgence plinidre pour la France,
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le jour anniversaire (26 avrii) de
la Translation du corps de saint
Vincent. - Archives : Original.
- Acta apostolica, p. 244.
1840. 28 aout. - La Mongolie
est erigde en un vicariat apostolique qui est confie & a Congregation de la Mission. - Bullaire
de la Prupagande,t. V, p. 254.
1840. 28 aost. - Gregoire XVI
charge M. Nozo, Superieur general, de mettre & la tete du nouveau vicariat apostolique de Mongolie un membre de la Congregation de la Mission auquel on
donnera un titre episcopal. Bullaire de la Propagaude, t. V,
p. 255.
1841. 28 mars. - Gregoire XVI
autorise M. Nozo i nommer un
Vicaire general pour gouverner
la Congregation. - Circulaires,
t. II, p. 643.
1811. 25 septembre.- Riponse
de la Sacree Congregation de la
Propagande i M. Fornier, pretre
de la Congregation de la Mission,
prefet apostolique en Perse, sur
Circadiverses questions. laires, t. 1, p. 644.
M. Poussou,
1842. 2 aoCt. apres la demission de M. Noro,
est confirme Vicaire general de la
Congregation.-Circulaires,
t.lll,
p. 569.
1843. 5 mars. - Reponse i
M. Poussou sur le choix du Superieur general, la tenue des Asscmblees ginerales, et l'etablissement
dedeux procureurs generaux, 'un
&Paris, 1'autre a Rome. - Circalaires, t. III, p. 570.
Irdulgences
1843. 5 mars. pour deux prieres que recitent
les Filles de la Charite. - Recueil des Privileges des Filles de
la Charitd, p. •7.
1813. 6 mars. Decret qui
accorde certaines indulgences
aux Filles de la Charite des maisons existantes. (Voir 22 juin

1889.) - Recueil des Privileges
des Filles de la Charize, p. 113.
1843. 9 juillet. - Decret d'introduction de la cause des Venerables J.-G. Perboyre, Clet et
autres.- Atrchives: Imprime, et
Causa beatific. vex. J.-G. Perboyre, p. 27.
octobre.
1843. i

-

Faculte

pour le Superieur general de
la Congregation de la Mission
d'imposer le scapulaire de I'lmmaculde-Conception et autorisation de sous-deleguer cette
faculte aux Missionnaires. -.
Acta
Archives : Original. apostolica, p. 245.

1843.2 octobre.-LettredeGr6goire XVI, felicitant M. Etienne
elu Superieur general. - Circulaires,t. Ill, p. 35.
1843. 12 d6cembre. -

Facultis

spirituelles pour les aum6niers
des etablissements des Filles de
la Charite.- Archives: Original.
- Recueil des Privileges des
Fillesde la Charite, p. 36.-Acra
apostolica, p. 246.
1843. 1i d6cembre. -

Liste des

fetes pro aliquibus locis concedees a la Congregation de la Mission. - Archives : Original. Acta apostolica, p. 247.
1844.2 mars. - Bref Ex debito
de Gregoire XVI. La province de
Ho-nan en Chine est erigee en
vicariat apostolique; son administration est confide a laCongregation de la Mission. - Acta
apostolica, p. 193.
1844. 22 mars. -

Indulgence

pleniere pour la fete de saint
Vincent et du patron du lieu,
transferee au jour ou ces fetes se
celebrent dans les dioceses. Acta
Archives : Original. apostolica, p. 249.
1844. 29 mars. -

Faculth

d'en-

voyer a i'Assemblde generale ou
sexennale lea deputes des provinces situdes hors de 1'Europe.
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- Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 25o.
1844. 19 avril. - Indult etendant aux Missionnaires et aux
Filles de la Charite la permission
d'ajouter a la preface de la sainte
Vierge: Et te in Conceptione immaculata, et aux Litanies:Regina
sine labe... - Archives: Original.
- Acta apostolica, p. 25 t.
1845. to janvier. - Bref Romanum decet de Gregoire XVI, accordant des indulgences a la Societe des Conferences de SaintVincent de Paul. - Archives :
Copie authentique.
1845. 12 aouit. Bref Quamt
societatem de Gregoire XVI, accordant des indulgences i ceux
qui soutiennont de leursaum6nes
les Conferences de Saint-Vincent
de Paul. - Archives : Copie authentique.
1845. 23 novembre. - Rigles
donnees aux chefs de missions
pour I'institution d'un clerge indigene. - Bullaire de la Propagande, t. V, p. 376.
1845. 26 decembre. - Lettre de
M. Ugo, Procureur general pros
le Saint-Sidge, donnant des renseignements sur divers offices du
breviaire, et des pouvoirs de la
S. Penitencerie. - A rchives:Original.
1846. 28 avril. Indulgence
plediere i perpetuit6 aux deux
fetes de saint Vincent, en visitant une des eglises des deux
Compagnies. - Archives : Original. - Acta apostolica, p. 25t.
1846. 28 arril. - Indulgence
pleniere des deux fites de saint
Vincent etendue aux jours de
'octave. - Archives : Original.
- Acta apostolica, p. 252.
1846. I3 septembre. - Quelques privileges des Pii operarii
auxquels nous communiquons.
- Archives : Copie authentique.
1847. 20 juin. - Nombreuses
facultes obtenues par M. Etienne,

Superieur general, pour la Congregation de la Mission et la
Compagnie des Filles de la Charite. - Archives : Original. Acta apostolica, p. 253.
1847. 20 juin. - Bref Cum sicut
accepimus de Pie IX, accordant
des indulgences a la Congregation de I'lmmaculee-Conception
etablie dans la chapelle de la
Congregation de la Mission a
Paris. - Archives : Original. Acta apostolica, p. 195.
1847. 20 juin. - Extension des
pouvoirs accordds le adecembre
1843. -Archives: Voir I'Original
a cette dernidre date.
1847. 25 juin. - Faculte pour
les pretres de la Mission d'imposer le Scapulaire de la Passion.
Indulgences qui y sont attachees.
- Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 254.
1847. I juillet. - Les entants,
frequentant les ecoles tenues par
les Filles de la Charite en Orient,
peuvent suivre le rite latin. - Archives: Original.-- (Voir la Constution de Leon XIII sur ce sujet,
3o nov. 1894)
1847. 18 juillet. - Les enfants,
frequentant les ecoles tenues par
les Lazaristes en Orient, peuvent
suivre le rite latin. - Archives:
Original. - (Voir la Constitution
de Leon XIIl, 3o nov. 1894.)
1848. 25 janvier. - Decret Romani Pontifices. Lettres testimoniales exigees pour la reception
des postulants. - Archives : Imprime. - Circulairesde M. Fiat,
p. t53 et 8So. - Bullaire de la
Propagande, t. VI, p. 431.
1848. 25 janvier. - Decret Regulari disciplinas. Reception des
novices a I'habit etA la profession.
-Archives: luprim.- Bullaire
de la Propagande,t. VI, p. 432.
1848. 21 mars. - Indulgence
pleniere pour le scapulaire de la
Passion, tous les vendredis. -
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Archives :Original.- A cta apostolica, p. 256.
1848. 21 mars. - Faculte, pour
le Superieur g6ndral, de deleguer
aux pretres seculiers et rguliers
le pouvoir d'imposer le scapulaire de la Passion. - Archives:
Original.-Actaapostolica,p.255.
1848. 2!8 mars. - La Sacree
Congregation de la Propagande
vicaire
permet i Mgr Mou~i,
apostolique de Mongolie, de choisir et de consacrer son coadjuteur. - Bullaire de la Propagande, t. VI, 'i pars, p. 56.
1818. 7 avril. - Dispense pour
les trois Visiteurs de aos provinces d'ltalie des obligations imposees par le decret Regnlari disciplina du 25 janvier 1648. (Voir
loavril 185 .)-Archives: Copies.
1848. 5 septembre. - Les provinces de Kokonor et de TicuChang (i) sont erigees en vicariat
apostolique confie i la Congrgation de la Mission. - Bullaire
de la Propagande, t. VI, za pars,
p- 76.
Les
1848. 3o septembre. Missionnaires d6pendent des Vicaires apostoliques et autres Supirieurs de missions. -Archives:
Imprime.
1849. 28 juin. - Indulgence
pleniere pour l'Assemblee generale de la Congregation de la
Mission. - Archives : Original.
1849. 18 octobre. - Repons
de Pie IX, a Gaete, a M. Etienne,
qui lui avait ecrit au nom de
I'Assemblie gdndrale de 1849. Circulaires,t. Ill, p. 572.
1850. 26 arril. Calendrier
liturgique de la ville de Rome
concede a toute la Congregation,
hormis quelques offices particuliers. - Archives : Original. Acta apostolica, p. 257.
1850. zz juin. -

Faculte de ce-

lebrer la fete de la Translation du
corps de saint Vincent, le denijeme otmanche apres Paques,

etc.-Archives : Original.-Acta
apostolica,p. 258.
1850. 1'~ juillet.-Indulgences
plenieres 4 gagner i certains
jours par ceux qui visitent I'autel de la Passion, erige a la
Maison-mere de la Congregation
de la Mission a Paris, et qui portent le scapulaire rouge. - Archives: Original.- Acta apostolica, p. 260.
1850. t" juillet. -

Indulgence

pleniere quotidienne a notre chapelle de la Maison-mere. A perpetuite. -

Archives : Original. -

Acta apostolica,p. 259.
1850. 16 juillet. - Bref Vicarium miAus de Pie IX, donnant
communication aux Dames de la
Charite, des indulgences accordees aux Conferences de SaintVincent de Paul. - Archives:
Original.
1k50. t1 juillet. -

Indulgence

pleniere pour ie scapulaire de la
Passion, le jour de la reception
et I'articledelamort.-Archives:
Original. - Acta apostolica, p.
262.

1850.

19 juillet. -

Extension

des indulgences de l'Associarion
des Enfants de Marie (jeunes
filles), i la mime Association de
petils garconsdirigde par es Filles
de la Charite. - Archives: Original et copie.
1850. 19 juillet.Faculte aux
Superieurs de nos maisons d'eriger l'Association des Enfants de
Marie dans leurs eglises.- Archives: Original.- Acta apostolica,
p. 261.

1850. 19 juillet.- Bref Cum ad
preces de Pie IX, accordant I'indulgence de lautel privilegid aux
Dames de la Charit6.-Archives:
Original.
1850. 4 aodt. - Divers privileges accord6s dans les Missions
d'Orient aux Filles de la Charit6
et aux enfants qu'elles elevent.
- Archives: Original.- (Voir le

-- 87 Decret de .eon XIII sur P'Orient;
3o nov. 1894.)
1850. 13 septembre. - Indulgence plenidre accordee le vendredi pour le scapulaire de la
Passion, transfer6e au dimanche,
si besoin est: - Archives : Original. - Acta aFostolica, p. 263.
1850. 15 novembre. - La fete
du Patronage de la Sainte-Vierge
peut etre renvoyCe au quatrieme
dimanche,ou plus loin, si besomn
est. - Acta apostolica,p. 264, et
Archives : Copie authentique.
Faculte
1851. 24 janvier. pour les directeurs des grands
Seminaires de France diriges par
la Congregation de reciter I'office
diocdsain avec les seminaristes.
- Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 265.
1851. 24 janvier. - Oraisons
propres pour la fete de la Translation du corps de saint Vincent.
- Archives : Original. - Acta
apostolica,p. 266.
1851. 12 mars. - Le privilege
de l'autel priviligid, pour les
Filles de la Charitd, s'applique
non seulement aux autels fixes,
mais aussi aux autels mobiles.
- Archives: Original.
1851. to avril. - Prorogation,
pour trois ans encore, de la dispense du Decret sur la reforme,
des Ordres religieux en faveur de
nos trois provinces italiennes.
(Voir 7 avril 1848.)- Archives:
Copie.
1851. is avril. - L'exemption
des Ordres et Congregations eat
suspendue en Espagne pour dix
ans. - Archives: Copie.
1851. 22 aoft. - La fate de la
Translation dn corps de saint
Vincent est transferde au 2e dimanche apres PAques, avec privilege exclusif. - Archives : Original.- Acta apostolica, p. 269.
1851 22 aout. - Les fetes de
la Transfiguration de Notre-Seigneur et de la Dedicace de I'Eglise

du Saint-Sauveur de Latran sont
mises pour la Congregation de la
Mission du rite double de !re
classe sans octave. - Archires :
Original. - Acta apostolica, p.
268.
1851. 22 aont. Faculti de
dire Matines et Laudes, la veille
i deux heures, de la Toussaint A
PAques, et i trois heures le reste
du tamps. (Voir 3 mars 1857.) Archives : Original. Acta
apostolica, p. 267.
1851. 17 novembre. - Indulgence de deux cents jours i la
visite de la chapelle de Paris des
Pr6tres de la Mission; indulgence
pldniere, le 24 avril. A perpituitd.
- Archives : Original.
1852. 27 mai. - Faculte de
chanter dans nos eglises la messe
de Requiem deux fois la semaine,
aux jours de rite double seulement, et excepte les jours priviIdgies. .- Archives : Original. A cta apostolica, p. 270.

1852. 18 juin. - Confirmation
de la fondation du college Brignole-Sale, i Genes, et approbation des contrats pass6s entre
M. Etienne et le marquis de Brignole-Sale. - Bullaire de la
Propagande,t. VI, a pars, p. 134.
1852.22 novembre.- Les Filles
de la Charite employees a la cuisine peuvent gagner deux indulgences pldniares par mois.- Recueil des Privileges des Filles de
la Charitd,p. I19.
1853. 29 janvier. -

Faculte de

dire la messe votive de la Passion
ia 'autel de la Passion de la
Maison-Mere des Pretres de la
Mission, tous les jours de I'annee,
exceptd les jours de premiere et
de deuxieme elasse. - Archives:
Original. - Acta apostolica, p.
271.

1853. 14 mai. - Liste des indulgences apostoliques. - Archives: Imprime.- Summarium pri-
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Alif

sionis (6dit. s863j, p. 85.
1854. 22 juin. -

Toute la Con-

gr6gation doit suivre I'Ordo propre de la Congregation, avec les
-offices de saint Timothde et de
saint Tite. - Archives: Original.
-

Acta aFostolica, p. 277.
Calendrierli-

1854. 22 juin. -

turgique propre de la Congregation de la Mission. - Archives :
Imprim6 authentique. - Acta
apostolica, p. 272.

1854. 8 aout.- Bref Postulatum
de Pie IX. Concession a perpetuite de plusieurs indulgences
aux Conferences ecclsiastiques.
-

Acta apostolica,p. 197.

1855. 24 mars. - Indulgences
accordees aux ecclesiastiques des
Conferences de Saint-Vincent. Archives: Copie.
1855. 24 mars. - Les indulgences accordees aux Conferences
ecclesiastiques de Saint-Vincent
sent communicables i toutes les
autres Conferences ecclesiastiques a venir. - Archives: Copie.
-

Acta apostolica, p. 278.

1855. to septembre. - Lettres
adressees au Vicaire apost. du
Huquang par la Sacree Congr6gation des Rites et instruction
du Promoteur de la Foi pour

instruire le proces apostolique
dans la cause du Ven. J.-G. Perboyre. - Causa beatif.yen. J.-G.
Perboyre, p. 596.
1856. 3o mai. - Bref Pastorum
Principis de Pie IX. La Province
de Pekin, sur la demande de Mgr
Mouly, est divise par I'autorite
du Saint-Siege en trois vicariats
apostoliques. - Acta apostolica,

p. 198. -

Bullaire de la Pro-

pagande, t. VI, r- pars, p. 254.

1856. 3o mai.- Bref Cum Nos
de Pie IX. Le vicariat de Pikin,
Tchi-ly nord, est attribud i la
Congrdgation de la Mission. A cta apostolica,
.
o. p.200.- Bullaire
_

de la Propagande,t. VI, is oars,
p. 255.
1856. 3o mai. - Pour Ic vicariat
de Pekin Occidental, Mgr Mouly,
C. M., est delegue administrateur. - Bullaire de la Propa.
gande, t. VI, i» pars, p. 255, en
note.
1856 23 aort. - Rapport de
M. Guarini, pretre de la Congregation de la Mission, procureur,
aux questions posies par la
Sacree Congregation des Evaques
et H•guliers sur le gouvernement
interieur des Filles de la Charite.
- Archives : Copie et imprimd.
(V. r3 janvier 189g.)
1857. 27 fevrier. - Office et
messe du tris pur Coeur de Marie,
double majeur; place i lui assigner. - Archives : imprimd authentique. - Acta apostolica, p.
279.
1k57. 2 mars. - Dcret pour
l'instruction du procks apostolique Afaire a Rome, pour la cause
desVen. Clet et Perboyre.-Causa
beatif. ven. Fr. Clet. p. i .
1857. 3 mars. - Facultd de rdciter Matines et Laudes, la veille i
deux heuresen tout temps. - Archives: Original. - Acta apostolica, p. 280.
1857. 5 mars. Fete de la
Conversion de saint Paul, elevee
"pour la Congregation de la Mission au rite double de 2* classe.
- Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 281.
1857. 3 juin. - Fete du tres
pur Cceur de Marie, fixee au
premier dimanche de septembre
ou au premier jour libre suivant.
- Archives : Original. - Acta
apostolica, p. 282.
1857. 23 juin. - Bref Expositum Nobis de Pie IX, accordant
la faveur de 'autel privilegide
toutes les chapelles des Filles de
la Charite. - Archives: Original
et imprime authentique.
1857. 17 juillet. - Sur la de-
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mande de Mgr Mouly, vicaire
apostolique de Mongolie, la
charge de ce vicariat cst confire A
M. D. Daguin, son coadjuteur.Bullaire de la Propagande,t. VI,
Ia pars, p. 276.
1858. to juin. - Facult6 de
transferer la fete de saint Vincent
du 19 juillet au jour le plus
commode dans 'octave. - Archives: Original et copie authentique. - Recueil des Privileges
des Filles de la CharitC, p. zi.
1858. - ier juillet. - Faculti
aux Filles de la Charite de transferer la fete de la Translation de
saint Vincent, du 26 avril au 2*
dimanche apres Piques. - Archives : Original. - Recueil des
Privileges des Filles de la Charitd, p. 23.
1858. 24 decembre. - Bref
qui confie i la Congrigation de
la Mission, le vicariat Tch&-Ly
mdridional-occidental. - Acta
apostolica, p. 200, en note.
1859. 13 mai.- Bref Religiosas
familias de PIie IX. Confirmation
du privilege de faire ordonner les
membres de la Congrdgation
Archives :
extra tempora. Imprim6 authentique. - Acta
apostolica,p. 201.
1859. t6 mai. - Faculte de communier a la messe de minuit
6tendue a tous les pays ot les
Soeurs sont dtablies. Pour sept
ans. - Archives: Copie et traduction authentiques. (Voir au
28 juillet 1899.)
1859. 20 septembre.-Bref Cum
sicut accepimus de Pie IX, accordant des indulgences a la pieuse
association drigee dans I'dglise de
la Congregation de la Mission, i
Paris, sous le titre de la TresSainte-Trinite. - Acta apostolica, p. 202.
1860. 28 fevrier. - Bref Inter
catholic de Pie IX. Facultd de
celebrer le deuxieme Centenaire
de la mort de saint Vincent; in-

dulgence pleniere et autres privileges. -Archives: Original. A cta apostolica, p. 204.
1860. 25 septembre. Bref
Similibas Nostris de Pie IX. Prorogation de l'indulgence accordee
i l'occasion du deuxieme Centenaire de la mort de saint Vincent, jusqu'au t5 uctobre. - Archives : Original. - Acta apostolica, p. 206.
1860. 3o octobre. - Facult de
dire la messe de Requiem i la
chapelle de la Passion de la
Maison-mere i Paris, tous les
jours, excepti les doubles de
In et de 2e classe et les dimanches.- Archives: Copie authentique. - Acta apostolica, p. 283.
1860. 2o decembre. - Decret
de la Sacrie Congregation des
Rites sur Ia validite du proces
apostolique pour la cause du Ven.
Perboyre. - Causa beatif. ven.
J.-G. Perboyre, p. 53 et 1i, et
3
Causabeatif.ven. Fr.Cle, p. z .
1860. 20 dccembre. - Decret
nommant la commission qui devra s'occuper du proces De non
cultu, dans la cause du Ven- J.-G.
Perboyre. - Causa beatif. ven.
J.-G. Perboyre, p. 112.
1861. 21 fverier. - Decret De
non cultu dans la cause du Vin.
Perboyre. - Causa beatif. ve.
J.-G. Perboyre, p. 127.
1861. 28 fevrier. - Dispense
de la compulsation des documents de I'enquete de I'Ordinaire
dans le proces apostolique pour
la cause du Vin. Perboyre. Causa beatif. ven. J. G. Perboyre, p. 23o.
1861. 28 fivrier. - Facultd de
discuter Ie doute Super martyrio,
bien que les cinquante annies
r6glementaires ne se soient pas
ecoulees depuis Is mort du Ven.
J.-G. Perboyre. - Causa beatif.
ven. Perboyre, p. 2?o.
1861. 5 septembre. - F6te de
l'Immaculde- Conception elevee

-

90 -

au rite double de i" classe. Archives : Original. Acta
apostolica, p. 283.
1861. 12 septembre. - Dansles
ecrits du Ven. Perboyre, rien ne
s'oppose a la poursuite du proces. - Causa beatif. ven. J.-G.
Perboyre, p. 56t.
1862. 17 sepiembre.-Les tv&ques choisis dans la Congregation de la Mission doivent, apres
leur mort, avoir part aux suffrages
de la Communaute. Lettre du
cardinal prefet de la Sacrde Congregation de la Propagande. Archives: Original.
1862. 1I d6cembre. - Facultd
pour les collaborateurs dans les
seminaires, pendant leurs fonctions, de se conformer a nous
pour I'Ordo et pour l'heure i;es
Matines. - Archives: Original.
- Acta apostolica, p. 284.
1863. 27 janvier.- Bref Exponendum nuper de Pie IX accordant de nouvelles indulgences i
la Confrerie de la Tres-SainteTrinitd pour le soulagement des
defunts--Acta aposlolica,p. 207.
1864. 2 juin. Litanies du
Saint Nom de Jesus, approuvees
et indulgencides pour la Congregation de ]a Mission (trois cents
jours).- Archives : Imprime authentique. - Acta apostolica, p.
285.
1866. 28 juin. - Ligne de conduite tracee par le Saint-Siege
aux communaut&s persecutees
par le gouvernement italien. Archives: Copie. - Acta Sancta
Sedis, t. I, p. 57; t. II, p. 675.
1867. i8 avril. - Autres instructions relatives au meme
sujet. - Archives: Copie.
1867. 23 mai. - Ddcret de la
Sacrie Congregation des Rites
6tendantauxvicairesapostoliques
du Hou-pd et du Hou-nam les facultes accordees le to septembre
z855 au vicaire apostolique du

"

Houquang,- Causa beatif. ven.
J.-G. Perboyre, p. 6 1o.
1868. 27 fevrier. - Permission
de la messe du Jeudi saint dans
une des chapelles de chaque
maison des Filles de la Charite. - Archives : Original. Recueil des Privileges des Files
de la Charitd, p. 29.
1868. 2 avril.- Les enfants des
ecoles satisfont au prrcepte en
entendant lamesse chez les Filles
de la Charit6. - Archives : Original. (V. 23 janv. i899.)
1868. 23 avril. - Faculte pour
les Filles de la Charite de faire
celebrer les trois messes de la
nuit de Noel dans Icurs chapelles. Pour dix ans. - A rchives:
Copie. (Voir 28 juillet 1899.)
1868. 23 avril. - Indult accordant, a perpetuite, pour la Maison-mere des Filles de la Charite,
le privilege de faire cdlebrer les
trois messes de la nuit de Nuel
et d'y communier. - Archives:
Original.
1868. to juin. - Facultds pour
le Superieur general de la Congregation de la Mission d'driger
le Chemin de la croix, et pour
les Missionnaires qu'il envoie a
l'tranger de cdlebrer sur mer et
d'entendre les confessions. Pour
dix ans. -Acta apostolica,p.2 8 7.
1868. 18 juin. - Faculte pour
les prdtres seculiers et reguliers
de dire la messe votive de saint
Vincent au maitre-autel de la
Maison-mere. - Archives : Original.- Acta apostolica, p. ,88.
1868. z octobre.- Bref Oblata
Nobis de Pie IX. Interpretation
et confirmation de la concession
de I'autel privildgi6 faize aux
prrtres, qui frequentent les conf6rences ecclesiastiques. - Acta
apostolica, p. 208.
1868. to d6cembre. - Facultd
pour les pretres de dire trois messes la nuit de Noel A notre chapelle de la Maison-mere, et pour
I

-
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les fideles dy communier.- Archives: Original. - Acta aposto-

la direction des seminaires. Archives: Original. - A ca apostolica, p. 209. -

lica, p. 29g.

Bullaire de la

1869. 5avril.-Prefaces propres
pour la fete de saint Vincent et
pour la messe deRequiem, a la Chapelle de la Maison-mere, a Paris.

Propagande,rt.VI,2 pars, p. 188.

Acta
- Archives : Original. apostolica, p. 290.
1869. 25 mai. - Liste des in-

ginal. - Acta apostolica, p. 290.
1873. 20 avril. Defense de

dulgences accordees aux congregations de Marie-Immaculde
agregees i la Congregation Primaire de Rome; modele d'agreArchives : Imprime
gation. authentiqud.
1870. 7 avril. - Rdponse de
Pie IX i la lettre de M. Etienne
sur la croyance de la Congregation de la Mission i I'infaillibilite du Pape. - Circulaares
t. 11,

p. 574. -

Bullaire de la

Propagande,t.VI,2* pars, p. 75.
1870. 26 avril. - Indulgence
pleniere pour les deux families,
a l'occasion du cinquantieme
anniversaire de l'entree en communaute de M. Etienne, Sup6rieur
general. - Archives: Original.
1870. 2t juillet.-Autorisation
de faire dire trois messes la r-it
de Noel et une messe le Jtudi
saint dans les deux infirmeries
de la Maison-mere des Filles de
la Charit6. - Archives: Original.
1872. 3o novembre. - Exemption temporaire, pour les deux
families du saint Vincent,de la juridiction des Superieurs majeurs,
lors du Kulturkampf, en Prusse.
- Archives: Copies. -Lettres de
communication aux eveques ini6resses.
1872. 4 d6cembre. -

Lettre i

l'archeveque de Cologne au sujet
des Missionnaires et des Soeurs,
qui dependent provisoirementdes
eveques de Cologne, Paderborn,
etc. - Archives : Original.
1873. 28 ferrier. - Bref Expositum Nobis de Pie EX. Dispense
i Rome
.. recouri.r
de rec-urir iMU-

nnor

our -pter

tenrrpnr

1873. 20 mars. -

Fete du B.

Urbain V, P. C., accordee i Il
Congregation. - Archives : Orirecevoir, principalement dans let
pays de mission, des ecclisias'iques inconnus et sans ccrtiticat
de lcur Ordinaire. - Archives :
Imprime authentique.
1873. 29 dJeembre. -

Rdponse

de Pie IX a M. Etienne qui lui
avait ecrit au sujet de l'expulsion
de nos Missionnaires de Prusse.
-

Circulaires, t. Ill, p. 579. -

Annales C. M., t. XXXIX, p. 20.
1874. 3o janvier. - Bref Expositum est de Pie IX. Les indulgences deji accordees a la Confrerie de la Tres-Sainte-Trinit6
pour le soulagement des ddfunts,
canoniquement erigee dans l'6glisede la Congregation de la Mission a Paris, sont renouvelies.
Cette confrerie recoit le titre
d'Archiconfrrie pour le diocese
Acta apostolica,
de Paris. p. 211.

1874.3 mars.- M. Cluzel, pretre
de la Congregation de la Mission,
est nomme archeveque d'HWracle. - Bullairedela Propagande,
t. VI. 2 pars, p. 221.
1874. 03 mars. - Les delegations apostoliques de Perse et de
Mesopotamie sont separees; chacune aura son delegue apostolique. - Bullaire de la Propagande, t. VI, 2a pars, p. 226.
1874. 3o mars. - La del6gation
apostolique de Perse est contide
a Mgr Cluzel.- Bullatre de la
Propagande.t. VI, 2

a

pars, p. 229.

1874. 9avril. - Lettre de Pie IX
i M. Mellier, Vicaire general de
la Congregation de la Mission,
au sujet de la convocation de
I'Assemblee generalc apres sa

-

cc .

mort de M. -.tienne. -laires, t. Ill, p. 473.
1874. 17 avril. -
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Circu-

Lettre de la

S. C. de la Propagande relative
au collige Brignole-Sale de
Genes. - Archives : Original.
1874.

9i avril. -

Autorisation

pour les vicaires et dlegues apostoliques de venir k I'Assembl6e
generale de la Congregation. Archives : Original.
1874.

i2 aoit. -

Reponse de

Pie IX i la I ttre de M. Mellier,
Vicaire general de la Congregation de la Mission, demandant
au Saint-Pire la faculte pour les
vicairesapostoliques de voter pour
I'election d'un nouveau Superieur
gineral,et le priant de ratifier,au
besoin, I'etablissement de nouvelles provinces.-Archives: Original. -

A cta apostolica,p.291. -

Collectio comp. decret. Cony. gen.
p. 195.
1874. 24 octobre. -

Reponse

de Pie IX i la lettre que lui
adressa la 23* Assemblee gendrale. - Circulaires, t. II, p. 581.
1875. c3ju;n. - Facult6s extra.
ordinaires accordees i la Congregation de la Mission par la bacree
Penitencerie au nom du Souverain Pontife. - Acta apostolica,
p. 292.
1876. it fevrier. -

p. 213.- Circulaires,t. Ill, p. 539.
1876. 17 fevrier. Faculte de

dire la messe de Saint-Vincent au
troisieme Centenaire de sa naissance. - Archives : Original. Acta apostolica, p. 295.
Rponse de

Pie IX b M. Bord qui lui avait envoye 'aua.6nedudenierdeSaintPierre. - Annales de la Congregation de la Mission, t. XLI,
P. 490.

-

_ -^

_

_

010o. 19 septemore. -

r»--_C Ti

Brei

x-

maisons des Filles de la Chariti

peuvent pagner les indulgences
de I'Association aussi bien que
les internes. A perpituite. - Archives : Original.
1876. 12 decembre. - Bref Qua
ad fidelium de Pie IX, donnant la
facult6 de benir fts chapelets et
d'y appliquer les indulgences de
sainte Brigitte. Pour dix ans. Archives : Original.
1877. to janvier. - Formule de
profession de foi de Pie IV avec
insertion des definitions du concile du Vatican. - Archives : Imprime. - Bullaire de la Propagande, t. VI, 2* part., p. 322.
Le:rre d'en1877. 2 fevrier.voi du d6cret relatif a cette profession de foi. - Ardcives : Imprime.
RM77. 27 avril. - Bref Exponendum lobis de Pie IX, accordant
au Visiteur du Mexique la faculte
d'agreger i l'Association des Enfants de Marie les jeunes personnes de la Confr6rie de Marie.
Pour dix ans. - Archives : Original.
1877. 29 juin. -

Bref Quam

sicuti de Pie IX, accordant une
indulgence pliniere pour le troisiime Centenaire de la naissance
de saint Vincent. - Archives :
Original. Acta apostolica,

1876. 24 juillet. -

lo-^t

ponendum Nobis de Pie IX. Les
enfants de Marie externes ne frequentant pas ordinairement les

Indulgence de

too jours pour chaqueA ve Maria
recite devant la statue de NotreDame de Lourdes i la Maisonmere et i Gentilly. - Archives:
Copie authentique.
1817. 3 juillet.- Facult6 pour
les Filles de la Chariti de faire
celebrer les trois messes dans la
nuit de Noet et d'y communier.
Pour oans.- Archives: Imprimt.
(Voy. 28 juillet 1899).
1878. t fevrier.- BrefSuppliceL
admota de Pie IX. Indulgences
de l'Archiconfrerie de 'Assomption communiquees i 1'Archiconfrerie de la Tres-Sainte-Trinite.
- Archives : Imprime. - Acta
apostolica (supplement), p. 3.
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1878. 5 avril. - Bref Supplices dulgence de la Portioncule pour la
Maison-meredes Filles de la Chalobis d. Leon XIl. Indulgences
de la Congregation Primaire de
rite et huit autres maisons oi sont
'lmmaculde-Conception de Rome
formees des novices et oi sdjournent des Sceurs malades ou infircommuniquees i la nime Conmes. Pour sept ans. - Archives:
gr6gation A la Maison-mere, i
Original,et Imprimdauthentique.
Paris. - Archives : Original et
- A nnales de la Congregationde
Imprime. - Acta apostolica (supla Mission, t. XLV, p. 9.
pldment), p. 41879. 5 mars. - Facultd de dire
1878. 12 et t6 rai.- Autorisation de faire venir les Vicaires
la messe conform6ment A notre
apostoliques i l'Assemblie gendOrdo, dans les communautes de
femmes o6 I'on dit la messe
rate de £878. - Archives : Originaux.
i peu pres tous ies jours: les
f4tes de premiere et deuxieme
1878. 15 mai. - Autorisation
classeexceptees. -Archives: Oride faire venir les ddputas les
ginal.- Acta apostolica (suppleplus dloignis i 1'Assemblie gendrale. - Archives : Original
ment), p. 71879. 8 mars. - Facult6 de ce1878. 5 aoft. - Lettre de la
Ilbrer, dans nos seminaires, la
Sacree Congregation de la Propafete de la Purification, un digande aux Vicaires apostoliques:
manche privildgi&. - Archives:
correspondance, administration.
- Archives : Imprime.
Original. - Acta apostolica(suppliment), p. 8.
1878. 12 aoilt. - Reponse de la
1879. 21 mars. - Bref Relatum
Sacrde Congregation des Rites i
quelques doutes sur la devotion
eat de Leon XIII. Faculte d'eriger 1'Archiconfrdrie de la Saintede Notre-Dame de t.ourdes, de la
Agonie dans toutes les eglises de
Salette, de la Medaille miracula Congregation. Archives :
leuse. - Archives: Copie authentique.
Imprime.-Actaapostolica(sup1878. 15 septembre.- Faculte
plement), p. q. - Traduction :
A nnales de la Congregationde la
i M. le Supdrieur gdneral d'acMission, t. XLIX, p. 356.
corder aur Filles de la CharitE chargdes de la sacristie I'au-'
1879. 8 mai. - Facultx de dire
torisation de toucher les vases
la messe selon notre Ordo dans
sac es. Pour o ans. - Archives:
les chapelles de nos s6minaires,
Original.
.except& aux doubles de in et de
2e classS. Pour dix ans.- Archi1878. -o septembre. - Bref Per
ves : Original. - Acta apostolica
apostolicas de Leon XIII, confirmant la Congregation de l'lmma(supplement), p. i1.
culde-Conception itablie i la Mai189. 8 mai. - Facultd de dire
son-mere. - Archives : Original
la messe selon notre Ordo dans
et Imprim6. - Acta aFostolica les eglises anneees i nos resi(supplement), p.5.
dences, excepte aux doubles de
1878. 9 octobre. - Reponse de
z" et de 2* classe. - Archives :
Leon XIll a la lettre de M. Fiat
Original. - Acta apostolica(supet de 'Assemblie qui venait de
plement), p. to.
1'6lire. - Annales de la Congrd18;9. 1o mai.- Bref Clestium
gation de la Mission, t. XLIII,
maneram de Leon XIII. Pouvoir
p. 519.
de rosarier les chapelets des Filles
1879. 28 fevrier. - Bref Spiride la Charit6. Pour cinq ans. *VIT
It A
A. A
4-a1i Aud
Archives : Original.
e

um

e
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.
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Decret de la
1879. 23 juin.Sacree Congregation de la Propagande qui divise les Vicariats
apostoliques de Chine en cinq
regions. - Annales de la Congregation de la Mission, t. XLV,
p. 575.
1879. 29 uillet.- Ceux qui portent Ie scapulaire de la Passion
ne forment pas une confririe.
(Lettre de la S. C. des Rites.) Archives: Original.
1879. 19 aost. - Division du
Kiang-Si en deux ricariats, avec
le decret de la S. C. de la Propagande et les lettres h M. Fiat
et i Mgr Rouger.- AnnalesC.M.,
t. XLV, p. 148.
1879. 22 aoit. - BrefCelestium
munerum de Lion XIIl. Pouvoir
de rosarier les chapelets des Fillesde la Charite.Elles gagnentdes
indulgences malgre les interruptions. - Archives : Original. (V.
let dec. 1892.)
1879. 2a decembre. - Union de
la paroisse Saint-Louis de Vichy
a la Congregation de la Mission.
- Archives : Copie authentique.
1880. t3 janvier. - Faculte de
transtfrer la tete de sainte Anne
au 27 juillet, malgrd I'dlevation
du rite. - Archives: Original.Circulaires de M. Fiat, p. 033.
1880. 16 janvier. - L'Ordo de
la Congrdgation de la Mission
dolt etre observe partout, meme
en Espagne. - Archives : Original. - Circulaires de M. Fiat,
p. r33.
1880. 9 avril.-Facult6 d'unir,
dans le proces du Vendrable Perboyre, les doutes Super martyrio
et Super signis sea miraculis. Causabeatif. Yen. J.-G. Perboyre,
p. 669.
1880.25 juin.- Bref Expositma
Nobis de L6on XIII. Indulgence
de la Portioncule pour les Filles
de la Charite, renouvelee pour
sept ans et dtendue it toutes les
- -Acie.
A.rchir•u e
Maiscnnc
Maisons cntrales
cnrls

Original et imprimi authentique.
1880. 9 juillet. -- Bref Accepta
nuper de Lion XIIf. Indulgences
accordees pour le 27 novembre,
cinquantiemeanniversairede 'apparition deMarie Immaculee.Pour
cette annee seulement. - Archives : Original et imprimes authentiques. - Annales, t. XLVI,
P- 71880. 6 ao0t. - Bref Ad augendam de L6on XIII, accordant une
indulgence de cent jours aux fideles qui prient aux intentions
du Souverain Pontife devant I'autel de la bienheureuse Vierge Marie Iimmaculdedans la chapelle de
la Maison-Mire des Filles de la
Charite i Paris. A perpetuit6. - Archives : Copie (texte et
traduction).
1880. a2 octobre. - Permission
pour tout pretre de cledbrer le
27 novembre 1880 la messe de
'Plmmaculee-Conceptiondansroutes les eglises ou oratoires des
maisons de la Congregation de la
Mission ou des Filles de la Charite. - Archives : Original et
imprimeauthentique. - Annales,
t. XLVI, p. to.
1880. 11 decembre. - Faculte
de celebrer la fte du Sacri-Coeur
selon le rite double de deuxieme
classe.-

Archives : Original. -

Circulairesde M. Fiat, p. 135.
1881. 27 janvier.-Facult, pour
les directeurs dans nos seminaires. de reciter I'office du diocese quand ils presidbnt I'office
dans ces sminaires. - Archives:
Original.- CirculairesdeM.Fiat,
p. 134.

1881. to f6vrier. - Permission
de transf6rer la fete du SacreCocur au samedi, lorsqu'elle est
empachee le vendredi. - Archives : Original. - Circulairesde
M. Fiat, p. 136.
1881. 2 juin. - D6cret de la
Sacrie Congrigation des Rites
sflr

dl., nros
la validits
-pliditi du
la
sur

a onnctiaposto

-
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lique et de 1'examen des temoins
dans la cause du Venerable Perboyre. - Causa beatif. ven. J.-G.
Perboyre, p. 665, et Causa beatif.
ven. Fr. Clet, p. 62.
1881. 3 juin. - Les Vicaires
apostoliques de la Congrdgation
de la Mission ont voix active
mais non voix passive, duranle
munere, pour 'delection du Sup6rieur general. - Archives : Original.
1881. i8 juillet. - Dicret de
la S. C. des Rites, en faveur des
Missionnaires, dirigeantles sminaires diocesains aux iles Philippines.--Archives: Voir 1882.
3o mars. (Le texte manque.)
1881. 3o juillet.- En France,
les religieux expulses sont soumis a la juridiction des dveques.
- Archives : Imprime authentique.
1881. ia aoCit.- V. 1881. 3 juin :
Item. - Archives : These imprimade.
1881. 17 septembre.- V. 1881.
3 juin: Item. Riponse definitive.
- Archives : Original, et Imprimd latin et italien. - Collectio
completa Decretorum Cony. gen.,
p. 64, en note. - Circulaires
de M. Fiat, p. x36.
1881. 23 septembre.- Riponse
sommaire de la S. C. des Ev4ques et Reguliers declarant invaiide la confession faite sans necessit6 hors de la Congregation.
- Archives : Original.
1881. 3 octobre. - Item. Reponse en forme. - Archives :
Original. - Circulaires de M.
Fiat, p. 139.
1882. r5 janvier. - Lettre du
cardinal de Luca i M.Fiat. Nositudiants ne sont pas tenus de suivre
les cours des Instituts catholiques de France, vu le soin avec
lequel on leur enseigne les sciences sacrees dans la Congregation.
-Archives : Original.
188. 16 mars. - Formule de

benddiction pour L'Eau de SaintVincent, speciale i la Congregation de la Mission. - Archives :
Original. - Annales, t. XLVII,
p. 319.
1882. 3o mars. - Le d6cret du
18 juillet 1881 doit dtre entendu
dans le sens des dicrets des 24
janvier 1851, 8 mai 1879 et 27
janvier 1871. - Archives : Original.
1882. z5 juin et 8 juillet. R1ponse au mdmoire adresse par
M. Fiat & Leon X1ll relativement
a l'autorit6 du Superieur general
sur les Filles de la Charite. Archives : Original et Imprimd
(italien et francais). Recueil
des privil. desF.de la Ch., p. 49.
1882. 12 septembre. - Permission de dire la messe de SaintVincent le 24 septembre j882,
jour de l'inauguration de la chapelle des Soeurs, autrefois chambre du saint, a Chatillon-lesDombes.Archives : Original.
1882. septembre. - Organisation de nos etablissements et
vicariats de la Chine en province
unique. - Archives : Imprime.
1882. 23 septembre. - Approbation de l'introduction desTrappistes dans notre vicariat de Pekin. - Annales, r. XLVIII, p. 532.
1882. 24 septembre. - Interdiction aux Orientaux de qudter en
Europe sans I'autorisation de la
Sacree Congregation de la Propagande. - Archives : Copie.
1882. 20 octobrc. - Lettre de
la Sacree Congregation de la Propagande demandant aux Missionnaires a I'etranger de lui fournir
des details giographiques, historiques... sur leurs missions. Archives : Imprime.
1882. i5 decembre. - Dispense
pour le Portugal de 'obligition des
lettres testimoniales prescrites
par le decret Romani Pontifices.
- Archives : Copie.
1883. a6 avril. - La Sacree

.
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Congregation des Kites declare
saint Vincent patron de toutes les
oeuvres de charite en France. Annates, t. XLVIll, p. 4 32. - Circulaires de M. -iat, p. 179.
1883. 23 mai. - Dispense des
lettres testimoniales pour le Portugal et le Mexique. - Archives :
Original.-CirculairesdeM. Fiat,
p. 183.
1883. 22 juin. - Bref Christianos heroes de Lion XIll declarant saint Vincent patron de
toutes les oeuvres de charite de
France. - Annales, t. XLVIII,
p. 434. - Circulairesde M. Fiat,
p. 1791883. 20 juillet. - Lettre du
secretaire de la S. C. des Ev. et
Regul. sur I'organisme de la Compagnie des Filles de la Charite, et
sa situation canonique. - Archives: Copie. (V. 03 janv. 189i.)
1883. 22 juillet. - Obligation
d'apprendre la langue du pays,
dans les missions a I'etranger. Archives : Imprime.
1883. 18 aoit. - It n'y a pas a
changer tous les trois ans le confesseur ordinaire des Filles de la
Charit6. - Archives : Copie.
1883. 18 octobre. - Instruction
aux Vicaires apostoliques de la
Chine sur I'administration des
missions et la conversion des
paiens. - Archives : Imprime
authentiqud.
1883. 3o novembre. - Permission d'imprimer le br6viaire
chaldeen. - Annals, t. XLIX,
p. t5.
1883. I5 decembre. - Quand
on demande la renovation des
pouvoirs, il faut rappeler le numro et la date de la precddente
concession. - Archives : Imprime.
1884. 14 fivrier. - Saint Vincent est etabli patron des (Euvres
de charite en Irlande.-Annales,
t. XLIX, p. 339.
1884. 15 mars. - Indulgence

._

._~_____.

-

,.

de aeux cents jours semel in aie
pour la priere Exspectatio Israel
aux deux families de saint Vincent. A perpetuite. - Archives:
Original. - Annales, t. XLIX,
p. 323.
1884. 15 mars. - Indulgences
de cent jours, semel in die pour

la priere - O Marie concue sans
pechis. A perpetuite.-Archives:
Original. - Annales, t. XLIX,
p. 32i.

1884. 16 avril. - Sur les synodes en Chine et Cochinchine.
- Archives: Imprimd.
1884. 29 avril. - Les Filles de
la Charite des rites orientaux
peuvent passer au rite latin. Pour
cinq ans. - Archives : Original.
- Annales, t. XLIX, p. 325.
1884. 29 juillet. - Bref Caelestium amnerum de Lion XIII. Renouvellement pourcinq ansde la
facult6 de rosarier les chapelets
des Filles de la Charite. - Archives : Original.
1884. It novembre. - Sur le
briviaire chaldien. - Annales,
t. L, p. 58.
1884. j6 novembre. - NotreDame du Globe; ne pas 1'exposer dans les chapelles simultanement avec la Vierge Immaculee
de la Medaille miraculcuse. Archives: Original.

1885. tz mars. - Observations
sur les relations des chefs des
missions avec la Propagande. Archires: Imprimd.
1885. 16 avril. - Saint Vincent
est 6tabli patron de toutes les
(Euvres de charit6 du monde
catholique. -Archives: mprime
authentique. Annales, t. L,
p. 3331885. i2 mai. - Bref Cam
multa de Ldon XIII pour la meme
cause. -Archives : Imprim6 authentique.-Annales, t. L, p. 3 3 6 .
1885. 23 juin. - Indulgence
plinihre et indulgence de trois
cents jours a I'occasion du Patro-
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nage de Saint-Vincent.Pour cette
aanee seulement. Indulgence de
cent jours pour la priere * 0 glorieux saint Vincent*, une fois le
jour. A perpetuite. - Archives:
Imprime authcntique.
1885. 25 juin. - Pouvoir de
dire la messe de saint Vincent au
Berceau . ha maison de saint
Vincent, et aussi, si Ia couleur
le comporte, au maitre-autel de
l'eglise, tous ls jours de l'annae,
except les doubles de premiere
et de deuxibme classe et les fmries privilgiees. - Archives
Jriginal.
1885. o octobre.- Permission
de placer Vimage de Ia Viergepuissaate a dans la chapetle pri
vee de la Maison-mire des Filies
de ia Charito i Paris, avec l'auorisation pralablede PIarcheveque
de Paris. - Archives: OriginaL
1888. 7 firier.--Le Superieor
gendral et les Missionnaires d&legues par lui peuvent appliquer
aux crucifix des Filles de Il Charite I'indulgncce de la bonne
mort sous certaines conditions.
Pour dix ans. - Archives : Original. - Amales, t. LI, p. 3*5.
1886, a macs.- Certaiaes fonctions soleaneiles, comme ben6diction des cierges, des ceadres.
sont autorisecs dans la chapele
de quelques maisons des Filles
de la Charite. Pour cinq ans. Archives : Original et Copie.
1886. 7 decembre. - Bref Qua
ad relligionm de Leon XIlI. Faculte de benir midailles, chapelets, d'appliquer les indulgences
de sainte Brigitte. Pour dix ans.
- Archives : Original.
Facult6 de
1887. 6 juillet. faire celebrer les trois messes la
nuit de NoeL et d'y comUunierc
Pbur dix ans.- Archives : Original, et Copic authenuique (txtie
et traduction).
1887. 20 juillet. - Bref Ad aade Leon XIII lndulgence.
opdam
w

de la Portioncule renouvelie
pour toutes lesmaisons des Filles
de la Charite. Pour sept ans.Archives : Original et Imprimh
authentique (tete et traduction).
1888. 29 fevrier. - Faculte de
conserver Ie Tres Saint Sacremeat dans Ia chapeile de I'iafirmeric de la Maisoo-mere des
Missionnaires. Pour cinq ans. Archives .- Original.
Pouvoir de
1888. 3 juin. diliguer des pretres seculiera
pour b6nir l'eau de saint Vincent. Pour sept an.- Archives:
Original.
1888. 18 novembre. - Permission pour les Filles de la CharitE
chargecs de la sacristie de toucher les vases sacres. Pour dix
ans. - Archive Original. (Voir
2 dec. 1898.)
1888. z5 novembe. - D6cret
de la Sacrde Congrigation des
Rites sur le martyre et les miracles du Venerable J.G. Perboyre. Causa beatif V. J. G.Perboyre p. io85.- A anales, t. LIV.
1888 3 d6cembre. - Le Superieur general pcut aliener les
biens immeubles des deux fmillea. Pour deux ans. - Archives : Original.
1888. so decembre. - Tous les
missionnaires charges des ordinands, seminaires, etc. peuvent dire I'office conformimenat it
- Archive :
l'Ordo diocesaia.
Original.
1889. & fevrier. - La fte di
2. septembre, mort de saint Vincent, est elevee au rite double
mnajeur avec Credo.--Archives:
Original.
1889. 5 avril. Facalti de
suivre l'Ordo de la CongrEgation
dans les grands seminaires et lea
eglises annexdes i nos rnsidence,
de missions. Pour dix an. Archives : Origiaux.
1889. 3o mai. On peut de
tuto proceder a la&bhatificatMi
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du veneraole J.-u. rcrbyre. -

Annales, t. LIV, p. 314.
1889. 22 juin. - Toutes les
Filles de la Charit6 peuvent gagner les indulgences accordees
pricedemment aux Socurs risident en France. Pour sept ans.Archives: Oiiginal et traduction.
1889. 22 juin. - Corrections
des Monita ad Confessarios et
restrictions aux calendriers des
communions. - Archives : Original.
1889. 15 juillet. - Autorisation
de constituer les Vicariats de la
Chine en une seule province. Archives : Original.
1889. is septembre. - Approbation des oraisons propres pour
la messe du B. J.-G. Perboyre. Archives : Imprime.
1889. 9 novembre. - Bref Eximiam preclaroram de Leon XIII
pour la beatification du V. J.-G.
Perboyre. - Archives : Original
et Imprim6 (texte et traduction).
1889. II, 13 novembre; 9 et
1o decembre. Facult6s relatives
aux fites de la Beatification du
B. J.-G. Perboyre. - Archives :
Originaux et Imprimes authentiques. - Circul. de M. Fiat du
29 nov. 1889.
1889. 13 novembre.- On peut
c6ltbrer chaque annee la fete du
B. J.-G. Perboyre chez les Filles
de la Charite, sous le meme rit
et le meme jour que la Congregation dela Mission. - Archives:
Original et Imprim6authentique
- Rec. des Privil. des Filles de
la Ch.,p.24.
1889. 9 decembre. - Decret
permettant que la partie du proces apostolique instruit s Rome,
qui concerne le Ven. Clet, soit
rendue de droit public. - Causa
beatif. ven. Fr. Clet, p. 9.
1889. it; decembre. - Autorisation pour la reunion de 1'Assembl6e genArale de 89go.-Archives : Original.

1889. 23 d6cembre. - Privilege
pour les Filles de la Charite des
trois messes dans la nuit de Noel.
Pour dix ans. - Archives : Original.
1890. 2 fevrier. - Pouvoir de
faire dire une messe basse in nigris pour I'enterrement des
pauvres, dans les h6pitaux tenus
par les Fille* de la Charit6. Archives : Original et Imprim6
authentique. - Rec. des Priv.
des Filles de la Ch., p. 3o.
1890. 28 avril. - On satisfait
au pricepte de l'audition de la
messe, dans les chapelles des
Filles de la Charite. -Archives:
Original et traduction. - Rec.
des Priv. des Filles de la Ch.,
P. 4 et 17.
1890. 17 mai. - Approbation
de l'office liturgique et de 1'eloge
au martyrologe du B. Jean-Gabriel Perboyre. - Archives : Original.
1890. 11 juin. - Dicret sur la
validite de certains procZs regardant la cause du Venerable
Clet. - Causa 6eatif. yen. Clet,
p. 63.
1890. 2 juillet. - Reponse du
Saint-Office i quelques questions relatives aux communions
des Sours.- Archives: Imprinm.
1890. - 5 juillet. - Faculte
d'absoudre des cas riserves. Pour
cinq ans. - Archives : Original.
1890. 19 juillet. - Concession
de cent jours d'indulgences pour
la priere a 0 Marie Loncue sans
peche i, quatre fois par jour.
A perpetuite. - Archives : Original et Imprime authentique.Rec. des Priv.des -illes de la Ch.,
p. 125.
1890. 29 juillet. - Faculti de
celebrer le 5o* anniversaire du
martyre du B. J.-G. Perboyre.-Archives : Original.
1890. 23 naot. - Indulgence
pleniire pour la Congregation de
la Mission le 7 novembre, fete
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do B. J.-G. Perboyre. A perpetuite. - Archives : Original et
Imprime.
1890. 28 novembre. - Privilege
de I'oratoire priv6 dans les maisons des Filles de la Charite
pour les soeurs malades. Pour
sept ans. - Archives : Original.
-Annales, t. LXIII, p. 166.
1890. 17 decembre. - Decret
Quemadmodum de la Sacrde Congregation des Eveques et Reguliers sur certains abus qui se sont
introduits dans quclques communautes religieuses relativement a la communication intdrieure, a la confession et i la
permission ou i la prohibition
de la communion. - Lettre d'envoi du decret (datee de Rome
20 jauvier 8qz ). - Archives:
Imprlmd (texte et traduction.)
1891. 13 janvier. - Rtponse du
secrdtaire de la Sacrde Congregation des Eveques et Reguliers
i I'eveque de Laibach, touchant
les confesseurs des Filles de la
Charite. - Archives : Copie.
1891. 03 fivrier. - M. Hilarion
Montety, pretre de la Congregation de la Mission, est institud
Delegue apostolique en Perse. Archives : Copie.
1891. 3 fnvrier. - Bref Apostolatus officium de Leon XIII
elisant M. Joseph Hilarion Montity archeveque de Beryte.- Archives : Copie.
1891. 6 mars. - Facult6 de celebrer la benediction des cierges,
des cendres, etc., dans les chapelles des maisons oh sont rdunies les Filles de la Charit6 infirmes. Pourcinq ans.- Archives:
Original.
1891. • mars. - La cause du
B. J.-G. Perboyre est reprise, i
I'effet de la canonisation. - Archives : Imprimd. - Annales,
t. LVI, p. so5.
1891. 6 avril. - Faculte de conferer les quatre scapulaires (ce-

lui du Carmel excepte) par une
seule formule, et pouvoir de subd6leguer. Pour cinq ans. - Archives : Original.
1891. x5 avril. Le decret
Quemadmodum s'applique aux
Filles de la Chariti. La promulgation et 1'execution de ce decret
regardent le Superieur general
de la Congregation de la Mission.
Les Freres coadjuteurs de la Congregation de la Mission n'y sent
pas compris. - Archives : Copie
authentique.
1891. juin. - Faculte a MM. Felix Gorlin et Prosper Morel de ta
Congregation de la Mission de se
conformer au rite bulgare. Archives : Original.
1891. 28 juillet. - Bref Apostolatus officium de Leon XIII,
Mlisant eveque de Cina M. Jules
Bruguiere, pretre de la Congregation de la Mission. -Archives:
Copie auhentique.
1891. 28 juillet. - Bref Cam
ex apostolico de Leon XIII, nommant Mgr Bruguidre Vicaire apostolique du Tche-ly meridionaloccidental en Chine.-Archives:
Copie authentique.
1892. 18 fevrier. - Cause du
Vdnerable Francois Clet : a validit6 du procis et la non-reddition de culte. - Archives: Original et Causa beatif. ven. Fr.
Clet, p. 7.
1892. 3o aott. - Faculte d'admettre les Enfants de Marie du
Mexique i la communion la nuit
de Noel. Pour sept ans. - Archives : Copie.
1892. 4 novemb:-. - Decret
Auctis admodum de la Sacree Congregation des Eveques et Reguliers sur l'ordination et lerenvoi
des membres des Instituts i vceux
perpdtuels. - Archives : Imprime. - Circulaires de M. Fiat,
p. 395 bis.
Bref
"e decembre. 1892.
-.

l...^i.u..
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Pouvoir aux Missionnaires de rosaier le chapeletdes Filles de la
Charitl. Eles peuvent en interrompre la recitation. Pour dix
ans. - Archives : Original. Annaet, t. LVIII, p. 6. - Rec.
des Priv.des Filles de la Charite,
3
p. 4 .
1893. Io mars. - FacultA de
conserver le Tres Saint Sacrement dans la chapelle de l'intirmerie de la Maison-mere de la
Congrigation de la Mission. Pour
cinq ans. - Archives : Original.
1893. 9 juin. - On peut discuter le doute De signandaCommissione, pour 1'introduction de la
cause de Louise de Marillac, dans
Is Congregation ordinaire des
Rites sans le vote des Consulteurs. - Causa beatif. Ludowica de Marillac.
1893. 28 juin. - Les Sours convalescentes peuvent gagner f'indulgence de la Portioncule accordee aux Filles de la Charitd. Pour
trois ans. - Archives : Original.
-- Annales. t. LX, p. 305.
1893. 3o juin. - Nouvelle conshcration des autels de I'eglise et
des chapelles de la Maison-mere
a Paris. - Archives : Original.
1893. 8 juillet. - Faculte au
Superieur gineral de la Mission
et des Filles de la Charit6 d'aliner les biens des deux Communautes. Pour trois ans. - Archives : Original.
1893. ig juillet. - Lettre de
Lion X111 i M. Fiat relativement
a I'acquisition d'une maison a
Rome, pour les Filles de la Charite. - Annales, t. LVIIl, p. 484.
1893. 23 juillet - Declaration
de la validite du proc.s apostolique fait a Rome et du proc6s
instruit en Chine, pour la cause
de biatification du V. Francois
Clet,de la Congregation de la Mission, et constatation de la nonreddition de culte. - Archives :
ImprimL.
- Annales, t. LVIL
i

p. 48r, et Causa beatif. V. Fr.
Clet, p. 60.
1893. 29 aoot. - Lettreduprocureur general de la Congregation de Ia Mission a Rome, annongant la revocation du Decretua caria Habanensis. - Archives : Autographe.
1893. i septembre. - Faculti
d'unir, dansla cause du Venerable
Clet, les doutes Super martyrio
et Super signis seu miracuiis. Causa beatif. en. Clet, p. 59.
1893. 24 novembre. - Cause
du Venerable Clet: decret qui
donne aux relations et documents autbentiques envoyds par
les vicaires apostoliques a Ia
Sacree Congregation de la Propagande la valeur probante des
Causa
proces apostoliques. beatif. ven. Fr. Clet, p. 386.
1893. 21 decembre.- Dispense
des dix annees qui doivent s'6couler entre le proces fait par
I'Ordinaire et 1'examen du doute
De signanda Commissione introductionis caxse, pour la cause de
Louise de Marillac. - Causa
beatif. Ludorice de Marillac.
,893. 3o decembre. - Lettre
de la Sacree Congregation de la
Propagande sur le projet de
Mgr Montity, relativement i la
maison de Tauris, que posside
la Congregation. - Archives :
Original.
1894. t8 f6vrier. - Faculti de
c6lebrer la messe en mer. Pour
trois ans. - Archives: Original.
1894. 28 fevrier. - Facult6 au
Superieur general de la Congregation de la Mission d'examiner
les Missionnaires destines aux
missions etrangeres. A perpituitd. - Archives : Original.
1894. 7 mars. - Facult6 aux
Filles de la Charith de recevoir
dans leursmaisons des personnes
de tout rite oriental qui pourront se conformer au. rite latin-
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Pour cinq ans. - Archives: Original. (Voir 1899. 24 fevrier.)
Faculte aux
1894. 8 mars. personnes qui appartiennent a la
maison des Filles de la Charite
de Jdrusalem de recevoir la sainte
communion sous une seule espece, la premiere communion. et
la communion pascale exceptees.
Pour cinq ans. - Archives: Original. (Voir 1899.24 fevrier.)
1894. 03 mars. - Decret de la
Sacrde Congregation des Rites
sur la revision des icrits du Vendrable serviteur de Dieu Francois Clet, de la Congregationde la
Mission: rien n'empeche de poursuivre sa cause de bdatification.
-Archives: Original. - Annales,
6
t. LIX, p. 4 o.
Revision
1894. 23 juillet. faite des dcrits de la servante de
Dieu Louise de Marillac, rien
n'empeche de poursuivre sa cause
de bdatification. - Archives :
Imprim6. Annales, t. LIX,
p. 462. - Causa beatif. Ludovice
de Marillac.
1894. 23 juillet. - Addition A
faire au brdviaire et au martyrologe, le jour de la fete de saint
Vincent de Paul, patron de toutes
les Associations de charitd. Archives.- Imprim6. -Annales,
t. LIX, p. 457.
1894. 23 juillet. - Decret de la
Sacree Congregation des Rites
instituant, avec approbation de
Leon XIII, la fete de la Medaille
miraculeuse du 27 novembre,
avec messe et office propres. Annales, t. LIX, p. 425. - Circulaires de M. Fiat, p. 427.
1894. 26 juillet. - Reponse de
Lion X11
la lettre de M. Fiat
sur la reunion des Superieurs de
nos grands seminaires de France
et d'Algdrie. - Annales, t. 1.IX,
p. 465.
1894 20 aoft. - Mgr Crouzet
a offert sa demission de Vicaire
apostolique
d'Abvssinie:
la
SacrAe
--r ...... li-ud A.
. .
a...--.
.......
la

-

--

Congregation de la Propagande
Paccepte. - Archives : Original.
1894. 24 ao0t. - Bref Ad augendaa de Leon XIII. Indulgence
pl6niere chaque annie pour la
fete de Ia Manifestation de la
M6daille miraculeuse, le 27 novembre. Pour sept ans. - Archives : Original et Imprim6 authentique (texte et traduction). A nnales, t. L1X, p. 434. - Circulaires de M. Fiat, p. 427.
1894. 4 septembre. - Bref Ad
augendam de Leon XIII. Indulgence de trois cents jours, qu'on
peut gagner sept fois le jour
0 Marie conpour la priere : O
cue... Pour la Cong. de la Mission et la Compagnie des Filles
de la Charit6. Pour sept ans.Archives : Original et Imprime.
- Annales, t. LIX, p. 436. Circulaires de M. Fiat, p. 428.
- Rec. des Priv. des Fitles de la
Charite, p. 126.
1894. 7 septembre. - Dans les
eglises et oratoires des Filles de
la Charit6, tout pretre peut dire
le 27 novembre la messe propre
de la Manifestation.- Archives:
Original et Imprim, authentique (texte et traduction). - Annales, t. LIX, p. 437. - Circulaires de M. Fiat, p. 429:
1894. 13 septembre.-- Erection
de la prefecture apostolique de
I'Erythree, formee par une partie
du vicariat apostolique d'Abyssinie. Cette prefecture est confiee
aux Capucins de la province
romaine. - Archives : Copie.
- Analecta ecclesiastica, Revue
romaine, 2' annie (1894), p. 491.
1894. 12 novembre. - Faculte
pour les Missionnaires de cllbrer, chaque annde, la fete de la
Manifestation dans une eglise
etrangrre; faculte pour tous les
pretres qui c6lebrent dans cette
eglise de dire la messe propre de
cette

fete- .-- - -

Archives
r : Orini.Archive
--

-

nal. - Annaaes, t. LX, p. 78. Circulairesde M. Fiat, p. 429.
1894. ta novembre. - Faculti
de transferer la solennit6 de la
Manifestation i un jour suivant.
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en Abyssinie. - Archives : Original.
1895. 1t janvier. - Faculte de
cel6brer chaque jour la messe
votive de la Bieoheureuse Vierge
- Archives : Original. - AnnaMarie,dite de la Medaille miracules, t. LX, p. 8o. Circulaires leuse, dans la chapelle publique
de M. Fiat, p. 43o.
de la Maison-mere des Filles de
1894. 12 novembre. - Faculte
la Charite i Paris. A perpetuite.
de celdbrer le Triduum, avant ou
- Archives: Original et Imprime
apres le 27 novembre, et de dire
authentique (texte et traduction).
toutes les messes de la fete de la
-Annales, t. LX, p. 205.
Manifestation, 14 oh se celebre
1895. 15 fivrier. - Lettres de
ce Triduum. Pour cette annee
la Propagande sur la constitution
seulement. - Archives : Origidu vicariat apostolique d'Abysnal. - Circulaires de M. Fiat,
sinie et la modification du rite
p. 431.
ithiopien.- A rchives: Original.
1894. 17 novembre.- BrefCua
1895. 2 avril. - Solution de
sicut accepimus de Leon XIII. Inquelques doutes & propos de
dulgence pleniere a tous ceux qui
l'Archiconfrerie de la Sainte-Agoassistent aux pri6res du Triduum
nie de Notre Seigneur Jesusde la fete de la Manifestation
Christ. On declare qu'avec le
de la Mddaille dans les eglises
consentement de I'archeveque de
des Missionnaires et des Sacurs.
Paris, la direction de cette AssoPour cette annee seulement. tion demeure entre les mains du
Archives : Original.
Superieur g6n6ral de la Mission.
- Archives: Copie.
1894t 17 novembre. - Bref
Adaugendam de Leon XII.Indul1895. t6 avril. - Facult6 de
gence pliniere i gagnur dans
celebrer la messe en mer. Pour
toute eglise Ie jour oi on y ceun an. - Archives : Original.
lebre la fete de la Manifestation
1895. g1avril.- Rites pour la
de la Vierge de la M6daille mirabdnediction et l'imposition de la
culeuse. Pour dix ans. - ArMidaille miraculeuse. - Archichives : Original. - Annales,
yes : Original. - Annales, t. LX,
t. XL, p. 202.
p. 466. - Rec. des Priv. des
Filles de la Clarite, p. 41.
1894. 3o novembre. - Conser1895. 23 arril. Obock est
vation et maintien de la disciddsignd comme une residence
pline deseglises d'Orient. Lettres
favorable au nouveau vicaire
apostoliques Orientaliumdignitas
apostolique d'Abyssinie. - ArEcclesiarum. - Archives : Imchives : Copie.
prime.
1894. 6 decembre. - Lettrede
1895. 27 avril.-Lad6signation
la Sacree Congregation de la Prodes confesseurs des Filles de la
pagande sur le titre a donner au
Charitd, dans les endroits oih it
successeur de Mgr Crouzet dans
y a des Lazaristes, ddpend unile vicariat apostolique d'Abysquement du Superieur general.
sinie. - Archives : Original.
- Archives : Copie authentique.
1894. z8 decembre. - Lettre de
1895. ic juin. - Decret de
la Sacre Congregation de la Prol'introduction de ia cause de la
pagande, relativement aux doutes
servante de Dieu Louise de Maconcernant i'etat des Missionrillac, veuve Le Gras, cofondanaires et les biens de la Mission
trice des Filles de la Charite.
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vicariat apostolique de Madagas-Archives: Imprim6.-A nnales,
car mirid. et la nomination de
t. IX, p. 473.
Mgr Crouzet comme Vicaire apos1895. 28 septembre. - La fatolique. - Archives: Original.
cultd de subdeleguer les preires
1896. 25 f6vrier. - La Sacree
sdculiers pour la benediction de
Congrigation des Rites declare
I'Eau de saint Vincent est proqu'il conste de la validite des
rogee au Supdrieur general de
proces apostoliques sur les mila Congrdgation de la Mission
racles survenus apres l'autorisaArchives :
pour sept ans. tion du culte du B. J.-G. PerOriginal.
boyre. - Archives : ImprimE.
1895. -3o septembre. - Bref
1896. to avril. Facult6 de
Nobis exponendum de Ldon XIII.
clebrer la messe sur mer. Pour
Indulgences plenidres pour ceux
trois ans. - Archives : Original.
qui ont regu suivant la liturgic,
1896. 20 avril. - Bref Cam
la Mddaille dite Miraculeuse, A
gagner le jour de la reception, A Apostolico de Leon XIII, par
lequel M. Francois Lesn6, pretre
PAques,et i la f6te de l'lmmacude la Congregation de la Mission,
l•e Conception. -Archives: Oriest institu6 e6vque du titre de
ginal.- Annales, t. LXI, p. 5. Philippopolis er d6elgue apostoRec. des Priv. des Filles de la
lique en Perse. - Archives :
Charite, p. Izr.
Copies.
1895. 12 novembre. - Facultd
1896. 24 avril. - L'archeveque
au Superieur general de deldde Caracas (Venezuela) demande
guer pour 1'imposition de la Medes prdtres de la Mission de la
daille miraculeuse. Pourseptans.
-Archives.-Original.-A nnales.- province romaine pour leur confier la direction de son simit. LXI, p. 8.
naire. Lettre du cardinal Ram1896. 6 janvier.-BrefQua capoila i M. Fiat sur ce sujet. tholico de Leon XIII, qui erige le
Archives : Original.
vicariat apostolique de Mada1896. 4 mai. - Envoi i M. Fiat
gascar-Sud, et en confie l'admide deux brefs pour Mgr Lesne,
nistration it la Congregation de
delegui apostolique en Perse. la Mission. - Archives : OriArchives : Original.
ginal.-Annales, t. LXI, p. 221.
1896. to mai. - Lettre du prdBref
t6 janvier. 1896.
fet de la SacrCe Congregation
Cau Missio Madagascarensis de
de la Propagande A Mgr Bray,
Leon XIII, nommant Mgr Jacques
vicaire apostolique du Kiang-Si.
Crouizet Vicaire apostolique du
11 loue son zele et recommande
vicariat de Madagascar-Sud. la formation du clerge indigene
Archives : Copie authentique.
et des catichistes. - Archives :
1896. 24 janvier. - Faculti de
Copie.
celebrer certaines fonctions sa1896. 18 mai. - Recommandacr6es, comme benedictions des
tions aux Ordinaires des miscierges, etc., dans les 4glises ou
sions d6pendant de la Sacree
oratoires des Filles de la ChaCongr6gation de la Propagande
rite, i la manibre des petites
d'eviter certaines causes de retard
Areglises. Pout cinq ans. dans I'expddition des affaires. chives : Original. - Rec. des
Priv. des Filles de la Charite, Archives : Imprimi.
1896. 22 mai. - Bref Ad augenp. 33.
dam de Leon XIII. Les indul1896. 28 janvier. - Lettre de
gences dites de la Portioncule
la Propagande sur 'e6rection du
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soot renouveiees pour toutes ies
maisons des Filles de la Charitt.
Tous les fideles peuvent les gagner dans les oratoires des Filles
de la Charitd. Pour sept ans. Archives : Original et Imprime
(tcxte et traduction). - A nales,
t. LXI, p. 273. - Rec. des Priv.
des Filles de la Chariti, p. mIs.
1896. 21 juillet. - Les indulgences acýordees jusqu'ici i certaines maisons des Filles de la
Cbarite sont etendues a toute la
Compagnie(Voir 1889, 22 juin.l.
- Archives : Original. - Rec.
des Priv.des Flles de la Charite,
p. 127.

1896. 3 aoit. - Facult6 d'aliener les biens des deux CompaArgnies. Pour trois ans. chives : Original.
189'..4 aoit. - Faculte aux Missionnaires d'attacher aux crucifix
des Filles de la Charite l'indulgence pleniere pour les moribonds. Pour dix ans.- Archives:
Original. - Annales, t. LXII,
p. 339. - Rec. des Priv. des
Filles de la Lharite, p. 44
1896. i- septembre. - Suppression des prefers apostoliques
dans les missions d'Orient; on
les remplace par des superieurs
de. missions. De leurs fonctions
et de leurs droits. - Archives :
Imprime.
1896. 5 decembre. - Nomination des Supdrieurs des maisons
de la Congregation a Constanti'nople, en Syrie et en Perse,
comme Superieurs des missions
dans ces memes pays.-A rchies:
Original.
Decret sur
1897. ii janvier.Ia non-reddition de culte i la Ven6rable servante de Dieu Louise
de Marillac, veuve Le Gras.Archives : Imprim6. - Annales,
t LXII.
1897. 6 fevrier. - Invitation "
aller reprendre la Mission d'Abvs.
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guerre italienne.Son Vicaire apostolique. - Archives : Original.
Bref Nihil
1897. 2 mars. sane de Leon XIII, pour le couronnement de la bienheureuse
Vierge Marie de la Medaille miraculeuse. - Arckives: Original
et Imprimi (texteet traduction).
- Annales, t. LXII.
1897. 28 avril. - M. J.-B. Coulbeaux, pritre de la Congregation
de la Mission, est nomme par la
Sacree Congregation de la Propagande Superieur de la Mission
d'Abyssinie.-Archives :Copie.
1897. 21 mai. - Bref Enixa
Nobis de Leon XIII, accordant
une indulgence pl6niere aux congregations d'Enfants de Marie
etablies dans les maisons des
l'occasion
Filles de la Charit6,
du cinquantieme anniversaire de
I'erection canoniquedesdites congregations. Pour cette annie seulement. - Archives: Original. Aiinaes, t. LXII, p. 36o.
1897. 2 aont. - Bref Expewmdua nuper dc Leon XIII, donnant
la fazulte au Visiteur de la Province du Mexique de disigner
des prdtres pour uriger et diriger les associations d'Enfants de Marie; ces associations jouissent des mumes indulgences que celles etablies chez
les Filles de la Charite. Pour dix
ans. - Archives : Copie authentiqu6e.- A nales, t.LXIV, p.3 8 3 .
1897.

12 novembre.

-

Bref

Qaum Venerabilis de Leon XIII,
par lequel M. Alphonse Favier,
pritre de la Congregation de la
Mission, est elev• a la dignit6
d'ievque de Pentacomia et de
coadjuteur du vicaire apostolique
de Pekin. - Archives : Copie.
1897. to decembre. - Faculte
de l'oratoire priv6 dans les maisons des Filles de la Charite pour
les Soeurs infirmes. Pour sept
......

t

ans. - Archives : Original et
copie. - A nnaes, t. LXIII, p. 165.
- Rec. des Priv. des Filles de
la Ch., p. 31.
1898. 21 janvier. - Remerciements du Saint-Pere pour les
mille messes, que les Pritres de
la Mission diront pour I'eglise
de Saint-Joachim i Rome. Archives : Original.
1898. Ix mars. - Lettre de la
,S. C. de la Propagande i M. Fiat
sur la nouvelle delimitation des
vicariats d'Abyssinie et des Gallas. - Archives: Original.
1898. 20 juin. - Facult6 de conserver le Saint Sacrement dans
I'oratoire de Iinfirmerie de la
Maison-m&re de la Congregation
de la Mission, a Paris. Pour cinq
ans. - Archives: Original.
1898. -7 juin. - Bref Cum Venerabilis de Leon XIII, par lequel
M. Paul-Louis Ferrant, pr.tre de
la Congregation de la Mission,
est elev6 & la dignitde piscopale
et institud coadjuteur, avec future
succession, du Vicaire apostolique du Kiang-Si septentrional.
- Archives Copie.

donner le sacrement de Coanrmation. - Archives : Copie.
1899. 9 janier. - Validit6 du
procks ordinair fait pour ia cause
de bEatificatjon du serviteur de
Dieu, Justin de Jacobis. - Archives: Imprim&
1899. 23 janvier. - Decret general de la S. C. R. sur les oratoires semipublics. - Annales,

t. LXIV, p. 399.
1899. 3 fevrier. - Faculte de
reciter les litanies d'l Sacre-Cour
de Jesus dans toutes les eglises
et oratoires de la Congrigation
de la Mission et de la Compagnie
des Filles de la Charite. - Archives :. Original.

-

Annales,

t. LXiV, p. 289.
1899. 14 fevrier. - Facult6 de
celebrer la messe en mer. Pour
cinq ans. - Archives: Original.
-

Annales, t. LXIV, p. 291.
1899. 24 fdvrier. -

La constitu-

tion Orientalium dignitas Ecclesiarum s'oppose au renouvellement des facultes accorddes
aux Filles de la Charitd de Jerusalem par les rescrits des
7 et 8 mars 1804. - Archives:

1898. ier aoit. - Lettre de
Ldon XIII i M. Fiat pour le feliciter et recommander I'union
et la pais, surtout dans les
provinces de Rome et de Naples.
- Archives : Original. - Circulaires.
. 1898. 2 decembre. - Faculte
aux Filles de la Charit6 charg6es
de I'ofice de la sacristie de toucher les vases sacres et de purifier les linges sacrds. Pour dix
ans.- Archives: Original.- Annales, t. LXIV, p. 136. - Recueil
des Priv.desFilles de la Charitd,

Original.
p. 292.

p. 35.

p. 27-29.

1898. to decembre. - Faculte
au provicaire d'Abyssinie de subd6l6guer un ou, s'ilst n6cessaire,
deux de ses Missionnaires pour

a M. le Superieur general de deleguer tout pretre, tant seculier
que rdgulier, pour benir la Me-

-

Annales, t. LXIV,

1899. 22 juillet. Faculti
d'alidner les biens de la Congregation de la Mission et de la
Compagnie des Filles de la Charite. Pour trois ans. - Archives:
Original.

1899. 28 juillet. - Facultd de
cilebrer trois messes la nuit de
Noel dans les chapelles des Filles
de la Charite. Pour dix ans. Archives: Original. - Annales,
t. LXIV, p. 433. - RBcueil des
PrivilegesdesFillesdelaChariti,
1899. to novembre. -

Facultd

-
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daille miraculeuse. Pour dix ans.
-Archives: Original.-Annales.
899g. jo novembre.- Faculic
a M. te Superieur general de d€-

Icguer tout pretre, tant seculier
que regulier, pour benir I'Eau
de S.-Vincent. Pour dix ans. Archives : Original. - Annales.
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INTRODUCTION
Sentiments et recommandations de saint Vincent sur la publication, dans la Compagnie, des travaux ddifiants qui s'y accomplissent (1653); exemple du saint, 39, 6; 59, 5. Rgponse de saint Vincent i ceux qui exprimaient leur regret
de ce genre de publication, 59, 7, 8. - Quelles sont les conditions requises pour que ces r6cits soient utiles, d'apres saint
Vincent, 39, 9; d'aprbs M. Eugene Bord, 59, jo. - Origine
et but de la publication des Annales (1834), I, 1. M. ttienne.
- Heureux fruits de cette publication 38, 5; 40, 5. M. E. Bore.
- Vceu exprime par 1'Assemblie gindrale de 1843, que la publication des Annales ait pour objet, outre les Missions dtrangeres, toutes les maisons de la Compagnie, 10, 5. - Les Missionnaires et les Filles de la Charit6 et leurs travaux actuels (1870)
dans les Missions, 35, 5. M. E. Bore. - Historique de cette
publication, 59, 5. - Publication des Annales en diverses langues (1893 : en espagnol, 58, 321 i en italien, 59, i3o; en allemand,en anglais et en polonais, 568. - c On peut donner les
Annales i des personnes amies ou bienfaitrices, quelquefois
mnme les faire lire aux 'l6ves de nos dtablissements a, 59, 11, 12.
M. A Fiat.
DIVISION

I. Europe. V. Oceanie.

11. Asie. -

III. Afrique. -

IV. Amerique. -

EUROPE
CONSxo$RATIOns sur le r61e de l'Europe et de la France au point
de vue de l'oeuvre des Missions. La situation des deux families
de saint Vincent en Europe, 35, 3, 41. M. E. Bore. Coup d'ceil sur 1ensemble des ceuvres dans les differentes
provinces d'Europe (1870), 38, 5, g. But i se proposer dans
les 6preuves et les ndcessites prisentes, 16. - L'Europe et le

Pape. La protection du Ciel sur la double famille de saint Vincent, 37, 16.
DivisioN. - i. France et
magne. - 3. Autriche.
6. Grande-Bretagne. gne. - io. Portugal. -

I.-

Administration ginerale. - 2. Alle5. Espagne. - 4. Belgique. 7. Hollande. -8. Italie. - 9. PoloI i. Suisse. - x2. Turquie et Grece

FRANCE

Division. - i. Paris, maison-mere et administration generale.
2. Agde. - 3. Agen, etc., par ordre alphabetique.
I. - PARIS
ADMINISTRATION

GENERALE

ET

MAISON-MERE

AVANT LA FONDATION Dn LA CONGRsGATION

Quelques renseignements inidits sur saint Vincent de Paul:
1600. Sa premikre messe &Saint-Pierre de Buzet, 63, 637.
1605. Tunis; la captivitd de saint Vincent, 58, 122; 63, 99.
1617. Saint Vincent an chateau d'Heilly en Picardie. Erection d'un calvaire; sa restauration (1897), 63, 26.
1622. Saint Vincent agrged i la Congregation des Pdnitents
Trinitaires & Marseille, Si, 309.
1624. Saint Vincent nommd bindficier de Grosse-Sauve dans
le diocese de Langres, 62, 371.
1.

-

SAINT VINCENT DR PAUL

Fondateur et premier Superieur de la Congr6gation
de la Mission.
1625. Saint Vincent de Paul s'unit a ses premiers compagnons
pour dvangeliser et fonde ainsi la Congregation de la Mission;
il se retire au college des Bons-Enfants, 64, 12.
1632. Cession de la maison de Saint-Lazare lks-Paris, A saint
Vincent et aux PrEtres de la Mission (7 janvier), qui y transfirent
le centre de la Congregation, 64, 12. - Bulle Salvatoris, pour
I'erection de la Congregation, donnee par le pape Urbain VIII,
(12 janvier), 62, 141. Voy. Acta apostolica, p. 3.
1655. Bulle d'union du prieurd de Saint-Lazare a la Congrdgation de la Mission (i8 avril) Voy. Acta apostolica, p. Ix. Le pape Alexandre VII, par le bref Ex commissa nobis (22 septembre), confirme l'Institut de la.Mission; il reserve au Saint-

-

io9 -

Si&ge et an Superieur gendral la dispense des vceux qui y sont
faits, et 'etablit exempt de la juridiction des Ordinaires, 02,
142. Voy. Acta apostolica, p. 16.
1659. Statut fondamental sur le voeu de pauvret6 dans la Congregation etabli par le bref Alias nos d'Alexandre VII ( z aofit).
62, 143. Voy. Acta aaostolica, p. 23.

1660. Mort de saint Vincent de Paul 27 septembre); M. Almiras, vicaire gendral4,64, 17. - Les obseques du servitear de
Dieu, 61, t6i. - Notice sur saint Vincent de Paul (lectures des
fites), 64, 5 ; Notice sirde de 'Annde liturgique, 59, 257. - Etat
de la Congregation & la mort de saint Vincent ( Histoire de la
Congregation par M. Joseph Lacour), 62, 141. - Notices des
Compagnons de saint Vincent, 61, 9. - Les maisons fondees
pendant sa vie et listes des Superieurs jusqu' la Rdvolution,
io; 62, 144.
Mort de Louise de Marillac (15 mars). Notice biographique
(lectures des fetes, 60, 485. - Temoignage rendu par Gobillon
aux vertus de Louise de Marillac, 57, to. - Les progres successifs de la Compagnie des Filles de la Charitd : Le commencement de la Communaute (29 novembre 1633). L'ordre de la
journie ou premier reglement des Filles de la Charitd (1634).
La Communaute des Soeurs vient s'etablir au faubourg SaintLaurent, en face de la maison de Saint-Lazare (1641). Approbation de !a Comp ignie par I'archevaque de Paris (20 novembre x646). - Organisation du Seminaire ou noviciat (x647),
63, 156. - Approbation par 1archeveque de Paris des statuts
placant la Compagnie des Filles de la Charitl sous 'autoritd du
Superieur general de la Mission et de ses successeurs (i655),
156. - Etat de la Compagnie a la mort de saint Vincent et de
Louise de Marillac, 159.
II. -

RUBN

ALM•nAS

Superieur g6enral (1671-1672).

1866. PmiEIaBE ASSEMBLEE G&NkRALE (15-20 janvier). - Election de M. Rena Almeras, comme Superieur geinraL Reglements
.divers faits par L'Assemblie,
14 -8. Etudes et Seminaire interne; les missions, 62, 3o - - M. Almeras, annonce par une
circulaire son election aux Filles de la Charit, 63, 1 7 .
166a. Union de plusieurs abbayes, etc., a Saint-Lazare,
42, 31i. - Publication du Manuel des ceremonies, 6, 297. Consecration i la tres sainte Vierge; L'acte en est pronoce,

-
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dans routes les maisons pour la premiere fois le 15 aotit, 297. Affaires de la Congregation traitees h Rome par M. Jolly. Bref
d'AlexandreVII, Pastoralisojicii (7 octobre),confirmantl'exemption de la Congregation, sauf la soumission aux Ordinaires en ce
qui concerne les Missions, et etablissant que deux ans de probation doivent proceder 1'emission des vaoux, 314.
1663. On etabiit la pratique de prononcer l'Acte de Protestation du premier jour de I'an, 62, i53.
1664. M. Almdras inaugure la pratique des Circulaires adressees a la Compagnie au commencement de chaque annee, 62.
3oo.- Nouvelles des oeuvres: Paris et Rome; Irlande et Ecosse;
Madagascar, ibid. - La maison de Saint-Lazare oberee par les
charges et les pertes qu'elle subit; contribution imposee aux
autres maisons pour son soulagement, 309. - Publication de la
Vie de saint Vincent par Abelly, 3io.
1666. Publication de l'ddition abregie de la Vie de saint Vincent, par Abelly. 62,316.
1668. DEUXI•EE ASSEMBLEE GENERALE (15 juillet-I* septembre). Dicrets, Reglements, etc.. 62, 320. - Le.- Sdminaire de renovation ,, 322. - Principales reponses donnees par
M. Almeras; quelques points de discipline, 63, 13i. - M. Almeras demande A I'Assemblie d'accepter sa dimission de I'office
de Superieur gendral; elle refuse, 134.- M. Almeras fait revoir
le texte des Regles des Filles de la Charite et le fait diviser en
chapitres. II redige les Statuts de la meme Compagnie, i58, Approbation de ces Statuts, an nom du Pape par le cardinal de
Vend6me, legat, ibid. - On complete I'organisation du Siminaire ou noviciat des Filles de la Charitd, Ibid.
1669. Ferveur dans la Congregation de la Mission; histoire
d'une possedee du diocese de Lugon, 63, 146.
1670. Difficultes suscities sur la reserve au Pape et au Sup&rieur general de la dispense des vceux de la Congregation; avis
contorme a cette doctrine de Fagnani et du cardinal Bona, 63,
143. - Le pape Clement X accorde un bref (23 juin) confirmant celui d'Alexandre VII sur la reserve de la dispense de nos
voeux, ibid.- Sentence du Conseil d'Etat, a Paris, d6clarant que
la Congregation n'est tenue a aucune indemnitd envers ceux qui
en sont sortis; les raisons, 147.
1671. Creation de 'office du Procureur general de la Congregation &Paris; M. Talec en est chargd, 63, 143. - Boa succes
des fonctions en divers etablissements, 153.
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1672. Mort de M. Almdras (2 septembre),63, 160. -

M. Jolly

nomme vicaire general, 312.

Voyez aussi la liste des etablissements fondis sous M. Almeras,
ci-dessus, p. 12; et celle des notices des Missionnaires du temps
de M. Almeras, p. 29.
Ill. -

M. EDME JOLLY

Superieur gendral (1673-1697).
Elec1673. TRoislihME ASSEMBLEE GENERALE (2-26 janvier).tion de M. Edme Jolly comme Supirieur gdneral (5 janvier);
sa jeunesse; sa vie de missionnaire i Rome et en France,63, 31.
- Travaux de 1'Assemble : DIcrets, 3i8. - Divers MAmoires:
i* Sur l'observance des regles, 3i9; - ze Sur les missions; 3* La maniere d'assister les dveques dans leurs visites pastorales,
4° Sur les cures confides a la Congregation, 323; 321;5* Pour les confesseurs des sujets de la Compagnie, 324; - Sur
les devoirs des Superieurs, 325. - Redaction des Regles des
offices, 326. - Nouvelle ddition du Catdchisme de la Mission;
voeu d'un cours complet de sermons, 326.- M. Jolly envoie les
reponses aux demandes faites dans l'Assemblie, 327. -Vexations
de la part des Chevaliers de Saint-Lazare; M. Jolly en triomphe,
Ibid. - M. Jolly refuse les siminaires de Reims et de Grenoble.
II est contraint d'accepter les dtablissements de Versailles ( 1674),
et des Invalides, a Paris (1675) 63, 620, 621. - Dieu benit la
Congrigation; ii y a trente-trois siminaristes, 64, 166; M. Fournier (Francois), directeur du Seminaire interne, 63, 3 6.
1674. Bref de Clement X (26 septembre) accordant diverses
faveurs aux Missionnaires, 63, 329. - Circulaire de M. Jolly aux
Filles de la Charitd; il leur annonce I'envoi des regles mises en
itat de leur itre communiquces, et la Vie de Mile Le Gras,ecrite
par Gobillon, 64, 53.
1675. Circulaire de M. Jolly aux Filles de la Charitd, relativement au renouvellement des voeux (16 mars), 64, 524.
1676. Fin de la mission de Madagascar, 61, 232.
1677. Cinquante seminaristes i" Saint-Lazare, 64, r66.
1679. Premiere Assemblee sexennale (1-7 juillet); ses resul-

tats , , 416.
1680. Divers Memoires sont redigds pour la direction de la
Communauti des Filles de la Charit6; des Avis aux confesseurs
des Filles de la Charitd, et un Calendrier des comnunions,
66, 523. - Exhumation des restes de Mile Le Gras (Io avril),
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64, 525. - On agrandit la maison des Smurs; accroissement des
vocations pour la Communaut6, 64, 528.
1681. A Saint-Lazare, cinquante-trois seminaristes, 64, 157.
1682. M. Jolly opere plusieurs changements de Visiteurs,
64, 157.
1684. Circulaire sur nos voeux qui soot reservis au Pape et au
Superieur general, 64, 5I5. - Lettre doctrinale de M. Jolly
contre le quietisme, 417.
1685. 4* ASSEMaLEE GENERALE (8 mai-2 juin), 64,421.-Seur

Mathurine Guerin, Superieure de la Communautd des Filles de
la Charit6, est miraculeusement guerie par fintercession de
saint Vincent. La cornette devient universellement la coiffure
des Sceurs, 5z6, 527.
1687. Lettre de M. Jolly contre les doctrines de Molinos,
66, 420.

1690. Incendie A la Maison-mBre des Filles de la Charite ; il est
miraculeusement arrete par Ie scapulaire de la sour Chitif,
64, 529.
1691. Ajournement de l'Assemblie sexennale en vue d'une
Assemblee generale, 64, 509.
1692. 5" AssEMBzr E GENRALE ; ses travaux, 64, 509. -

Semi-

naires internes; itudes et auteurs classiques suivis, 5 5.
1693. Lettre circulaire de M. Jolly contre la Nouvele Bibliothbque de Dupin, 64, 429.
1694. Mort & Paris de la Sceur Marguerite Chdtif; son eloge,
6, 528.
1695. Avis de la Sorbonne sur la nature de nos vceux, 64, 517.
1697. Caducite et mort (26 mars) de M. Jolly. 11 est inhum ih
c6td du tombeau de saint Vincent, 64, 533.
Resultats du gdndralat de M. Jolly; rdgularitd; la Compagnie
augmente des deux tiers; orthodoxie doctrinale, 64, 162. Temoignages d'estime pour M. Jolly, de plusieurs grands personnages, Louis XIV, le cardinal de Bouillon, M. de Louvois, etc.,
163.-M. Jolly a fait faire Saint-Lazare des constructions pour
plus de 3oo ooo livres; bonne administration du temporel, 164.Liste des etablissements fondes pendant son generalat. Voy. cidessus, p. 12. - Principaux 6ablissements des Szoers pendant
le gendralat de M. Jolly : Angers, Alenaon, 64, 53o; Eu, Paris
(Incurables, aujourd'hui Laanec), 531; Paris (Invalides),
Rochefort-sur-Mer, 532; Saint-Cloud, Sait-Germain-en-Laye,
533.
M. Fauresuperieur de Fontainebleau, devient vicaire aen6-
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ral. Son iloge; details biographiques. Sa sage conduite pendant
son administration, 64, 534.
IV. -

M. NICOLAS

PIERRON

Sup6rieur gendral (1697-1703).
1697. 60 ASSEMBLEE.GENERALE (1-20 ao0t).
V. -

M.

FRANCOIS WATEL

Superieur gienral (17o3-171x

).

1703. 7* ASSEMBLEE GENERALE (8-21 aoit).
VI. -

M. JEAN BONNET

Supdrieur general (171 -1736).
1711. 8e ASSEMBLEE GENERALE (7-18 mai).

1712. Premiere ouverture du tombeau de saint Vincent ( 9 fevrier), 61, 162. - Clement XI confirme radministration spirituelle de 'ile Bourbon i la Congregation de la Mission, 232.
1715. Projet de Mission en Mingrelie (Georgie); lettre de
protection de Louis XIV, 57, 358.
1717. 2eAssemblee sexennale (i-3 juillet).
172i. 9* ASSEMBLEE GENERALE ( 1-19 aotr).

1729. Beatification de saint Vincent de Paul par le pape
Benoit XIII (29 aout), 61, 162; 63, 392. - Seconde ouverture du
tombeau de saint Vincent, 61, 162.
1730. 3e Assemblde sexennale ( -5 juillet).
VII. -

M. JEAN COUTY

Supdrieur gendral (1736-1747)
1736. io* ASSEMBLEE GENERALE (3-io mars).

1737. Canonisation de saint Vincent de Paul par le pape Cldment XII (16 juin), 63, 392.
1742. 4* Assemblde sexennale (2-7 juillet).
1746. Lettre de condoleance de Benoit XIV i M. Perriquet,
vicaire gdndral de la Congregation, sur la mort de M. Couty;
eloge du defunt, 63, i6x.
VIII. -

M. LOUIS DEBRAS

Superieur general (1747-1762).
1747. 1 1 ASSEMBLEE GENERALE (I3 fdvrier-6 mars).
1753. 5* Assembldesexennale (2-6 juillet).
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1755. Transfert des restes de Louise de Marillac, de l'glise
Saint-Laurent A la chapelle de la Communaute des Filles de la
Charitd, 57, 12; 61, 312.
1759.

12* ASSEMBLE

GENERA.LE (2-I

juillet).

IX.-M. ANTOINE JACQUIER
Supericur general (1762-.788)
1762. i3* ASSEMBLLE GENERALE (22 fivrier-5 mars).
1766. M. de Saint-Fonds, a Caen, provoque i travailler h la
causede bdatification de Louise de Marillac, 57, i3.
1768. 6' Assemble se.ennale (2-6 juillet).
17t9. Collet redite la Vie de Louise de Marillacpar Gobillon,
avec un Memoire sur l'etat actuel de la Compagnie des Filles de
la Charite, 60, 4971774. i4*ASSEMBLEE GENERALE (1-8 juillet).
1780. 7* Assemblie sexennale (x-7 juillet).
1785. Panegyrique de saint Vincent prichi i Saint-Lazare par
I'abbi Maury, 63, 343.
1786. 15" ASSEMBLEE GENERALE (I-9 juillet)
X. -

M. JEAN-FELIX

CAYLA DE LA GARDE

Superieur general (1788-1800).
1788. r6* ASSEMBLEE GENERALE (30 mai-z8 juin). ElOection de
M. Jean-Felix Cayla comme Supdrieur gdndral (2 juin).
1789. Etat du personnel (824 membres) et des maisons (78),
60, 557. - i3 juillet. Le pillage de Saint-Lazare a Paris. Ricit
de l'invasion de la Maison des Filles de la Charit6; stat de leur
Compagnie a cette epoque et leur sort pendant la Rdvolution,
45. 186; 58, 33, 35. - Loi sur la suppression des ordres religieux en France (17 decembre),. 94.
1790. Decret portant abolition des voeux monastiques (i3 f6vrier). La soeur Duleau (Marie-Antoinette) succede i la soeur
Dubois (Marie) comme superieure de la Compagnie des Filles
de la Charite (24 mai); ddtails biographiques, 58, 40, 195.La Constitution civile du clergi est vot4e par I'Assemblee
nationale constituante. - (12 juillet); decret portant que les
ecclisiastiques et notamment les directeurs des seminaires sont
astreints i preter serment a la Constitution civile du clergd
(27 novembre), 54, 334; 58, 195.
1791. A Paris, prestation de serment & la Constitution civile
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du clergi (4 jauvier), 58, 195. - Installation dans les iglises
des curds assermentis (3 avril); les Filles de la Charit6 mettent
leurs chapelles a la disposition des pretres tiddles, 196. - Le
Directoire fait supprimer on fermer au public les chapelles des
Communautes (it avril), zoo. - Le coeur de saint Vincent
emporte i Turin, 51, 32t, 322a Premiere persecution et
6meutes contre diverses Maisonsdes Filles de la Chariti a Paris;
Sainte-Marguerite (9 avril , 5, 197. Protestation du ministre
de l'Iantrieur. Lettre de la Supdrieure des Filles de la Charit ;
I'Assembl6e nationale emphche Maury de lire eute leure a-la
tribune (i8 avril), 199.
1792. 6 avril. Decret supprimant les diverses communautis
religieuses, 51, 24. 27 mai. Decret exigeant le serment
civique de tous les pretres, 54, 346. - 18 aoft. Loi de dispersion de toutes les communautis religieuses, 58, 34. z3 aoft. Notification aux Soeurs de sortir de la Maisonmere, 59, 284. -

26 aofit. L'Assemblee nationale prononce la

deportation contre les pritres insermentis, 57, 498. - 3o aoft.
La commission des biens nationaux s'empare de la chsse d'argent de saint Vincent de Paul, mais remet aux Missionnaires le
corps du saint, 50, r32; Of, 168. - 3 septembre. Le massacre
t
& Saint-Firmin : mort de MM. Francois (Louis-Joseph); M. Boullangier echappe au massacre, 57, 489, 491, 495. - 8 septembre.
Massacres & Versailles: mort de MM. J.-B. Avril, Jean Galois.
Mathieu Caron, Alexis Collin, Henri Gruyer, missionnaires,
496, 497, 498. - M. Nicolas-Joseph Bailly, mort pour la foi
dans les prisons d'Amiens, 496.
Les Filles de la Chariti pendant la Rdvolution, 58, 33, 194,
i Casoul,
364, 494; 59, 42, 275; - i Bordeaux, 58, 204; Nancy, zt1; - & Paris : Bonneo24; - h Lyon, o25; Nouvelle, 203; Saint-Louis-en-l'lle, 202 ; Sainte-Marguerite, 198; - a Rennes, 206; - i Saint-Aignan (Loir-et-Cher),
186; - a Saint-Martin-de-Re, 207; - A Versailles, zo5.

z. - A la suite de 'auteur des Martyrs de la Foi, on a cite
parfois comme victimes du massacre du 3 septembre 4 les lazaristes
directeurs du seminaire de Saint-Firmin s. On trouve m6me une
notice 6logieuse consacr6e, i ce titre, ai M. Etienne de Langre, I'un
de ces directeurs. (Circ. des Sup., t. Hl, p. 604.) De fait, le supdrieur seul, M. Frani>is, a peri : les deux autres directeurs et les
trots freres coadjuteurs out surv6cu. Une declaration posterieure an
massacre, et signee de M. de Langre et de ces trois frirea coadjuteurs, se trouve aux Archives nationales. (S. 685o.)
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1793. M. Alexis-Julien Lucas, arretd et victime dans les
i noyades P de Nantes ( 7 novembre); notice, 45, 488-495;
51, 179. - MM. Abouleine, pretre; Antoine. fr. coadj.: Launay,
fr. coadj.; Calvet, fr. coadj., detenus & Blaye; MM. Daynac,
Fraysse, Gaubert, Nollet on Naulet (Gabriel), Sellier et Leroy
(Francois), fr. coadj., internds au fort du Ha, 51, 185, 186;
64, 304.- Lettre de la sceur Deleau a la soeur Richard, 59, 283.
- Lettre de l'archevEque de Castres, emigre, et les Filles de la
Charit6, 285.

1794. MM. Janet (Louis), Parisot, Perrin (Joseph), pritres de
la Mission, captifs pour la foi, i Rochefort, 51, 181, 182. M. Guinaud (Louis), martyr h Lyon; notice, 54, 356. - Mort
de M. Janet (Jean) a Iile Madame, 60, 463. - M. Bergon
(Francoisl, mis a mort pour la foi, a Cahors (17 mai), 64, 303.
1795. Les reliques de saint Vincent sont transfdrees de chez
Clairet, notaire de la Congregation, chez M. Francois Daudd,
procureur de la Congregation, rue Neuve-Saint-Etienne, 61,
168. - M. Fraysse (Jean-Marie), pretre de la Mission, meurt
ddtenu aMarennes, 51, i86; 64, 3o4.
1796. Mort de M. Rogues (Rend), AVannes, 63,470.
1797. Le culte public retrouve quelque liberte; 19 juillet, fete
de saint Vincent, cdlebrie solennellement & Paris, 62, 526, 527.
- Recrudescence de la persecution; Seconde Terreur sous le
Directoire (4 septembre 1797 -

18

juin 1799); renseigne-

ments, 63, 468. - Sentences de deportation : 23 septembrc,
contre M. Peliard (Xavier-Benoit); 7 octobre, contre M. Bonnabe (Claude); 17 octobre, contre M. Rambaud (Jean), missionnaires, 471-473.

1798. Suite de la persecution : 9 fivrier, M. Martelet (Frangois-Leonard), fusilid a Besancon, 63, 475. - Sentences de
deportation : i
mai, contre M. Barraud (Pierre-Simon);
13 mai, contre M. Giroz (Claude), 473. - Confesseurs de
la foi dans les prisons de Saint-Martin-de-Rd, MM. Bourquin
(Jacques-Eugene), Greffier (Francois), Mouillard, Thiesdey,
51, x86; A Rochefort, MM. Guin et Raimbault, 187.
1799. Suite de la persecution : 3 janvier, M. Guin (Frangois) meurt a la Guyane, 63, 473. - 29 mai, M. Raimbault
(Cesar-Auguste),
succombe aussi a la Guyane, 474. 17 octobre, M. Perrin (Joseph), condamnd a la ddportation,
472.

1800. 12 fevrier, mort a Rome, de M. Cayla, Supdrieur gdndral.
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VICAIRES GiNERAUX

I
M. Francois BRUNET (1800-1806). - M. Dominique SICCARDI

(1804-1819).
1800. M. Brunet (Frangois), Vicaire general de la Congregation; notice, 50, 342.
1801. Les Filles de la Charite s'etablissent rue des MaConsSorbonne, n* 445, puis dans la maison de la rue du VieuxColombier, h Paris, 51, 24.
1802. Essai de reorganisation de la Congregation de la Mission sous M. Brunet, 60, 557.
1804. La Congregation de la Mission reconnue par dicret
imperial de Napoleon ir (27 mai), 60, 557.- M. Dominique
Siccardi, h la demande des Missionnaires de Rome, est nommd
par Pie VII (3o octohre) vicaire g6ndral pour l'Italie et autres
contrees; M. Brunet garde ses pouvoirs pour I'Empire franpais, les Missions dtrangeres et les Filles de la Charitd en
quelque lieu qu'elles soient ou doivent Etre dtablies. - Mort de
la soeur Deleau, supdrieure de la Compagnie des Filles de la
Charite (29 janvier); notice, 51, 23.. - Le pape Pie VII visite
la maison des Filles de la Charitde Paris, 51, 26.
1805. Les Filles de la Charite reprennent Ia cornette, 51, 25.
1806. M. Brunet confie les reliques de saint Vincent aux
Filles de la Chariti, rue du Vieux-Colombier (18 juillet),
59, 132; 61, 169.- Mort de M. Brunet, le 15 septembre, 50, 342.
II
M. Placiard (Claude-Joseph) succede comme vicaire general
A M. Brunet.
1807. Mort de M. Placiard (16 septembre), notice, 50, 343.
III
M. Hanon (Dominique) est presenti par les Missionnaires
reunis i Paris au pape Pie VII, qui, par un bref du 16 octobre,
le nomme Vicaire general de la Congregation avec tous les droits
et privileges du Superieur general (14 octobre). La Compagnie
se trouve ainsi replacee sous un seul chef.
1808. M. Hanon est reconnu par Napoldon comme supdrieur
de la Congregation (ddcret du 7 janvier).
1809. Mort de M. Ferris (Edouard), assistant de la Congr6gation (26

novembre). Notice, 45,

187-20oo.

-

Notice sur la

seur Deschaux, superieure de la Compagnie des Filles de la
Charitd. Sa mort (17 avril), 51, 25.
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1813. Dicret qui assigne aux Filles de la Charite pour residence l'h6tel de Chatillon, rue du Bac, n" 140, 51, 24.
1814. Les Sceurs entrent a la maison de la rue de Bac, St, 24.
- Dleivrance de M. Hanon, captif i Fenestrelle, 60, 558.
1816. Louis XVIII reconnalt l'existence legale de la Congregation 13 fivrier), 60, 558.- Le frere Feret, coadjuteur, de Bordeaux, offre ses ressources pour la restauration de la Congregation, 51, 318, 320. - Mort de MNHanon (24 avril), son eloge,
50, 344. - Etat de la Congregation i cette epoque : 6o Missionnaires, 60, 558.

IV

SM. Charles Verbert est choisi par les Missionnaires reunis i
Paris (12 aoit) et prdsentt au pape comme vicaire gdndral,
56, 370.
1817. Bref du pape nommant M. Verbert Vicaire gindral
(26 juillet),54, 371.- Le siege de la Congrigation est etabli en
I'h6telde Lorges, rue de Sevres, 95 (9 novembre),56, 375; 60, 558.
1819. Mort de M. Verbert (4 mars); son &loge, 50, 346;
54, 374.

V

M. Charles Boujard, choisi par les Missionnaires ( 3 mai), est
prdsente au pape comme vicaire general.
1820. Bref du pape nommant M. Boujard Vicaire gaeral de la
Congregation (so aofit); son eloge, 50, 347.
XI.

X.

-

PIERRE

DE

WAILLY

Superieur general (s18 7 -i828).
1827. M. Pierre de Wailly est nommi, par un bref du pape,
Superieur gndral, avec pleine autorite sur les deuxCommunaut6s (16 janvier); son eloge, 50, 349.
XII.

--

. DOXINIQUE

SALHORGNE

Superieur g6neral (1829-r835)
1829. i 7 ' ASSEMBLAE GENERALE (15-25 mai); M. Salhorgne,
61u Sup6rieur general.
1830. Translation des reliques de saint Vincent de Paul i la
chapelle de la nouvelle Maison-mBre des Pretres de la Mission,
rue de Sevres, 95 ia5 avril); historique des reliques depuis 1792,
50, 13o; et (Lectures des fetes), 61, i6o.- Recit de la soleaniti
par l'abbs Gzrbet, bid. - Revelation " la soeur Catherine
Labour6, 59, 4o4.

-
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1835. M. Salhorgne donne sa dimission de Supdrieur geniral,
56, 547.
XIII. -

N.

JEAN-BAPTISTE

NOZO

Supcrieur gnedral (1835-1842).
1835. i8" ASSEMBXiE GENERALE (15-28 aout). M. J.-B. Nozo,
ilu Superieur gendral (2o aodt), , 5, 47.
1836. Enquate canonique sur 1'origine et les effets de la
, Medaille miraculeuse o.

1837. Fete du premier centenaire de la canonisation de saint
Vincent, 56, 552.

1838. La Societi des prtres irlandais de M. Philippe Dowley
s'unit b la Congregation de la Mission. Notice historique, 41,

55. M. Thomas Mac-Namara.
1i40. Voyage de M. Etienne, procureur gdniral de la Congr6gation, envoye en mission en Orient par le gouvernement franfais. Fragment de son rapport, 42, 27.
1861. 8* Assemblie sexennale (27-31 juillet); M.
Poussou, vicaire goneral.

Antoine

depose sa dimission de Superieur gen6.
1842. 2 aouit M.Nozo
ral entre les mains du Souveran Pontife.
1843. Des Missionnaires italiens demandent le changement des
Constitutions; conferences & Rome de trois Missionnaires italiens et de deux Missionnaires frangais, sous la presidence de
Mgr Rosati, delegud par le Souverain Pontife, 58, 563; la Congregation cardinalice declare qu'il n'y a rien &changer dans les
Constitutions, 564.
XIV. -

M. JEAN-BAPTISTE ETIENNE

Supdrieur general (1843-1874).
inE GtNiRALE (Isr-4 ao t). Election de
B
1843. ig9 Ass
M. J.-B. ETIENNE, Superieur general (4 aofrt), 56, 564 - Mort
r
de.M. Joseph Boullangier (I' dcembre); notice, 50, 351.
1844. Voyage de M. Etienae en Pidmont, 56, 565.
Notice
1846. Origine du Scapulaire de la Passion, 56, 3a6. -

sur le Scapulaire, 61, 42o.
1847. Erection canonique de 'Association des Enfants de
Marie-Immaculee dans les maisons des Filles de la Charitd
Approbation du Scapulaire de la Passion
(ao juin), 2, 5•6.par Pie IX (z juin), 61, 429.
188.. M Michel O'Sullivan essaye de fonder une socidte de

-

120 -

Missionnaires irlandais; il sunit i la Congregation de la Mission,
41, go. M. Th. Mac-Namara.

1849.

20o AsSEMBLEE GENERALE (27 juillet-4 aoUt).

1850. Lettre circulaire de M. Etienne aux Sceurs de la Communaut ede M Elisabeth Seton (i" novembre), a l'occasion de
leur union a la Compagnie des Filles de la Charitd, 48, 141-15l.
1831. M. Poussou visite comme commissaire extraordinaire
nos etablissements du Levant et de la Chine, 52, i63.
1854. M. Etienne va assister a l'emission des voeux des Soeurs
de Verviers, separ6es en 793, et qui se rattachent a la Communaute (23 juillet); 43, 38.
1855. 9' Assemblee sexennale (27-31 juillet).
1856. Missionnaires et Filles de la Charite pendant la guerre
de Crimne ; leur divouement. Quatre Missionnaires et trente
Filles de la Charite y succombent, 57, 91.
1859. La guerre Jranco-italienne contre 1lAutriche; de chaque
c6td, des Missionnaires et des Filles de la Charitd vont soigner
les blesses, 57, 116. - Belle leitre de recommandations et avis
adressee par M. Etienne (ai juillet) aux premieres Filles de la
Charite partant pour Buenos-Ayres, 39, 559-563.
1860. On reooit a Paris les restes du venerable Jean-Gabriel
Perboyre (6 janvier); ils sont reconnus authentiquement par
Mgr Morlot, archev&que de Paris (25 janvier), 54, 322. - Mort
de la Mere Devos (27 mars); notice bioiraphique, 51, 27. -

Visite de M. Etienne dans la Pologne russe aux maisons pers6cutees. - Entrevue avec le prince Gortschakoff, 43, 55.
1861. 2i* ASSEunLEE GENERALE (27 juillet-4 aoit).

1862. Les origines de l'archiconfrerie de la Sainte-Agonie a
Valfleury, 54, 376.
1864. Mort, a la Maison-mere, du Frere Leon Brancourt, clerc
(20 aoit); Notice biographique, 60, 328-369. - M. le Superieur
g6neral recommande a la Congregation I'oeuvre de la SainteAgonie, 56, 319.
186".

22« ASSEMBLEE GENERALE (27 juillet-4 aoat).

1468. Coup d'ceil sur nos Missions, 34, 1-7.
1869. Considerations sur I'ceuvre des Missions catholiques,
35, 5. - Le r61e de la Congregation de la Mission et de la
Compagnie des Filles de la Charitd dans les differentes parties
du monde chretien, 21. M. E. Bore.
1870-1871. La CONCILE. Les esperances de la double famille de
saint Vincent que Marie Immaculee, qui confoud toutes les heresies, y assurera le triomphe definitif des verites encore contestees
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mais necessaires... a, 35,45. - Mgr Delaplace assiste au Concile.
II remet au Saint-Pire la belle declaration de M. Etienne, relative au dogme de I'lnfaillibilitipontificale. Satisfaction de Pie IX,
36, i24. M. Michel Sipolis. - Joie commune de la a definition
tant dUsirde du dogme de l'Infaillibilite n, 36, 7.
La GUERRE. Depart de Saint-Lazare. Le Conseil decide que
M. le Supirieur general se retrera en Belgique, 36, 5. - Le
Siege de Paris: journal. La Banlieue, 29. Paris, s65. - Diverses
maisons, 533: Maison-mere de la rue du Bac, 536, 542. H6tel-Dieu de Montmirail, 557.- Hospice de Mouzon, 566.Bapaume, 571. - PNronne, 574. - Soissons, 582. - SaintDenis, pres Paris. 623.
La COMMUNE. Paris pendant la Commune, 38, 359. - Diverses
maisons : Sainte-Marguerite, 682. - Montmartre, 704. - Issyles-Menages, 709. - Hospice d'Ivry, 719.- Minilmontant, 724.
- Enfants-Trouv6s, 755. - Neuilly, 789. - Sainte-Rosalie,
796.
1872. L'oeuvre du Patronage des Jeunes Ouvrieres : notice.
Reunion presidee par Mgr I'archeveque a la chapelle de notre
Maison-mere (22 fivrier), 37, 321; 39, 43.
1873. 1to Assemblie sexennale (28 juillet-2 aoft).
' Les violences de 1793 et de 1871 sont aujourd'hui remplacees
par la persecution lIgale , 38,,o. - Visite du Shah de Perse chez
nos Seurs & Paris. 519.- Maison du Val-des-Bois; aum6nerie de
I'usine, 39, x3. - Le siege de l'archiconfrdrie de la Sainte-Agonie
est transfier de Valfleury A la Maison-mere de la Congregation,
a Paris; Bref du pape, 54, 376; 56, 327.
1874. Situation gdnerale, 34, 44. za mars, mort de
M. J.-B. Etienne, Superieur gdenral; notice sur ses derniers
moments, etc., 165. - M. Louis Mellier, vicaire gdneral de la
Congregation, 186.
XV. -

X. EJGENE BORi

Superieur g6neral (1874-1878)

1874. 23* ASSEMBLEE GiNLRALE (8-22 septembre) 40, 6.
Election de M. Eugene Boni comme Superieur gendral ( x septembre). Son allocution aux membres de 1'Assemblee. -Adresse
de 1'Assemblde au Souverain Pontife, 1o; reponse du SaintPere, i3.
1875. Recit du voyage de M. Bord, en Italie, 40, 3o2, 525,
M. Jules Chevalier. En Irlande, 41, 17, M. Mac-Namara. Au
Berceau-de-saint-Vincent (25 avril), 40, 327, M. Lacour. -
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Dibut des Associations de Jeunes Ouvrires, sous la protection
de Notre-Dame de Bonne-Garde dans les maisons des Filles de
la Charite. Les rdsultats vingt ans apres, 03, 477.
1816. Le troisieme centenaire de la naissance de saint Vincent,
41, 5. -

Les fetes : au Berceau, 328. -

A Paris, 352; allocution

de Mgr Dupanloup, eveque d'Orlkans, 356-36a. - A ChateauPEvEque, 365, 377-- A Rome. Les inscriptions du P. Angelini,
379-389-- En Irlande, 391. - En Pologne, 393.
Offiande pour le denier de Saint-Pierre; reponse du SouverainPontife, Pie IX, a M. le Superieur genral (24 juillet), 41, 489.
- Pelerinage i la chapelle du Sacre-CCeur i Montmartre, 492.
1877. Situation gdnerale : < partout ]a guerre...; nos deux
families poursuivent en silence leurs travaux feconds-. n, 42, 6.
-

Voyage de M. le Superieur gendral en Algirie, 324-327,

M. J. Chevalier; en Autriche, en Pologne et en Prusse, avec la
scmur Louise Lequette, Superieure, 43, 32-1ii.

-

Publication

du Recueil des Circulairesdes Supdrieurs gRneraux, 58, 24.
1878. 3 mai Mort de M. Eugene Bore, Superieur general. Biographie, 43, 353, 521; 44, 8. - M. Antoine Fiat, vicaire
general de la Congregation, 43, 513.
XVI.

-

M. ANTOINE FIAT

Superieur general (4 septembre 1878).
1i78. 24 ASSEMBLES

GgNERALE (1-12 septembre). M. Antoine

FIAT est elu Superieur gendral de la Congregation (4 septembi e),
43, 514.-- Adresse de I'Assemblee au Souverain Pontife; rdponse
de Leon XIII, 5i5.- Leon XIII demande des Missionnaires
pour son diocese de Perouse, 44, 2. - Le corps du venerable
Clet est reconnu canoniquement (6 septembre) et deposd dans
notre chapelle de Paris, Ibid., 55, 666. - Protection de la Providence sur douze Seurs du seminaire dans l'accident du chemin
de fer de Chateauroux (24 septembre). 44, 209.
1879. L'CEuvre de la Tres-Sainte-Trinitr; son extension. Bref
de Ldon XIIl(2x mars), 44, 355. Historique de 1'CEuvre, 527;
45, iz, 3, . - Mort k Angers de M. Louis Mellier, ancien
vicaire general de la Congregation (3 mai); notice, 44, 364. Pelerinage a Folleville (27 mai); Notice historique, 379. - Bref
de Leon XIII autorisant les Missionnaires h appliquer les indulgances du Rosaire aux chapelets des Filles de la Charit6, et
celles-ci i gagner les indulgences mime par la recitation interrompue du chapelet, 45, 9.Lettre de M. A. Fiat, Superieur
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general, au Souverain Pontife Leon XIII, i l'occasion de l'EnFoncyclique XEterni Patrissur les etudes scolastiques. 24.dation h Plaisance de la Revue Divms Thomas, son programme,
27. - M. le Seperieur general vibite let maisons d'Espagne et
de Portugal, 4 5.- Transfert des restes du venerable J.-G. Perboyre en un autre lieu de notre eglise, 54, 325.
1A80. Le cinquantime anniversaire de l'apparition de la sainte
Vierge a la soeur Catherine Laboure : les fetes i Paris, 46, 5,
Conference de M. Fiat
209. Dans les autres contrdes, 257.
Supdrieur general, sur la Midaille miraculeuse, 30-44. - Publication du recueil des Lettres de saint Vincent, par M. Pemartin,
58, 23. - Mortde la soeur Juhel (Marie), Superieurede la Communautd (3 nov. 188o); Notice, 51, 30.
1881.- Consecration des deux families de saint Vincent au
Sacrd Cceur de Jesus. A Paray-le-Monial et a Saint-Lazare
(25 juin), 46, 443 . - Inauguration d'un s6minaire interne i
Dax, 587; allocation de M. Fiat, Superieur gendral, 59o-594,
M. Pemartin. - Mort de M. Pierre Bourdarie, assistant de la
Congregation (3 mai); notice, 47, 21-36. - Recit du voyage de
M. le Superieur gineral en Italie, 5-2o. M. Forestier.- Lettre
de M. le Superieur general i Leon XIII en lui offrant un exemplaire des Lettres de saint Vincent. Repoose du Souverain Pontife, 47, 353. - Mort du Frere Gaben, coadiuteur (4 mars);
notice, 51, 149. - Mort du Frere Jean-Marie Peres, coadjuteur
(29 juin); notice, 52, 3a. - Publication de la premiere serie
des Notices sur les Missionnaires d6funts, 58, 23. - Publication
des Conferencesde saint Vincent aux Missionnaires et aux Filles
de la Charite, Ibid.
18-42. 13 avril. Panegyrique de saint Vincent, prononce par
M. I'abb6 Quittat, cure de Montmirail, 47, 321-353. - L' a Eau
de Saint-Vincents; graces obtenues (1682, 1733); frequent
usage en Italie, 356. Formule de benddiction approuvee par la
Sacree Congregation des Rites (x6 mars 1882), 359.-Autographes de saint Vincent: Cancvas de discours pour les Enfantstrouves, 362, 481. - Pelerinage de M. le Superieur general i
Chatillon-les-Dombes : benediction d'une chapelle dans la maison habitee par saint Vincent et installation des Filles de la
Charitd (24 septembre), 48, 5. Discours de Mgr Soubiranne,
6veque de Belley, 12-18. M. Pemartin. - Visite de M. Fiat,
Superieur general, i l'ecole apostolique de Wernhout, 26.
M. Augustin Dupuy. - Lettres de M. Fiat et de Mgr Mermillod
i Mme de Richemond, auteur de l'Histaire de MA' Le Gras,
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i61. - Union des Sceurs de la Misericorde de Salzbourg h la
Communaute des Filles de la Chariti (27 septembre); Historique. M. Mddits, 52, 38o; 60, k04.
1883. PATRONAGE de saint Vincent sur les (Euvres de Charitd
en France, 48,413. Initiative de M. Fiat, Supdrieur gendral, 414;
accueil favorable et demarches de Mgr Guibert, cardinal, archeveque de Paris, 415. Suppliques des Eveques et des Superieurs
d'Ordres, 416. Concession proprio motu du Souverain Pontife,
431. Decret de la Congregation des Rites (26 avril i883),
4?3. Bref Pontifical (zz juin), 434. Lettre pastorale de
Mgr Guibert, cardinal, archevaque de Paris, i cette occasion,
437-442. - Relation du voyage de M. Fiat, Superieur geceral,
en Orient, 49, 161. M. Forestier.
188 i. i* Assemblde sexennale (28 juillet-i-eaott). Indulgences
accorddes aux prieres : 0 Marie confue sans peche, etc., et
Expectatio Israel (Attente d'Isra~l), 49, 321. - Autorisation de
recevoir dans la Communautd des Filles de la Charite des sujets
dtrangers au rite latin, 325. - Encouragement a I'oeuvre de la
retraite du mois pour les pretres externes dans nos maisons, 395.
- Inventaire de ia Salle des reliques de Saint-Lazare, 489. Historique et reprise de la cause de biatification du venerable
J.-G. Perboyre (1843-1884). Analyse du rapport de Mgr Morani,
50. 212. -

PATRONAGE de saint Vincent sur les associations de

Charite; petition et concession pour 1'Irlande, 49, 254, 339.
Suppliques des &vZques de plusieurs autres nations, 251, 341,
491, etc. -

Etat de l'oeuvre de la Sainte-Triniti, 64, I3i. -

Mort de M. Kamocki; notice, 58, 42.
1885. Translation des restes de quelques anciens pretres de la
Mission dans le caveau de la Congregation (14 avril); courtes
notices sur ces confreres, 50, 341. - Sacre de Mgr Auguste
Bonetti, eveque du rite latin pour les Bulgares de la Macedoine,
dans la chapelle de la Maison-mere, 481. -

PATRONAGE de saint

Vincent etendu aux oeuvres de Chariti de toute I'Eglise catholique: Rapport du cardinal Laurenzi, 50, 322. Decret de Ia
Sacrde Congregation des Rites (16 avril), 333. Bref pontifical de
Leon XIII (12 mai), 336. Rescrits pontificaux accordant des
indulgences, 476. Les fetes du Patronage, ila Maison-mere, etc.,
483. - Translation des restes des seurs Devos et Juhel, 51, a22
- Proces informatif pour la cause de beatification de Louise de
Marillac ; constitution du tribunal par i'Ordinaire de Paris, 3o3.
1886. Mort de M. Guillaume Delteil, assistant (janvier);
notice 51, 145. - Indulgence de la bonne mort attachee an
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crucifix des Filles de la Charitd, 305. - Deux allocutions de
Mgr Bourret, dvaque de Rodez, sur la duree et l'universalit6 des
ceuvres de saint Vincent de Paul, 465. - Congregation priparatoire au Vatican pour la cause de bdatification du venerable
J. Gabriel Perboyre, M. Valentini, 472. - Guirison par l'eau
de saint Vincent et l'invocation de Marie Immaculde, 475. Seances i Paris (2 avril) pour le procisinformatif dans la cause
de Louise de Marillac; serie des formalitds, 56, 5; 62, 524. Les lois de larcisation des icoles en France, 58, 189.
1987. Lettre de M. Fiat, Superieur gidnral, a M. I'abbd Boudignon sur son livre: Saint Vincent module des hommes d'action
et d'ouvres, 52,331. - Lettre de M. A. Fiat, Supdrieur gindral, au
R. P. Anderledy, Superieur gineral de la Compagnie de Jesus,
a l'occasion de la mort du R. P. Beckx, 332. - Obseques i
Paris de Mgr A. Rouger; notice, 334. - Le pelerinage frangais
des ouvriers a Rome; soins donnes par les Filles de la Charit6
dans I'h6pital du Vatican, 53, 67.L'assemble de la SainteEnfance a la Maison-mere &Paris; allocution de Mgr Reynaud,
217. - L'assemblee des catholiques rdunis & Paris emet unvoeu
favorable a la cause de la biatification de Louise de Marillac, 57,
5o5. - Indulgence de la Portioncule pour leschapelles des Filles
de la Charitd (2o juillet), 60, 3o5.
1888. Panegyrique de saint Vincent prononci en la fite de la
Translation par M. l'abb6 Gillet, 53, 297-314. - Voyage de
M. le Superieur general i Rome pour le jubild sacerdotal de
Leon XIII; deux h6telleries pour les pelerins confides par le
Pape aux Filles de la Charit6, 2 1-. - Decret de la S. C. des Rites:
II conste du martyre, de la cause du martyre et des miracles du
serviteur de Dieu, J.-Gabriel Perboyre (12 juin) 3i5, 316. Decret pontifical sur le martyre etles miracles du venerable JeanGabriel Perboyre (25 novembre); M. le Superieur gdndral se
rend & Rome et assiste i la promulgation de ce decret, 54, 5;
discours de remerciements adresse par M. le Superieur general
au Souverain Pont'e, 14; courte allocution de Leon XIII apr6s
la lecture du deeret relatifau vendrable J.-G. Perboyre, i53.
1889. A Paris, les restes du vinerable J.-G. Perboyre sont
exhumis et reconnus authentiquement par le cardinal archeveque de Paris, 54, 313. - Decret d6clarant qu'on peut, avec
sicurite, proceder a la beatification du B. J.-G. Perboyre,
(3o mai), 314. - 9 novembre. Bref de BEATIFICATION DU B.
JEAN-GABRIEL PERBOYRE, martyr en Chine, 55, 5. - La cerdmonie de la beatification &Rome, 27, 32, 142; fates a Paris, 64.
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Approbation de I'office liturgique du B. J.-G. Perboyre, z3.
1890. Fetes de la beatification dtr B. J.-G. Perboyre en toutes
les parties du monde, t. 55 tout entier et 56, passim. - Cl6ture
des seances du proces informatif pour la cause de Louise de
Marillac, 56, 5. Priere indulgenciee pour obtenir la beatification
de Louise de Marillac, 57, i68.
1891. Panegyrique de saint Vincent de Paul prononci par le
P. Tissot, h la Maison-mere A Paris, 56, 286-3o4. - Placet de
Leon XIII pour la formation de commissions s'occupant de la
cause de la canonisation du bienheureux J.-G. Perboyre, 337.
- Mandement du cardinal Richard, archeveque de Paris. et
lettre de M. Fiat, Superieur general, demandant communication
des ecrits de Louise de Marillac, 57, 5. - Fetes en rhonneur
du bienheureux J.-G. Perboyre, A Amiens, Troyes, etc., 14, etc.
- Decret apostolique qui avait chargd le cardinal archeveque
de Paris de rechercher les ecrits de Louise de Marillac. Mission donnie aux ouvriers italiens de Paris par M. Baratelli, 58, 9.
1892. Etat des causes de beatification poursuivies i Rome par
la Congregation de la Mission, 57, 329. - Cause de Louise de
Marillac; rapport de M. Lauras et lettre postulatoire du Congres
catholique de Paris, 5o5. - Lettre du cardinal Prefet de la
S. C. des Eveques et Reguliers A M. le Superieur general sur
I'application du dicret Quemadmodum; felicitations et encouraer
gements, 58, 5. - Indulgences du Rosaire (i dec., ad decennium), 6. - Etat prospere de 1ceuvre de la Sainte-Trinitd pour
les ames du Purgatoire, i6o.
1893. Pelerinage & Rome des Pretres de la Mission et des
Filles de la Charite pour le jnbild episcopal de Leon XIII, 58,
161; audience pontificale (25 janvier), discours de M. Fiat,
reponse du Saint-Pere, 164, 167; conference A Paris par M. le
Sup&rieur g4ndral sur le pelerinage, 176; Resum6, 183. - Le
cardinal Bourret i la Maison-mere; son allocution a la Communautd a l'occasion de la reception de la barrene cardinalice,
489. - Indult pour L'indulgence de la Portioncule dans les
chapelles des Filles de la Chariti (28 jain) 60, 3o5.
4894. Institution de la fete de Notre-Dame de la MWdaille
miraculeuse, 59, 396; 60, 5. - Insertion au breviaire et au martyrologe de l'eloge de saint Vincent ( patron des (Euvres de charite P, 59, 457. - Declaration favorable de la S. C. des Rites, sur
1'examen des ecrits du vindrable Clet, 460; et de Louise de
Marillac, 462. - Reunion a Paris des supdrieurs des grands
-
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seminaires de France et d'Algirie coafids & la Congregation;
iettre de M. le Superieur general an Souverain Pontife et
reponse, 464. - Nouvelle edition des Meditations a l'usage des
Filles de la Charit6, 466. - Mort du frere Genin (Joseph),
coadjuteur; notice, 481. -Les fetes de la Mddaille miraculeuse,
l'office liturgique, 60, 5, 6; solennites h la Maison-mere des
Missionnaires, ii; a la Maison-mere des Filles de la Chariti, ta;
a Rome, Invito sacro du cardinal Parrochi, 6; homelie du cardinal Richard, a Paris, 21; dans diverses villes, 30-77. Faculte
de celebrer la fete de la M.daille miraculeuse dans les eglises
etrangeres (ia novembre), 78; de transferer chaque anane cette
fete i un autre jour ( 2 novembre), 8o. - Allocution du cardinal Bourret en la fete du bienheureux J.-G. Perboyre a la
Maison-mere i Paris, 82.
1895. Triduum solennel de prieres pour 1'expidition de Madagascar, celUbr6 Paris dans la chapelle de la Maison-mere, 80,
307. -

Facultd aux pritres de la Mission de bWnir la Medaille

miraculeuse (19 avril); formule de cette binediction, 465. Decret
pontifical d'introduction de la cause de biatification de Louise
de Marillac (to juillet), 473; lettre du cardinal Aloisi-Masella a
M. le Supdrieur general i ce sujet, 477; fetes i cette occasion i
Paris et allocution de M. le Superieur g6aeral, 478, 480; a
Montpellier, 482. - Indulgences plinieres aux fidelesh qui a dte
imposee la Medaille miraculuse, 61, 5; faculte & M. le Supdrieur general de ddleguer Ie pouvoir d'imposer cette midaille, 8.
- Mission prCchde par M. Baratelli i la colonie italienne de
Paris, 13. - Erection d'une statue de saint Antoine de Padoue
dans la chapelle de la Maison-mere, 155.
1896. Erection du vicariat apostolique de Madagascar-sud
confide la Congregation de la Mission (z6 janvier), 61, 20o. Indulgence de la Portioncule dans les chapelles des Filles de la
Charite (22 mai), 273. - Cause de la beatification de Catherine
Laboure, Fille de la Charite; tribunal eccldsiastique formn i
Paris pour le proces informatif ( 3 avril) 275. - Mort A Paris
de M. Prunac (Frdderic) (18 mars); son eloge, 324; de M. Terrasson (Vincent) (6 aoit); son eloge, 540; de M. Perboyre
(Jacques) ( o aoit); son eloge, 542. -Cours d'etudes sociales h
la Maison-mere, 548; - Mort a Paris de M. Deleens (FrancoisXavier) (28 avril); son dioge, 62, x59, et 63, 3ox. - Les indulgences prdc6demment accordees i quelques maisoas de Filles de
la Charite sont etendues h toutes les maisons (21 juillet), 62,
337. - Faculte d'indulgencier les crucifix des Sceurs en faveur
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des moribonds, 339. - Supplique de M. le Superieur gienral
pour obtenir le couronnement de la Vierge de la Mddaille miraculeuse, 342. - Mort & Paris de M. Lange (Jean), 7 juin; son
iloge, 63, 299.
t897. Dicret constatant le non-culte relativement h Louise de
Marillac ( i janvier), 62, 16o, s65. - Bref, pour le couronnement de la Vierge de la Medaille miraculeuse (2 mars), 16t;
rite du couronnement, 344; la f6te du couronnement i la chapelle de I'Appariiion, 453, 462; discours de Mgr Pagis, ivEque de
Verdun, 475; l'Octave et les pelerinages, 487; discours le jour
de lOctave par M. Milon, 491; description de la couronne par
M. Leon Gautier, 59o. - Le jubild de 1'Association des Enfants
de Marie etablies dans les maisons des Filles de la Chariti (18471897); historique de I'Association; indulgence pliniire accordie
par Leon XIII (21 mai), 358, 5 6. - L'incendie du Bazar de
Charit ; trois Filles de la Charite y perissent; obseques a NotreDame de Paris, 362; notice sur la seur Anna Ginoux de Fermont, 63, 336. - Le cardinal Sourrieu, archevaque de Rouen,
A la Maison-mere & Paris; le jour de la reception de la barrette,
62, 370. - Lettres remissoriales ordormant de commencer le
procis apostolique sur la renommee de saintetd et des miracles
de Louise de Marillac (26 juillet), 524. - La solennite de la fete
de saint Vincent de Paul, 528. - Publication du Manuel des
missions, conformdment au voeu de la reunion de 1895, 529.
- Publication de la Vie de la vindrable Louise de Marillac,
par Mgr Baunard; lettres de I'auteur et de M. A. Fiat, 63, 5, 14.
Statistique des missions et des missionnaires catholiques; la part
de la France et de la Congregation de la Mission, 56. - Mort a
Paris de M. Charles Jourdain (3 janvier); son dloge, 302; de
M. Jules Chinchon (31 decembre); son 4loge, 3o3; 64, 43o.
1898. Ceremonie pour I'anniversaire de l'incendie du Bazar de
Charit, 63, 333.- La fete de la Conversion de saint Paul; allocution de M. le Superieur gdndral : a Pourquoi devons-nous
aimer la Congrdgation? n, 168. - Indult accordant aux Filles
de la Chariti de toucher les vases sacrds et de purifier les linges
sacres (2 decembre, pour dix ans), 84, x36. ,- Departs pour les
missions : Missionnaires et Filles de la Chariti, 1371899. Audience accordee a Rome par le Souverain Pontife
Leon XIII a M. le Superieur general (i fevrier), 64, 177. Indults pour la cedlbration de la messe en mer (14 fevrier, pour
5 ans), 291; pour la rdcitation des litanies du Sacrd-Coeur de
Jesus (3 fdvrier), 289. - Mort a Paris de M. Jules Chevalier,
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assistant (26 avril); son iloge, 3o5. - Election de la suur
Marie Kieffer, pour Superieure de la Communautd des Filles de
la Charitd, 305. - Indult pour la c6elbration des trois messes,
la nuit de Noel, dans la chapelle des Filles de la Charite (28 juillet, pour dix ans), 433. - Etat de la Congrigation (janvier 1899):
237 maisons rdparties en huit vicariats apostoliques et trente
et une provinces; nombre des missionnaires : pretres, clercs
(itudiants on siminaristes) et freres coadjuteurs, 3 o85.
AGDE
1654. Fondation d'un dtablissement de Missionnaires; notice
sur le Fr. Jean Duchesne, coadj., 61, io.
1671. Transfert des Missionnaires a Narbonne, 62, 3 ig.
1790. Les Filles de la Charit6 pendant la Revolution, 58, 364.
AGEN
1850. Etablissement des Missionnaires, 8, lo; 63, 317.
1701. Sejour de M. de Belzunce, futur iveque de Marseille,
53, 505.
1733. Guerison par I'Eau de Saint-Vincent d'une Fille de la
Charitd. M. Jaubert7,7, 357.
18... Gudrison, 59, 449.
1875. L'inondation et la maison des Soeurs, 40, 513.
1879. Nouvelle inondation et incendie au milieu des eaux,
44, 359.
Arm, 55, 401.
ALBERT, diocese d'Amiens, 56, 129.
ALBI
1774. Etablissement de Missionnaires.
1836. Nouvel ktablissement.
Renseignements : 1790, 64, 304; dix-neuvieme sicle, 55, 391;
56, 328; 60, 86; 1, 547.
ALENqON, 59, 449-

5o6; 63, 624.
ALIsE-Sainte-Reine, 60, 499.
ALETH, 53,

AMIENS
1662. ltablissement de la Mission, 62, 156. - Souvenirs de
M. Antoine Dufour, 61, io.
1792. M. Bailly, Missionnaire, meurt pour la foi dans les prisons, 57, 496.
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1806. Ritablissement des Missionnaires.
1827, Paroisse Sainte-Anne, missions. Une conversion, 5S, 40o.
1890. A Sainte-Anne, Triduum du 8. J.-G. Perboyre, 55, 45 i
57, 43.
Renseignements: 57, 362; 59, 468; 0, 3o. - Heilly, 6, 4.
ANGERS
1674. Fondation de 1'6tablissement de la Mission, 93, 63o; 64,
154.
1676. M. Laudin et ses confreres interdits par I'dv&que janseniste d'Angers, M4,154.
1680-1683-1684. Grands fruits des missions sous la conduite de
M. Fardel, 63, 63o; 86, 154.
1692. Seminaire interne; il donne peu de resultats, 64, 515.
1706. Miracles par les reliques de saint Vincent; incendie
6teint, S•, 163,
1794. Les Filles de la Charite et la Revolution 5,58,54; 5, 142.
1898. Les * Sceurs hospitalieres
ia Angers, par L. Cosnier,
63, 467.
ANGOULEME
1704. Le simicaire confid i la Congrigation de la Mission,
60, 463.
1712. Union de la cure de Saint-Martial et de la chapelle
d'Obdzine au sdminaire. Ibid.
1763. Donation pour 'entretien des sdminaristes. Ibid,
1774. Union de menses conventuelles au simioaire. Ibid.
1790. Les directeurs refusent le serment schismatique. - Itat
du personnel et renseignements : M. Poirier (Louis), banni, se
rifugie a Turin; M. Janet (Louis) meurt sur les pontons et est
inhumýh l'le Madame; le frire Paris (Jean.Eloi), condam[n i
la ddportation; MM. Duroc (Pierre),Veroa (J.-B.), Descsseasent
(Louis). Ibid. et 64, i55.

1856. La direction du sdminaire de nouveau cofide i la Congrdgation.
ANNECY
1639. Etablissement de la Mission; souvenirs 6difiants de
M. Gudrin (Jean), 61, lo.
1663. Union des commanderies de Chieri, etc., au semiaairei
62, 3 5.
ANUN, 1890. Triduum du B. Perboyre, 58, 76.
ARDENNEss 59, 450.
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ARLES
Renseignements sur le seminaire et les pretres de la Mission,
53, 5o5; MM. Verbert et Figon, professeurs au siminaire,
53, 535.
1890. Triduum du B. Perboyre, 56, j6.
ARRAS
1660. Marguerite Chetif, quiy avait commened l'tablissement
des Filles de la Chariti, est appelee & Paris comme supdrieure
dela Compagnie, 63, 57.
1677. Etablissement; direction du admineire confied la Congrigation par MgrGuy de Rochechouart; quatre pretres et quatre
fr6res, 63, 624.
1792, Les Sccurs et la Revolution, 59, 299.
t894. Fetes de la Medaili miraculeuse, 00, 32.
AUCH
Les Sceurs pendant la Revolution, 58, 366.
1890. Triduum du B. Perboyre, 56, 12.
1897. 3 juillet. Inondation; catastrophe a l'h6pital desservi par
les Filles de la Charite, 62, 536.
AUMALE. Les Soeurs pendant la Revolution, 58, 494.
AuKyr. Les Sceur* et la Revolution, 58, 496.
AUXERRE
1680. ktablissement k Auxerre; grand sdminaire, 53, s.. 1893-1697. M. Jean Bonnet, supdrieur du Seminaire, 63, 23;
63, 625.
1754. L'dvaque jansiniste Colbert retire aux Missionnaires la
direction de son seminaire, qui devient une pipiniere d'hdrdti
ques, 53, 22.
1703. Mgr Champion de Cisse rend aux Missionnairesla direction du seminaire, 53, 22.
AVALLON. Les Sceurs et la Revolution, 58, 55.

AvIGNos. Gueriso,. 1845. Medaille miraculeuse, 81id. p.
54, 45o.
AvRAN•cI s. Triduum du B, Perboyre, 56, 2~6.
BaILLEUL (pres Beauvais), 5i, 450).
BAPAUUe
pendant la guerre (1870), 36, 57i

275;

S131.
BAR-LE-Duc. Germain de Montevit, pretre de la Mission. 1640,
fhvrier. 6, to.
BAR-SuR-SEINe. 1890. 56, o07.
BAYEuX.. 162. Mgr de Nesmond crie un seminaireet le confie
a la Congregation, 63, 627.
BAYON•N. 59, 450.
BAZAs. Les Smurs pendant la Rivolution, 58, 364.
BEAUVAIS

1663. Missions dans ce diocese, 62, 3oi.
1679. Le Siminaire confid a la Congrigation : quatre prutres
et quatre freres, 63, 624.
BELESTA (Ariege), 59, 45o.

BELLE-ISL.4 660. Commencement de I'itablissement des Filles
de la Chariti (h6pital militaire et ecole) par la seur Mathurine
Gudrin et deux compagnes. M. Fouquet, fondateur; M. de Chevigny, 63, 159.
BELLESME. 59, 450.

BERCEAU DE SAINT-VINCENT DE PAUL
NOTICE HISTORIQUE, 48, 456.- Progrds et situation de 'oeuvre ( t885),
50, 5. M. Pemartin.
1729. Erection d'une premiere chapelle, 48,456. - La maison
de Saint-Vincent est diplacde pour etre remplacde par la future
eglise, 5, 488.
1730. 3o mai. Bdnediction de la chapelle & Ranquines, par
M. Mauriol, prEtre de la Mission, supdrieur de Notre-Dame de
Buglose, 51, 483.
1821. Souscription pour un monument. Offrande de Louis
XVIII et de la famille royale, 48, 457; 51, 492.
1823. Visite de la duchesse d'Angouleme, 5, 485.
1824. Souscription nationale, 5, 49 3 . L'dveque d'Aire
recommande l'ceuvre a son clergd, 493.
1828. Le projet d'un monument est repris, 48, 457. - 3 ddcembre, ordonnance royale autorisant la commune de Pouv i
prendre le nom de Saint-Vincent de Paul, 51, 5oo, 5oz.
1832-1849. Nouveaux efforts infructueux. L'entreprise est
confide & )'&v'que d'Aire. Appel aux deux communautes de
Saint-Vincent de Paul, 51, 5or, 5o6.
1850. Mandement de Mgr Lanneluc, dv&que d'Aire, a tous les
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dviques du monde catholique pour 1'erection d'un monument
au Berceau de saint Vincent, 48, 458. - Etablissement d'une
commission; premiers dons, 52, 26, 46, 47.
i8.1. Pose de la premiere pierre de l'eglise actuelle, 51, 483;
52, 49.M. Truquet, supdrieur h Dax, organise une loterie
d'un million pour 1'oeuvre du Berceau (1858), 48, 459. - L'eglise
et I'hospice terminas (1864), 46o. - Nouveau diplacement de
la maison de saint Vincent; description de la maison; graces
obtenues en ce lieu, 51, 488.
1856. Appel de M. Etienne aux deux families de Saint-Vincent;
on recoit 69,ooo francs; 52, 483.
1858. Loterie autorisde, 52, 487.
1861-1862. Tirage de la loterie; elle produit 5oo ooo francs,
employes a la chapelle, I l'hospice et aux ddpendances, 52, 491,
et 492.
1864. 24 avril. Inauguration de l'(Euvre du Berceau, 50, 5;
L'6tablissement est declare d'utilitd publique
52, 492, 494-(:865), 6.
1868. On recoit les confreres espagnols expulsis d'Espagne,
par la Revolution, 49, 344; 50, 6.
1870. On recoit les etudiants chassis de Paris par la guerre,
50, 6. - M. Lacour et les oeuvres, 7.
1872. Resume des oeuvres; leur caractere, 48, 464.
1875. 25 avril. Visite de M. E. Bore, Supdrieur gdenral, et
fetes, 40, 326. M. Lacour..
1876. Fetes du troisieme centenaire de la naissance de saint
Vincent, 41, 328. Discours de Mgr de La Bcuillerie, 334-340;
de Mgr de Langalerie, 343-35o. M. Lacour. - Le Chene de
saint Vincent. Le Petit Seminaire et 1'Ecole professionnelle.
496. Ibid.
1883. Mort de M. Ernest Lacour, superieur (24 avril); notice
biographique, 48, 444-474. M. Pimartin.
1884. Mort de M. Pierre Sabalette, pretre (20 mars); notice
biographique, 49, 346-395.
1885. Lettre sur I'itat actuel du personnel et des oeuvres, 50, 5.
M. Pemartin.
1890. Triduum du B. Perboyre, 55, 228.
1892. 13 novembre. Mort de M. Pemartin; notice, 58, sr.
BETHUNE
. 1894. Fetes de la Medaille miraculeuse, 60, 32.
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1678. Mgr de Biscaras confie le siminaire i la Congregation;
il y a aussi une bande de Missionnaires, 63, 624.- Les Scurs
pendant la Revolution, 68, 366.
BoEscaiPE (Nord), 56, 537.
BORDEAUX
S682. Le Seminaire confie a la Congregation, BO,462. - Missions. Chapelle de Notre-Dame de Montuzet, 63, 6a8.
1722. Achat d'un emplacement, rue du Palais-Gallien, s, 462.
- M. J.-B. de Bailly: superieur &Bordeaux. Ibid.
1739. Construction et atnenagement du nouveau sminnaire.
Ibid.
1790. Ferret (Jean), frere coadjuteur, 51, 3i8.
1791. Les Filles de la Charite pendant la Revolution, 5, 2o4;
59, 277.
1815. Sdjour de M. de Andreis et de ses compagnoin, SU, 430.
- Renseignements, 59, 450.
BOULOGNE-SUR-MER
1681. Seminaire et Missions: 8 pretres et 3 fr6res, 63, 626. Les Sceurs pendant la Rdvolutioh, 59, 294.
BOURG-EN-BRE6SE
Mission fondde en 170 8. - Notice historique, 48, 6.
BOURGES (diocese de), 59, 450.
BRAY-su-SSOMME. Les Sceurs et la Rdvolution, 59, 289.
BUGLOSE (N.-D. de). 1706. Etablissement des PrItres de la
Mission, M, 481.
CAEN, 1766. M. de Saint.-Fonds de Caen provoque a travailler
a la cause de biatification de Louise de Marillac, 67, 13.
CAHORS
1643. Etablissement des pretres de la Mission, par Mgr de
Soiminhac, 61, io; 64, 3o3.
1690. Commencement du seminaire interne, 64, 515.
1790. Les Sceurs et la Revolution, 59, 278.
1iT7. 17 mai. i. Francois Bergon, prktre de la Mission, mis A
mort pour la foi, 64, 303.
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1802. 2 aoQt. Mortde M. Francois Eyrard, au retour de l'exil,
64, 34.
1890. Triduum du B. Perboyre, 55, zaS.
1893. Pl6erinage & Mongesty et fate du Bienheureux. M.Preau,
61, ,1.
1896. Programme d'itudes sociales au seminaire, 81, 546. Diocese de Cahors : guerison d'une posside par les reliques de
saint Vincent & Sonac, 164.
CAMBRAI
Les Sceurs pendant la Revolution, 59, 296.
1890. Triduum du B. Perboyre, au grand snminaire, 55, 368;
F&tes dans la chapelle de la Fondation Van der Burch, 56,
i5r.
1894. L'office de la Medaille mirapplelse adopte dans le diocese, 60, 6. - Fetes de la Medaille miraculeuse, 32.
CARCASSONNE

;:

1881. 6 octobre. DWces de M. Ignace Beautils; iloge, 53, 59-62.
1890. Triduum du B. Perboyre, 55, 458.
1894. F6te de la Medaille miraculeuse, 60, 33. - Gu6risons,
59, 450.
CAsOUL (diocese de Biziers). Les Sceurs pendant la Rdvolution, 58, 204.
CASTERA-LES-BAINS (Gers), 59, 450.
CASTRES. Les Soeurs et la Rdvolution, 59, 282.
CAUTERETS, 1893. Protection de saint Vincent sur la maison
hospitaliere des Soeurs, 59, 28.
CHALONS-SURNMARNE
1681. Mgr de Noailles itablit les Missionnaires au s6minaire a
la place des Oratoriens, 63, 627.
1845. Mgr de Prilly 6rige et bUnit une statue du martyr
J.-G. Perboyre, a Fontenay, maison de campagne du s6minaire,
55, 4o3.
1890. Triduum du B. Perboyre, 55,4o3.- Voyez aussi 59, 45o.
CHANTILLY (Oise), 0, 450.
CHARTRES (1680). Mgr de Neufville de Villeroy confie a la
Congregation la direction de son grand s6minaire. Plus tard
sent etablis une bande de Missionnaires et le petit seminaire,
83, 6a5.
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CHATEAU-L'IEVQUE
NOTICE rHSTORIQUE,

41,

365.

1600. Saint Vincent y est ordonad pretre (23 septembre).
Pieces justificatives, 41, 366; 49, i8; 64, 448.
1876. Feie d troisieme centenaire de saint Vincent, 41, 377.
1877. Nouvel etablissement, 41, 376.
1883. Inauguration du Pelerinage en l'honneur de saint Vincent i l'eglise de Chiteau-l'EvEque, 49, 19. M. Aimd Bodin.
1890. Triduum du B. Perboyre, 56, 84.
1891. Grace attribude au B. Perboyre. M. Sylv. Valette, 56,
53o.
1899. Etat des oeuvres, 64, 448.
CHATILLON-LES-DOMBES
Ancienne cure de saint Vincent. Notice historique, 44, 531. - Les origines, 532.- Saint Vincent curd de Chicillon (1617,
l" aoft). II y institue la Confrerie de la Charitd, 536. -

1670,

Mission donnee par la maison de Lyon, 63, 14o. - Erection
d'une statue de saint Vincent sur la place de Chitillon (1856,
29 septembre); discours de M. Etienne i cette solennitd, 44, 540545. - M. E. Bore donne la statue de saint Vincent placie dans
la chapelle du saint, 538. - La maison habitee par saint Vincent, achetie par une personne amie de la Congregation (1879,
539. - Chapelle bdnite en presence de M. Fiat dans cette maison
(1882, 14 septembre), et installation de Filles de la Charitd.
Discours de Mgr Soubiranne, dvEque de Belley, 48, 5, 12.
1892. Les oeuvres des Filles de la Charitd; historique, 58, 1go.
CLICHY. Ddveloppement des oeuvres charitables : Creation
d'une creche, d'un asile, etc., sous le patronage de saint Vincent
de Paul, 52, 515.
COMINES (Nord), 59, 450.
COMPItGNE
1793. Les Saeurs sont transferdes dans les prisons, 59, 297. Renseignements, 450.
CONGREGATION DE NOTRE-DAME, 56, 449.

COULOMMIERS (Seine-et-Marne), 59, 450.
COUTANCES, 56, 214.

1641. Etablissement des Missionnaires, 61, io. pretre de la Mission, Ibid.

J.-B. Gilles,
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CvuosquEs ( prcs Saint-Omer), 50, 450.
DAMMARTIN (diocese de Meaux). Les Sceurs et la Revolution,
58, 277.

DAX
NOTICE HISTORIQUE, 4,

587; 64, 307.

1588. Saint Vincent entre au college de Dax, 46, 596.Ses
ordinations. Ibid. - Les fetes de la canonisation de saint Viicent & Dax, 598.
1682. Guerison &Dax par 1' eau de Saint-Vincent i, 47, 356.
Fr. Lostalot.
1780. Fondation i perpetuite d'un panegyrique i la cathddrale
pour la fete de saint Vincent,-48, 6oo; 57, 185.
1790. Les Sceurs pendant la Revolution, 58, 371.
1845. Don d'une maison par Mme de Lupe et fondation d'une
mission, 48, 595; 64, 307 - Les origines : M. Truquet, Supirieur; apres lui, MM. Dequersin, Fabre, Dumay, Sylvain
Valette, Dienne, Verniere, 63, 21.
1861. Mort de M. Truquet & Tarbes (21 septembre); son
eloge; 52, 489.
1880. Constructions, 63, 22.
1881. 27 septembre. Inauguration d'un seminaire interne, 46,
587; 63, 22. - Allocution de M. Fiat, Superieur general, 46,
590-594.
1883. Ouverture des cours d'etudes de philosophic et de theologie, 63, 22.

1890. Triduum du B. Perboyre, 55, 486.
1897. x2novembre. Pose et binediction de la premiere pierre
d'une nouvelle chapelle, 63, 22; 64, 3o3.
1899. i" mars. Inauguration de la nouvelle chapelle, par
M. Fiat, Supirieur general, 64, 3o8. - Renseignements: 56, 212.
DIEPPE. 1894. Fetes de la Mddaille miraculeuse, 60, 36.
DIJON
1682. Etablissement pour des missions, par M. Claude Jolly,
63, 63o.
Renseignements,
1890. Triduum du B. Perboyre, 56, 263.59, 45o.

DoISIEux (canton de SAiint-Chamond), 58, 450.
DouxA, 56, 270.
DUNKERQUE, 59, 45o.
ESTAIRES (Nord), 56, 116.
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.ýVREUX
1846. La Congregation prend la direction du grand siminaire.
Supdrieurs: MM. Chossat ( 1846), Denis, Maurat (i865), Collot
(1896), Rouge (1899), 61, 544.
1890. Triduum du B. Perboyre A 1'eglise Saint-Firmin, 55,
418.
1896. t3 aoft. Mort de M. Maurat, Supirieur; son eloge, M,
544.
EvRON, 59, 45b. *
FIGEAC. 1736. Fusion entre les pretres de M. Laborie et les
Missionnaires; ceux-ci prennent la direction du s4minaire, 64,
537.
FOLLEVILLE
NonT• nimsToarue, 44, 379.
1616. Saint Vincent i Folleville, 44, 379.Premier sermon
et origine des missions dans la Congregation (25 janvier 1617),
38S. - Description du chateau et de i'eglise, 384.
1770. Une Mission a Folleville, 44, 385.
1689. La Congregation accepte la cure de Folleville, 46, 386.
1878. Achat de terrain et projet d'orphelinat; plerinage;
Mgr Boudinet, dv&que d'Amiens, i Folleville { 20 juillet), 44,393.
1873. Belle lettre pastorale de Mgr Boudinet, sur It projet
d'orphelinat, 44, 388.- Construction de la maison des orphelins, 394.
1875. Inauguration de l'dtablissement d'orphelinS conftd aux
Filles de la Charitd (31 mai); solennite presid&e par Mgt Bataille, eveque d'Amiens, et M. Bord, Supdrieur gdenral de la
Congregation, 44, 394.
1879. -7 rnal. Pilerinage de M. Fiat, Suprtieur gindral, 44,
396.
1884. 4 juillet. Mort de M. J.-B. Lugan, curd; notice, 50, is.
1896. Fate de saint Vincent de Paul; pilerinage de VillersBretonneux, 61, 435.
FONTAINEBLEAU
1661. Origine de I'dtablissement, 62, i56.
1672. M. Durand (Ant.) remplace comme Supirieut par
M. Laudin; sa docilitd, 64, 16o.
1794. Les Missionnaires pendant la Revolution, 51, 83.

FONTENAY-LE-COMTE
1676. Etablissement des Missionnaires par Mgr 1'Evaque de
La Rochelle, 51, ~72; 57, 498.
1792. 5 septembre. Expulsion des Missionnaires par le District;
ils partent pour 'exil. Personnel de la maison, 57, 499.
1896. F8tes de la M6daille miraculeus*, 0, 38. - RenseilnemeInt, 1, 45 .
GENTILLY, 1891. Cinquantieme anoiversair* do la premiere
communion des anciens ileves de Notre-Dame-des-Champs a la
maison occupee par les Sceurs. Smcur Albert, W5,56.
GEx, I 60" H6pital: dtablissement des Filles de la Charit6 par
lesDames de Paris et les abbes de Brisacier, 63, t 59.
GONESSE (diocese de Versailles). Les Soeurs et la Revolution,
59, 277.
GRENOBLE, 1890. Triduum du B. Perboyre, 56, 73.
1895. Inauguration de la nouvelle habitation des Fillet de la
Charite, 60, 318.
59, 451.
HAUTE-GARONNE, 5, 451.
HANGEST (Somme),

HAZEBROUCK, 60, 319.

HENNEiboat. Les Smets et la Rdvolution, M, 31o; U, 494.
HERAULT, 59,, 451.
HYrRES (Var), 59, 451.
INDRE-ET-LOIRE, L', S, 451.

INlAuLDES (h6tel des). V. Paris.
IlSoumut (Indre), 50, 451.
IVRY,

63,

719.

JisoNattVL (Vosges, 59, 451.
SLANGRES, 1624. Saint Vincent beinficitf de Grosse-Sauvt au
diocese de Langres, 0t, 371.
LAPTk (diocese du Puy),
,,451.
LA RocaE-CHALAI, 59, 45t.
La TspPEi
1891. Mort de M. Leon Jacob bienfaiteuri iloge;
9, 325.
LAUSEA•R(diocets do Montauban). Les SIars et la RtIvlation, 5% a79.
LAVAL (Mayenne), 59, 451.
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LAVAuR. Les Sceurs et la Revolution, 58, 367.
LAVELANET, 56, 45:.
LE HAYRE, 1886. Explosion de dynamite; protection de la
Maison des Soeurs, 52, 199.
1890. Triduum du B. Perboyre, 56, 153,
LE MANS, 1645. Etablissement des Missionnaires, U1, to.
1790. M. Barraud refuse le serment; est condamnd A la d6portation en 1798, 63, 472. - Renseignements, 61, io.
LERREIN (Vosges), 59, 451.
LESNEVEN (Finistire), 59, 451.

LE SOLEIL (Loire), 1889. Catastrophe dans les mines; soin des
malades. Sceur Mouton, 54, 481.
LESPARRE, 56, 534.
LIBOURNE
Les Sceurs pendant la Rdvolution, 59, 279.
Renseignements, 55, 423; 59, 451.
LILLE. 55, 442; 5, 451.
LIMOGES (Haute-Vienne), 59, 451.
LmUoux (Aude), 59, 451.
LODiVE, 1897. Couronnement de la statue de Notre-Dame de la
Midaille miraculeuse, par Mgr l'Eveque de Montpellier. Sceur
Th. Pagliano,63, 174. - Renseignements, 56, 81.
LOOS-LEZ-LILLE
1883. Compte rendu des missions de I'annde, 57, 332. Succes
d'une mission donnie & Bruay, pays de mineurs. Sceur Julie,
51, 478.
1888. Mission B Saint-Pithon (Nord). M. Choisnard, 53, 354.
Renseignements, 56, 88; 59, 139.
LuCON, 1638. Itablissement des Missionnaires, 61, 1o.
1669. Lettre de M. Chiroye : histoire d'une possidde, 63, 147.
LYON
1668. Fondation; les conditions et les avantagesi gdndrositi de
M. l'abbd Chomel; accord avec MM. de Saint-Michel; maison
de louage au Garillan, sur la colline de Fourviere, 83, 135.
1671. M. Berthe, premier Superieur; premiers travaux des Missionnaires, 63, 155.
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1673. Achat d'une maison plus commode (celle de M. de La
Verriere); seminaire interne, 64, 166.
1683. M. Le Bourgeois, directeur du seminaire interne, 63,
629.
1890. Triduum des BB. Perboyre et Chanel h la Primatiale,
cdlebre par les soins du Conseil central de la Propagation de la
Foi, 55, 431.

1892. Mort edifiantede M. Anglade a Alban, 57, 36i; sondloge
funebre a Amiens, 362.
1894. Fetes de la Medaille miraculeuse, 60, 38. - Renseignements, 59, 45i.
M"( France), 50, 451.

M"~ (diocese de Meaux), 59, 451.
MAILLY (pris Auxonne, C6te-d'Or), 59, 452.
MAISOS (diocese de Versailles). Les Soeurs et la Revolution,
59, 57.
MARMANDE, 53, 63; 59, 452.

MARSEILLE
Notice sur les pritres de la Mission & Marseille et en Provence, 52, i83. M. Simard. - a Saint Vincent de Paul i Marseille a, par M. Simard, 59, 574.
1643. Fondation de la maison de Marseille; histoire de cet etablissement, 52, r83; 61, to; 63, 624.
1643. Arrivie des Missionnaires pour le service des galeres,
53, 35; les galeres, renseignements, l'evangelisation, 183, 193.
1643. Arrivee des Missionnaires pour le service da clergd, 53i
195.

1643. Legs de la duchesse d'Aiguillon pour donner des missions sur les galeres et dans les paroisses de Marseille, 54, 17.
1644, 16 janvier. Le Superieur de la Mission aum6nier royal
des galires, son office, 53, 36.
1645. M. Robiche, 61, io; 52, 191.
1645. La maison de Marseille devient comme la Procure des
etablissements de Tunis et d'Alger; details, 56, 29.
1649. M. Brunet (Jean-Joseph), 52, 194; 68,9.
1648. Les Missionnaires acquierent un terrain b la bourgade
Saint-Louis (rue du Tapis-Vert); ils bitissent le Siminaire de la
Mission de France, 53, 195.

1648-1673. Dessein et essai de Siminaire, 53, 2o4.
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166i. Legs du chevalier Simiane de la Coste en favour du Saminaire et des missions, 54, 17.
0650. Cinq Missionnaires installes h I'H6pital des Formats, 53, 3o.
1655. Le principal corps de batiment de la Mission de France
est achevd; on interrompt les travaux, 53, 2oi.
1656. Novices et religieux de Saint-Victor au Siminaire de la
Mission de France, 206.
1660. Les Missionnaires, h cause du peu de profit, refusent de
continuer h se charger des humanistes de I'abbaye Saint-Victor,
5*8.
1667. Reprise des travaux de construction : pose do la premiere pierre de la chapelle, 20o.
1668. Les ordinations se font desormais a la Mission, 5o2.
16;3. Consecration de la chapelle de la Mission; description,
203.

1873. La direction du grand Sdminaire confiee aux Misiionnaires, 38.
1673. L'&vEque reconnait le Semiaaire comrm etablissement
diocesain, 211.
1673. Le Sdminaire de Marseille uni par 1'dvique a la Congrdgation de la Mission. Les asminaristes suivent les cours en
ville; mode de formation 4 cette epoque, 5o3.
1675. Reglement pour les aumoniers des galeres, 38.
1683. Confrdries de la Charit6 dans le diocese de Marseille,
54, 21.

ti98. Mgr de Vintimille renouvelle lecontrat de 1673, 53, 50 5 .
170t. L'ecole primaire de Proyers est confide aux Missionnaires, 53, 182.
1711. Les exercices de la retraite ecclesiastique donnis chaque
annie aux pretres de Marseille par les Missionnaires, 53, 5o8.
1720. La peste; devouement des Missionnaires; MM. Iberne
(Vincent) et Legendre (Jacques) succombent, 491720. Les Missionnaires luttent contre les jans4nistes, 517.
1729. Fetes de la Beatification de saint Vincent prisiddes i
Marseille par Mgr de Belsunce, 509, 51 .
1730. Les Missionnaires licencient tous les Otudiants de latiniti pour se consicrer exclusivement a la formation des jesnes
clercs, 528.
1737. Fetes de la canonisation de saint Vincent, 514,
1740. Instruction pastorale de Mgr de Belsunce touchant la
preparation aux ordres sacr~g 525a

-

143 -

1742. Libelle janseniste; lettre de M. de Belsunce i M. Bessiere, sup6rieur du Siminaire, 521.
1747. Petit Seminaire du Bon-Pasteur ou du Sacr6-Ca•ur;
origines, 528, 531.
1762. Le Seminaire de la Mission de France devient plus strictemeqt un grand Seminaire, 529 .
1769. Notices sur des Missionnaires, 533 et suiv.
1781. Cinq bourses fondees an grand Siminaire sur les biens
des Servites de Marseille, 53o,
1782. Suppression de I'H6pital royal des forgats, 46, 53.
1784. Les galeres sont vendues; lee Missionnaires se retirent h
la Mission de France et s'appliquent aux missions, 195.
1791, fevrier. Tous les Missionnaires refusent le serment, 5,
334.
1791. Le Siminaire eat fermi, M, 346.
1794. La nation installe des protestants h la Mission de France,
5, 357.

1803. M. Verbert entreprend la construction de I'dglise SaintVincent de Paul et veut creer un etablissement de la Congregation, 54, 362.
1840. Les Peres Jdsuites acquierent la Maison de la Mission
de France, 53, -o3.
1890. Triduum du B. Perboyre it Feglise Saint-Vincent de Paul,
5, 474,
1897. Sainte Marguerite; solennit6 pour la cdldbration dt
Jubile de l'Association des Enfauts de Marie-Immaculde. Scour
Antelme, 62, 533. - Renseignements : 3, 39, 41, 47, 52, 18o,
189, 192. 195, 5o9, 529, 5 4Q, 5(9, 5o3, 534; 54, 204, 334, 359,
358, 352; 59, 452.
452.
MARTRES ( pros Clermont), AO,
MAYENNE (departement de la), 59, 45 .

MEAUX
1862. M. Louis Girard, supdrieur du grand
i5,
mort (18 fivrier 1886),

edminaire; sa

Sio.

1890. Triduum du B. Perboyre, 55, 394.
1894. Fites de la MIdaille mniraoulouse, W0, 44.
METZ

1661. Fondation, GS,155.
1640k Metz et saint Vincent de Paul, 53, 3o5.
1794. M. Parizot, missionnaire, confesseur de la foi, 5, 182,
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MtREProx, 50, 45-.
MITRY.

Les Sceurs et la Revolution, 59, 57.

MOIRANS (Jura), 50, 452.

MONTAUBAN, 1660. Etablissement de Missionnaires au semi-

naire, a Montech (1652), a Notre-Dame de l'Orme (I654), a
Montauban (166o), 60, 463. - Renseignements : 59, 38; 6, io.
MONT-DE-MARSAN,

60,

89.

MONTDIDIER
NOTICE HISTO»IQUE, 59, 477.

1818.
1824.
1890.
1893,

Le college confid aux Missionnaires.
Benidiction de la chapelle, 59, 477Triduum du B. Perboyre, 55, 493.
25 janvier. Mort de M. Pierre Rolley; eloge, 59, 273.

MONTECH. V. Montauban.
MONGESTY, 1890. Triduum du B. Perboyre, 55, 502.

1897, 24. Erection d'une statue du B. Perboyre, sur la place
de Mongesty, 63, 40.
MONTLUCON. Les Sceurs et la Rdvolution, 59, 277.
MONTMIRAIL, 1643. Etablissement des Missionnaires, 61, io.

A706. Guerison de soeur Saint-Basile par les reliques de saint
Vincent. 61, i65.

1870. A I'H6tel-Dieu pendant la guerre, 36, 557.
MONTOLIEU
1818. Les Missionnaires prennent la direction du College,
52, 13.
1846. La Congregation abandonne cet itablissement, 52, 17.
1871. Les Filles de la Chariti 6tablissent une maison de retraite
dans l'ancien Collige. Nouvelle maison de Missionnaires.
1881. M. Nicolle, supdrieur, 56, 332; sa mort en i89o, notice,
307.

1895, 23 fdvrier. Mort ddifiante de la soeur Apolline Andriveau, 68,
3i5, 428.

1897. Mort de la sceur Louise Lequette, ancienne Supdrieure
gindrale des Filles de la Charitd; son iloge. Les ceuvres itablies
en cette maison, 62, 374.
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MONTPELLIER
1792. Les Soeurs et la Revolution, 58, 368.
1816. On recoit M. de Andreis et ses compagnons, 58, 43o.
1844. La direction du grand et du petit Seminaire confide a la
Congregation de la Mission, 6, 413.
1896. Notice sur la chapelle et les bitiments du grand Seminaire, i6,413.
Supdrieurs du grand Sdminaire: MM. Flagel, Baudry, Peyrac,
52, 18.
1845. M. Marion, premier supdrieur du petit Siminaire, organisation, 52, 17.
1846. M. Corby lui succide, 52, 17, i8.
1882. Mort de M. Corby, 52, 5-26.
1890. Les fetes du B. Perboyre; lettre de Mgr de Cabrieres,
55, 363; 56, 8. - Voyez aussi 56, 3o5 ; 5, 3o6; 60, 482.
MOR9E, pres Chiteaudun. Les Soeurs et la Revolution, 59, 55.
MoRLAIx. Les Filles de la Chariti sont itablies a Morlaix, du
temps de saint Vincent, dans le presbytere de Saint-Melaine, 51,
323. - Les Sceurs et la Rdvolution, 58, 495. - 1886. Mission a
Saint-Melaine de Morlaix, 51, 323. - Renseignements, 59, 452.
MORNANT, 63, 141.

MOLINS, 59, 452; 60, 36.

MOUTIERS-SAINT-JEAN (C6te-d'Or).
Les Sceurs et la Rdvolution, 59, 51.
1829. Soeur Catherine Labourd, 58, 401.
S89i. Fetes de la Mddaille miraculeuse, 60, 37.
MouzoN. Pendant la guerre (187o), 36, 566.
NANCY, 1640. Les Missionnaires envoyds par saint Vincent de
Paul, 53, 3o5. - Les Sceurs pendant la Revolution. Soeur
Cicile, 58, 21x.
NANTES, 45, 488; 56, i38.
NARBONNE, 1671. Etablissement des Missionnaires, 62, 317.
- Les Seurs et la Rdvolution, 58, 368. - Voyez aussi
56, 48.
NIRAC (Haute-Garonne), 59, 452.

NESLES (Somme). Les Soeurs et la Rdvolution, 59, 290.
NSUI.LY (pris Paris), 36, 789; 59, 452.
NOTRE-DAME-DE-LA-DILIVAANDE { Normandie), 1692. Etablis-
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sement pour desservir une des chapelles de ce pllerinage, 63,
632.
NOTRE-DAME DE LA ROSE, 1637. ttablissement des Missionnaires, 61, ao.
NOTRE-DAME DE L'ORME. V- Montauban.
NOTRE-DAME DE MONTUZET (pris Bordeaux), 63, 628.
NOYON, 1662. Fondation, 62, 157.
ORLEANS, 55, 468; 57, 170; 59, 452.

ORaOY, (diocese de Langres), 59, 452.
ORNE (departement de 1'), 59, 452.
PARIS
BONS-ENFANTS, 1624. Berceau de la Congregation de la Mission. Saint Vincent en est nommd Principal. 11 s'y retire apris
a mort de Mme de Gondi (1625). Il y etablit un Sdminaire pour
les clercs (16j6).
1674. M. Thieulin (Rend), superieur, fait construire le batiment actuel, 63, 317.
1717. Les religieux de Saint-Victor de Marseille y sont admis,
53. 208.

ENFANTS-TROUViS. Les Soeurs et la Rdvolution, 59, 275. Pendant la Commune (1871), 36, 1755.
ENGHIEN, 1831-1876. Soeur Catherine Labourd, 59, 420, 453.
INVALIDES, 1686. Changement de supdrieur; difficultds faites
par le marquis de Louvois, 64, 16i.
1690. Mortification du Supdrieur g6ndral i propos de M. de
Mauroy, supdrieur, 64, 428.
1748.29 mars. M. Cossar, missionnaire, est chargd de remettre
le corps de saint Victor, martyr, a 'eglise de I'H6tel royal des
lavalides. Lettre de Benoit XIV, 63, i61.
Les Sceurs et la Rdvolution, 59, 283.
HOPITAL DE LA CHARUTE. Les reliques de saint Vincent ( 83o),
59, 136.
HOPITAL DE LA PITIE, 59, 472.

HOsPICE MARIE-THgRESE, 64, 178.

1S,136 452.
HOTEL-DIEU. Les reliques de saint Vincent (i83o), 59, 134.
Issy. Les Minages pendant la Commune (1871), 38, 709.
HOSPICE DES MENAGES, 59,

MENILMONTANT,
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36, 724.

MONTMARTRE pendant la Commune (1871), 36, 704.
NOTRE-DAME BONNE-NOUVELLE, 1791. La sceur Meyrand pendant la Rdvolution, 58, 203.
SAINT-CASIMIR. Commencement de cette maison (1846); le

cinquantieme anniversaire (1896), 62, 2ox.
SAINT-CHARLES OU PETIT SAINT-LAZARE, 1645. Etablissement
des Missionnaires, 61. io. - (1682) M. Dupuich dernier sup&rieur; itat de la maison; fin des oeuvres; dloge de M. Le Jumeau; seminaire de renovation, 64, 157.
SAINT-FIRUIN, 1770, 6 octobre. Mort de M. Coilet, supdrieur;
son iloge, 53, 52o.
1792. 13 aoit. On enferme a Saint-Firmin un grand nombre
d'eccldsiastiques, 57, 490.
1792. 3 septembre. Les massacres; massacre de M. Francois
(Jean-Joseph), superieur, 57, 489.
S rrNT-LAuREwr, 1755. M. le curd de la paroisse cede le corps
de Louise de Marillac; conditions pieuses, 57, 12.
f895. Triduum d'actions de grices pour 1'introduction de la
cause de beatification de Louise de Marillac, 61, 145. - Les
deux discours de Monseigneur Jourdan de la Passardiere sur
Louise de Marillac, 283.
SAINT-LAZARE, 1632. Prieurd offert i saint Vincent par 1'abbd
Adrien Le Bon; saint Vincent est introduit et installd dans cette
maison par I'archeveque de Paris, Jean-Francois de Gondi
(8 janvier). Union du Prieurd de Saint-Lazare a la Congrdgation
dela Mission (1632-1635).
1697. Agrandissement de Saint-Lazare sons M. Jolly, 64,
164.

1789. Les premiers coups de la Rdvolution; pillage de SaintLazare ( 3 juillet).
.SAINT-LOUIS-EN-L'ISLE,
SAINTE-MARGUERITE

58, 202.

DE PARIS, 1791.

Les Sceurs pendant la

Rdvolution, 58, 198. -- Pendant la Commune (1871-, 36, 662.
SAINT-NICOLAS-DES-CHAMPS, 59, 5o.
SaIwr-Roca- Les Soeurs pendant la Revolution, 59,

275.

1875. Notice sur l'ceuvre de 1'Association des Jeunes Ouvrieres dars les maisons des Filles de la Charitd, 37, 322; 39, 41;
63, 477.- Conversion (1834), 58,452.

-

148 -

SAINTE ROSALIE pendant la Commune (1871), 36, 796.-

(Eu-

vre du Pain de Saint-Antoine (1894), 59, 388.
SAINT-SULPICE. Les Sceurs pendant la Rivolution, 59, 51.
SEMINAIRE DES IRLANDAIS, 1858. II est confied la Congregation

de la Mission; M. Jacques Lynch superieur, 62, 195.
Renseignements pour Paris en general. - Voyez 50, 441,
452, 453;60, 312.

PAU

1684. Siminaire fonde par le marechal de Gramont, 63, 628.
Les Filles de la Chariti, 55, 5oo; 58, 368.
1890. Triduum du B. Perboyre, 55, 5oo.
PENNAUTIER (diocese de Carcassonne). Les Soeurs pendant la
Rdvolution, 59, 280.

SPIRIGUEUX
1600. Saint Vincent est ordonne pretre dans ce diocise, voir
Chdteau-l'veque.
1646. Mission diocdsaine A Perigueux. Saint Vincent y envoie
de ses pretres, 4i, 372.

1651. L'dveque le prie de retirer ses missionnaires. II le fait;
sa lettre de reponse au prdlat, 41, 372.
1869. Les pretres de la Mission rappelds A Perigueux pour
donner des Missions, 41, 373. - La Socidit de Saint-Joseph et
les Cercles catholiques d'ouvriers, 374. - Fin de cet 4tablissement.
PxRONNE pendant la guerre, 36, 575.

POITIERS
1681. Grand siminaire; plus tard agrandissement de cette
habitation et petit siminaire, 63, 626. - Renseignements, 59,
453.
PRIME-COMBE
NOTICE HISTORIQUE,

63, 28.

1875. Origine du pelerinage (887). Arrivee des pratres de la
mission; M. Tourn6 premier superieur. Les missions. Diverses
constructions. Etablissement d'un alumnat ecclisiastique. Mort
de M. Tourn6 (14 avril 1882), 63, 33.
1882. M. Louis Dillies, supdrieur; les missions; dcole apostolique; le pelerinage, 63, 35.

1886. Mission et plantation de croix i Aimargue (dioc. de
Nimes), 51, 325. Sceur Brissonnet.
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1887. Couronnement de N.-D. de Prime-Combe, 52, 339;
allocution de M. Dillies, 341.
1887. Les fetes du mill6naire du pilerinage; vingt mille fidiles presidds per dix dviques. Nouvelles constructions, 63, 36.
1880. Erection d'une croix de Jdrusalem, 55, 242.
1897. Mort de M. Louis Dillies, notice biographique; M. Hermen, supdrieur, 83, 35.
4899. Notice sur N.-D. de Prime-Combe, 64, 43o. - Renscignements, 57, 5o; 58, 17, 351; 59, 3o; 60, 88.
QUESTEMBERT, 1897. L'dcroulement de la chapelle; restauration. L'oeuvre des retraites. Sceur Hostalot, 62, 5.
RAINCY, 1888. On y transfere l'orphelinat de la paroisse de
La Triniti, de Paris, 63, 339.
1894. La sceur Ginoux de Fermon, supirieure. Ibid.
1897. Sa mort et celle de la sceur Vincent Dehondt au Bazar
de la Charite, 34 o .
RAMBOUILLET,

59, 453.
REIMS

Saint Vincent fait 1'dloge des Dames de la Chariti de cette
ville, 53, o01.
1894. Fetes de la Midaille miraculeuse, 60, 40.
1897. Iglise Sainte-Genevieve; benddiction de la statue de
N.-D. de la Mddaille miraculeuse par le cardinal Langenieux;
62, 531. - Voyez aussi 59, 453; 55, 4o; 58, 342; 58, 35o.
RENNES
Les Soeurs pendant la Revolution; soeur Jeanne Montagnier,
58, 206.
1875. Fondation de la Mission, 63, 48o.
1898. 19 juillet, Benddiction de la nouvelle chapelle de la
mission par S. E. le cardinal Labourd, archev&que de Rennes, 63,
480. - Voyez aussi 59, 453.
RICHELIEU
1638. Itablissement des Missionnaires, 61, to.
1649. fevrier. M. du Coudray, 61, 9.
1679. M. Dupuicht va faire un deuxieme voyage en Pologne,
64, 158.
RIou, 50, 453.

-
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ROCHEFORT-SUR-MER
NOTICZ m1ITORlQE, 50, 496.

1683. Les h6pitaux de la marine. L'aum6nerie de la marine.
Fondation du seminaire de la marine. But et conditions de cet
6tablissement, 50,498; M,, 5, x I; 63,629. Premieres euvres. Conversions de protestants, 50, 5oo.
1684. Le grand H6pital, 54, 12.
1686. Erection de la cure de Saint-Louis; elle est unie i la
Congregation de la Mission; M. Jean Le Hall, premier supdrieur
Union i la cure des prieures de
et curd, 50, So; 63, 63i.Saint-Eloy de la Perriere, a Tonnay-Charente (1686), et de
Saint-Vivien de Saintes (1693), 50, 5o2. - Les premiers confreres; notices sur MM. Reni Livrd, 502; Jean Fray, 504;

Charles Douvigneul. Ibid.
.o.
1692. L'ceuvre des mousses, 51,
1693. L'h6pital des orphelins de la Marine, 51, 14.
1695. M. Piron est remplacd comme supirieur; difficultds faites
par I'eveque de La Rochelle, 64, 161.
1698-1731. Les (Euvres paroissiales, 50, 5o5; 51, 9-Io.
1728. Construction de la tour de 1'eglise Saint-Louis, 5, 9.
1733. Hospice Saint-Charles; diverses ceuvres de Charite; 51,
i6o. - M. Jouvenon; notice, 162; notices sur MM. Josse, 17,
Jaud, 18, Houlliez, 19, Camusat de Sainte-Croix, 172; sur les
freres Richard, Beuron, Milsent, zo-21.
1790. La Revolution, 51, 173; les Missionnaires refusent le
serment, 176. - Notice sur M. Cosson, cur6, 174; les Soeurs et
la Rdvolution, 58, 5oi.
1845. Zele et bonta de la soeur Devos h l'h6pital de la Marine,
51, 28.

LA ROCHELLE
1763. Le seminaire est confid aux Missionnaires, 51, 1721850. Le sdminaire est de nouveau confid aux Pr8tres de la
Mission; M. Delteil, sup6rieur, 51, 145.
1886, juin. Mort de M. Mondou, Mt, 462.
1898. Triduum du B. Perboyre, 55, 476.
1897. La Confdrence des oeuvres; mithode et resultats, 62.
542.
RODEZ, 56, 148.

RoMORANTIN (Loir-et-Cher), 59, 453.
ROUEN, 56, io5.
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ROYE, 59, 453.

SAINT-AIGNAN. Les Sceurs et la Rdvolution, W, 55.
1892. Lalcisation de l'h6pital; historique de la fondation de
I'h6pital (xvu* siecle). Soeur Raould, 58, 186.
SAINT-BRIEUC
1666. Etablissement des Missionnaires, 6, 316.
1667. Fondation du seminaire, 63, 190.
1745-1766. Mgr Hervd Thepault du Breignou habite le s6minaire avec les Lazaristes, 63, 192. -

Renseignements, 52,

6

3r;

60, 37.
SAINT-CLOUD
1688. Direction de la chapelle du duc d'Orleans, confiee aux
Missionnaires, 63, 63o.
1769. M. Avril (Jean-Joseph), nommi supdrieur, 57, 496.
1792, 2 septembre. Massacre de M. Avril, superieur, 57, 496.
1842. Hospice des Soeurs; M. 1'abbi Kamocki, 58, 60.
SAINT-CYR, 1692. Etablissement pour la direction de la maison
d'education des demoiselles de Saint-Cyr et pour des missions,
63, 63i.
SAINT-DENIS pros Paris pendant la guerre (1870), 36, 623.
SAINTE-REINE, 1665. Les Filles de la Charitd etablies i 1'h6-

pital, 63, x6o.
SAINT-FLOUR
NOTICE, discours de M. Milon, 64, 317.

1653. Premier essai d'un sdminaire, 64, 326.
1673. Sous Mgr de la Mothe-Houdancourt, le siminaire est
confi6 aux Pretres de la Mission; fondations de MM. Pierre
Chomel et Pastour, 63, 622; 64, 326.
1674, fivrier. M. Pierron, premier superieur, 64, 328.
1678. Union du prieurd de Saint-Lambert de Talizat b la
maison des Pretres de la Mission, charges du grand sdminaire,
64, 328.
1747-1767. M. Magninet, supdrieur. Erection du nouveau bitiment et de la chapelle, 33o.
1767-1779. MA.Bergeon, superieur, 332.
1779-1786. M. Poirier, supdrieur, 332.
1786-1792. M. Passerat, supirieur. Construction de Ia porte
de I'ouest, 332.

1820. Apres quelques anndes de la direction des Sulpiciens,

-
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le grand seminaire est confi6 de nouveau h la Congrigation de la
Mission; M. Trippier, supirieur, 334.
1826. M. Grappin, superieur. Constructions des parties laterales; travaux scientifiques, 334.
1827. M. Jean-Gabriel Perboyre, professeur de dogme au
grand seminaire, puis directeur de la pension eccldsiastique de
Saint-Flour, 63, 48.
1835. M. Fabre, superieur. Construction du bitiment de la
bibliotheque (84o) et du mur de la grande terrasse (1843). La
direction des etudes theologiques, 64, 334-335.
1853-1889. M. Pereymond, superieur; son eloge; ses dcrits
theologiques et canoniques, 64, 335, 337.
1868. Restauration de la chapelle, 64, 313, 336.
1889. M. Andrieux, supdrieur, 55, 225, 246.
1897. M. Gobaud, supdrieur, 64, 338.
1899, I5 avril. Consicration par Mgr Lamoureux de la chapelle et d'un nouvel autel, 64, 3x3. - 16 avril. La fete de la
Translation des reliques de saint Vincent; discours de M. Milon,
monographie du grand sdminaire, 317. - Les comptes rendus
des conferences du grand sdminaire, 431.
SArNT-GERMAIN-EN-LAYE,

59, 57.

SAINT-MACAIRE (Gironde), 56, 210.
SAINT-MALo. Les Sceurs et la Rdvolution, 59, 291.
1887. Actions de graces h la chapelle des Soeurs de marins
sauves d'un naufrage, 53, 65.
SAINT-MARTIN (Hle de Rd), 58, 207.
SAINT-MAUR, hospice (diocese de Chalons), 59, 450.
SAINT-MAURICE (diocese de Clermont), 59, 453.
SAINT-MIEN
4645. Etablissement des Pretres de Ia Mission, 59,292; 61, 1o.
1662. Union de la mense monacale a la maison des Missionnaires, 62, 335.
1673. Essai de sdminaire interne, 64, 167.
1793. Les Sceurs et la Rdvolution, 59, 292. - Renseignements,
453.
SAINT-MELAINE. Etablissement des Soeurs avant la Rdvolution; mission donnde a cette paroisse, 51, 323.
SAINT-POL (Artois), 59, 293.

-
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SAMNT-Pot.-D-Lkox. 1689. Mgr de Broux confie Ie siminaire h
la Congregation de la Mission, 63,629. Beau timoignage donna
aux directeurs de I'ancien grand seminaire, 51, 323.
SAUrT-SAULVE (Nord), 56, 144.
SAINT-VALLIER (Sa6ne-et-Loire), 63, 459.

SAINT-WALFROY
NOTICE HISTORIQUE, 38, 524, M. Mailfy.

1868. Pelerinage confi6 a la Congregation par Mgr Landriot,
24, 3. - Origines, 38, 524-53o. - Restauration; travaux de
M. Flagel : la colonne de saint Walfroy, 539; consecration du
maitre-autel (27 juin); discours de Mgr I'archevaque; pelerinage
de M. le Supirieur gainral, 542. M. Mailly.
1890. Triduum du B. Perboyre, 56, 57.
1897. Publication de I'Echo de Saint-Walfroy, revue mensuelle, 62, 332.

1897. Erection de la Confrdrie de Saint-Walfroy; les oeuvres
du Pelerinage, 63, 176.
1899. Notice sur M. Flage], 64, 430. -

Voyez aussi 58, 12,

493; 59, 470.
SAINTES
1644. Etablissement des Missionnaires, 60, 463 ; 61, to.
1715. Achat de la seigneurie de Gademoulin, 60, 464.
1742. Union du prieurd de Saint-Thomas de Cosnac an siminaire. Ibid.
1746. Union du prieurd de Saint-Fort au seminaire. Ibid.
1886. Benediction d'un bourdon &Saint-Eutrope, 52, 6i.
SARLAT, 1683. Etablissement pour les missions et la direction
du siminaire; residence a Tignac, puis A Sarlat, 63, 627.
SAUJoN, 58, 499.
SAUVE (Gard), 56, 453.
SEDAN
1643. Etablissement des Missionnaires, 61, 1o.
Corseils de saint Vincent aux Dames de la Charit6 de Sedan,
53, 3ox.- Voyez aussi 59, 453.
SEINE-ET-OISE (departement de), 59, 453.
SEINE-ET-MARNE (departement de), 51, 451.
SENLIs.

Les Sceurs et la Rdvolution, 59, 277.

-
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SENS
NOTICE sur Ie seminaire, 53, 145.

1675. Le siminaire est confid aux Pretres de la Mission, 53.
146; 63, 623.

1731, 29 juin. Mort de M. Claude-Joseph Lacour, superieur,
62, 137.
1742. Guerison d'une religieuse par les reliques de saint Vincent, 61, 166.
1839. Le seminaire est de nouveau confie a la Congregation
de la Mission par Mgr de Cownac, 53, 146; 63, 222.
1893, 15 mars. Mort de M. Pierre Mourrut, superieur; notice,
61, 320. -

Voyez aussi 55, 429; 53, 144.

SOISSONS
4858. Le grand seminaire est confie a la Congregation, 60,
338.
1859. Le petit seminaire est confid a la Congregation, Ibid. Voyez aussi, 60, 338, 339.
1870. Pendant la guerre, 36, 582.
SOLESMES (Nord), 53, 354; 55, 479.
STAINS (Nord), 59, 276, 453.
SULLY (diocese d'Orleans), 59, 277.
TARBES, 56, 230.
TONNAY-CHARENTE,

59, 277.

TouGIN (diocese de Belley), 50, 279.

TOUL
1635. Les Missionnaires sont itablis dans cette ville, 61, io.
1673. Cette maison est inquietde par les Chevaliers de SaintLazare, 63, 329.

1674. M. de Monchy, suprieur, remplacd par M. Luchet:
Ibid.
1692. On parle de transferer le seminaire interne & Dijon, 64,
5i5.

ToULON. Les galeres de Marseille y sont envoydes; M. Hu-

guier, aum6nier, 53, 31.

TOULOUSE
1792. Belle conduite des Missionnaires; its refusent le serment, 54, 357. - Les Soeurs et la Rdvolution, 58, 370, 371.

-
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1895, 2 juillet. Binediction et inauguration de la chapelle des
Missionnaires, 61, i56. - Voyez aussi 59, 454.
TOURS

1680. La direction du seminaire est confide a la Congregation;
M. Pierron, premier supirieur; une.bande de Missionnaires est
ajoutie plus tard, 63, 625.
1854. M. Nicolle, superieur de la Mission, 56, 312.
TREGUIER
NoTICE; discours de M. 1'abbe Daiel,63, z9g.
1645. L'etablissement de Treguier est confie A la Congregation
de la Mission par Mgr Balthazar Grangier; notice sur ce prilat;
eloge, 63, 186, 196; 61, io.
1647. Mgr 1'eveque demande quelques. Missionnaires pour
I'accompagner dans sa visite pastorale, 63, 63, 187.
1648. 11 achete I'h6tel de Kermorvan et y installe les pr8tres
de la Mission; a sa mort il leur fait don de cette maison, 63, x88.
1650. II se filicite de la capaciti et du zele des Missionnaires,
189.
1652. Les Missionnaires s'occupent deji de la formation des
ecclsiastiques, 191.
1654, 16 mars. Thepault de Rumelin (Michel), chanoine de
Treguier, fonde le siminaire; eloge de ce chanoine. Ratification
de 1'acte par Mgr 1'evPque (23 mai) et par saint Vincent
a3 juillet), 191, 193.
2
. 1654, 23 juillet. Nouvelles libiralitis du chanoine Thepault
de Rumelin envers la Compagnie, 194.
1655-1659. Les constructions du nouveau seminaire, 195.
1659. Construction de la chapelle, x95.
1659. Saint Vincent remercie M. Thepault de ses nouveaux
bienfaits (fondations de missions i Pleumeur-Bodou, Plougasnoux et Pleubian). Autres fondations par MM. Du.-al, chanoine
thdologal et Henry, trisorier, g96.
1661. Guerison de Marie Andrd a la chapelle du seminaire
par les reliques de saint Vincent, 63, 195; 61, 165.
1677, 30 aoIt. Mort de M. Thepault de Rumelin; sa sepulture,
dans la chapelle du seminaire, 63, 199.
1678. Legs fait pour rebAtir I'eglise du seminaire par M. Hingault de K&risac; son eloge, i97.
1679, 3 fivrier. Mort de Mgr Grangier; il ligue son coeur au
sdminaire; son dloge, 198.
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1685. La chapelle nouvelle est terminde, 63, 198.
1793. M. Le Gall, confesseur de la foi, 2oo0.
1820. Le seminaire de Treguier devient un petit sdminaire,
sous la direction de M. l'abbW Jean-Marie de Lamennais, zoo.
1898. Transfert du corps de M. Thdpault de Rumelin; discours de M. le chanoine Daniel, i8o.
TROARN (Calvados). Les Sceurs et la Rivolution, 58, 497.
TROYES
42, 77. M. de Liniers.

NOTICE HISTORIQUE,

1637. Lettre de saint Vincent ' la prieure du Carmel de cette
ville, 57, 48.
1638. Fondation d'une maison de Mission, 42, 186; 61, io.
1640. Etablissement au faubourg Croucels, 47, 486.
1643. Exercices eccldsiastiques donnds par les Missionnaires,
47, 486. Cloche dediee a Saint-Joseph envoyde aux Missionnaires de Troyes par saint Vincent (1644). Parole aimable du
saint. Cette cloche gardde jusqu'A nos jours (1882). Ibid.
1662. Fondation d'un seminaire; la direction confiee aux pretres de la Mission. Lettre de l'eveque pour faire part de cette
mesure A son clergd, 42, 187. - Principaux bienfaiteurs et quelques superieurs de la Mission de Troyes, 188.- L'ddifice actuel;
historique, 18t.
1720. Translation du seminaire A Notre-Dame en 1'Isle, 47,
486.
1834. La sceur Andriveau arrive a la paroisse Saint-Jean;
1846, 26 juillet, le Scapulaire de la Passion, 61, 421.
1852. Une relique notable de saint Vincent au seminaire de
Troyes, 42, 179.
1876. Le seminaire de Troyes confid de nouveau k la Congrdgation de la Mission. Lettre de Mgr l'ivEque pour faire part de
cette mesure a son clergd, 42, 183-185.
1890. Triduum du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, 57, 14.
- Voyez aussi 59, 454; 61, 1o,
4i4.
USSEL. Contrat pour la maison des Filles de la Charite, 51,
3o8. - Les Sceurs et la Revolution, 59, 54.
VAL-DEs-BOIs (diocese de Reims). L'aum6nerie de 'usine est
confide aux Pr&res de la Mission, 39, 13.
VALENCE (France), 56, 29.
VALiNCIENNES, 56,

io8.

-
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VALFLEURY
1709. Etablissement de la Congregation.
1802. Cette maison survit apris la Revolution, 60, 557.
1856. M. Nicolle, supdrieur, acheve la construction de l'dglise,
56, 313.

1860, 3 maL Couronnement de Notre-Dame de Valfleury, 56.
314.

1862. Origine de l'archiconfrdrie de la Sainte-Agonie; ses
diveloppements; brefdu Pape, 54, 376; 56, 314.
1866, 29 mai. Consecration de l'Eglise, 56, 32o.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 56, ý5.
1894. P61erinage des membres des Conferences de Saint-Vincent-de-Paul, 5, 479.
VANNES, 1796, 3 mars. M. Rene Rogues, confesseur de la foi,
63, 47o . - Les Soeurs et la Revolution, 58, 496.
VERDUN et saint Vincent de Paul (i64o), 53, 3o5.
VERSAILLES
1674. Louis XIV fait venir des Missionnaires pour desservir la
paroisse Notre-Dame etla chapelle de Glatigny, 86, 537.
1674. Etablissement des Missionnaires i la cure de NotreDame. Union de 1'abbaye Saint-Remy de Sens. M. Nicolas Thibault, premier supdrieur, 63, 621.
1682. Louis XIV confie aux Missionnaires le service de la chapelle du chateau royal, 64, 537.
1686. Les Missionnaires vont habiter le grand batiment de la
Mission. Ibid.
1727. La Congregation accepte de desservir l'eglise SaintLouis. Ibid.
1730. Don d'un terrain par le Roi, pour une maison de charitd
dans le quartier Saint-Louis (auj. rue Satory). Ibid.
1734. L'eglise Saint-Louis est drig&e en paroisse. Ibid.
1780. Un nouveau logement est construit pour les Missionnaires de Saint-Louis (l'6vEche actuel), 64, 538.
1786. Deux jardins des Missionnaires et des Soeurs sont vendus
A Monsieur (Louis XVIII) pour une rente de i 5oo livres. Ibid.
1789, 4 mai. La procession des Etats Generaux se rend a
1'eglise Saint-Louis. Ibid.
22 juin. Les d6putds du Tiers 6tat trouvant fermie la porte
du Jeu de Paume, se r6unissent A l'eglise Saint-Louis. Ibid.
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1792, 8 septembre. Massacre de M. Jean Galois et de plusieurs
autres Missionnaires, 57, 4 9 6-497.
1793. L'eglise Saint-Louis est fermee au culte; c'est aujourd'hui la cathidrale, 64, 538. - Les Sceurs pendant la R6volution, 58, 2o5. - Voyez aussi 58, 434.
VIc-BIGORRE, 56, 133.

VIcaH,

59, 54-

VILLEPREUX. Souvenirs de saint Vincent de Paul. M. Milon, 58.
352.

1739. Panegyrique de saint Vincent prhchg par Coller,61, 272.
1898. Installation des Filles de la Charit6 I Villepreux ( 16 oct.)
64, 17.
ViTrt. Les Sceurs et la Rdvolution, 58, 5o3.
VITRY-LE-FRANCOIS (Marne), 59, 56.
YVRE-L'EViQUE. 58, 5o3.

II.-Voyez

a

ALLEMAGNE

la Belgique : Martelange, Theux. - NorTCE HISTOIIQUE

(1828-1877), 43, 6o.
1848. Etablissement de Missionnaires et de Soeurs t Posen, 43,
6o. - Isolement des Sceurs de Culm et de Posen. Une maison
centrale est crdee h Posen, 58, 64, 65. - Fondation d'une maison
de Filles de la Chariti, a Ratibor, 69.
18:i0. Les Soeurs appelies A Cologne. Epreuves; consolations,
43,42.

1859. Les maisons de Sceurs de la Prusse drigees en province.
Cologne-Nippes, Maison centrale, 43, 42.
1857. M. Mungersdorf, visiteur.
1862. Zele de M. Kamocki pour les mouvres des Missionnaires
et des Filles de la Chariti a Posen, 58, 66.
1863. Situation des Soeurs dans cette province, 58, 7o.
1863. La maison centrale des Soeurs a Posen, transferie &
Culm, 43, 62.
1865. M. Marcus, visiteur.
1866. La guerre entre 1'Autriche et la Prusse. Les Soeurs sur
les champs de bataille et dans les ambulances. Reconnaissance

-
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du gouvernement. Visite de la reine de Prusse aux Filles de la
Charitd, 33, 5, I5 . M. Stroever; et 43, 63.
I-70. La guerre franco-allemande; la maison en construction
des Sceurs de Cologne providentiellement conservie, 43, 43. Les Missionnaires et les Filles de la Charite au service des blesses
pendant la guerre : & Forbach, Saarbruck, Cologne, etc., 36,
644-682; 43, 64. MM. Muhlfeit, Pawlowski, Duplan, Uhles,
Rolshausen.
1872. Les Missionnaires sont declares par le gouvernement
prussien a analogues a aux Jesuites. Courageuse attitude des
confreres allemands, 38, 14.
1873. La Province de Prusse a a la gloire de la persecution n,
39, 11. Sa suppression. Historique, 260 : 4 juillet, la loi d'expulsion vot6e au Reichstag, 261. La Congrigation est declarde
a affiliee aux J6suites a et expulsde (2o mai 1873), 262. Depart
des differentes maisons; t~moignages de sympathie pour les
Missionnaires, 263-294. M. Marcus. - Lettre de Mgr I'dveque
de Cologne aux confreres, . 5. - Lettre de M. Etienne an Sonverain Pontife, lui faisant part de ce que tous les Missionnaires,
pritres et fr&res, sont restds, sans exception, fiddles a leur vocation (I " ddcembre), 17. Rdponse de Pie IX (29 dicembre), 2o.
Sept Missionnaires &Martelange, 15.
1874. Le dernier Missionnaire, jusqu'alors cachd, doit quitter
la Prusse, 43, 66.
1875. La ccloi de mai , et ses funestes consequences relativement aux Soeurs, 43, 43, 66.
1876. Persicution contre les Sceurs. II faut fermer leur siminaire de Culm (i5 mars). Leur fermete. Chassdes des 6coles,
toldrdes dans les h6pitaux, 43, 66.
1877. Visite de M. Bore, Supfrieur gendral, h la maison des
confreres expulsis de Cologne. Un frere la garde, 43, 41. Encore
une maison de Sceurs &Cologne, a comme par miracle ,. Ibid.
1887. M. Vogels, succede i M. Marcus, comme Visiteur. Mort de M. Richen a Cologne; dloge, 52, 374.
1896. Statue drigde a saint Vincent sur une place de la ville de
Bonn, 61, 177.
1897. Etablissement des Filles de la Charitd i Schoenecken
(diocese de Treves); objet de cet dtablissement, 62, 377.
M. Schreiber.
1894. M. Pierre Kreutzer, visiteur.
1894-95. Fondation d'une maison a Dusseldorf, dans le quar-

-
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tier de Derendorf, 63, 481; - les ddbuts dans la pauvrete; oeuvre
des soupes, creche, 484, soeur PhilippeHilgers.- 1895. Construction d'une salle; ecole de couture; petit h6pital, 487; - 1i97.
Refuge pour les prisonniires libirees, 488. - 1898. On construit
une vaste maison, 489. - Ouverture d'une autre maison des
Filles de la Charitd dans le quartier d'Oberlilk, 482.
LORRAINE ALLEMANDE
1887, 24 octobre. Erection de la province de Lorraine pour les
Filles de la Charite, 59, 273. - Voyez aussi 50, 449.; 80, 36.

III.-AUTRICHE
NOTICE mSTORIQUE,

43, 83; 54,

514.

1760. Arrivde des Missionnaires en Autriche. Direction du
seminaire ecclisiastique de Vienne, 43, 83. - Etablissement
aux seminaires de Waitzen (Hongrie) et de Tyrnau (176z).
Ibid. - Cinq ans apres, les pr&tres de la Mission quittent i'Autriche. Motifs de ce depart. Ibid.
1852. Les Missionnaires retablis en Autriche, a Graz, 43, 87.
1853. M. Schlick, Visiteur, 43, 92.
1863. M. Mungersdorf, visiteur.
1878. Revue des oeuvres de chaque maison de la Province,

44, 246.

1887. Etat des oeuvres des Filles de la Charitd en Autriche:
quinze cents Soeurs et cent seize maisons, 53, 561.
1896. Resume des travanx apostoliques del'ann&e. M. G. Mungersdorf, 62, 379. - Voyez aussi 50, 449.
DIVERSES MAISONS
ALGERSDORF. 1894.
Fondation de cettemaison; diverses
oeuvres. M. C. Galambos, 61, 178.
1895. 24 avril. Consecration de l'dglise dedide h saint Vincent;
Mission en cette paroisse, 61, 179.
ANIMA. 1863. (Hongrie). 60, 70; maisons de
la Compagnie a
Pesth, 29, 28o.

BOH9nE.

1873.

Premieres Missions en Bohime, 38,
i66.
M. Kraemer.
BUDAPEST. 1853. L'etab li ssement et les ceuvres dps
Sceurs
Pest, 43, 89.

-
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1877. Visite de M. Bore et de scur Lequette k Pest, 43, 89.
1895. Mission donnie en cette ville; on y ddsire un dtablissement de Missionnaires, 61, 178. - 60, 70.
CILLI. Notice sur cette maison, 64, 214. M. Mafur.

1852. Fondation de la maison; M. Hirl, superieur, 54, 515. 8 septembre. Installation des Missionnaires dans cette maison,
par Mgr 1'Fevque de Lavantin, 64, 215.
1853. Mission stdrile a Korosko, 54, 383. M. Horvat.
1877. Visite de M. Bord et de soeur Lequette, 43, ioi-io3.
1880. 11 janvier. Couronnement de la Vierge du Pelerinage.
Traits de piedt, 45, 219. M. lafaur.
1883. Visite de M. Fiat, Supirieur gendral, 48, 496.
1887. Missions dans le diocese de Trieste, 53, 226. M. Jausovec.
1889. Travaux apostoliques de cette maison, 5, 383. M. Mafur.
1894. Mort de M. Jacques Horvat; eloge, 60, 9x.
1899. Itat des oeuvres; mdthode dans les Missions, 64, 216.
M. Mafur.
GRaz. 1851. La soeur LUopoldine de Brandis et sa communautd (de Graz) se rattachent a la Compagnie des Filles de la
Charite. Details, 43, 84. - M. Klaischer, confesseur de la communauti de la sceur de Brandis, entre dans la Congregation de
la Mission. Beaux sentiments, 43, 85; 48, 189, Sceur de Brandis;
53, 561; 54, 55.
1852. Les Missionnaires rdtablis en Autriche (Graz), 43, 87.
1853. L'etablissement des Missionnaires i Graz, 43, 89, 92.
1856. Construction de la Maison centrale et du s6minaire des
Sceurs a Graz, 29,275; 43, 93.
1860. Construction de 'dglise des Missionnaires b Graz,
43, 94.
1863. Consdcration de I'glise de Notre-Dame-des-Sept-Douleurs a la Mission de Graz, 43, 94. - Rdcit de la visite de
M. Etienne, Supdrieur gdndral, en Autriche, 43, 34; 29, 275,
M. E. Bore.
1865. Mort de M. Schlick (16 mai); son dloge, 43, 92-95.
1872. Mission tr&s fructueuse & Nagy-Perkata (Hongrie), 37,
347. M. Midits.
1877. Visite de M. Bore et de soeur Lequette, i Graz, 43, 91.
1880. Les 1tes du cinquanti6me anniversaire de 1'Apparition
de la sainte Vierge (i83o) : Lettres de differentes maisons,
46, 261, 323.

1883. Visite de M. Fiat, Superieur gen6ral & Graz, 48, 496. II
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Visite de 1'empereur d'Autriche i la maison de Graz, 503. Soeur
de Brandis. - Voyage de M. Mungersdorf aux Lieux Saints,
49,422.

1887. 21 novembre, cinquantieme anniversaire de vocation
de la sceur Ldopoldine de Brandis; rdcit de la fete, 53, 56o.
1SS9. Conversion extraordinaire i I'h6pital, 54, 518. Soeur de
Brandis.
1890. Triduum du bienheureux Jean-Gabriel Perboyre, 55,
582.

1893. Etat des oeuvres. Maison pour accueillir les ouvriers
58, 526. M. Mungersdorf.
1891. Des siminaristes sont envoyds i la Maison-mere de
Paris pour y sdjourner quelques mois, 61, 16. - Les fetes de la
Medaille miraculeuse, 60, 64.
1895. Tremblement de terre, 60, 370. Soeur de Brandis. Guerison d'une religieuse a Inspruck par le bienheureux
J.-G. Perboyre, 61, 17.
1897. 5 avril. Mort de M. Antoine Wober, pritre; notice,
62,549.
Voyez aussi 29, 283; 59, 449; 61, 16.
GROSSWARDEIN (Hongrie), 60, 69.
HONGRIE. 1882. Missions en Hongrie; heureux fruits parmi les
heretiques, 48, 204. M. Mddits. --. Voy. Pilis Csaba.
LAScorLTz. Visite de M. Bord et de la sceur Lequette, 43, loo.
LAYBACH. 1879. Notice sur la ville. Les origines, fondation;
secours providentiels pour cette fin, 54, 5 z-5 i5. M. Negmach.
1886. Detailssur la mission de Fruske (Istrie), 54, 5 6.

1889. Etat et description des oeuvres, 54, 515.
1892. Les ceuvres : soin des eleves du siminaire episcopal,

retraites ouvrieres, missions, 57, 5 6.
1894. Fites de la Mddaille miraculeuse, 60, 70.
1895. Tremblement de terre; details. Visite de I'empereur,
60, 370. M. NeTmach; Soeur de Brandis.
MARBOURG. 1896. 12 septembre. Ouverture de la maison de
Brundorf, pres Marbourg. Installation par l'dv&que de Marbourg. Les debuts. Population industrielle; il faut precher en
trois langues, 63, 2zo. M. Jausovec.
NEUDORF. 1886. Succes de la Mission de O-Liskra en Hongrie, 52, 69. M. F. Mddits.
PILIS-CSABA. 1896. Lettre de l'archiduc Joseph; son desir

d'itablir des missionnaires sur sa terre de Pilis-Csaba, 62, 381.
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1897. 8 septembre. Pose de la premiere pierre de Fl'glise, 63,
61. M. Medits.
1898. Pieuses intentions de I'archiduc Joseph. II visite la
maison de Pilis-Csaba. Sympathies du clergd pour cet etablissement. Lettre du cardinal Vaszari, primat de Hongrie, 63, 492.
M. Mddits. - 24 avril. Inauguration de la maison de PilisCsaba. Lettre de S. E. larchiduc Joseph. Allocution de
Mgr i'EvEque, 4o5. M. Mungersdorf.
SALZBOURG. 1882. Union des Sceurs de la Misdricorde aux
Filles de la Charitd, 52, 38o; 60, 5o5. M. Medits.
SCHWARZACH. 1859. Restauration de l'eglise des Filles de la
Chariti, 60, 5o5.
1882. Union des Sceurs de cette maison avec les Filles de la
Charite. Ibid.
1894, 20 ao(t. Cinquantieme anniversaire de la fondation de
la maison des Filles de la Charite. Origines de cet etablissement.
Allocution de Mgr Hailer, archeveque de Salzbourg, 60, 5o4.
SZEGEDIN. 1879. Inondation; ddvouement des Soeurs, 44, 579,
M. Mungersdorf.
VIGAUN. Visite de M. Bore et de scaur Lequette, 43, xo2.
VIENNE. 1860. Construction des iglises des Missionnaires h
Vienne, 43, 94. - Description des trois dglises elevees par les
confreres, 29, 276. - Visite de M. Bore et de soeur Lequette,
43, o15-112.
1880. Interessante mission donnie au peuple de Marsinsberg.
M. Fiat offre un souvenir aux benedictins de cette paroisse i
l'occasion du quatorzikme centenaire de saint Benoit. Riponse
du Pere abbd A M. le Superieur general. 45, 515.
1887. Asile Saint-Antoine de Padoue pour les filles et les
femmes abandonnees et pour les enfants des ouvriers. Les origines : le zele de M. Touvre, missionnaire. - 1.S9. Achevement
des bitiments; zele de M. Derler, 64, 26.
1890. Missions doanees en Hongrie, a Bodoge. Projet d'un
etablissement de Missionnaires en Hongrie, 56, 442. M. Medits.
1894. Ecole apostolique, 64, 25-26.
Is.9. Fructueuses missions, 59, 5oo. M. Mddits. - FRte de la
Midaille miraculeuse; grace de conversion, 60, 71.
1896. Belle mission i Arokszallas (Hongrie). La nouvelle
secte des Nazardens, 61, 439. M. Mddits.
WAHRING. Notice et oeuvres, 61, 331. M. Jos. Binner.
- Voyez aussi 69, 5o4; 61, 333.
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WALL-MESERITSCH, 43, 87.

WEMSZPRIM. 18ti3. Fondation et notice, 29, 281-285.

IV.-

BELGIQUE

1671. Les origines. - Voyez Verviers, ci-apres, p. i65.
1883. Erection de la Province de Belgique pour les Filles de
la Charite, 59, 273; 62, 381.

ANs. 1883. La Maison centrale ou provinciale des Filles de la
Charite pour la Belgique, 62, 38i.
1884. 15 mars. Bdendiction de la premiere pierre de la Maison
centrale, 62, 382.
1885. 19 avril. Inauguration de la Maison centrale, 62, 383.
1898. L'oeuvre des Dames de la Charite, 63, 494.
1897. 27 avril. Consecration de la chapelle par Mgr I'eveque
de Liege. Description de la chapelle, 62, 383, 384.
ANVERS, 59, 449.

BRUGES, 46, 276.

CoRBECK-Loo (lez Louvain), 57, 37.
DINANT, 55, 541.
ETTERBECK (Bruxelles). 1898. Visite de la princesse Clementine, fille du roi, h la creche, 63, 408. Soeur Destoop.
FAYS-LES-VENEVRS, 59, 449.
HEVERLU, 55, 239.

JAUCHULETTE (pres Jodoigne), 59, 449-

JODOIGNE-LA-SouvKRAINE (Brabant). Ibid.
LIkGE. Maison Saint-Jean. 1875. L'oeuvre des servantes, 63,

479-- Maison de la rue Basse-WeT. 1894. Fondation de l'association des Meres chretiennes, 64, 342. - 899. 21 mars. Rdunion
de l'association des Meres chr6tiennes, prdsid6e par Mgrl'6veque.
Rapport sur 1'ceuvre, 8, 340.
LOUVAI•,

57, 179.

MARTELANGE. 1873. Maison de Martelange; refuge des Missionnaires chasses de Prusse, 39, 15.
1879. Les Confreres de Prusse, toujours pers~cut~s, sont
contraints de quitter la cure de Martelange et Andrimont, 45, 5.
THEUX. 1878. Itablissement d'un college.
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1890. Triduum du Bienheureux J.-G. Perboyre, 56, 24. Benediction de la premiere pierre du nouveau scolasticat, a9.
1897. Mission donnie aux Allemands de Londres, 63, 58.
M. Neumann.
VERVIERS; 1671. Premier Etablissement des Filles de la
Chariti, 43, 35; 83, i6o.
1793. Les Sceurs de Verviers, sdparees de la Communaut6 a
l'dpoque de la Revolution. Consequences : suppression du vceu
de servir ies pauvres, abandon du costume, 43, 35.
1854. Les Sceurs sdpardes, de Verviers, font, sons I'inspiration
de la sceur Talmasse, retour a la Communautd. M. Etienne,
Superieur general, va avec la sceur Montcellet (23 juillet) assister
a leurs vceux, 43, 38.
1870. Sejour de M. Etienne k Verviers pendant la guerre et
la Commune, 36, 5.
1877. Visite de M. Bord, Supdrieur gdneral, &Verviers, 43, 35.
1890. Triduum du Bienheureux Perboyre, 56, 114. - Voyez
aussi 46, 276; 56, 252; 58, 378.
CORSE
BAsrT•. 1678. Fondation pour les exercices des ordinands et
les missions, 63, 634.
1680. Magnifiques rdsultats des missions de Corse; rapport par
M. Sappia, superieur de Bastia, 84, 170-- Voyez aussi 64, 173,

174.
V.-

ESPAGNE

NOTICE HISTOIQUE : Rdsumi historique (1704-1891), 58, 322.
I. Les Missionnaires, 40, 44, 336, 562; 41, 996, 39; 42, 17. - 2. Les
Filles de la Charit6, 43, ais, 465, 684; 44, o14.
DIVISION. - I. Les Missionnaires (70o4-r835). - 2. Les Filles de

la Charitt (1798-1818). - 3. Restauration des deux Congregations
(185z-t885). - 4. Maisons diverses.
L - LES MISSIONNAIRES (1704-1835).
1706. I. FoNDATIOn. Desir exprim6 par des iv&ques d'Espagae
d'obtenir des Missionnaires (1657). Trois lettres de saint Vincent
a ce su)et, 40 45. - BaCELOwrE, terre natale de la Congregation en Espagne (1704), 46. Histoire de cette fondation;

49- Seminaire interne, 5.

Decret royal autorisant la Congr6-
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gation en Espagne (1706), 53. Les maisons d'Espagne dipendant
de la province d'Italie (1704-1736), 47.
1705-1722. L' a hiritage d'edification a : Beaux souvenirs de
vertu des premiers confreres d'Espagne; leurs ceuvres, 40, 54.
1736. Les maisons d'Espagne sont separees de la province
d'Italie et rattachees & celle de Lombardie, 40, 47.
1736. II. PROGRiS. a Quatre rameaux a de la premiere tige de
Barcelone : Palma (Majorque), Guisona, Barbastro, Reus, 40,
46. - Fondation de la maison de PALMA (ile de Majorque);
notice, 59, 339.
1747. On envoie de Saint-Lazare a la maison de Palma les
restes prdcieux de Pierre Borguny, originaire de cette ville, mort
pour la foi a Alger ( i655), et qui avaient ti recueillis par M. Levacher. - Belle fete (17 5 1) pour la visite de ces reliques,40, 341.
1751. Fondation de la maison de GUIsoNA (Catalogne); notice,
41, 991752. BARSASTRO (Aragon). M. Dominique Torres, pretre
seculier, fait don d'une chapellenie afin que les Missionnaires
soient charges de la direction du seminaire. Bienveillance de
l'evEquede Barbastro pour la Congregation. Missions, 41, lox.
1758. Difficults de l'dtablissement de la maison de REUS
(Tarragone). On prend possession en 1758, 41, 397.
1759. Cinquieme maison. Sanctuaire de NUESTRA SEROBA DE
LA BELLA. Elle est transferee bient6t & Barbastro, 40, 6o.
1774. Les maisons d'Espagne sont constitudes en Province
distincte. M. Vincent Ferrer, premier visiteur (1774-1789),40,47.
1789. Mort de M. Vincent Ferrer, visiteur (28 aott); son
iloge, 40, 62. - M. Raphael Pi, deuxieme visiteur d'Espagne;
M. Philippe Subies, troisieme visiteur, 63.
1793. Un grand nombre de confreres franjais obliges de
s'expatrier pendant la Rdvolution. Fraternel accueil qu'ils trouvent dans nos maisons d'Espagne, 40, 63.
1800. BADAJOz, sixieme maison. Heureux succes dans l'oeuvre
du a synode dpiscopal , reforme du clerge. Le gouvernement de
Napoldon force les religieuses a se rdfugier dans notre maison.
Pr6servation pendant le siege de Badajoz par les Anglais (816),
42, 17. - Maison de VALENCE. Retraites des ordinands, 19.
1802. III. EPREUVES de la Congrdgation en Espagne, 40, 63.
1808. Pendant la guerre de I'Inddpendance les maisons d'Espagne sont sous la juridiction d'un Vicaire gdenral particulier. Ibid.
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1828. Fondation de la maison de MAoRID sous les auspices de
Ferdinand VII. Les ceuvres reprennent, 40, 64.
1833. Persecution religieuse; les Missionnaires de Barbastro se
refugient & Guisona, 59, 73.
1835. Le gouvernement lib6ral dicrete la suppression des
Ordres religieux; la Congregationde la Mission yest enveloppee,
40, 65. - Le gouvernement choisit notre maison de Palma
comme asile pour les religieux expulses ages de plus de soixante
ans. Quelques confreres s'y rendent, 562.
1835. Les Missionnaires espagnols se rdfugient en France i
Montolieu et i Paris, 59, 73.
1836. Les confreres espagnols retirds dans les maisons de
France, 40, 63. - Suppression de la Congregation, 59, 5o.
II. -

LES FILLES DE LA CHARITI (1790-1818).

1790. I.FoNDATION ET (EUVRES. La lecture de la Vie de saint
Vincent inspire & plusieurs personnes pieuses de demander en
Espagne des Filles de la Chariti (1781), 43, 22s. - Six jeunes
filles d'Espagne se rendent a Paris y faire leur noviciat, 2z3. Cinq sceurs espagnoles, avec la sceur Jeanne David, se rendecn
SI'h6pital de BARCELONE, leur premier dtablissement (1790).
Bienveillant accueil, 214.
1792. Propositions contraires aux voeux de pauvretd et d'obeissance; cinq des sneurs les repoussent. L'4tablissement est rompu
(r juin), 43, 215.
1793. Reunion des Soeurs auprbs de la scour David; reprise des
oeuvres et etablissements h LRImA, a BARBASTRO et hRsus, 40, 2 17.
1800. La maison de MADRID est fondde sur I'initiative de la
comtesse de Montijo, pour les enfants trouvis, 40, 2 18. - Le roi
d'Espagne Charles IV demande des Soeurs frangaises pour la
direction d'un siminaire de Soeurs b Madrid, 29g.
1801. II. EPREUVES ET SCISSIONS. Causes pour les Soeurs de
l'Espagne de leur s6paration de la Compagnie des Filles de la
Charite, 43, 220. - Quelques Soeurs de Reus tentent de quitter
la cornette. Protestation du visiteur d'Espagne, M. Subies, et du
vicaire gineral de la Congregation, M. Brunet; leurs lettres. Les
sceurs finissent par se soumettre, 464.
Premiere scission parmi les Soeurs d'Espagne, opdree par le
roi Charles IV. Ficheuse influence des circonstances politiques.
43, 469. - M. Hanon, aussit6t sorti de captivite, s'adresse au
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cardinal Pacca pour remedier a l'acte d'usurpation du pouvoir
espagnol sur les Soeurs de Madrid; sa lettre, Ibid.
1814. Deuxieme scission des Soeurs opre'e par Ferdinand VII,
et changement de costume, 43, 684.
1818. III. FIN DE LA SCISSlo.. Beaucoup de Soeurs demeurees
fideles a leur vocation, 44, o14.- Ferdinand VII instruit bient6t
par 1'experience recourt de nouveau au Saint-Siege pour lui
demander de replacer toutes les Filles de la Charite etablies dans
ses Etats sous I'autorit6 du Superieur general de la Mission.
Ibid. - Brefde Pie VII (23 juin) qui les y replace. Ibid. Ferdinand VII sollicite l'annulation des recentes regles des Filles
de la Charite et la reprise des regles primitives donnees par
saint Vincent de Paul. Ibid. - Bref conforme et explicite de
Pie VII 127 novembre), io6.
1819. Imprivoyance desastreuse du visiteur d'Espagne i cette
epoque, 44, 1o7.
III. - RESTAURATION DES DEUX CONGREGATIONS
(i85i-i885).
1844. M. Codina (Bonaventure), visiteur.
1849. M. Santa Susanna, visiteur.
1851. L'Eveque de Majorque obtient que les biens non alienes
de la maison de Palma lui soient remis pour les Missionnaires,
40, 563.
1852. Fondation de la maison de Madrid.
1854. Retablissement de Ia. Congregation en Espagne, 59, 5o.
1855. Le gouvernement espagnol s'empare des rentes et archives de notre maison de Palma, 40, 565. Faible indemnite
accordde deux ans plus tard. Ibid.
1857. M. Masnou, visiteur.
1858. Les Filles de la Charitd; fondation d'une Province. La
mere Devos, visitatrice, 42, 38.
1862. M. Sanz (Raymond), visiteur.
1863. M. Viladas (i* juin) prend possession de 'ancien couvent de la Merci, a La Havane (Cuba), 49, 29.
1866. M. Mailer, visiteur.
1867. Procession de Notre-Dame de I'Epine & Burgo d'Osma;
trente-trois paroisses rdunies pour obtenir de Dieu Ia fin de la
sdcheresse :les voeux sont exaucds sur l'heure, 32, 617. Sceur
Guinesse.
1868. *Les oeuvres renversees par la tourmente rivolution-
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naire a, 39, 22. Les confreres espagnols expulsis se retirent
dans les maisons de France, 40, 63
1873. * M. Mailer, avecbon nombre de nos confreres espagnols,
ont reconstitud sans bruit et a force de travail et de perseverance la Congregation renvers6e a par la Revolution de 1868,
39, 22. M. Bord. - Nouvelles calamitds qui fondent sur 1'Espagne. A Carthagene, a les horreurs reunies d'une Commune
et d'un siege a. Ibid. Desastre la maison des soeurs, 39, io8,
465. Sceurs Massol et Coste.
1875. Comment se font les-Missions en Espagne. - Mission
Alba de Tormes ou se conserve le coeur de sainte Theirse. Les
epines qui sortent du cceur de la sainte, 41, 5 a8. M. Cardellach.
1876. Retraite dans les maisons des Sceurs frangaises; visites
aux maisons des Sceurs espagnoles; heureuses dispositions de
toutes les Sceurs, 42, 20. M. Alauiet. - Mort de la sceur Coste,
visitatrice (20 mai); notice, 23-38.
ix77. Edifiante inauguration de l'H6pital de l'Enfant-Jdsus a
Madrid ( 4 janvier). Le roi et la Cour y assistent, 42, 235. A SIGUENZA, nouvel dtablissement : Soin du clerg6, belle mission, 43, 6.
V878. Heureux fruits des exercices des ordinands et d'une
grande mission & Siguenza, 43, 6. - Les vocations augmentent
et la libert6 religieuse s'c:e.e, Ibid.
1879. Missions aux environs de Siguenza. Propagation du
scapulaire de la Passion, 44, 546. M. Amair. - Visite de M. A.
Fiat, Supirieur g6ndral, en Espagne. Eloge de la Province, 45,
5. - L'inondation dans la province de Murcie. Devouement
des Sceurs h Lorca, 53. Soeur Delaage. - Benediction de la
premiere pierre de l'hospice de l'Enfant-Jesus &Madrid; le cardinal archev8que de Tolide et le roi Alphonse XII y assistent,
340.

1880. Fetes du cinquantieme anniversaire de la Medaille
miraculeuse. Plusieurs ricits et graces obtenues, 46, 280-295.
1881. Madrid. Maison centrale de Santa Isabel : visite de la
reine aux enfants pauvres. Les Fetes de Noel: douze enfants
panvres invites h diner a la Cour et servis par le roi et par la
reine Marie-Christine, 47, 167. Soeur Brissonet.
1882. L'ouverture des classes pauvres A Madrid; details,
48, 176. Soeur Saillard.
1883. Une guirison extraordinaire obtenue & Malaga par
l'eau de Saint-Vincent, 48 539. Soear Joseph.,
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1885. Le tremblement de terre en Espagne : details sur plusieurs maisons de Sceurs, 50, 357. Sceur Ville.
1890. Les fetes du bienheureux Perboyre en de nombreuses
villes, 5. 57o.
1892. M. Arnaiz (Hellade), visiteur. Notice sur M. Marien
Mailer, 50, 71.
1894. Les fetes de la MNdaille miraculeuse, 60, 57.
1897. Le gouvernement, satisfait des services rendus par les
Filles de la Charit6 aux Antilles et aux Philippines, leur confie
les h6pitaux militaires d'Espagne. Lettre du Ministre de la
guerre, 63, 203.

1898. La guerre est ddclarde par les Etats-Unis au sujet de
Cuba, 63, 447, 591-608. - V. Antilles, Philippines.
1898. 12 aolt. - Signature des preliminaires de paix; cessation des hostilitis, 63, 608.
IV. -

QUELQUES DETAILS SUR DIVERSES MAISONS

ALICANTE, 1897. Une gracieuse chapelle est batie pour les
Soeurs de I'h6pital. Nombreuses grices par la Midaille miraculeuse, 63, 21o. Sceur Paf.

AVILA, 1896-97. Missions fructueuses dans le diocese; ditails
6difiants, 6, 442, 62, 554. M. J. Sola. - 63, 208, M. Q. Tobar.
BADAJoz, 1893. Guirison attribude i saint Vincent, 61, 19.
1897, 21 juin. Mort de M. Hellade Alvarez, 63, 204.

BARCELONE, 1821. Epidemie : divouement des Missionnaires,
59, 148.

CANARIES (Iles). Renseignements gdenraux, 60, 51 ; 61, 335,
449; 64,346. - Etablissements tenus par les Soeurs, 61, 449.
CARTHAGENE, 1885. Le choldra; 15 ooo personnes s'enfuient

trois Soeurs victimes du fldau, 51, I98. Soeur Pinat.
1885. Visite aux etablissements des Sceurs, 51, 194.
CUEVAS-DE-VERA, 51, 196.
FIGUERAS, 189k.
Inauguration

de 1'dtablissement, 59, 506,

M. M. Pedros.
1895. Les oeuvres.Graces attribudes ala Medaille miraculeuse,
61, 179. M. M. Pedros.
GRENADE,

59, 507.

LA LAGUNA, 61, 335.

LAS-PALMAS ou Palma (Grande-Canarie), 1830. Notice sur
la
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fondation des Filles de la Charitd. H6pital. Les oeuvres des
Filles de la Charit6, 60, 5 1; 61, 335, 449.
1894, s1 novembre. Notice sur les iles Canaries. Etablissement d'une maison de Missionnaires, 80, 513. M. Illeca.
LA SIERRA, 51, 196.
LORCA, 51, 197.

MADRID, Chamberi. 1828. Fondation de la maison de Madrid;

seminaire interne, 59, 148.
1835, 1 juillet. Pillage des Communautds, 59, 49. - 16 juillet. Les seminaristes quittent Madrid a cause de la revolution.
Ibid.
1856. 13 novembre. La sceur Devos itablit une maison de
Sceurs frangaises, 51, 28.
1866. M. Sanz remplace M. Del Rio, comme directeur des Novices, 63, 413.
1875. Mort de M. Jos. Borgia, notice, 59, 146.
1893, 2 fevrier. Les Ecoles catholiques. Inauguration de
l'ecole de I'Immaculde-Conception, 58, 227. Sceur Pinal
1894, 23 mai. Inauguration de l'asile Maria-Christina par la
Reine, 59, 317, soeur Pinal. - Visite dela Reine AI'asile MariaChristina, 60, 95, Sceur Th. Lardan.
Voyez aussi 55, 568; 59, 449; 60, 57; 61, 19; 61, 408. Et,
ci-dessus, p. 167 et 168.
MADRID, Saint-Louis-des-Franfais.Notice sur cet itablissement, 62, 387.
1874. Saint-Louis-des-Francais est confie aux Pretres de la
Mission, 62, 390.
1876. Convention entre les gouvernements frangais et espagnol au sujet de cet etablissement, 391.
1879. Pose de la premiere pierre de l'h6pital au Barrio de
Salamanca, 62, 392.

1881. Inauguration de cet h6pital desservi par les Filles de la
Charite, 62, 392.
1896. Etat des oeuvres, 62, 392.
I 8a7, 2 fivrier. Inauguration de la chapelle de l'h6pital, 62,393.
Sceur Trdmoulet.
OSUMA. Noviciat et etudes, 63, 410o.

PALMA (Ile majorque). Missions, 57, it 9.
1894. Etablissement des Sceurs, 61, 451.
SANTA-CRUz de T6enrife, 1829. Fondation de l'etablissement

des Filles de la Charitd, 6t, 338, 452.
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1888, 17 mars. Incendie de la ville, 61, 338, 452.
1893. Le cholera. Ibid.
1896. Mission, 61, 337.
1895. Communion des malades a I'h6pital; service funebre i

la cathidrale, 81, 455. 335.

Missions a Santa-Cruzet h La Laguna,

SIGUENZA. 55, 572.

Ti6NRIFE (lie de). H6pital A Orotava,

64,

45o.

TfRUEL. 63, 414.

VI.-

GRANDE-BRETAGNE

(ANGLETERRE,

IRLANDE,

ECOSSE)

NOT•E HISTORtQUE sur les deux families de saint Vincent dans la
Grande-Bretagne, 39, 484; 41, 17; 51, 338, 5S ; 52, 359; 54, 483;
55, 264. M. Mac-Namara.
I. -

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1646. Les origines. Les Missionnaires envoyes par saint
Vincent, 51, 342; 55, 264.
1648. La persdcution de Cromwell. Retour de-quelques Mis-

sionnaires. Beaux temoignages des devques de Cashel et Limerick, 51, 344. - Les Missionnaires qui restent donnentla mission i Limerick, 346.
1650. Les Missionnaires veulent rester & Limerick malgre la
persdcution; saint Vincent les y autorise, 51, 348. - Un frere
coadjuteur est mis ia mort sous les yeux de sa mere par les herdtiques, 351.
1663. Travaux de MM. Brin et Water, 62. 3or.
1685. Jacques II confie la chapelle royale de Windsor aux
Missionnaires. La chute du roi; ddpart des Missionnaires, 55,
264; 64, 425.

1730. Reliques de saint Vincent envoyees Ala Reine, 61, 163.
1799-1809. M. Ferris appele comme professeur au college de
Maynooth. Rdsumd de sa vie, 51, 519.
1810. M. Everard, supdrieur de Maynooth, puis Mgr Leahy,
demandent des Missionnaires, 51, 52t.

1833. Divers essais de formation d'une socidet de Missionnaires
en Irlande. Ibid. - La societe des pritres iriandais de M. Philippe Dowley et les premiers ouvriers, MM. James Lynch,
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Pierre Kenrick, Antoine Reynolds, Michel Burke, futurs Missionnaires, 51, 523-527.
1838. La Socied des pretres reunis autour de M. Philippe
Dowley s'unit i la Congregation de la Mission. Notice historique,
41, 58; 57, 325; 62, 9go. La socirdt de Maynooth; transfert i
Castleknock (1833), 41, 57. Travaux; demande d'union a la Congrdgation, 59. M. Dowley au seminaire interne de Saint-Lazare
(1838); les vceux; les oeuvres et la vie des premiers confreres

irlandais, 59, etc.
1W39. M. Dowley et M. Rickam viennerit a Paris et sont requs
au seminaire interne, 54, 486.
1839. CASTLE.NocK, berceau de la Congrigation en Irlande. Les
premiers Missionnaires; leur eloge, 41, 47, 55, 57; 54, 507.
PHIBSBOROUGH (Saint-Pierre de). Fondation et notice, 41, 54,
76. Les Missions; une visite et une allocution d'O'Connell, 81.
- Les oeuvres, 85.
181-. MM. Lynch, Burke, Kelly et Mac Namara prononcent
les voeux, 54, 487.
1842. A Athy (Dublin), premiere mission donnde par les
Missionnaires d'Irlande, 41, 61; 57, 327.
1843. La Societe de temperance est fondee. Les Missionnaires
la propagent. O'Connell parle, a la priere de M. Mac Namara,
dans une mission, en faveur de cette socidt6, 41, 86.
1846. O'Connell fait donner une mission dans son district. Son
admiration pour l'oeuvre des Missions, 41, 68.
1847. Premier essai d'introduction des Filles de la Charit6 en
Angleterre. Sejour de deux ans a MANCHESTER, 39, 484.
1848. M.' Philippe DOWLEY, visiteur de la Province d'Irlande,
54, •o7. - M. Michel O'Sullivan, h Cork, essaye d'etablir une
societd de Missionnaires; il finit par s'unir avec son college it la
Congrigation de la Mission. Notice sur la maison de CoRK, 41,go.
1833. SHEFFIELD, etablissement des Missionnaires. M. Jean
Burke etses premiers confreres en Irlande. Notice sur la maison,
41, 24-38; 43, 222.
1855. Arrivee des Sceurs en Irlande, a DROGHEDA. Fete i leur
arrivee. Notice, 39, 488; 41, 45. - Nomenclature et notice des
dtablissements des Sceurs (855-1873) :1. Irlade : Drogheda
(s855)39, 488. Les dtablissements de Dublin (1857), 493. A
Cork (1867), 5 3. - II. Angleterre : A Sheffield, les Missionnaires { 853) et les Files de la Chariti (1857), 5o3, 509. A
Crosby (x85 9 ), 5o4. A Londres (1859, I865), 5o4, 5i1.ALiscard
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(1863), 51o. A Hereford (1861), 51r. A Liverpool (r863),512.
- III. tcosse: A Lanark f186o), 5o6.
1857. Etablissement des Smurs a DUBLIN. Bienveillance de

Mgr Murray. Les dififrentes oeuvres, 39, 493. - Sheffield; 'etablissement des Sceurs, 39, 493, 5o2, 5og. - Incidents de leur
arrivde, 41, 28; 43. 227.

1858. Le Seminaire des Irlandais &Paris nous est confid.
1859. Maison de CRosBY, pres Liverpool, fondee pour les
Soeurs par M. Blundell, seigneur de cette localitr, et sa sceur
Fille de la Charit6, 39 504; 41, 40. - Etablissement des Sours
SLONDRES : creche, asile, dcole, etc,, 39, 5o4; 41, 18. - A
LEYTON, pres de Londres, 41, 23.

4860. En Ecosse: ies premieres maisons; les confreres (1859),
les soeurs (186o), a L.NARK. Les gedareux fondateurs de ces
etablissements, 39, 5o6; 41, 41.
1861. La fondation des soeurs a HEREFORD (Bristol), 39, Sl i.
1863. Etablissement passager a LIsc.ARD, 39, 5Io.- LIVERPOOL.
Orphelinat de gargons. Autres oeuvres. Demande de Soeurs pour
un penitencier (1875), 512: 41, 381864. Mort de M. Philippe Dowley. 3 janvier; notice, 41,48,
1864. M. Thomas Mac Namara. deuxieme visiteur de la province d'lrlande.
1865. LONDRES. Fondation de 'h6pital frangais par le Reivrend

Charles Faure, mariste; 39, 51 .
1867. M. Duff

(Pierre), visiteur. - CORCK. Mission (1847).

- L'h6pital confid aux Sceurs : les protestants se resignent, 39,
513.
1871. Honorable apprdciation en Angleterre des ceuvres des
Missionnaires et des Filles de la Charitd, 36, 8.
1872. Sheffield; belle procetaion du Saint Sacrement dans les
rues du village, 37, 527. Soeur Lambert.
1875. Rdcit du voyage de M. E. Bore, Superieur gdndral, dans
la Grande-Bretagne, 44, 17. M. Mac Namara. - Details sur les
diverses maisons, 18,96.-- Visite &Londres du P. Provincial des
Peres jisuites. Sa bienveillance pour nos ceuvres. M. le Supdrieur
general lui sert la messe, 97.
1877. Mort de M. Jean Ginouvier (28 fdvrier); notice, 42,
496-502. - Visite i Sheffield : nombreuses oeuvres des Missionnaires et des soeurs, 43, 222. M. Mailer.
1878. Pieuse semaine de Noel 1 I'h6pital de Cork, 44, 213.
Soeur O'Callaghan.
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1879. Misere dans la population de Cork. Luttes et insuccis
des protestants a l'occasion des Missions, 45, 371. Sceur O'Callaghan.
1880. Arrivie des Sceurs a Darlington. Prevenantes attentions
des religieuses carmelites, 45, 496. - Hereford (Bullingham) :
Mort de Mgr Brown; sa bienveiilance pour les Filles de la Charite.
Abjurations tie protestants, 499. Soeur Cody. - Le cinquantibme
anniversaire de la Medaille miraculeuse; fete. A Londres et k
Sheffield, 46, 257. A Dublin, 1'autoriti episcopale ne permet pas
de publier les details de I'apparition: affluence du peuplequand
mime; une traduction en anglais de la notice sur la Mddaille
miraculeuse, 296. A Droghcda: publication des indulgences;
belle fete, 299. - Seminaire des Irlandais; comment les confreres
ont employe leurs vacances; travaux apostoliques en Irlande, 57 ;
en Ecosse, 62. - Visite aux ev&ques reunis a Maynooth. Retraires de Soeurs; retraitcs eccldsiastiques : consolants resultats
63. M. Mac Namara.
1881. Les oeuvres a I'h6pital de Cork : ce que diraient les murs
d'une chambre mortuaire, 46, 382. Sceur O'Callaghan. Leyton. Bienveillance du cardinal archevEque; belle procession
de la Fete-Dieu, 47, 57. Sceur Burns.
1882. Mon de la saur Middelton, supirieure I Liverpool
(20 mars). Son eloge, 47, 387, Ie Tablet; 48, 58, M. Gleeson. A Lanark, bdnediction de la premiere pierre de 1'asile des
sourds-muets. Les oeuvres; quatre cent vingt petits orphelins
catholiques de l'Ecosse recueillis dans cet dtablissement. Les
bienfaiteurs, 47, 5 8. Sceur Farrel.- Missions a Liverpool, 48,
57. M. Gleeson.
1883. Benediction de la chapelle de I'orphelinat & Lanark.
Office pontifical, etc., 49, 417. Sceur Farrel.
1886. Saint Vincent declare patron des oeuvres de chariti en
Irlande. Petition des eveques a cette fin, 49, 254. Dcret de
concession, 339.
1885. 24 fivrier. Erection de la Province d'Angleterre pour
les Filles de la Charite, 59, 273.
1896. Mort de Mgr Jacques Lynch, edvque de Kildaw;
notice, 62, 187.
1898. Pr6s de cinquante maisons sont itablies dans les Trois
Royaumes, 63, 4o5.

II. -

176ANGLETERRE

Voyez ci-dessus les Renseignements gdneraux, p. 172-175.
LEYTON, 53, 224.
LIVERPOOL, 51, 206; 59, 454.

LONDRES, 1859. 22 juin. Arrivde des Filles de la Chariti. Sceurs
Marie Chatelain et Vincent Farrell, a Londres, sur les instances
du cardinal Wisemann, du Pere Manning, de lady Georgiana
Fullerton, etc., 63, 399. - Pauvretd de la premi6re installation
(York street, 22); details, 400. - 19 juillet. Visite du cardinal
Wisemann; obligeance du R6verend Pere Manning, 4ox. 16 septembre. ltablissement de rassociation des Saints-Anges
et des Enfants de Marie. Pauvres debuts de l'euvre d'une
creche, 4o1.

1860. Is juillet. Nouvelle et pauvre installation a Park street;
ge6nrosite de Mile Catherine Eyston (soeur Augustine). Etablissement d'icoles pour les jeunes filles et les jeunes garjons, 63, 4o3.
1863. 3 mai. On prend possession de la nouvelle et definitive
residence h Carlisle-Place. Visite de M. Etienne. Les ceuvres,
63, 404.

1888. Cailisle-Place. Incendie. Protection providentielle sur
le personnel, 53, 363. Soeur Clotilde.
1895. Mort de la soeur Eyston i Carlisle-Place; son eloge, 63,.
404.

1897. Mission donnee aux catholiques allemands de Londres,
63, 58. M. Neumann.
MANCHESTER. 1888. Epiddmie de variole l'orphelinat SaintJoseph. Devouement et sympathie, 54, 72. Sceur Gunning.
1899. La procession catholique de la semaine de la Pentec6te;
splendeur et edification, 64, 450. Sceur Relly.
MILL-HILL, 53, 224; 60, 38o-386.
NEWCASTLE LPON TYNE, 56, 535.
SHEFFIELD. 1953. Fondation d'un dtablissement de Missionnaires; paroisse. M. Burke, supirieur; son eloge, 55, 265.
1855. Devouement de M. Stutton, propri6taire A RevelGrange. Starmington succursale de Sheffield, ainsi que Deepcar,
55, 268-2 7 0.

1857. Arriv&e des Filles de la Charite; incidents. L'ceuvre des
orphelins adoptee; le Reformatory, 55, 268-271.
1859. Nouvelle eglise, inaugurie par une mission. Ibid.
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1888. Explosion de gaz a la maison Saint-Joseph des Filles
de la Charite; protection merveilleuse, 53, 36o.
1897. Maison Saint-Vincent. Les fetes du soixantimme anniversaire de lavenement de la reine Victoria, 62, 546. - Voyez
aussi, 53, 362; 55, 273.

III. - IRLANDE
Voyez ci-dessus les Renseignements geniraux, p. 172-175.
ALL HALLOWS, Voy. Dublin.

ARwAGH.

1861. Etablissement des Missionnaires; seminaire,

55, 297.

BLAcRocz. 1889. M. Mac Namara a Saint-Joseph de Blacrock,
57, 328.
181•2. 8 mars. Mort de Mac Namara, 57, 325-328.
CASTELKNOCK. Notice. Petit S6minaire. Autres oeuvres,52, 367.

1839. Fondation; le coll6ge; 57, 326; 62, 194.
1884. M. Mac Namara est nommd superieur du college et
visiteur de la province d'Irlande, 57, 327.
CORK. 1818. Fondation. Arrivee des premiers Missionnaires.
M. Michel O'Sullivan, le fondateur, entre dans la Congregation.
Les oeuvres. Construction d'une 6glise, 54, 5o6.
1855.6 juillet. Mort de M. O'Sullivan; iloge, 54, 5o8. M. Gillooly, deuxieme supdrieur. Ibid.
1856. M. Mac Cabe, troisieme supdrieur. Zele pour I'organisation des missions. On entreprend la construction du presbytere,
54, 09.
1866. M. Daniel O'Sullivan, quatrieme supdrieur, 54, 5 l.
1892. Travaux apostoliques, 57, 519. M. O'Callaghan.
DRUMCONDRA. 1834. 52, 368; 59, I52.
DUBLIN. 1857. Arrivde des Filles de la Charitd, 53, 559.

185R. Fondation de l'orphelinat Saint-Vincent de Paul, Ibid.
1888. Orpheli4at Saint-Vincent de Paul. Mort edifiante de
Mile Maguire; son divouement aux oeuvres de saint Vincent,
558. Soeur Virieu.
1892. Les Missionnaires au College des Missions 6trangeres,
All Hallows, 52, 371.
LIMERICK. 57, 519; 61, to.
PHIBSBOROUGH (DUBLIN). Notice, 62; 1941833. College : vicissitudes. Les oeuvres, 52, 359.
iS38. Prise de possession de la paroisse Saint-Pierre, 54, 488.
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1842. On renonce au college pour s'adonner h la paroisse et
aux missions. Premieres missions; succes. 4, 488.
1857. Visite de M. Etienne, 54, 5o5. - Voyez aussi, 55, 272.
SgmISAIDRE DES IRLANDAIS A PARIS. 1858. La Congregation de

la Mission est chargee de la direction de ce seminaire, 55, 273280; 62, 195. -

M. Mac Cabe est nommd supdrieur A la place

de M. Lynch en 1866. M. Mac Namara, supdrieur en i868,
57, 327; 62, 195.
IV. - ECOSSE
Voyez ci-dessus les Renseignements generaux, p. 172-175.
HEBRIDES (Iles). 1651. Les souvenirs de saint Vincent, 55, 282.

1652-1634. Lettre de M. Duiguin a saint Vincent; missions
aux lies de Wist, de Canna, etc., 55, 283.
1655. M. White ou Leblanc jet6 dans les prisons d'Aberdeen;
ses travaux apostoliques; M. Lunsden le visite, 55, 288.
1657. 17 mai. Mort de M. Duiguin; son eloge. Ibid; 61, io.
1663. M. Lunden revient d'Ecosse h Saint-Lazare, 62, 302. M. Leblanc aux Hebrides; ses travaux, 3ot. - Retour de
M. Lunden h Paris, 3o2.

LANARK, 1859. Fondation par M. Monteith, seigneur de Carstairs. M. Kavannagh, supirieur, 55, z81, 295.
1860. Installation des Filles de la Charitd ; leurs oeuvres,
55, 296.
VII.

--

HOLLANDE

AMSTERDAM, 59,,454.

Bols-LE-Duc. Ibid.
LA HAYE, 1896. Le cinquantieme anniversaire des conferences
de Saint-Vincent de Paul, 62, 8. - Discours de M. Schoepmann:
<cSaint Vincent de Paul et le dix-neuvieme siecle. a (Traduct.
du holl.), 9, 1g.
STEYL, 61, 17.

WERNHOUTSBURG (Brabant), 1880. Etablissement d'une ecole
apostolique, 62, 8.
18S2. Visite de M. Fiat, supdrieur gdneral, 48, 26. M. A.
Dupuy.

VIII. Divlsion. -

x. Renseignements

provinces. Rome. -

'79 ITALIE
generaux. -

3. Lombardie. -

2. Les differentes

4. Naples. -

5. Maisons

diverses.
I. -

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

10r2. Etablissement des Missionnaires. Les origines, 45, 44;
61, io. Monte-Citorio, 62, 145. Saint Vincent a Rome; le logement des premiers Missionnaires, 45, 45. Les premieres missions.
A Porciniano, les Missionnaires prdparerent pour la fete de Noel
o trois cents bergers qui eurent la joie d'entendre la bonne nouvelle comme ceux de Bethl6em (1643) ,,
48. Les premiers superieurs, 49. M. Pemartin.

1810. Suppression des maisons religieuses et dispersion des
Missionnaires, 58, 307.

1837. Fite du centenaire de la canonisation de saint Vincent;
M. Nozo y assiste. Gregoire XVI y vient dire la messe, 56,
552.

1839. A quelle occasion les Sceurs sont introduites dans les
provinces de Naples et de Rome; la soeur Cecci, de Florence,
33, 34.
1842. Conversion de M. Ratisbonne, 59, 454.
1850. M. Etienne se rend en Italie afin d'aplanir les difticultes
soulevees pour les colleges de Bedonia et de Plaisance par le
gouvernement de Parme, 57, 75.
1839. La guerre d'Italie. A Milan; ambulances, 24, 444. Mort
de M. Joseph Dumas (27 septembre), 445. M. Oudiette.
1860. L'invasion pi6montaise. - Devouement des Soeurs : A
Capoue pendant le siege, 27, 34. - A Gaete, la flotte francaise
s'dloigne, les sceurs restent. Le bombardement. Ibid. - A
Naples; le typhus. Les Sceurs tiennent c contre les privations
comme contre les boulets ,.Dix-sept sont emportdes par le fliau,
36. Saeur Coste.
1866. Loi de suppression des Communautes; les Filles de la
Charite sont diclaries exemptes de la loi de suppression, 57,
381. - La revolution A Palerme. Invasion de la maison des
sceurs. Angoisses. Expulsion, 32, 581. Sceur Sarrebeyrousse.
- 7 juillet. Loi contre toutes les communautis religieuses
d'hommes. Vains efforts pour en attenuer I'application aux
Missionnaires, 57, 373. - Confiscation et pension, 375.
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1867. La loi de spoliation contre les communaut's. Ses effets,
40, 324, 525, 529.

1871. La loi militaire sur les clercs, 57, 1 15.
1875. Visite de M.

Bore, Supdrieur gendral,

au Souverain

Pontife, 40, 316; dans les maisons de la Congregation,

302,

525. M. J. Chevalier.

1876. Les fetes du troisieme centenaire de la naissance de saint
Vincent, 41, 379.

1880. Les fetes du cinquantieme anniversaire de la Midaille
miraculeuse, 46, 3oi.
1881. Voyage de M. Fiat, Sup6rieur general, en Italic. L'audience de Leon XIII, 47, 5, so. M. L. Forestier.
1885. Les fetes a 1'honneur de saint Vincent a patron universel des oeuvres de charitde

, 50, 485.

1889. Le pelerinage frangais a Rome, aux fetes de la beatification du bienheureux J. G. Perboyre, 55, 36.
1894. Les fetes de la Medaille miraculeuse, 60, 46.
II. - LA PROVINCE DE ROME
Province unique : Visiteurs : 1661, M. Edme Jolly. - 1671,
1684,
M. Ren6 Almeras. - 1678, M. Jacques Pesnelle. M. J.-B. Vacca. - 1686, M. Pierre-Francois Giordanino. - 1689,
M. Pierre Terrarossa. - 1701, M. Lazare Figari.
1704. Division de la province en deux : Province romaine et
Province de Lombardie. Visiteurs : 1705, M. Figari. - 1708,
M. Jacques Buglia. - 1711, M. Pelerin de Negri. - 1713,
M. Thomas Gloria. - 1717, M. Pierre-Francois Giordanini. 1720, M. Jules-Cesar de Rossi. - 1722, M. Bernard della Torre.
- 1742, M. J.-Baptiste Termine. - 1746, M. Michel Bricolani.
-

1753,

M. Raymond Rezasco. -

1760, M. Jacques Lemettre. -

1768. M. Francois Croce. - 1772, M. Francois Raspi. - 1777,
M. Benoit Fenaja. - 1801, M. Romuald Ansaloni. - 1801,
M. Martin Ceracchi.
1815. On ditache les maisons qui forment la Province de
Naples. Visiteurs : 1824, M. Antoine Giovanelli. J827,
M. Francois Baccari. - 1834, M. Xavier de Pace. - 1835,
M. Simon Ugo. - 1839, M. Antoine Cremisini. 1853,
M. Etienne Littardi. - 1866, M. Dominique Tornatore. - 1879,
M. Francois Gaggia. - 1882, M. Ch. Bernardi. - 1888, M. Ange
Martoreili. - 1898, M. Vincent Segadelli.
1850. Premiers etablissements des Filles de la Charitei h Rome
(h6pital au Quirinal et Conservatoire Torlonia), 50, 518.
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1867. La loi de suppression des communautes; ses effets dans
Sla province de Rome 1867-1875), 40, 324.
1869. Guerison extraordinaire de la sceur d'Heliand pendant
une neuvaine an v6nerable Perboyre, 35, xoi. Mgr Delaplace.
- Guerison d'un zouave pendant une neuvaine a saint Vincent* Les medecins sont hors d'eux-memes * en presence de ce fair,
xo3. Sour Lequette.
1871. Missions: A Pistoie, 37, 538; a Tivoli, etc. Conversions
de garibaldiens, de reduci, 540. M. Casoni. - Nouvelles des
oeuvres, 34o.
1872. * L'excitation contre les prEtres &son comble. Malgre
les violences revolutionnaires les itablissements des Filles de la
Charitd se multiplient ., 38, 15.
1873. A Monte-Citorio, un garibaldien fait sa retraite ; sa guerison extraordinaire; ii devient un ap6tre, 38, 161. M. Tornatore.
1874. Mort de Mgr Joseph Salomoni, de la Congregation de la
Mission, decdde en odeur de saintetd i Monte-Citorio 14 juillet).
apres avoir renonce a son eveche. Epigraphes du Pere Angelini.
loge funebre par Mgr Nardi, 40,

21-43.

1875. Visite de M. Bord, Supirieur general, au SouverainPontife, 40, 316. Offrande pour le Denier de Saint-Pierre. Audience. Ce que pense Pie IX de Napoldon III et d'Orsini. Ibid.Lettre de Pie IX h M. Bord, Superieur gdndral, 41, 489. Visite des maisons de la province et notices; Florence, 40, 31 x.
Rome, 315 : situation de la province, 324. Hospice Torlonia,
32o. Monte-Citorio, situation actuelle, 322. A Lorette, 543. A
Rimini, 545. A Bologne, 546. A Florence. Ibid. A Sienne, 548.
A Plaisance, college Alberoni, 55 i. - La fete de saint Vincent
A la maison d'Ariccia, 325. Sceur Flurher.41, 7.

Mission d'Arsoli,

1876. Les tetes du troisieme centenaire de la naissance de saint
Vincent. Epigraphes du Pere Angelini. 41, 379.
1.77. Voyage de la Mere Louise Lequette h Rome (5 juin);
details, 42, 388. - Missions, 391. M. Leoncini.
1878. Fructueuse mission h Sainte-Catherine (diocese de Cortone, Toscane), 43, 679. - Le cardinal Pecci devenu Souverain Pontife continue h tdmoigner sa bienveillance aux Missionnaires. Etablissement de Pdrouse, 44, 2.
1879. Plaisance. Fondation de la Revue de philosophie Divus
Thomas, 45, 27.

1880. Les fetes du cinquantieme anniversaire de la Mddaille
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miraculeuse, 46 : A Rome, 24; a Sienne, 3oi; & Florence, 3o3;
a Ariccia, 3i5.
1881. Visite de M. Fiat, Supirieur general; f'audience du
Les Soeurs de la maison
pape, 47, 9. - Monte-Citorio, 14.de Lorette, i5. - A Sienne; nos confrires d6pouilles par la
Revolution, 17. Les Filles de la Charit4. On fait parler les
muettes, 18. - A Plaisance. Ibid.
1884. A Florence, mort de M. Antoine Massuco (4 fkvrier);
details de son service funebre, 49, 5 t. - Le prince Torlonia,
fondateur de la maison dite du <<Conservatoire n, sa guerison,
50. 20. - Audience de Leon XIII aux Filles de la Charitd qui
venaient de faire leur retraite i Rome (22 octobre). Le discours
qu'il leur adresse, 21. Soeur Chevrolat.
1885. A i'h6pital de Tolentino, gudrison d'une trovateliaattribuee aI eau de Saint-Vincent, 50, 229. Sceur Massadon. - Voyez
ci-dessous aux maisons diverses de 1'Italie.
Ill. - LA PROVINCE DE LOMBARDIE
1704. La Province de Lombardie est detachde de la Province
romaine. Visiteurs : M. Joseph Scghino. - 1708, M. J.-B. Sacca.
- 1712, M. Jules-Cesar de Rossi. - 1718, M. Louis Bolla. 1722, M. Guillaume Martinengo. - 1726, M. Francois Ferrari.1739, M. J.-Baptiste Termine. - 1742, M. J.-Baptiste Acami.
- 1748, M. Raymond Rezasco. - 1751, M. Joseph Testori. 1756, M. Charles Guasco. - 1774, M. Frangois Figari. - 1776,
M. Barthelimy Corradi. - 1789, M. Michel Langero. - 1798,
M. Pie Scarabelli (est nomm6 6vique de Sarzane en 1821), 26,
348. - 1821, M. J.-Baptiste de Antoni. - 1825, M. Castagna,
56, 549. - 1837, M. Mac-Antoine Durando. - 1880, M. Jean
Torre. - 1892, M. Gaspard Ramella. - 1899, M. Emile Parodi.
1651. Etablissement des Missionnaires a Turin, 61, to; 62,
145.

1676. Beaux r6sultats obtenus par M.Jean Martin, superieur;
son eloge, 64, 174.
1683. Mort de M. Jacques Pesnel.le. M. Pierre Terrarossa le
remplace, 64, 428.
1791. On porte le cceur de saint Vincent en procession. Grace
obtenue, 51, 322.
1799. Les Missionnaires reprennent possession de la maison
de Saint-Maur, 58, 299.
1800. Les Missionnaires sent disperses. Ibid.
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1829. On separe le patrimoine des maisons de Turin, Mondovi
et Casale jusqu'alors indivis, 56, 356.
1830, 6 septembre. Mort de M. Giordana, superieur, 56, 357.
- Fin du sdjour a la maison de la place Saint-Charles; les
oeuvres qui s'y faisaient. Transfert i la maison de la Visitation,
356.
1831. M. Durando, superieur. Les diverses ceuvres de la naison de Turin. On poursuit la construction du nouveau corps de
bitiments, 56, 357.
1832. On obtient que l'4glise soit cidee aux Missionnaires,
56, 358.
1833. Arrivde de trois Filles de la Charite venues de France.
Les Seurs de Montanaro s'unissent a la Communaut6 des Filles
de la Charite. Maison centrale, rue Vinai, 56, 368.
1834. Sejour de M. Odin. Son appel en faveur des missions
des Etats-Unis. Description de ces missions, 61, go.
1835. Le roi Charles-Albert, d'accord avec l'autorite ecclesiastique, donne aux Filles de la Chariti le couvent des PP. Servites au faubourg San Salvario, 56, 376. - H6pital militaire
etabli sur le dosir du roi Charles-Albert. Etonnement, puis
admiration. Ibid.
1836. Un legs est fait pour crier des retraites deux fois l'an k
la maison de Turin ; edification de ces exercices, 56, 549. - Les
Sceurs sont chargees de la Misericorde delle Cascine cree
avec le concours de pieuses Dames de la Charitd. Les princesses
Marie-Clotilde et Marie-Pie y viennent soigner les pauvres,
377. - Les Sceurs a l'h6pital civil Saint-Jean. Ibid.
1837. M. M.-A. Durando, visiteur i la place de M. Castagna.
Situation matdrielle et morale de la Province, 56, 549. - Le noviciat et les itudes, 551. - Triduum pour le centenaire de la
canonisation de saint Vincent, 552.
1839. Les Sceurs sont chargees de I'ceuvre de la Maternit6,
56, 377 1840. Les vocations i la Mission se multiplient. Quatre prZtres et deux freres coadjuteurs partent pour les Etats-Unis,
d'autres pour la Chine, 56, 557. - M. Durando prend la direction
de la Communauti des Madeleines, 553. - On accepte la
maison d'Oristano cr6ee pour la Province romaine, 56o.
1842. Les Filles de la Charitd : vingt fondations depuis 1833,
date de leur arrivie i Turin, 56, 558.
1843. Fondation de Scarnafigi, 56, 562.
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1844. M. Etienne fait la visite de la maison de Turin. 56,
565.
1848. Agitation r6volutionnaire; les Missionnaires s'en ressentent, 57, 59, 6i.- M. Etienne obtient que le gouvernement franFais protege les maisons des Missionnaires et des Filles de la
Charitd dans le Pidmont, et les sauve de la suppression, 64.
1849. Assemblie provinciale a G8nes, 57, 65.
1850. Fondation et suppression du college de Bddonia. Suppression de la maison de Plaisance, 57, 68, 77.
1851. Troubles. On ferme le noviciat de Turin; on continue
les missions, 57,83.- Le gouvernement exproprie les Communautes,87. - Loi des brevets pour l'enseignement dans les colleges;
les Missionnaires s'y soumettent; les Filles de la Charite quittent
les classes, 83. - Acceptation du college de Finalmarina, 82. Le college Alberoni, de Plaisance, passe a la Province de Rome,
82.
1854-1857. Aggravation de la loi militaire pour les clercs, 57,

iJ4.
1854. Des Missionnaires et des Filles de la Chariti partent
pour la Crimee. M. Gedda y meurt, ainsi qu'une dizaine de
Filles de la Chariti, 89, 9o .
1856. Loi de suppression des communautes religieuses. Les
Missionnaires et les Filles de la Charite sont exceptes par le
gouvernement de la suppression, 57, 92.- Maison de Misdricorde
pour les paroisses Saint-Maxime et Notre-Dame-des-Anges.
Ruine de l'oeuvre quatorze ans apres, 212.
1859. Les Filles de la Charit6 vont servir les soldats pendant
la guerre, 57, 116.- Les archewvques de Fermo et de Pise et l'ev8que d'Avellino persecutes, recoivent 1'hospitalitd & notre maison
de Turin, 117.
1860. Restauration de l'dglise de la Mission. Vente d'une ferme
des environs de Chieri, i87.
1865. )lisericorde de Saint-Charles, installie rue de la Providence. Nouvelles oeuvres, 210o.- Origine des Sceurs Nazariennes sous la direction de M. Durando; developpements, 221.
1867. - Expulsion des Missionnaires; ceux charges du service de l'eglise sont exceptds. On se rifugie A Grugliasco, 375.
1870. On reporte le seminaire et les etudes de Grugliasco a
Turin, 378.
1875. Projet d'acheter la maison qu'occupent les Missonnaires;
il dchoue, 400. Achat de la maison de campagne. Ibid. - Visite
de M. Bord, superieur gdndral, 40, 3o5.
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1879. i5 mai. Binidiction de la nouvelle maison de la Misericorde de la paroisse Saint-Maxime, rue Saint-Lazare, 57, 2 i6.
1880. Fetes du. cinquantieme anniversaire de la Medaille miraculeuse, 46, 312. - 9 dicembre. Mort de M. Durando, visiteur, 57, 534.
1881. Visite de M. Fiat, superieur ge&iral, 47, i8.
1889. Guirisons attributes au bienheureux Perboyre, 57, 171.
1890. Triduum du bienheureux J.-G. Perboyre, 55, 56o.
1894. Ftes de la Medaille miraculeuse, 60, 48. - Conversion,
5o.
1899, 4 janvier. Mort de la soeur Augustine Barbe; son dloge,
64, 347.
IV. - LA PROVINCE DE NAPLES
1668. Etablissements des Missionnaires a Naples, 62, 317.
1671. Missions. S. Em. le cardinal-archev6que loge les Missionnaires et les protege. Etat de l'Veuvre. Bienveillance de M. Balsamo, 63, 155.
1815. Crdation de la province de Naples. Visiteurs : M. Ant.
de Fulgure. - 1818, M. Michel Pesole. - 1830, M. Nicolas Legnito. - 1831, M. Franc. Jovinelli. - 1833, M. Pascal Fiorillo.1835, M. Michel Pesole. - 1841, M. Pascal Fiorillo. - 1843. M.
Vincent Spaccapietra. - 183.3, M. Roger Scommegna. - 1867,
M. Vincent Nardelli. - 1869, M. Laurent Goffredi. - 1874, M.
Bernard Ruggiero. - 1879, M. Ferdinand Bruni. - 1886, M.
Pierre Chieco. - 1892, M. Antoine de Angelis. - 1897, M. Janvier Costagliola.
1836. Acquisition de la maison de Saint-Nicolas de Tolentino,
a Naples. M. Spaccapietra et M. de Jacobis y exercent avec
divouement les premieres oeuvres, 50, 516.
1843. Les origines des Filles de la Charite. Arrivie des premieres Soeurs; elles logent via Costantinopoli. Transfert.
Santa Maria del Consiglio (1852), 64, 455.
1843-1849. Itat des oeuvres des Filles de la Charitd, 64, 459.
1851. Les Sceurs vont soigner les malades du Mont de Misiricorde a Ischia; l'oeuvre continue, 64, 460.
1852. Transfert des Soeurs de la rue Costantinopoli a San Pantaleone. Ibid.
1854. D6vouement des Soeurs pour les choldriques; creation
d'un orphelinat, 64, 46 . - Septembre. Etablissement de la troisi6me maison des Soeurs, h Chiaja. (Euvres, 461.
1857. Acquisition d'un terrain et construction de la maison
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centrale des Soeurs h Chiaja. Concours du marquis di Rende et
g6nerosites des dames Fonton, 64, 462.
1860. Les Sceurs entrent a la maison centrale. Sceur Coste,
visitatrice. Les Sceurs dans les ambulances, 64,463. - La Revolution. Visite des Sceurs de Sicile au roi de Naples Francois
II a Portici, 63, 5 i.
1861. La Revolution dans le royaume de Naples. Dicret de
suppression des communautis religieuses (17 fivrier), 57, 190.
1862. Efforts infructueux pour sauver les maisons des Missionnaires de Naples. Celle de Vergini est exceptee ii cause des
droits reserves par le fondateur i I'archev8qae, 57, 195.
1872. L'eruption du Vesuve. Preservation des maisons des
Sceurs. Retraite : c Cela tient lieu do sermon sur les fins dernieres s, 37, 533. Soeur Cordero. - Ouverture d'un seminaire
dirige par les Missionnaires a Girgenti (Sicile), 38, 15.- II est
fermi l'annie suivante, 39, 22.
1875. Visite de M. Bore, supdrieur g6neral,-40, 525.- Visite a
Naples. Situation generale, 527, 528, 533. StradaVergini, 528.
Saint-Nicolas de Tolentino, 529. Notices. En Sicile, 528, 531. A
Bitonto, 537. A Bari, 538. A Oria; visite i la stigmatisee, doutes
sur les faits qui se racontent, 541. A Lecce, 542. R6tablissement
des retraites de Naples: Souvenir de saint Alphonse de Liguori;
le a tableau de la reprouve a qu'il citait; histoire de ce tableau,
533, 534.
1876. Fetes du troisieme centenaire de la naissance de saint
Vincent, 41, 391.
1876. Transfert des Sceurs a Monte-Calvario, 64, 461.
1877. Mort du cardinal Riario Sforza. Sa bienveillance pour
la Congregation, 43, 6, 31. - Fondation de la maison de Trapani. Difficultis; Dieu change les cceurs, 46, 353. Sceur Chauve.
1878. Reouverture du seminaire interne des Missionnaires,4, 2.
1880. Les tetes du cinquantieme anniversaire de la Medaille
miraculeuse, 4 : A Naples, 308. A Acireale, 3 1.
1881. Visite de M. Fiat, superieur gendral, a Naples. Succes
des oeuvres; details, 47, 14.
S1882. Incidents de l'entrie en communaute de la sceur StchigueLska, sujette russe, 47,
, 491. Turroques. - La Midaille miraculeuse; conversions i l'h6pital de Teramo, 48,174. Sceur Ilard.
1883. A Tarente, gudrison de la soeur Vivarelle, Fille de la
Charitd, apres avoir pris de l'eau de Saint-Vincent, 48, 329. Sceur
Lanasp&ge. - Le tremblement de terre d'lschia. Affreux dsastre
i la maison de Casamicciola : deux Soeurs ecrasees sons les
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ruines, 475. Notice sur cet dtablissement, 486. Recit d'une des
Soeurs survivantes, 491. Soeur Doyen.
4884. A Chiaja, mort de M. Turroque, 58, 541, 540.
1887. Guirison attribude a 1'eau de Saint-Vincent, 52, 354.

Soeur Templus.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 547-55o.
1893. 17 avril. Mort de M. Danelli; notice, 58, 538.
1894. Fates de la Medaille miraculeuse, 60, 52.
1896. Sacre de Mgr Raphael de Martinis, archeveque de Laodicde, A la maison de Vergini, 61, 457. - Voyez aussi 56, 413,
454.
V. -

QUELQUES RENSEIGNEMENTS SUR DIVERSES MAISONS

ALCAMO. 56, 382.

AsmARA (lie de 1'). Choldriques soignds par les Seturs en 1894,
59, 318.
AVELLANO. 56, 234.

BEDONIA. 1848. Origines de cette maison. Elle est confiee
25 juilet. Historique. Suppression, 57,
68-82.
BiiEVENT. 61, 163.

a la Congrdgation le

BISCEGLIE. 52, 200; 63, 3o8.
BOLOGNE. 60, 47; 59, 454.
BORGo-Po. 57, 399.
CAGLIARI. 1856. Les Filles de la Charitd prennent la direction
des h6pitaux, 57, 1 so.
1878. Etablissement des Missionnaires. M. della Valle, sup6rieur. Diverses oeuvres, 57, 402-405.
1880. On adapte la maison a l'ceuvre des Ordinands. 57, 406.
CALTANISETTA.

60, 48.

1822. Les Missionnaires sont install's
par Mgr Alciati au couvent de Saint-Dominique. Notes sur diCASALE-MONFERRATO.

verses missions, 56, 352.

1827. On vend le couvent de Saint-Dominique; on travaille a
racheter 'ancienne maison des Missionnaires, 56, 353.
1847. L'dtablissement des Missionnaires, 56, 573.
1831. Le gouvernement enleve aux Missionnaires la principale panie de leur maison, 57, 88.
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1852. Les Missionnaires achetent une maison a Frassinetto au
marquis Pallavicino Mossi, 56, 196.
1859. La maison et 1'iglise des confreres sont occupies militairement pendant la guerre, puis restituees, 56, 1a6.
1860. Mort de M. Bruneri, suprieur; eloge, 57, 117.
1863. Les Missionnaires revendent aux Filles de la Charitd
leur propriete de Frassinetto. 196
1866. Loi de suppression; les Missionnaires restent, 379.
1868. Ils ne conservent qu'une partie de la maison, 38o.
1881. Is achetent un autre immeuble. Ibid.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 557.
1891. Le diocese prend 'office du bienheureux J.-G. Perboyre, 57, 184.
CASAMIcctoLA. 61, 183.
CAVA. 59, 454.

CHIERI. 1851. Les Filles de la Charite doivent quitter 1'enseignement, 57, 86.
1869. Origines. Installation des Missionnaires (aoit). M. Jean
Rinaldi, supdrieur. Gen&rosit6 de rabbd Botto, 382.
1871. Restauration de 'eglise, 388.
1872. Consecration de 1'6glise, 389.
1874. Les seminaristes et les 6tudiants de philosophie de la
Province y sont installis, 38 9.
1875. Visite de M. Bord, Superieur gindral, 40, 307.
1886. Conversion extraordinaire 'a 'h6pital dirigi par les
Filles de la Charitd, 52, 202.
1893. 27 octobre. Notice sur le frtre Ramella, clerc 6tudiant,
decedd, 60, 517;
1898. Retraite au clergi. Couronnement de la statue de NotreDame de la Mddaille miraculeuse, par Mgr Richelmy, archeveque de Turin, 61, 28. M. Tasso. - Voyez aussi, 61, 22.
CREMONE. La Rivolution ditruit 1'etablissement de cette ville,
56, 347.
FERRARE. 1694. Crdation de cette maison. Anciens souvenirs.
63, 5oo. - 1898. Etat actuel. Travaux de missions, 63, 5o1.
M. Murena.
FINALMARmA. 1851. Acceptation du college de cette ville,
57, 82.- 1866. Loi de suppression. On conserve l'immeuble, 379.
FLORENCE. 55, 552; 58, 383; 61, 28.
FRASSIETTro. 1863. Installation des Soeurs dans la maison
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achetde aux Missionnaires, 57, 196. - 1866. Accroissements de
1'etablissement; avis de M. Durando & la superieure, 197, 2o8.
- Voyez aussi 55. 561; 57, 511.
GgNES. 1645. Etablissement des Missionnaires, 61, ro. - Les
origines, 62, 145.
1657, 3 aofit. M. Dominique Bocone, 61, 1o. - 27 septembre. MM. Blatiron (Etienne), Duport (Nicolas), Boccone (IDominique), Tratebas (Antoine), Vincent (Francois),
Ennery (Jean), Le Juge (Jer6me), pretres victimes de la
peste, 10.

1674. M. Martin, superieur; eloge de son talent et de sa vertu,
63, 155.
1673. Le seminaire interne, 64, 167.
1815. Cette maison se rouvre la premiere en Italie apres la
Rdvolution, 56, 347.
1835. Les Filles de la Chariti sont introduites i l'h6pital civil
de Pammatone.
1814. M. Etienne passe en cette ville, 56, 566.
184S. Les Filles de la Charite sont chassees de l'h6pital civil
de Pammatone par la Revolution. Craintes pour les Missionnaires, 57, 62.
185., Ix fevrier. Inauguration du college Brignole-Sale. Son
but. Discours du marquis Brignole, 57, 94. - Accroissement
de I'CEuvre par les gindrosites du marquis Saint-Quentin, puis
de la duchesse de Galliera, o11.
1865. Mort de M. Villavecchia; son eloge, 57, 372.
1866. Loi de suppression. On conserve la maison; conditions,
57, 379.
1875. Mort de M. Penco, 6, 558. - Visite de M. Bore, Saperieur general, 40, 3o8.
1878. mars. Mort de M. Dassano, supirieur; eloge, 57, 525.
1885. Du college Brignole-Sale, dans l'espace de trente ans
(1855-1885), 1 o pretres sont sortis pour les missions itrangeres,
57,

o12.

GIRGENTI. Ddbuts de l'dtablissement des Filles de la Chariti,

64,39. SceurClard.- Les Soeurs vont soigner les choliriques i
Sciacca et a Meni. Incidents, 51.
LECCE, 60, 9S.
MACERATA,

63, 635.

MILAN, 50, 353.
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MouCA. 1856. Premier itablissement des Filles de la Charite
en Sicile, 63, 5o3. Sceur Celard.
1860. La Revolution, 63, 5lo, 514.
1864. Suppression des dtablissements des Missionnaires, 63,
538.
1898. Etat des oeuvres, 64, 45. Soeur Cdlard.
MoNnovr. 1791. MM. Giordano et de Andreis, 58, 298.
1802. La r6volution force les Missionnaires de s'eloigner, 56,
347.
1821. Riouverture de la maison, 56, 35o.
1837. Suppression des itudes de philosophie, 56, 551.
1838. Mort de M. Jos. Martinengo; iloge, 56, 348.
1866. Loi de suppression. On perd une partie de l'immeuble,
57, 379.
1878. On perd tout; et on rachete la campagne de Vignola.
On recouvre une partie de la maison. Ibid.
ONEGLIA (Piemont) 57, 86.
ORISTANO. 1835. Maison ouverte par M. Baccari d'apres la
volonte de Gregoire XVI. M. Ferrari, Supdrieur, 56, 559.
1S40. Cette maison passe a la Province de Turin, 56, 56o.
1857. M. Durando, visite cette maison, 57, Io.
1882. Fin de la maison; le dernier Missionnaire, M. Ortu; sa
mort (26 janvier), 56, 56o.
PALERME. 1856. Etablisssement des Filles de la Charitd. Humbles debuts, 64, 39.
1860. Incidents de la revolution, 63, 509, 5 2. Renseignements
50, 454.

PARME. 1844. Les Filles de la Charitd &Ph6pital civil, 56, 559,
PAVIE. 1682. Seminaire et missions, 63, 635. La revolution
detruit l'itablissement, 56, 347.
PEROUSE. 1680. Etablissement pour les ordinands et les missions, 63, 634; 64, 142, 174.

PISE. 56, 532.
PLAISANCE. 1746, 23 fevrier et 5 octobre. Etablissement du
college Alberoni. Bulles de Benoit XIV, 63, i6i.
1800. Sejour de M. Andreis, 58, 299.
1844. Visite de M. Etienne, 56, 566.
1849. Difficultis au sujet du college Alberoni portees h Rome.
57, 74, 75.
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1850, 20 aoit. Expulsion des Missionnaires par le due de
Parme, 57, 74, 7 5.
1851. Le college Alberoni est retabli, mais place sous la juridiction du visiteur de Rome, 57, 8z.
1890. Triduum du Bienheureux Perboyre. 55, 544.
1893, 7 fdvrier. Lettre de felicitations de S. S. Leon XIII &
M. Barberis, directeur du Divus Thomas, 58, 30o.- Lettre de
Mgr Tarozi, secretaire pour les lettres latines, a M. J.-B. Tornatore, rddacteur du Divus Thomas, a3z.
REGGIO. 1680. Siuinaire et missions, 63, 634. 1681. M.
Chassinon (Francois), superieur, rend compte des beaux fruits
des missions, 64, 172. La revolution ddtruit I'dtablissement,
56, 347.
ROME. Alaison internationaled'etudes.
1887. Les origines. Sejour de quelques etudiants franoais h
Monte-Citerio, 64, 37.
1893. Les debuts de la maison internationale, via della Croce,
63, 45. Mgr Thomas, superieur. But de i'euvre, 63,414; 64, 36.
1895. Achat de la maison, rue Saint-Nicolas de Tolentino;
installation (juillet), 63, 415.
1897. Les resultais depuis cinq ans, 63, 415. M. Demiautte,
Superieur.
1898. Sejour du nouveau cardinal Labourd, archeveque de
Rennes; la c6rimonie de la remise du chapeau, 63, 416. - Liste
des jeunes Missionnaires venus depuis le commencement a la
maison d'etudes pour suivre les cours des Universitas, 64, 37.

ROME. Monlt-Citorio.

1641. M. Le Breton (Ostie), 61, 9.
1642. Donation de la duchesse d'Aiguillon, 63, i54.
1643. Seconde et troisieme donation de la duchesse d'Aiguillon. Ibid.
1645. M. Dunots (Humbert), 61, lo.
1650. M. Codoing, 9.
1655. M. Jolly, supdrieur. Etablissement d'un sdminaire
interne, 83, 315.
1659. Achat de la maison de Monte-Citorio, 63, 316.
1662. M. Jolly reprend les conferences spirituelles aux clercs
de la Propagande, 62, 3i5.
1668. M. Simon (Rene), superieur, 63, 143.
1670. Commencement d'un seminaire externe par les soins de
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M. Simon et la gendrositd de la duchesse d'Aiguillon. On loue
une maison voisine. Fin de cette oeuvre, 63, 154.
1670. Clement X continue et augmente le secours picuniaire
donnd MMonte-Citorio, 63, 146. - Missions et exercices des ordinands. Les Missionnaires sont charges officiellement d'enseigner les ceremonies de la messe, 154, I55.

1673. Le sdminaire interne, 61, 167. - M. Simon icrit que le
seminaire externe prospere. Succes des exercices des ordinands.
II y a ordinairement trois bandes d'ouvriers en mission. Direction spirituelle des eleves de la Propagande, 168.
1674. Achat des maisons avoisinantes pour s'agrandir. La
France paie au moins en bonne partie cette acquisition, 64, 170.
1677. Difficultis de M. Simon, superieur. M. Jean Martin, le
remplace, 64, 426. Publication de la Vie de saint Vincent par
Accami. Ibid.
1692. M. Terrarossa, superieur, 64, 428. - Voyez aussi 60,6;
58, 234, 3o2 ; 55, 42 ; 57, 365.

ROME. Saint-Sylvestre, 55, 564.
RoME. Maisons des Filles de la Charitd.
1850. La sceur Chevrolat et les ddbuts des Filles de la Charite,
53, 217; 64, 455.

1859. Les Filles de la Charite dirigent 'h6pital Saint-Esprit,
62, 374.
1887. H6pital Sainte-Marthe. Soins donnis aux pelerins ouvriers de France, 53, 67.
1889. Le pelerinage ouvrier, 55, 36. - 1891. Audience du
Pape aux Filles de la Charitd qui ont servi les pelerins francais
h Rome, 57, 45. Soeur Marie Lequette.
1893. Maison Saint-Vincent. Achat par la Communautn de la
maison du marquis Patrizi pres Saint-Jean-des-Florentins. Lettre
de Leon XIII, 58, 484.
189i, 29 aofit. Audience accordee par Leon XIII aux Filles de
la Charitd, 59, 5 o.
1897. Sainte-Marthe du Vatican. Solennitds a l'occasion de la
canonisation des saints Zaccharie et Pierre Fourier. Soins aux
pelerins. Quatorze Filles de la Charite en ambulance dans SaintPierre de Rome, 82, 558. Sceur Therese Bong.
1894, avril. Inauguration de la maison Saint-Vincent, 59, 270.
1895, 19 mai. Benediction de la chapelle de la maison de SaintVincent, 60, 387.- Fete de la Mddaille miraculeuse i cette maison, 61, 339. Sceur Richon.
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1888. Saint Onofrio. Conservatoire Torlonia, 51, 188.
1886. Maison des Zoccolettes. Audience accordee par le Pape
aux Soeurs et aux enfants. 53, 70. Sceur Boyer.
SAINT JEAN DE FEDUCCIO, 59, 454.

SALERNE, 52, 519; 58, 235. Gras (1892).

Guerison attribude

a Mile Le

SARDAIGNE. Voir Cagliari,Sassari.
SARZANE. 1818. Le college ecclesiastique survit i la Rdvolution, 56, 347.
1819. M. Durando itudie sous M. de Antoni, 56, 348.
1866. Loi de suppression. On conserve l'immeuble, 57, 3791875. Visite de M. Bore, Supdrieur general, 40, 3og.
SASSARI. 1856. Les Filles de la Charite sont charg6es de la
direction de l'h6pital et d'un hospice d'orphelines, 57, 1Io.
1857. M. Durando et M. Dominique Martinengo prechent la
retraite eccl6siastique. Ibid.
1879. Etablissement des Missionnaires; petit sdminaire, 56,
407-

1894. Les Sceurs vont soigner les choleriques i 1'ile de l'Asinara; dmigrants italiens empochis d'aborder au Bresil. Ditails
sur le sejour lI'Asinara, 5, 318.
SAvoNE. 1815. M. Castagna, Supirieur, visiteur (1825-37), rdside en cette maison; puis redevient seulement superieur, 56,
549.
1818. Le college survit i la rdvolution, 56, 347.
1842. Succes du college, 59, I54.
1851. L'esprit de la r6volution suscite quelques disordres, 57,
84.
1866. Loi de suppression. On conserve l'immeuble, 51, 379.
1875. Visite de M. Bore, supirieur gdndral, 40, 553.- i" octobre. Mort de M. Dominique Martinengo; notice, 42, 225.
1881. Visite de M. Fiat, Superieur gdnerar, 47, 7.
1894, 6 fivrier. Mort de M. Louis Sbuttoni; 59, 153.

SCARNAFIGI. 1844. Fondation d'un etablissement sur les instances et grace a la gdenrosit6 de M. Bellari. M. fassone, Supdrieur (1844-69), 56, 561.
1844. On construit l'tablissement. Le 19 mars pose de la
premiere pierre de la chapelle. Les diverses oeuvres, 56, 562.
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1854. L'etablissement est transforme en college laique avec
petit seminaire. 56, 562.

1869. Les Missionnaires sont depossidds, puis remis en possession, 57, 39o.
1874. Le Gouvernement met le college en vente. Les Missionnaires le rachetent, 57, 392.
SIENNE. 1844. Les Filles de la Charite a I'h6pital. Les sourds-

muets, 56, 558.
S1848. Les Filles de la Charitd, sauf calles des sourds-muets,
sont chassees par la Rdvolution, 57, 62.
1855. Les oeuvres, 6, 455.
1856. Fondation a Sienne d'un noviciat de Filles de la Charite et .d'une maison centrale dans le couvent de Saint-Girolamo. Le gouvernement de Toscane exige que 1'tablissement
depende non de Turin, mais de Paris. M. Etienne vient &l'inauguration (I septembre). 57, io g . Etablissement d'une maison
de Missionnaires, I Io.
1894. FRtes de la Medaille miraculeuse, 60, 47.
1897, 28 novembre. Fetes du cinquantieme anniversaire de
I'Association des Enfants de Marie presidee par Mgr 1'archeveque, 63, r11. Sceur Gottofrey. Tremblement de terre, 57, 369.
Mort de M. Basili (Nicolas), Superieur; 6loge, 61, 544.
SoMMARIVA (Lombardie). 1832. Les premibres Filles de la

Chariti. Comment se mettent les cornettes, 56, 372.
SOMMA VESuvIArA 5, , 214: 57, 503.
SYRACUSE. Etablissement des Filles de la Charit6.

Ddbuts,

tribulations, 64, 9g.- 1852. Etablissement de Missionnaires;
1856. M. di Martino, Superieur; son eloge, 63, 5o3.
TERAMO, 59. 454.

TRAN (Pouille), 55, 565.
VENISE, 56, 19o.

VIRLE. 1857. Etablissement des Filles de la Charitd par la
generositd de la comtesse dellaVolvera; divers accrpissements, 57,
104.1865. Internat; 1866, Petit h6pital; 1872, Asile; 1879,
Hospice de maladie chroniques, 57, og9.
VOGHERA, 56, 347.
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IX. - POLOGNE
NoTICE HISTroaQUE sur les etablissements des Sczurs et des Missionnaires, 43, 49.
VARSOVIE.
id, 4, 109o et (1879) 574.

1651. Etablissement des Missionnaires & Varsovie, 61, Io. 1653. 31 janvier. M. Lambert aux Couteaux, 9.- 1658. i4 aoft.
M. Ozenne (Charles), 1o. - 1668. 6 fivrier. Arrivie de M. Dupuich comme superieur. 11 conduit des Filles de la Charitd, 63,
142.

-

1670. M. Duperroy, supdrieur. Ibid. -

1673. Beaux

resultats des Missions. Apprehensions causies par les menaces
des Turcs, 64, 175. - 1674. M. Eveilhard, supfrieur, 63, 141.
- 1676. Siminaire interne. On envoie de Rome M. Fabre a
Varsovie, 64, 167. - 1679. M. Eveilhard, supdrieur, est rappele en France. Difficultis qu'il suscite. II se retire. M. Godquin,
superieur, 64, 158. - 1681. M. Godquin donne une mission
dans 1'evechi de Premislie en Russie, 176. - Missions dans les
dioceses de Posen et de Gnesen, 176.
1788. Dmembrement et formation de la province de Galicie, 43, 52.
1794. Demembrement et formation de la province de Lithuanie (Vilna), 43, 52.
1796-1800. A Saint-P6tersbourg, trois Filles de la Charit6 appeldes pour le service de l'h6pital civil. Edification, 24,333. Trois
ans apres, expulsion sous l'influence da Saint-Synode, 334.
- Les Seurs de Charitd en Lithuanie, 3o5.
1800. M. Zigmunt, confesseur et directeur des Filles de la
Charitdi Saint-Pdtersbourg; professeur des enfants de Fempereur, 24, 333, 335. - 1830. SoulBvement politique gineral, 58,47.
1837. For-ules schismatiques proposdes aux Seurs de Vilna
par le gouvernement russe. Refus des Soeurs, 24, 37; 43, 52. Ddcret supprimant, a Vilna, le sdminaire des Socurs et leur Congregation. Persecution, 24, 3xo.
1838. Deux ans de persecution sourde, 43, 52.
1840. La persecution violente: Ukase supprimant les deux
communautis de saint Vincent en Lithuanie. Les Filles de la
Charitd tolerees dans leurs maisons jusqu'en 1866. Reunion
de la Province de Lithuanie a celle de Varsovie, 43, 52.
1844. Les Soeurs de Vilna pers6cuties. Evasion de deux d'entre
elles (12 janvierp), puis de trois autres, 24, 327. -Leur arrivie

B Paris, 331. Soeur Theophila Mikolowska.
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1860. Visite de M. Etienne, Superieur gendral, dans la Pologne russe aux maisons pers6cutees (juin) 43, 55. - Quelques
Missionnaires reussissent a rentrer dans leur maison de Vilna;
on les y retrouve en 1877, 44, 127, 129.
1863. 19 septembre. La persecution iclate a Varsovie, i
I'occasion d'un attentat contre le lieutenant du royaume,31, 231.
Envahissement de la maison des Missionnaires (Sainte-Croix),
232. Arrestation des Missionnaires, 236. Rigueurs contre les
Filles de la Charite, 237, 241. M. Dmochowski.
1864. La persecution continue: Missionnaires deportis en
Siberie, 31, 243. - Perquisitions; mise en vente des biens de la
Congregation, 245. - Ukase du 8 novembre qui supprime les
Congregations en Pologne, 255. Le gouvernement transfere
aux autoritis diocesaines nos oeuvres; expulsion violente des
Missionnaires, 257; 43, 58. - Nos biens et la bibliotheque de
cinquante mille volumes confisques, 31, 261. La maison de
Sainte-Croix transformee en gymnase, 1'Eglise devalisee et a nue
comme la croix du calvaire ,, 263.
1865. M. Dmochowski prisonnier, 31, 270. II recoit un passeport pour le territoire franjais (28 aofit), 273. M. Dmochowski
- Filles de la Charite. On veut leur faire signer la promesse
de n'avoir plus de rapports avec le Supdrieur general de Paris;
elles refusent, 275. Texte de la d6claratior (4 aoft) proposee
parle gouvernement russe, 285. M. le Supdrieur gendral approuve la resistance des Sceurs; il leur trace leur ligne de conduite, 291. Subterfuge'inutile du gouvernement russe (23 novembre), 298. Sceur SwartT. - Sceur Ossendowska emraenee
en exil a Tobolsk; son ricit, 3o2. - Persecution des Sceurs
de Lithuanie (Vilna); ditails, 307. Soeur Swartf, 3o6. - Persecution et expulsion des Soeurs de Jitomir, 3xo.
1866. Expulsion definitive et persecution des Sours de Lithuanie (Vilna), 43, 53. - Vingt d'entre elles sont enfermdes
dans un couvent de dominicaines : leur fidelite, 4, 127.
1870. 3i aoft. D6cret impdrial contre les Soeurs, 43. 59.
1877. Situation des Sceurs persecutees de Varsovie, 43, 59.
1878. Soins doonns par les Soeurs aux blessds dans la guerre
entre la Turquie et la Russie, 44, iog : A Jassy, etc., 112. - A
Vilna; Notice. Rencontre touchante de trois anciennes Filles
de la Charitd enfermees dans utn couvent depuis l'expulsion
(x866), et d'anciens Missionnaires, 118, 221.,-- Les Soeurs it
Moscou, 233.
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1879. Apres la guerre, les administrateurs remplacent adroitement les malades pour conserver plus longtemps les Sceurs i
Varsovie, 44, 577. Reconnaissance du gouvernement russe, Ibid.
1880. Les Fetes du cinquantieme anniversaire de I'apparition
de la Medaille miraculeuse, i Culm, a Varsovie, 46, 316. 32i.
1882. Autorisation de l'empereur de Russie i la soeur Stchiguelska, d'entrer dans la communaut6 des Filles de la Charitd
(Naples). Details de cette vocation, 47, 491. M. Turroques.
1884. Notice sur M. Kamocki, 58, 42.
1895. Mort de M. Adam Lypacewicz; eloge, 62, 2o3.
CRACOVIE
1655. Sejour des Soeurs i Cracovie, 43, 70.
1682. Direction du seminaire de Cracovie, 63, 633. Travaux de
Missions a Cracovie, Culm et Varsovie, 64, 412.
4714. Premier etablissement des Soeurs : Saint-Lazare de
Cracovie, 43, 76.
1788. Les maisons de Galicie (Pologne autrichienne) forment
une Province disormais distincte dont le siege est a Leopol,
43, 52; 58, 64.
1859. Maison centrale ez seminaire transferes de Liopol A Cracovie, 43, 7f. - 1866. M. Soubieille, Visiteur.
1869. Mission. Quelques nouvelles, 35, io6. M. Soubieille.
1870. Progres et situation des oeuvres des Sceurs i Cracovie. Projet d'installation au grand h6pital de Liopol, 35, 386.
Soeur Talbot.
1872. Cracovie. Etat detaille des ceuvres de cette maison:
Seminaire interne, etudes, etc., 37,342, M. Soubieille.
1874. Mission de cinq semaines a Cracovie; beaux resultats,
39, 549. M. Soubieille.
1875. Consecration an Sacrd Coeur de Jdsus. Toute la ville
de Cracovie s'associe a la solennitd, 40, 566. Sceur Talbot.
1876. Fetes du troisime centenaire de la naissance de saint
Vincent, _a Cracovie. Benddiction de la premiere pierre de la
Chapelle de c Saint-Vincent s, 41, 393. M. Soubieille.
1877. Visite de M. Bore et de la sceur Lequette, a Cracovie,
43,69.
1879. Les ceuvres: x* Missions; 2* reorganisation du grand
seminaire de Cracovie; 30 creation d'un alumnat, etc., 45, 2a3,
M. Soubielle. - Belles missions donndes dans la Galicie, 376,
5o 7 . M. Bonkowski.
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1880. Encore une belle campagne de missions; la Sociedt de
temperance; Scapulaire de la Passion, 46, 473. M. Bonkowky.
- Mission i 1881), 47, 187, 389. ]bid. - Les Fetes du cinquanti&me anniversaire de 1'apparition de la Medaille miraculeuse, I
i
Cracovie, 46, 322.
1887. Grave accident arrived M. Soubieille & Budzanow; la
gudrison attribude a I'eau de Saint-Vincent, 52, 524-526.
1892-1895. Mithode des Missions, fruits. Nombreuses retraites,
57, 248; 58; 77, 387, M. Soubielle.
1893. Six retraites i Cracovie. Seminaires de Cracovie et de
Leopol, 59, 82. M. Soubieille. Renseignements : 59, 441.
1896. Compte rendu des missions donnees en Galicie,h Sgorco,
Szezawnica, au diocese de Tarnow et au diocese de Cracovie,
62, 395, M.Sokolowicq.- Missions en Galicie(suite): Ujanowice.
Croisade contre les Juifs, 63, 217.
1897, 9 mars. Mort de M. Mirucki (Philippe) I Cracovie;
son iloge, 63, 64. - Missions donnees dans !a Galicie occidentale
I Cracovie, Zakopanc, Kenty et Osick, 52o. M. Sokolowie. KLEPARZ. 1897. Retraite au peuple. Malgr6 les difficultds, la
foule accourt de la Sildsie et de la Pologne russe. 63, 215.
1898. Notice sur les Ruthenes de Galicie; le rite grec et le rite
latin chez les catholiques. Conflits, 64, 222.
1899. Fete du cinquantieme anniversaire de pritrise de
M. Pierre Soubieille, visiteur, 64, 464.
AUTRES ETABLISSEMENTS
CHEDERKOWCACH (prOs Ldopol). 1890. Etablissement des Filles

de la Chariti, 64, 226.1896. Construction d'une eglise, 228.
1897, 29 septembre. Benddiction et inauguration de l'eglise.
Messe en rite latin et en rite grec, 229.
CULM. 1677. Etablissement pour des missions. Paroisse
Saint-Adalbert pros Dantzig, 63, 632.
1679. Visite de cette maison par M. Dupuicht. M. Godquin
dtait superieur et cure de Sirkow, 64, I58.
1681. Fruit des Missions, 64, 176.
1872. La maison ferm6e par le gouvernement prussien. Ibid.
JEZIERZANI. 1890. Etablissement de Missionnaires. M. Kiedrowski etablit deux petites eglises k Zalesia et i Dawidkowic, 64,
227.

LEMBERG. 1866. Fondation de la maison Saint-Casimir; M. Mi-
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rucki, superieur (1866-1867). Aum6nerie de la prison SainteMarie-Madeleine, 63, 69.
Lowicz. 1689. Seminaire externe et Missions. 63, 634.
LEOPOL. 1896. Le socialisme. (Euvre des Patrons et des Apprentis, 61, 192.Voyez ci-dessus, p. 197 et 198.
PARIS. Saint-Casimir, Voyez Paris, ci-dessus, p. 147.
POSEN. 1836. Expulsion des congregations religieuses, notamment de la Mission de Posen. Un seul Missionnaire reste at
Posen, M. Grendzinski, 63, 67, 68.
1858. Un nouvel 6tablissement de la Mission s'eleve. Ibid.
1860. M. Mirucki, aum6nier de l'h6pital et des Filles de la
Charit6, 63, 69.
1863. La Maison des Missionnaires est de nouveau fermie. Ibid.
1893. Les Filles de la Charitd. Details sur la Province de
Culm, 59, 84. M. Mirucki.
PREMISLLE. 1687. Etablissement pour la direction d'un sdmi-

naire, 63, 633. &
SOKOLOWKA. 1890. Construction d'une maison pour les Mis-

sionnaires, 64, 226.-

1894. Etablissement des Missionnaires, 64,

227. M.Kiedrowski.

STRADOM (Cracovie). 1686. Etablissement pour les exercices
des ordinands et les Missions, 63, 633. - 1897. Retraite des
ecclesiastiques sous la direction de M. Kiedrowski, 214.
TARNOW. 1896. Mission i I'dglise cathedrale. Beau succes,
61, 192.

VILNA. Ittablissement pour la direction du s6minaire et les
Missions, 63, 633.
X. -

PORTUGAL

NOTICa HISTORIQUE sur la province de Portugal (17s3), 45, 2oi,
345; 46, 359, 45 , 6o2; 47, 42, 174, 370, 498; 48, 18o, 33,; 49, 37.

M. Miel.
I. -

FONDATION

I. Fondation irrdguliare.- M. Joseph da Costa. Notice : Son
entrde dans la Congr6gation, 45, 20o. - Esprit inquiet. 1I pro.
jetne 'etablissement de la Compagnie dans le Portugal, sa patrie,
mais il agit sans ses superieurs (1712), 345. - Son arrivee d'Italie A Lisbonne (1713), 46, 359.
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1714. Dicret du roi Jean V etablissant la maison de Lisbonne,
mais creant un schisme entre cette maison et la Congregation,

48,364.
1716. M. da Costa intrigue B Rome et & Lisbonne, 46, 373. SII1fait des siennes ,, dit M. Bonnet (1717), 47, 53. - Nouveau
decret royal le c nommant premier supdrieur de la nouvelle
maison avec independance du Superieur general de la mime
Congregation qui reside en France ,, 177. -

Les

euvres; le

ministre Pombal fait sa retraite pres de M. da Costa, 371.
1721. Acquisition de la maison de Rilhafolles, 47, 371. - Tous
ses confreres quittent M. da Costa, exceptd M. Joffreu, tres affligi du schisme, et un frere. 376.- Mort de M. da Costa ( 1726).
Tout est b refaire, 182, 379.

1726. II. Vraie fondation. - M. Joseph Joffreuon6 & Barcelone (1676), succede comme Superieur & M. da Costa; a vrai fils
de saint Vincent, fermement uni & ses superieurs ,, il travaille
immediatement a procurer l'union. Les ceuvres, 45, 346; 47,
376, 38o. - Etablissement A Rilhafolles (dioc. de Lisbonne);
Sdminaire interne.
1728. Devotion du roi b l'dgard de saint Vincent de Paul; il
vient assister aux fetes de la Beatification a la maison de la Mission, 47. 5o3.
1738. Fetes de la Canonisation de saint Vincent, 47, 5 o. Nouveaux traits de ddvotion du roi pour le saint : il fait imprimer h l'occasion de la fete une Vie de saint Vincent de Paul en
portugais, et nos Regles communes pour les confreres, 5xo. Fruit de la devotion du Roi envers saint Vincent : le our de
I'Octave, accordant la faveur sollicitie depuis vingt-deux ans, il
consent &l'union reguliere des confreres de Portugal a la Congrdgation et reconnait leur dependance du Superieur gendral
(26 juillet), 513. - Lettre de remerciement de M. Couty, Superieur general; reponse du roi Jean V, 5 5.
II. -

DIVELOPPEMENT ET SUPPRESSION

1739. Demande de nouveaux confreres; leur arrivee, 48, ,8o.
1741. Ouverture d'un siminaire interne i Lisbonne. Cinq
pretres portugais y entrent, 48, 187. - Dotation royale de la
mraison (1742), 189.

1743. Mort de ,M. Joseph Joffreu (2o janvier). M. Sauveur
Barrera lui succede comme Superieur, 48, 335.
174 4. Les fondations. Projet d'6tablissement au Bresil; il
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n'aboutit pas, 48, 337. - Etablissement h Miranda, plus tard
transfdrd & Bragance, 40, 37. - Les Missions : la premiere en
172t; interruption pendant vingt-trois ans; elles sont reprises
en 1744 et contnuent jusqu'en 1834. Beaux ditails sur les Missions; bref elogieux de Benoit XIV, 37, 40, etc.
1746. La maison de Lisbonne n'appartient h aucune Province.
On obtient du Souverain Pontife qu'elle se fasse representer A
1'Assemblde gendrale, 49, 45.
1747. M. Perriquet ddlegud pour faire la visite des maisons.
Le gouvernement s'y oppose d'abord, puis y consent, 49, 48.
1749. Ouverture d'un siminaire externe d'ecclesiastiques A
Lisbonne. Petit sdminaire dans notre maison de Rilhafolles :
sentiment de M. de Bras, a cette occasion, sur les petits seminaires, 49, 54. - M. de Bras encourage le projet d'un 6tablissement pres de l'dglise Saint-Louis-des-Francais. On ne le realise
pas, 56.
1751. Fondation de la maison da Cruz, pres de Guimaraes, 49,
56. - Application a la Congregation du revenu des deux abbayes de Fontellas et de Citadella, 57. - 1752. Maison de
Miranda.
1758. Missions de MM. Reis et Alazia a Madere, 49, 405.
1779. Fondation de 1'dtablissement d'Evora. College de la
Purification; on y transfere les 616ves du petit seminaire de
Rilhafolles, 49, 55. - C(atera desiderantur.
Etablissements a Sernache (1791), a Faro (1796), et a Leiria
(1804).
1810. Des confreres du Portugal, vont au Brdsil, 22, 130.
1833. Suppression des communautes religieuses, 45, 201; 63,
225.

IlL -

RENAISSANCE

NoTICE sur la nouvelle periode de I'histoire de Congregation
en Portugal, 48, 33.

1857. M. Etienne vient en Portugal oi l'on demande des Filles
de la Charitd (9 juin). I1 obtient les ordonnances royales pour
leur entree en Portugal: envoi de Missionnaires, MM. Fougerai,
sup6rieur, Sipolis et Miel, et de cinq smurs A Lisbonne (octobre); details de Farrivee. Premieres ceuvres, 48, 40; 63, 224.Union des a Sceurs de la Charitd , portugaises a la Compagnie
des Filles de la Charite, 225, 226.

1858. M. Miel succede A M. Fougerai comme Supirieur. Dix
mille victimes de la filvre jaune. Orphelins recueillis an palais
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d'Azuda, a Funchal, Ia Bemfica. Soixante Sceurs s'y devouent,
63, 228.
1859. Saint-Louis-des-Frangais A Lisbonne. Notice historique
(1438-1859), et description de cetetablissement, 44, 562. M. Mailer; 48, 33; 63, 232.- Les Missionnaires y remplacent les prEtres
de l'Oratoire qui se retirent apr6s un sejour de trois ans. Pauvretd
et premieres oeuvres; le mois de Marie et M. le due de Bellune: les
premieres communions, 42, 483; 63, 23o, 234. M. Miel. - Les

a Piques des

paysans ,, 44, 57 . M. Mailer;63, 237. -

L's Asso-

ciation de prieres,, son origine (i858), 44, 568. - L'utilitede la
fondation de cet elablissement et les consequences, 48, 41, 43.
1860. Installation precaire de I'h6pital francais. Creation de
la < Societe de Bienfaisance a pour le soutenir. Transfert au Cardaes, 63, 239.

1862. La question des Filles de la CharitBdevient une question
parlzmentaire en Portugal. Agitation de la franc-maponnerie, 44,
555;63, 229. Le pamphlet contre les Missionnaires. Le jeune roi
dgn Louis Ie s'adresse i la cour de France pour obtenir le rappel des Sceurs. La fregate de guerre iYOrnoque envoyee par
l'empereur entre dans le Tage (9 juin); elle emmene soixantedix Sceurs. Les anciennes Sceurs portugaises preferent partir
aussi et donnent un bel exemple de fiddlitd A la vocation,44, 553.
- Depart des Sceurs et du Missionnaire de Madere (31 juillet),
touchants adieux, 554.- Derniere reunion a Bemfica; on y laisse
a les images de la sainte Vierge et de saint Vincent pour en garder la possession ,, 42, 495; 63, 24o. - La pierre d'attente:
'etablissement de Saint-Louis-des-Franjais demeure, 48, 45 ; 63,
24o. - M. Miel organise l'Association des Dames de la Charitd
pour suppleer les Soeurs absentes, 63, 243.- 21 novembre. Erection de 1'Association des Enfants de Marie. Ibid.
1863. L'h6pital francais transfere an Cardaes. On y dtablit
deux classes, 'une de garcons, I'autre de filles, pour les enfants
de la colonie franraise sous la direction des Sceurs, 63, 244. Etablissement a Saint-Louis de l'archiconfrdrie des Meres chrdtiennes, 243.
1863-is64. M. Miel rdorganise &l'h6pital francais 1'Association
des Entants de Marie. Creation de F1tEuvre de la rdhabilitation
des mariages, de 1'FEuvre du Vestiaire en faveur des enfants de
la premiere communion, de I'(Euvre des Soupes pour les
pauvres. A Saint-Louis, retraite annuelle pour les Dames, 63, 245.
1866. Transfert de l'h6pital frangais du Cardaes au local actuel
de I'asile Saint-Louis, 63, 245.
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1870. a La situation des confreres est meilleure qu'en Espagne, mais cette terre est, elle a.ussi, un sol volcanique que la
Rdvolution travaille et dbranle par de sourdes commotions P, 38,
7. M. Bord.

1872. Reouverture de 1'ancienne maisoi des Sceurs portugaises, Santa-Martha, 63, 247.
1873. M. Miel, Visiteur de la Province de Portugal; 39, i5.
1874. t Aprbs quinze ans d'epreuves, la benediction est sur
les oeuvres. v Maison de retraite k Evora pour les ecclesiastiques,
40, 16.
1877. Etat de la Province, 42, 483. M. Miel.
1879. Visite de M. Fiat, Superieur general. Travaux apostoliques des confreres et espirances, 45, 6.
1881. 6 aoit. Erection de la Province de Portugal pour les
Filles de la Chariti, 58, 273.
1882. A Saint-Louis-des-Frangais, cdlebration du vingt-cinquieme anniversaire de 'arrivde des Missionnaires i Lisbonne.
Assistance de la ldgation francaise, 48, 32. M. Pdmartin.
1888. Visite de la duchesse de Bragance a Yhospice de
S. Senhora da Sanda tenu par les Filles de la Charitd, 53, 357.
Sqeur Rautureau.
1881. Ouverture au Rego d'un petit h6pital pour les enfants
pauvres; on y joint deux classes, 63, 248.- Triduum du B. Perboyre i Lisbonne, 55, 576.
1891. Graces obtenues, 57, 240.- Asile de cent enfants donn6
par la comtesse de Penha Longa et confie aux Filles de la Charite, 63, 248.
1899. 5 ddcembre. Mort de M. Emile Miel, Superieur et visiteur h Lisbonne. Obseques, iloge, 62, 202. - Notice sur M. Miel,
63, 221.

1897. Etat des ceuvres des Missionnaires, 63, 249. - Etat des
oeuvres des Filles de la Charit6. Ibid. - M. Alfred Fragues, Visiteur.
AMARANTE. 1894. Fondation de la Maison des Missionnaires,

60, 526.- Les Sceurs prennent la direction de l'h6pital,63, 248.
1895. 4 juin. Inauguration solennelle du college San Goncalo
60, 527.
BEMFICA. Etablissement des Sceurs (1867)

dans ce couvent

celtbre par le Sejour du venerable Barthdlemy des Martyrs et
-de Louis de Grenade. Notice sur cette maison, 42, 495. - 1877.
Sdminaire et etudes, 63, 249.
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1877. Retour des Sceurs i leur ancienne maison : a La sainte
Vierge et saint Vincent ont empEchi la prescription v, 42, 495.
1880. Ouverture d'un seminaire interne de la Mission; autres
ceuvres des confreres, 48, 46.
1898. L'Eole apostolique est transferee a Madrid (maTtrisede
Saint-Louis), 64, 232.
FUNCHAL, ile de Madere. 1861. Les Sceurs et un Missionnaire
y viennent desservir l'h6pital de dona Amdiia(dic.). Historique
de cet etablissement, 44, 552; description, 557. - 187i: a Une
volontd auguste (dona Amdlia, impdratrice douairiere du Brdsil) unie aux pressantes sollicitations de la population y a ramend les confreres et les Sceurs * (31 septembre), 27, i3,
M. Bord; 44, 556; 48, 46. - Nouvelles ceuvres des Sceurs, 38,
16. - Les Missionnaires viennent remplacer I'aum6nier seculier aupres des Sceurs (mars, juillet), et commencer de nouvelles
oeuvres, 44, 557; 48, 46.
1871. Hospice, 63, 249.
1878. Etablissement definitif des Missionnaires. Statue et chapelle de Notre-Dame de Lourdes hl'h6pital de dona Amelia; belle
cdremonie, 43, 694, Soeur Rolland; 63, 247. - Extension dgs
oeuvres des Sceurs, 44, 560. Id.
0
ix80. L'h6pital de Funchal; compte rendu, 45, 363. oSeur
Rolland.
1881. Le sdminaire diocdsain de Funchal, confied la Congrdgation, 48, 46; 63, 249.
1882. Mort de M. Antoine Diniz, missionnaire, i Funchal
(24 septembre); notice, 48, 53-56.
18s3. Belles missions a Madere. Ditails, 49, 405. M. Varet.
1885. Statistique des Missions i Madere, M, 517. - Fructueuses missions de Funchal, 51, 204, M. SchmitT. - Les Missions dans Vile de Madere, 48, 52, M. Schmitq.
1885. Reprise des Missions; details ddifiants, 51, 327, 513.
M. Varet.
1886. Mgr f'Eveque approuve un abrigd de la rie du venerable
J.-G. Perboyre, 52, 512. - Les Missions, methode, 52, 356; 63,
53o, M. Schmit:.
1889. Troubles politiques; les Missions sont interrompues, 1,
326; 83, 535.
189& Hospice Maria Amelia. Etat des cepvres, 64, 231,
M. Boullard.
SANTA QUITERIA, 1868, 48, 46. Les

cuvres des Missionnaires
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et des Sceurs. Ibid. - Les Missionnaires quittent le soin du college, pour'se livrer aux Missions, 45, 6.
1882. Etablissement des Sceurs pour 1'dducation des jeunes
filles, 63, 248.
1885. Succes d'examen attribue au bienheureux Perboyre, 51,
205, M. Fragues.
XI -

SUISSE

NOTICE HISTORIQUE sur l'etablissement des Sceurs: Geneve,
41, 177-192. Fribourg, 43, 202, 471.

CHa

As., 59, 454.

C-ESNE (pres Genive), 59, 455.

FRIBOURG, 58, 455. Gudrison par 1'eau de ISaint-Vincent, 51,
475.
1858. Les Soeurs k Fribourg. Fondation, diveloppement des
oeuvres (1858-1877), 43, 202, 471.
1877. Dans le canton catholique de Fribourg, les ceuvres prosp*rent, 43, 202.
1880. A Fribourg, fetes du 50o anniversaire de la M6daille
miraculeuse. Recit de conversion, 46, 325.
GENiVE (canton de), 59, 455.
1810. Les Sceurs A Geneve : leur arrivde; les premieres Sceurs;
beaux exemples; progres des ceuvres, 40. 201-223.

1871-1875. La persecution: M. Carteret; M. Heridid; details
(Geneve et les autres maisons), 41, 224-264.
1872. A Gen6ve, loi qui prescrit aux communautis la demande
d'autorisation, 37,'332-338. M. J. Barbier. - Notification de
cette loi aux Missionnaires et aux Soeurs de Sacconex, 336. Ibid.
- On ferme les ecoles de Sceurs a Geneve; on leur laisse encore
les h6pitaux, 38,

1i.

1875. Les Sceurs du canton de Geneve sont expulsdes des h6pitaux, 41, 8. -

Details des diffdrentes maisons, 213, etc.

1884. Conversion d'un schismatique du canton de Geneve, par
la Mddaille miraculeuse, 50, 15.
GEx (pres Geneve), 59, 455.
1863. Itablissement de Mission au
GRAND-SACONNEX. Grand-Saconnex. 1872. Translation h B-11egarde (diocese de

Belley) des 6tablissements des Missionnaires et des Sceurs de
Sacconex, 38,
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MoN-rasux (canton de Vaud), 5, 455. - Conversion d'une
jeune Russe incredule par la M6daille miraculeuse, 4f, z69.
SOLEauE. 1876. La Situation des Seurs. M. Hiridid, casuiste:
ii interprete les vceux des Sceurs. On confisque leurs immeubles,
42, 197, 201. -

Voy. 59,455.

Zuaica. - 1896. Etablissement des Filles de la Charitd a
Zurich, 63, 255, Seur Sennhauser.

XII.-TURQUIE
(PROVINCE DE CONSTANTINOPLE)
ET GRECE
2, s7; 5 , xxu,18;
363, M. Fougeray.- Consid6rations gen6rales sur les Missions du
Levant, 19, 133, M.E. Bore. - Les progres de la libert6 religieuse
en Orient (1831-1869), 35, 3o. - Rapport general (1893), 59, 162,
328. M. Bettembourg.
DiVIuION. - i. La Province. - 2. Les diverses maisons.
NOTICE MISTORIQUE sur les Missionsdu Levant,

I. -

LA PROVINCE

1783. La Congregation de la Mission succide a la Compagnie
de Jdsus dans les Missions du Levant (Decret de la Sacrde
Congregation de la Propagande du 22 novembre 1782, 18, 366;
48, 64; 64, 235), 2, 8.- Quelques-unsdes Peres de la Compagnie
de Jesus s' unissent aux pretres dela Congregation de la Mission et
travaillent avec eux en Orient, 33, 40.
I. Arrivie de M. VIGUIER i Constantinople (rg juillet 1783).
II y exerce les pouvoirs de Visiteur et de Prdfet apostolique.Dix-sept confreres appliques aux oeuvres de la Congregation dans
le Levant (1785), 35, 31.
1797. II. M. RENARD, superieur (1797-1802).
1802. III. M. VICHERAT ( 180-1822 ), puis M. DAMADE, exercent apres M. Viguier les fonctions de visiteurs et Ae prefets
apostoliques. - M. Renard ouvre le college de Saint-Benoit a
Galata, 19, 155.
1822. IV. M. BRICET (1822-1839)

est nomm6 prefet aposto-

lique par Rome. Le Gouvernement franqais exprime i
M. Etienne le desir du maintien de nos 6tablissements dans le
Levant (i83o), 37, 6oo. - Decret de la Sacree Congregation de
la Propagande ddtachant de la Prefecture apostolique de Cons-
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tandnople la Prefecture de Syrie (i833) , 2, 20.- Vue gendrale
des oeuvres (1834-39), 5, x, xxiu.
1833. M. Elluin arrive & Constantinople.
1834. MM. Leleu et Delmas se rendent a Constantinople.
1838. V. M. LELEU (1839-1846) prefet apostolique et Visiteur
(septembre), 38, 623. - L'arrivee des Filles de la Chariti en
Orient ( 1839); cette initiative y attire d'autres Communaut6s
religieuses, 28, 485. - Voyage de M. Etienne, Procureur giniral
de la Congregation, envoyd par le Gouvernement frangais en
Orient ( 840) 42, 17. - Vue gendrale des ceuvres (1845) 10, 194.225. M. Leleu. - Mort de M. Leleu (i novembre 1846).
1846. VI. M. DOUMERQ (1847-I850), prefet apostolique et Visiteur - Vue gdnerale des ceuvres, It, 116. - Situation gendrale
(1847), 13, 5. - Compte rendu descenvres (i85o), 15, 333.
1851. VII. M. E. BoRi (i85i-i866), pr6fet apostolique et Visiteur, 38, 635.- M. GAMBA est sup6rieur seulement de Saint-Benoit (i851-1854); lui succedent dans cette charge M. Regnier
(1855-1859), et M. Cor (x860-66). - La libertd religieuse accordee en Turquie (1856), 34, 5. - Voyage de M. Etienne, supdrieur g6ndral en Orient ( 863), 29, 139.
1866. VIII. M. Auguste DEVIN (1866-1869), prefet apostolique et
Visiteur. - Les Communautes religieuses de femmes en Orient,
33, 34-39. M. Lepavec. - Compte rendu (1868), 35, 15.
1869. IX. M. SALVAYRE (1869-1881), prdfet apostoliqueet Visiteur. - Comptes rendus : (1870), 36, so. - (1871), 37, 9. (1873), 39, 29.- (1874), 40, i7-- Visite de
(1872),38, 21.M. Pemartin (1879), 45, 33. - Nomenclature des maisons de
Saeurs fondies depuis 1839, 45, 51.
1878. La guerre turco-russe, 57, 429. M. Heurteux.
1879. 4 septembre. Erection de la Province de Constantinople pour les Filles de la Charitd, 59, 273.
1881. X. M. HEURTEUX (1881-1886), prefet apostolique et Visiteur. - Tableau statistique des ecoles des Soeurs (i833), 49, 242:
- Visite de M. Fiat, Superieur general, 49, 161, 174. - Rapport
sur l'dtat general des oeuvres (1884), 50, 177.
1891. Mort de M. Heurteux ( 3 avril); notice, 57, 408.
XI. M. LoBRY, prefet apostolique et Visiteur. En 1896 les prefets apostoliques sont remplacis par des suporieurs de Missions.
1893. Compte rendu de Nl'tat des missions de la Province, 59,
-, 162, 328. M. Bettembourg.
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1896. Le massacre des Armeniens; plus de cent mille victimes.
V. Akbis, Constantinople.
J897. La guerre entre la Turquie et la Grece au sujet de l'ile
de Crete. Le passage des troupes turqjues a Salonique, 62, 405.
II.

-

LES

DIVERSES

MAISONS

CONSTANTINOPLE-SAINT-BENOIT
BEBEK. -

SAN-STEPHANO.

NOTICE HISTORIQUE : Les origines, etc., 19, 133. H6pital fonde a
Constantinople par les syndics de Marseille et d6dii au Sacrd-Cour,
19, i54. M. Eug. Bore. - Rapport historique, 37, 6<); 38, 153, etc.
M. Bonnieu. - Notices sur les ceuvres a Constantinople : en 1847,
13, 03 ; en 1876, 42, 503, et 43,. 112, 230, 471, 5o2; en 1883, 49, i61,
191. - R6sumi historique (1884), 50, i79. - En 1893, 59, 162, 328.
M. Bettenbourg.
1780, 23 ddcembre. Ordonnance royale qui substitue les Lazaristes aux Jesuites. - 1783, 22 novembre. L'Ordonnance royale
est approuvee par la Propagande.
17S3, 5 janvier. Reglement relatif aux questions d'organisation.
- 18 juillet. Prise de possession de la maison de Saint-Benoit,
a Galata, par M. Viguier, 48, 314. - Historique de la maison de
Saint-Benoit (1782-1882). Ibid.
1792. M. Viguier refuse le serment a la Constitution civile du
clerg6; rupture avec les ddlegues de la nation.
1797. Accommodement entre M. Ruffin, charge d'affaires de
France, et M. Renard, lazariste.
1798. A cause de I'expidition franpaise et de la descente de
Napoleon en Egypte, Ruffin est mis en prison par les Turcs et
les Lazaristes sont expulses de St-Benoit et internes au palais
de France, 48, 514.
1802. Ruffin, charg6 d'affaires, fait restituer St-Benott aux
Lazaristes. M. Renard supirieur, y ouvre un college, 19, i55.
1812. A St-Benoit, soixante ileves. La peste dclate a Constantinople; fermeture du college St-Benoit, 37, 6oo.
18!8. Grace a M. Bricet, la Porte reconnait legalement en
faveur des Armeniens catholiques de Constantinople, lear ind6pendance des patriarches gregoriens, i, 141831. Depart de MM. Bonnieu, Moitrelle et Dromel pour
Constantinople; voyage, 37, 6oi. - ttat de la Mission, 6to.Riouverture du college, 611. - Rapport detaillW sur les premieres annees du college, 38, 153, etc. M. Bonnieu.
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1832. Achat de la maison de campagne de San Stephano, dans
la banlieue de Constantinople sur les bords de la mer de Marmara. On y transfere le college de St-Benort (80 eleves). On
rouvre bient6t St-Benoit pour les eleves externes. 37, 618.
1833. Voyage de Genes i Constantinople, 1, 148. M. Cigala.
- Une Fete-Dieu a Constantinople, 2o4. M. Bonnieu. Courage heroique d'un jeune Armdnien persecute, 208, 217.
Id. - Le college de Constantinople, 222. M. Moitrelle. Conversions d'hdritiques, 228. M. Brunet. - Voyage de Paris a
Constantinople, 234. M. Elluin.
1836. M. Leleu, superieur, succide a M. Moitrelle; iletablit
un externat. Arrivde de MM. Delmas et Lepage, 38, 3x4, 315. FStes religieuses. Sdjour de Mgr Hillereau, vicaire apostolique
latin, chez nos confreres, 1, 39o. M.Scafi. - Voyage de France &
Constantinople. Le college. Fetes de 1'Immaculde-Conception,
2, 195, 211, 214, M. Leleu.
1835. Eloge de M. Bricet, 2, 219. M. Leleu. - Armeniens
catholiques et Turcs, 225. Processions, graces obtenues i
Constantinople par la Medaille miraculeuse, i36. M. Leleu. Voyage de M.Bonnieu en France, 38, 472.
1836. Fetesdonnees par le Grand-Seigneur, 3, 275. M. Leleu.
La Circoncision chez les Turcs, 287, Id.; 23, x86. - Solennites
de la Fite-Dieu, 3, 3oi. M. Leleu. - M. Sinan va A Rome,
puis a Paris, 38, 474. - On vend San-Stephano (Saint-ttienne),
et on achete Bebek, 475.
1837. Etablissement du college de BgBEK, 3, 317. M. Leleu;'et
19, x55. Construction de 1'eglise, 38, 477. M. Bonnieu. - La
peste A Constantinople, 3, 345. M. Leleu. - Conversion de
trois negres, 367. Id. - La Charit6d
Constantinople par les
diffirentes nations, 4, 19. Id. Recit de la conversion du
baron de B. de W., 187. Id. - Fete-Dieu, 197, Id.
1838. On va faire la classe a Sain:-Antoine de Pera, chez
Mgr Hillereau, 38, 478. - Si on avait des Filles de la Charit6 ?...
Objections, 479, 62o. M. Bonnieu.
1839. Fite-Dieu. 5, 149. M. Leleu. - Les demoiselles Tournier et Oppermann, plus tard Filles de la CharitY, viennent etablir &Constantinople les premieres ceuvres; notice, 33, 35; 42,
25. - Les Missionnaires cadent le college et conservent seulement la fonction d'aum6niers, 38, 625. - Arrivde des Filles de
la Charited Constantinople (8 decembre), maison la PROVIDENCE
aupres de St-Benoit (ecoles externes, dispensaire), 8, 1.
i8lO. Rapport de M. Etienne, procureur gendral de la Congrd'4

-

210

gation, sur 1'dtat des ceuvres i Constantinople, 42, 27. - Nos
coles; on y appelle les Freres de la Doctrine chretienne pour
les classes primaires. - On cede Bdbek b des maitres laiques
venus de France, 33, 39; 38, 634.
1811. Ouverture de l'orphelinat SAINT-JOSEPH. Son historique

(1841-1881), 47, 4~0-408. Soeur Renault.
1842. Arrivie de M. Regnier et de M. Sarrans, supdrieur, 38,
63o. On reprend le college, 629. - Les maitres laiques venus &
Bdbek echouent.
1843. A Bebek, construction de la chapelle d&dide au SacrdCceur, 9, 117. M. Leleu. - Culte de l'Immaculde-Conception.
Archiconfrdrie du Saint-Nom de Marie, 213. Id.
1844. Extension des oeuvres des Saeurs. Premiere communion.
Catechisme de persev&rance,10, 7. M. Leleu.- (Euvres de jeunes
gens. Debut de Saint-Vincent-d'Asie, 15. Id. - Etablissement
de SAINT-VINCENT D'ASIE : deux oeuvres, le c-tdchumdnat et Ia
colonie des rifugies Polonais, 22. Triste dtat du clerg6 grec
schismatique, 26. La mosquee de Sainte-Sophie, *3o. M. Fougeray. - Fete-Dieu, 35. Les (Euvres de charit6 des Soeurs, 40.
Plusieurs conversions, 48. Hommage an Souverain Pontife, et
rdponse de Sa Saintetd Gregoire XVI aux Filles de la Charite,
55. Sceur Lesueur. - L'archimandrite schismatique Niophytos
accueilli chez nos confreres; il est enlev6 et meurt dans un cachot,
38, 386.
1805. Compte rendu. Pernicieuse influence de la Russie, 10,
195; et des Sociktds bibliques, 198.

Colleges, 202. Ecoles et

oeuvres de charitd des Sceurs, 206. Saint-Vincent d'Asie et les
refugies Polonais, 214. Rdsumd des oeuvres accomplies depuis
dix ans, 223. M. Leleu. - Saint-Vincent d'Asie : fondation
(1840), i1, 147; (Envres : i* Catechumdnat, 148; 2* Colonie
polonaise, occasion de son 6tablissement par M. E. Bore, i54.
Traitsde cruaut6 des Russes Hl'egard des Polonais, 157. M. Leleu.
- Conversion d'Armdniens, 173; d'esclaves circassiennes, 175;
de Juifs, 179. Sceur Lesueur. - Les enfants trouv&s. Visite et
bienveillance du duc de Montpensier, 184. Sceur Caroline.
1846. Rapport sur la situation gdn6rale en Orient. Notre
imprimerie. Etablissements de charitd, it, 117. Heureuse action
sur les Arminiens et sur les Grecs hedrtiques, 143. M. Leleu. Bons rapports avec Mehdmet-Ali-Pacha et les autorites turques.
342. Soeur Therose. - Persecution des Turcs contre les
Albanais : cent soixante confesseurs de la foi exiles, 324.
- Affreux tourments i Salonique et h Mouallitch, nombreux
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martyrs. Visite de M. Bonnieu, 333. M. Fougeray. Nouveaux
details sur les martyrs. Viite des Soeurs, 363. Sceur Lesueur.
Mimoire de M. Faveyrial sur les martyrs albanais, 35, 2o4-23o.
-Mort

de M. Leleu ( 1 novembre 1846),

i1, 671.

M. Fougeray;

680, Mgr Hillereau; et 13, 5, M. Doumerq. - Incendie de la
maison des Scours; reliquaire du Venerable J.-G. Perboyre,
demeurd intact, 12, 193. Soeur Augustine. - Arrivie de
M. Doumerq, visiteur; 38, 634; 57, 418.
1847. Rapport gindral sur les oeuvres, 13, 5. - Resume :
i O Saint-Benoit: ecoles, predications, pharmacie, imprimerie, 13,
9; 2z Bebek : college, chapelle, I3; 30 Galata : internat, orphelines, classes externes, visites h domicile, 14; 4* Saint-Vincentd'Asie : ferme, colonie polonaise, 17. - (Euvres des Soeurs:
nouvel

itablissement

: HOPITAL FRANAIS, classes (1846),

15.

M. Doumerq.
1848. L'H6pital francais et les Filles de la Charitd. Quels soins
les ministres hdertiques donnent k leurs malades, 13, 566. - Zele
des Soeurs, 569. Le choldra. Preservation de rincendie, 578.
Sceur Briquet. - Depart pour la Chine de M. Sarrans, superieur, 38, 63o. - M. Bord etabh;t un college a Pdra. II commence
son noviciat, 635.
1849. Bienveillance et nalvet6 des Turcs : « Une Sceur pour
dix sous v, , 5. SceurMarie. - Les enfants trouvs. Etrennes
a M. Doumerq, 525. M. Besnard, - Les Soeurs a Bebek
(17 aoit 1847): dispensaire, classes, 68o. Sceur Merlis. - Les
Trappistes appelds i Saint-Vincent d'Asie. M. Bonnieu les y
installe (1848), 15, 165. M. Besnard.
1850. Compte rendu des oeuvres. Armrnien, agi de quinze ans,
confesseur de la foi. Conversion merveilleuse d'un paien, 15,
333. - La grice des prisonniers accordde aux Soeurs, 548;
16, 87. - Nouvelle maison. Amour de la pauvretd, 83. Soeur
Lesueur. - M. Bord part pour Paris. M. Bonnieu ferme le
college de P6ra, 38, 635.
1851. M. Bor6 arrive, comme Visiteur, Prefet apostolique et
supdrieur de Bebek, 38, 635. - Etat des diffdrentes oeuvres a
Saint-Benoit, 16, 89. M. Descamps. -Fui in carcere etvisiiastis
me. Les Sceurs aux prisons et Ali-Pacha, 246. - L'orphelinat,
264. Sceur Lesueur. - L'h6pital, 269. Sceur Briquet. - Tableau
interessant et but de l'dtablissement de Saint-Vincent d'Asie, 17,
272. M. Bord. - M. Gamba, supdrieur - St-Benoit.
1852. Mort de la soeur Vincent et du frire Antoine Soulid a
Bebek (2 mai); notices, 17, 286. M. Bord. - Apostasie en
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Turquie de quelques emigres; courage d'un d'entre eux, 294.
M. Gamba. - Voyage'de Constantifople a Jerusalem, 3oi-388.
M. Bonnieu; 389-417, Soeur Lesueur.
1853. L'H6pital franpais, t oi plusieurs marins jettent I'ancre
du Salut ; details
d
sur les conversions, 18, 312. Soeur Merlis.
A Galata. La devotion & Marie; les conversions les plus variees
dclosent sans nombre, 326. - Nouvelle' maison des Sours :
ORPHELINAT DE BEBEK; c'est

1'ancien

college.

1854. Rapport sur les (Euvres des Missions de Constantinople,
19, 133. M. Bore: Causes de la degeneration des Musulmans;
causes du relevement : la liberte religieuse accordee aux Armeniens catholiques et l'influence des exemples de la charite. Tableau gindral : 1o Les ceuvres catholiques : Notice sur Bebek,
plan d'dducation, 155. Une Thibaide asiatique. Saint-Vincent
d'Asie, 162. Smyrne, 164. Salonique, la < clef de la Mac~doine i,
i65; 20 Decheance du clergi du Fanar; 3- La Perse de Manes
et de Nestorius aux prises avec le catholicisme; 70o. - Les
oeuvres des Soeurs i Constantinople, 19, 120. Soeur Lesueur. Un groupe de petites musulmanes converties par la Vierge
Immaculee, 179. Soeur Josephine.- Notes sur I'Eglise photienne
de Constantinople (1821-1854), 20, 338. M. Bore.
1854-1855. GUERRE DE CRIMaE. Les Missionnaires et les
Filles de la Charite dans les ambulances de Constantinople, de
Varna, etc., et du Piree : traits herotques, anecdotes, conversions, 19, 4oo-515; 20, 258-453; 21, 212-355, 369. MM. Bore,
Le Pavec, Doumerq, Gadrat,Chaudet. - Ce qu'est le service des
ambulances, et justes reflexions, 19, 463. M. Bore. - Douce
mort des Soeurs qui succombent :
0 imort ! oil est ton
aiguillon ? 17,
4 287; 20, 276, 3o7; 21, 224.,- Varna, et la premiere Soeur enlevee par la mort, 29, 325. M. Bore. - Remerciements du gouvernement francais; belle lettre de M. Etienne,
Supirieur gdneral a I'Intendant general, 42, 28.
1856. La basilique de Sainte-Sophie. Assistance au cours de
theologie des Musulmans, 21, 259. M. Bore. - Mort de M. Bourgeois, missionnire; notice, 273. Id. - A l'occupation militaire
succede 1'
V
occupation intelectuelle v. L'Euvre des ecoles
d'Orient, 283: en Turquie, 304; en Perse, 3xo; en Macedoine
et Bulgarie, 297-315. Id. - Dans les ambulances; encore
quelques dpis apres la moisson, 23, 88. SoeurMarie. - Les
Filles de la Charite cedent leur pensionnat de ,Pancaldi aux'
Dames de Sion, 33, 37.
1857. Les ceuvres des Soeurs; dcolrs, 21, 212. Soeur Lesueur.
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- La mission de Gallipoli : vie de privation des Missionnaires
qui s'y installent. 23, 1I3. M. Bord.-- Fondation i Scutari, 235.
Id. - Etablissement de Sceurs i Brousse. Notice sur cette ville,
23, 24, 235; 25, 58. Id. - Les dleves de B'bek en prdsence du
sultan, 23, 192, Id. - Voyage i Monastir, 199, Id. - Rapport
gendral sur nos oeuvres en Orient, 244. Id.
1858-1859. Les oeuvres des Soeurs, 23, 244; 25 37, 42. - Nouvel 6tablissement i Constantinople, 1'HOPITAL DE LA PAIx, 23,
245. Soeur Lesueur; 25, 397. Soeur Renault. - Historique de
l'etablissement de Brousse; diverses ceuvres, 24, 572. - Scutari
(1859), maison de Filles de.la Charite : classes, dispensaire.
1860. Un chrdtien sauvi des massacres de Syrie, 24, 405,
Sceur Lesueur. - La t terre promise P des Filles de la Charit :
libre entree dans les gal6res de Constantinople, 26, 408. Soeur
Madeleine. - L'H6pital francais et les dcoles, 414. - Fondation
de '(Euvre des catholiques allemands, 48, 214. - Fin de la
maison des Soeurs, a Scutari; fermeture de leur maison de
Brousse, apresles massacres.
1862. Controverse ou catdchisme avec des Musulmans; leurs
doctrines, 29, 2o, 129. M. Nicolas Murat. - Quelques ditails
sur rorganisation de l'Eglise grecque de Constantinople, 142.
- Bibek et nos autres oeuvres, 14o, 144. Id. - Saint-Benoit;
annexion d'un petit sdminaire, 37, I1.
1863. Voyage de Vienne & Constantinople de M. Bord, 29,
274: En Autriche, 275. A Temesvar et i Bucharest, 287. Le
r6le de la Russie dans la question bulgare, 291: elle a escamote P
l'rveque Sokolski, 3 o. Nicopolis etles croix lumineuses de t828,
292. Excursion en Valachie, 293 : Bucharest et Mgr Parsis; les
Valaques, leurs moeurs, 293. Roustchouk, 3oi. - Les Soeurs
quinent'rtablissement de Brousse, 40, 577.
1864. Un confesseur de la foi ib mettre au martyrologe ,,
Joseph (de Galata); son histoire, 29, 586. M. Bonnieu. - Les
Grecs schismatiques; leurs doctrines; leur sdminaire, icole
theologique de Chalki et programme des etudes, 30, 400.
M. Murat.
1865. A Galata, l'incendie de la maison des Sceurs. Dedouement des matelots de l'Ajaccio, 30, 288-3o6. Reconstruction, 411.
MM. Bonnier et Regnier. - Curieuse et touchante histoire du
Persan Ibrahim, baptis6e Saint-Benolt, 31, 92. M. Bonnieu. Maison des Soeurs: HOPITAL MUNICIPAL turc & Galata. Notice,
32, 587 : son origine (25 juillet t865): La soeur Gain dans un
caf6 transformi en ambulance pour les choldriques; premiers
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travaux, 587. Details, ravages du cholera, 589. Developpements
de 'ceuvre, 585, 597. Historique (i865-I88o), 47, 199-216.
' Sour Gain;52, 399. - Autre maison des Sceurs: ORPHELINAT de
Tchoukour-Bostan. Transfert des jeunes filles apres I'incendie
a Saint-Benoit, de la maison des Sceurs.
•166. En recompense de leur devouement pendant le cholera,
les Soeurs rejoivent du sultan un terrain pour un nouvel orphelinat, 33, 36. - La Porte veut retirer la liberte laissee aux chefs
de communautes non musulmanes. Details sur Mgr Hassoun et
ses oeuvres, 31, 547. M. Bore. - A Saint-Benoit, I'oeuvre des
Allemands, commence par M. Danelli, 33, lo9. M. Thiele. M. Bord est nommi secretaire gineral de la Congregation.
1867. M. Auguste Devin, visiteur de la province de Constantinople. Son voyage de Paris i Constantinople (septembre), 33,
77. - Traits de conversions, a Scutari, i i . M. Descamps. Construction de l'orphelinat de Galata : DejA le quartier se
civilise o, 114. Soeur Renault. - Au college, itablissement d'une
icole apostolique ou siminaire pour les jeunes gens de tout rite
'ayant vocation ecclesiastique.
1868. Bienveillance des Turcs pour l'H6pital municipal, 34,
234. Sceur Gain; du sultan, pour la a Providence ), 236. Sceur
Minart. - A Pera : une mort bienheureuse, 238. Sceur de
Merlis. - Funerailles solennelles du medecin catholique,
M. Felice, A Scutari, 247. M. Descamps.
1869. Troisieme changement de local de l'H6pital municipal.
Visite du prefet turc B Constantinople : t Quelle place donnerons-nous aux Soeurs dans l'autre vie? 1 34, 58i. - Bebek : les
Sceurs demandent i Ali-Pacha le terrain attenant au college
584. Srur Makho. - La chapelle de l'H6pital municipal :
c Loger le bon Maitre sans toucher
l'argent des pauvres 2,
35, 121. Saur Gain.

1870. Les Sceurs de Bibek : lettre de fdlicitation d'Ali-Pacha,
35, 252. Sceur Mahdo. - A Scutari,.visite du vicaire apostolique,
Mgr Pluym. Quelques nouvelles, 507 .M. Descamps. - Immense
incendie de Pira (juin). Ddvouement des Sceurs. Comment elles
ont pr6serve leur maison : une petite statue du Sacre Cceur,
512. Soeur de Merlis. - Honteuse ddfection du tiers des soidisant religieux mechitaristes de Constantinople. Notice sur les
religieux mdchitaristes,38, 1 . - Bebek. Epreuves de la maison
des Sceurs : cependant le bien s'etend; details, 98. Sceur Mahdo.
1871. Persistance du schisme des ndo-catholiques Arminiens,
opposants
Mlgr Hassoun. Mission, de Mgr Franchi, 37, ro. -
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Conversion et mort edifiante d'une jeune juive elevee par let
Sceurs, 35. - Maison des Sceurs : ARLIGIANA (fondde en 1838,
par un Autrichien) : vieillards, enfants, dispensaire.
1872. Nounelles oeuvres : hospice, icoles, 38, 2a. Violences
des Armeniens schismatiques, exil de Mgr Hassoun, 22. - A
Scutari. Mort de M. Decamps; son dloge, 64, 237. - Incendie
du 4 juillet: 1'eglise de Scutari et la maison des confreres divo
rdes par les flammes, 38, 23, 176. - Rapport sur les ecoles, le
college, le petit siminaire adjoint a Saint-Benoit, 169, 174.
M. Salvayre.- Details, 39, 29; (x883) 48, 514.
1873. Un trait de conversion a l'H6pital municipal, 38, 406.
Soeur Gain.-Compte rendu des oeuvres; accroissement, 39, 29,
134. - Mort de la soeur Oppermann (18 fdvrier); notice, 3o.
- Remise de la paroisse de Scutari an Vicaire apostolique, 32.
- Maison des Soeurs: SAINT-GEORGES, 5o enfants allemands.
1874. Mort tragique de M. Pierre-Paul Rogowski, (22 janvier), 39, 124; son dloge, 126. - La persecution des schismatiques contre les catholiques, 40, 17.
1875. Rdinstallation des Soeurs a l'etablissement de BROUSSE
abandonnd depuis douze ans, 40, 576. Soeur Minart.
1876. Utile secours procur6 au clerg6 d'Orient par 1'(Euvre
de la Sainte-Triniti, 42, 46. Mgr Afarian. - Secours aux
oeuvres de charite, 47. M. Salvayre. - Demande de prieres
pour la conversion du clerg6 schismatique d'Orient, 239. Mie la
comtesse ". - Les ceuvres des Sceurs a Brousse, 241; 43, 253.
Soeur Portefin. - Rapport historique sur les oeuvres lie la
congregation a Constantinople: e*(Euvres apostoliques, 42, 5o3;
2* ceuvres de charit6, 43, 12, 23o, 471; 30 ceuvres d'instruction, 502. - Nouvelles des (Euvres de la maison de la Providence, 42, 394; 43, a5 . Soeur Minart.
1877. M. Heurteux, aum6nier de I'H6pital de Pancaldi,
57, 428.
1877-1878. La guerre entre la Turquie et la Russie. Grande
misere, 42, 396. Soeur Renault; 43, 8. - L'oeuvre des Emigrds
organisee. c La Soeur de Charite conduite par un Iman a la
demeure du pauvre P, l18, M. Murat; 272, Sceur de Merlis;
273, SoeurAngot. - La misBre s'accroit, 255-260. - Les Saeurs.
a 1'ambulance de Beyler-bey, pros de Bebek, 260. Sceur Fabre.
- Sentiments de reconnaissance des Turcs, 276. - Traits
consolants; charits de Vdfik-Pacha, 266. Soeur Mahdo. Details,
273-286, 698-702.
1879. Des constructions nouvelles permettent une organisa-

-

216 -

tion plus complete du college de Saint-Benoit. L'etablissement
de Bdbek detruit par l'incendie, 49, 168.
1880. Les fetes du cinquantieme anniversaire de la Medaille
miraculeuse, 46, 332. - Les oeuvres de P'H6pital municipal; statistique, 47, 216.

1881. Mort de la sour Madeleine Gain, supdrieure de I'H6pital municipal (x5

novembre); notice, 47, 195-199.

-

La

statue de Notre-Dame de Lourdes de la chapelle des Peres
Georgiens, procuree par une Fille de Charitd. Merveilles qui
s'operent dans cete chapelle, 217. Sceur de Merlis. -

Rapport

sur 1'(Euvre et la situation des catholiques allemands i Constantinople, 48, 212-224. - Nouvelle maison des Sceurs : HopITAL
GEREMIA ; malades a domicile et consultations.

1882. Compte rendu des
situation, 48,

225.

teuvres de 1'H6pital municipal et

Sceur Mansart.

1883. Sacre de Mgr Mladenoff. - Saint-BenoTt : historique
(1782-1883). Heureux fruits de la creation de l'Ecole apostolique, 48, 5o8, 514. - Voyage de M. Fiat, Superieur general,
k Constantinople. (Euvres des quatre dtablissements des Missionnaires et des huit dtablissements des Soeurs; details, 49, 16i.
199. -

Ce qu'est devenu Bebek

L'CEuvre des apprentis i
r6sulatS, 235.

depuis lincendie,

168.

-

'orphelinat de la Paix; consolants

Sceur de Liniers. -

Tableau statistique

des

ecoles des Soeurs, 242. - H6pital frangais: les classes et I'ouvroir,
519. Sceur Labreuil.

1884. H6pi:al municipal : deux belles conversions, 49, 53x.
Soeur Mansart. - Etablissement des Sceurs a Syra (juillet).
Installation, 50,40. Sceur Minexely. - H6pital francais. Benediction du nouveau local par le delegud apostolique, Mgr Rotelli,
372. Sceur Labreuil.

1885. H6pital de la Paix. Les ceuvres croissent; persecution
contre une jeune Armdnienne, 50, 382. Sceur de Liniers.
1887. Etat de delabrement de 1'H6pital municipal, 52, 399.
Sceur Mansart. - Audience du sultan i Mgr Bonnetti, ddligud
apostolique, 528. - Visite en Albanie a Mgr Czarev, dvEque
d'Uskup. Les martyrs albanais, 53, 245. M..Lobry.
1888. H6pital municipal. Ddtails sur le personnel requ dans
cet dtablissement; sa ndcessit6, 53, 370. SoeurMansart.
1890. Les Grecsschismatiques. Conversions. Les moines schismatiques du mont Athos, 56, 399. M. N. Murat. - Triduum du
bienheureux Perboyre, 55, 6oo.
1891. Les Freres de Marie sont chargisd'une partie des classes
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de frangais A Saint-Benoit, 59, 163. - Ensemble des oeuvres
catholiques qui s'y sont d6veloppees, 62, 207. M. Lobry.
1893. Compte rendu de l'etat des missions de la Province, 59,
162, 328. M. Bettembourg. - Etat des oeuvres des Soeurs dans
laville, x62. - Decembre. Incendie de l'H6pital municipal, 59,
i56, 159. Soeur Vincent; Sceur Mansart.
1894. 14 juillet. Pose de la premiere pierre du nouvel H6pital franqais, 59, 53o. - 1o juillet. Tremblement de terre, 59. 518.
Soeur Salfani; M. Calot; M. Merolla.
1895. xi* maison des Sceurs: PERA, ecoles separies de l'h6pital franjais.
1896. 26 aotIt. Massacre des Armeniens i Constantinople, 62,
M. Paul Cambon, ambassadeur, charge les
19. M. Cafot. Filles de la Charite de distribuer des secours aux Arminiens
d'Haskeny apres les massacres, 62, 21 . Soeur Lequette.
1897. Secours aux Arminiens persecutis. Refuge offert aux
peunes filles sans place, 63, 546. Soeur Celine Lequette. - Renseignements : 64, 538; 59, 455.
1899. Plus de 3oo eleves & Saint-Benoit. Personnel : i5 missionnaires, 6 professeurs seculiers, 9 freres de Marie. - 12 maisons de Sceurs A Constantinople.
CONSTANTINOPLE-SAINTE-PULCHERIE
1897. Le collge de Sainte-Pulchdrie, petit Saint-Benoit,
acheti aux peres Jesuites de la province de Sicile; on y transfere
une division de Saint-Benoit, 62, 207. M. Lobry.
CONSTANTINOPLE-SAINT-GEORGES
1861. Origines; 1873, accroissements, 48, 214.
1889. Etablissement de Missionnaires. 1893. Situation, 59,.
I63, 165.
1894. Acquisition de deux maisons avec jardin; extension de
l'oeuvre, 61, 3 9. M. J. Jarosch.
1895. 12 Missionnaires et 17 Filles de la Charitd. Ouverture
d'une clinique ophtalmique, dispensaires, pharmacie, fourneau
pour les pauvres, 61, 39. - Les ecoles; ouverture d'un college,
61, 193. M. Jarosch.
AUTRES
AIDrI.

.TABLISSEMENTS

1893. Les oeuvres, 59, 344.

ALBANIE. Voyez Prilren.Ci-apres,p. 222.

BEBECK (Voyez plus haut Constantinople-Saint-Benoit,1837).

-

218 -

Superieurs : M. Sarrans (1842-1849); M. Bore (185i-1866),
prefet apost. et Visiteur; M. Cor (1866-1867).
1867. Transfert du college ' Saint-Benoit.
1893. Situation, 59, 332.
BouiA. 1893. Les oeuvres, 59, 343.
BOuRNABAT. 1893. Les oeuvres, 59, 342.
BROUSSE. 1837. Etablissement des Sceurs, 2U, 124, 235, 572;

25, 58; M. Bore. -

1893. Les oeuvres, 59, 332.

CAVALLA. 1887. Notice sur la ville de Cavalla, a 12 kilom-6
tres a 1'est de Salonique, an bord de la mer. Etat religieux.
Etablissement des Missionnaires en cette ville (i3 octobre), 53,
57o . M. Hypert.
1888. Les Grecs schismatiques. Xanthi, details topographiques; les convents. Visite aux catholiques de Perres. Description, 54, 79-84. M. Hypert.- Les fetes de PAques. Demande
au sultan d'un terrain pour les oeuvres. Ecole. Drama et Xanthi.
Notice, 53, 574. M. Hypert.
1889. Voyage & Serres. Moeurs des derviches. Le village de
Prosostchan, 54, 398. M. Hypert.
1892. Etat du schisme grec. Greve du clerg6. Decomposition,
57, 445.*M. Hypert. - Ecole; ivangilisation de la presqu'ile
de Cassandre, 58, 213. M. Hypert.

1893. Les oeuvres, 59, 335.
1894. Quelques coutumes des Grecs; I'&cole catholique. Triduum du bienheureux Perboyre, 56, 387, 39o.
GALATA. Voyez plus haut Constantinople-Saint-Benoit,p. 208.
GALLIPOLI. 1857. Installation des Missionnaires, 23, I13.
GRicE. 1893. Rapport sur les oeuvres, 59, 333. M. Bettembourg. - Voyez Naxie, p. 221; Santorin, p. 229; etc.
KouKouca. 1884. Village a huit heures de Salonique. Ecole
de gargons et de filles; 6tablissement des Filles de la Charit6,
51, 40,42.- Lutte contre les schismatiques, qui veulent s'emparer des eglises catholiques, 41. M. Bonnetti. - Le Fr. Mertens
quete pour la mission en Autriche, 42.
1886. Ignorance du peuple; moeurs irriprochables; confiance
dans les soins donn6s par les Sceurs, 51, 544. Soeur Pourtalas.
1887. L'eglise rendue aux catholiques, 53, 75. M. Gorlin.-Visite de Mgr Bonnetti, d~elgu6 apostolique h Constantinople.
Une messe latine. La chapelle Saint-Georges, 53, 82. Soeur Pourtal.s.
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1888. La liturgie bulgare du careme. Education et moeurs de
la femme bulgare. Projet d'une ecole de filles, 53, 376. Smur
Pourtales. - Fete des saints Cyrille et Methode, exemple de
vertu, i4, 207. Sceur Pourtales.
1889. Affection de la population pour les Filles de la Charit6;
progres et bonnes dispositions des enfants, 54, 528.
1890. Nouvelle installation des Soeurs, 56, 404. Sweur Pourtalds.
1891. Grace attribude a Louise de Marillac, 56, 583. - La
petite virole. Clergi simoniaque, 405.
S1892. L'dcole des Soeurs; nombreuses l6eves, 58, 222.
1893. Les oeuvres des Smurs, 59, 338.
1897. Formation de jeunes institutrices bulgares; premiers et
consolants risultats, 63, 543. Sceur Pourtales.
1898. La persecution de la part des schismatiques: l'dvqque
ne peut sortir de sa maison. Les schismatiques voudraients'emparer de 1'dglise catholique, 64, 244. Sceur Pourtales. - Septembre. Emeute i l'eglise suscitee par les exarchistes. Les
Sceurs se ddfendent avec leurs souliers et restent maitresses de
1'eglise, 64, 46, 49, 5o. M. Calot; sceur Pourtalks. - Octobre.
Nouveaux troubles. Les Socurs maltraitees; intervention du
consul francais, 47.
MONASTIR (BITOLIA)
NoTICE HISTORIQUE, 30, 6; 23, 219; 51, 33, 366; 61, 30.

1856. Fondation. - Desir de 1'dtablissement d'une mission
(i85o), 30, 7; et (i853) 18, 349. M. Lepavec. - Les origines,
23, 1ot. Id. - La fondation, M. Le Pavec, supdrieur, 33, 53;
64, 238. -

Details, 23, 219, 223. M. E. Bord; 51, 38, 366,

M. Alexandre Richou.
1857. Voyage i Monastir, 23, 236. M. E. Bore. - M. Lepavec
demande des Filles de la Charite pour cette ville, 61, 37.
1859. Visite de Mgr Brunoni,51, 370.
1860. Visite du grand vizir, 51, 371. - Etablissement d'ecoles
pour seconder le mouvement catholique bulgare, 33, 53, 54-65.
1862. Les Bulgares-unis prennent courage; une revolution t
l'6cole, 28,417. M. Lepavec.
1863. Incendie d'une partie de la maison, 33, 6. M. Lepavec..
- Importante notice sur ia Bulgarie; moeurs; ddsir d'unet banque populaire n, 5 ; la liturgie bulgare, 19, 36. Coutumes, etc.,
2o-00. Id.
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1864. Ouverture d'un internat pour les jeunes gens bulgares,
5, 373. - L'externat, 375. - Plusieurs villages s'inscrivent
pour I'union, 375, 376. - M. Bore a Monastir. Son r6le dans la
question bulgare; son iloge, 31, 116. M. Bonetti.
1865. Les dcoliers bulgares, 31, 124. M. Cassagnes. - Le
cholera. Hommages au devouement des Sceurs; le clergi phanariote prend la fuite, 127.
1866-1868. Le mouvement bulgare. Sacrifices picuniaires fait
par la mission, 51, 371.
1866. Riception de Mgr Raphael Popoff, le nouvel archevEque
des Bulgares, 32, 57. M. Cassagnes; 33, 68.
1867. Rapport sur la formation des ecoles en Orient, (x8381867), 33. 29, 65. M. Lepavec. - Les ecoles 4 Monastir, 54, etc.
Id. - Progres, besoins d'ecoles et de missions, 66. M. Cassagnes.
1868. Ecoles et instituteurs. Questions d'administration temporelle, 34, 11, 215. M. Cassagnes. - Visite de M. A. Devin i
Monastir, 20o. On traduit en bulgare la Vie des saints Cyrille et
Methode, et plusieurs catichismes, 227. M. A. Devin. M. Lepavec est rappeld en France; M. Cassagnes, supirieur,
H, 376.
1869. Les iveques schismatiques abandonnis, 35, 23i. M. Cassagnes. - Des villages se convertissent, 234. Id.- L'devque schismatique de Monastir est invit6 par Pie IX au Concile, 51, 372.
1870. lvangilisation dans les villages bulgares. Details, 35,
237-252.

1871. Visite et confirmation par M. Salvayre. Ouverture d'une
ecole externe; ecole pour lesJuifs, 37, 255.
1873. Les ecoles. Schismatiques et Juifs. - La question bulgare, 38, 219. M. Cassagnes. - Rapport important sur la question bulgare, 371, 381. Excursion apostolique, 390. M. Faveyria. - On annonce 1arrivee de ministres hirntiques, 39, 127.
M. Cassagnes. - Une guirison par Notre-Dame de Lourdes.
Ibid.
1874. Retour de M. Lepavec & Monastir, 51, 376.
1875. 12 fivrier. Mort de M. Lepavec; son eloge, 51, 377.
1882. M. Richou, superieur, 57, 575.
1884. Rdcit d la persdcution du prEtre Contantinescou, bulgare-uni converti, 50, 41, 37o.
1885. Continuation de la persdcution du mdtropolitain schismatique contre le pope catholique. Constanstinescou, 51, 533.
M. Faveyrial.
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1886. Dsir d'un siminaire valaque a Monastir. Progres de la
foi, 51, 542. M. Denoy.

1887. Caractere du mouvement valaque ; esperances fondies.
Ecoles; il faudra des Sceurs, 52, 389. M. Faveyrial.- Visite de
Mgr Bonetti. Bienveillance des autorites, 53, 239. M. Richou. Projet d'un ktablissement des Filles de la Charite. MIthode A
suivre pour l'union Kutzo-valaque, 53, 237. M. Faveyrial.
1891. La question religieuse valaque, 59, 63. M. Faveyrial.
1892. Mort de M. Alexandre Richou; notice, 57, 575. - Etat
de la mission, 59, 67. M. Faveyrial.
1893. Mort (25 novembre) et obs6ques de M. Faveyrial, 59,
6o. - Les oeuvres, 59, 334.
1894. Notice historique. Situation religieuse et matirielle.
Inauguration du chemin de fer de Salonique, 61, 3o. M. Hypert.
1895. Construction d'une petite icole, 62, 29. M. Hypert.
1896. L'entatement doctrinal des schismatiques grecs et armeniens, 62, 24. -La foudretombe sur la iaison des Missionnaires.
Agitation politique en Macedoine, 61, 458. M. Hypert.
NAXIE
NOTICE HISTORIQUE,

16, Io3;'23, A72; 28, 6z23.

1784. Au commencement du XVIIe siecle, I'archeveque de
Naxie ponde une oeuvre pour l'education de la jeunesse (6glise,
maison dans la ville; quelques biens dans la campagne); ii la
confie aux peres Jesuites. En 1784, les Lazaristes leur succedent.
L'ancien seminaire, 16, to3. M. Descamps.
1790. Arrivie de M. Favier (Claude).
1791. M. Daviers y est ordonne pretre.
1803. Depart de M. Choplin pour Smyrne. Son retour de
Smyrne en 1807.
1834. M. Moitrelle vient, de Constantinople, superieur a Naxie,
38, 3i2.
1837-1846. M. Decamps, superieur, 64, 237.
1842. Arrivee de M. Lavabre et de M. Heurteux. M. Descamps, supdrieur. (Euvres, 57, 416, 417.
1844. Tableau offert par la France pour la chapelle, 10, 77,
M. Descamps.
1850. Visite du roi de Grece. Ceremonies dramatiques de la
semaine sainte, 15, 339. M. Lepavec.
1851. Nouvelles, 16, jo3. M. Descamps.
1857. Excursion h Syra et i Naxie. Details historiques, 23,
x63, 172. M.Bori.
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1859. Une visite, 25, 408. M. Bord.
1862. Visite de M. Bore. Nature des ceuvres & Naxie, 28, 467.
D6tails et considerations sur le schisme grec, 474. Bienveillance
des Missionnaires pour les Ursulines de Naxie : les souvenirs
de saint Vincent, 482. M.Bord.- La patronnede Naxie, 623. Id.
1870. M. Heurteux, supirieur. Travaux avec M. Giordana.
Austdritdet charite, 57,426,427.-On abandonne cette residence
aux PP. Jdsuites pour qu'ils y fondent une universiti, suivant
le desir des habitants, 57, 427.
PRIZREN (ALBANIE)

1888. Desir de Mgr Czarew, dveque de Scopia, en Albanie,
d'etablir des Filles de la Charit6. Joie de leur 6tablissement h
Prizren. Sa mort, son dloge, 53, 578, 581, 584. - Voyage par
Uskub; installation & Prizren, 53, 586. Soeur Salain; 54, 9o.
Sceur Pucci. - Lettre de remerciements de Mgr Czarew, eveque
d'Uskub, A M. le Superieur gindral, 54, xoo, et au cardinal Simeoni, io0. - Lettre du cardinal Simeoni louant Fltablissement, 54, 206;

1889. Mceurs albanaiset. (Euvres charitables des Soeurs, 54,
39o.

SALONIQUE ET LA MACEDOINE NOTICE HISTOlIQUE s SUSALONIQUE

et

LA BULGARIE

sur la Macddoine, 5,425. M.

Leleu.--Description, 19, 165, M. E. Bord; 41, io6, M. Bonetti.Rapport historique : la Congr6gation de la Mission & Salonique
(1788-1882), 48, 63. M. Bonetti. -

Etat des aeuvris (186o), 33, 53;

(1867), 99; (1875), 41, io8; (1893), 59, 333. mission, 64, 233. M. Heudre.

Historique de la

NOTICE IUSTORIQUE sua LA BULGARIU: le pays, les mceurs, la liturgie,

30, 18, 36-60, Ml.Lepavec; 33, 43-65, Id.; 28, 3go. - Sun LA VALACIE : macurs, etc.; 29, 293. M. E. Bore. Le mouvement catholique
valaque (1884), 50, 3 6i. M. Bonetti. - Rapports sur le mouvement
catholique bulgare ( 858), 25, 70, 88; 26, 441-5 o; 28, 369; 29, 55o.
- Situation navrante du clerg6 et etat miserable du culte en Bulgarie, 49, 61, 80.
1783. La Macddoine et les Thessaloniciens au temps de saint
Paul, 58, 587. M. Galineau. - Les Pretres de la Mission succedent aux PP. Jesuites. M. Damade supirieur, 64, 235.
1784. La Congregation de la Mission &Salonique; la chapelle

consulaire drigee en paroisse, 41, o6.
1786. M. Pecquot remplace M. Damade comme supdrieur, 64,
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1789. M. Carapelliremplace M. Pecquot, comme sup6rieur.Travaux et vie idifiante de M. Carapelli, Missionnaire (mort en 1817),
48, 64. - Tracasseries pendant la Revolution frangaise. La maison est mise sous la protection du consul autrichien, 64, 235.
1803. Les relations diplomatiques sont retablies, entre la
France et la Porte. M. Carapelli remet 1'tablissement sous la
protection de la France, 64, 36.
1808. M. Gentilhomme, sup6rieur. Ibid.'
1813. M. Carapelli est de nouveau supirieur. Ibid.
1814. Mort de M. Carapelli. La mission est temporairement et
successivement confide A deux pretres seculiers (18 17-1822). Ibid.
1822. M. FalguiBre reprend la mission comme sup6rieur. Ibid.
1830. M. Descamps superieur; son ddvouement, 64, 237.
1833. Ceremonies religieuses, 1, 255. M. Descamps.
1834. Etat des oeuvres, 4, 261. M. Descamps. - Ecoles, f&tes
religieuses, 2, i62. Id.
1836. Procession de la Fete-Dieu, 3, log. M. Descamps. Conversions; erection d'6coles; construction du clocher, 12. Id.
1837. M. Bouvrey, superieur, 64, 237.
1839. Etat des oeuvres, 5, 425. M. Leleu. - Incendie du Consulat et de rlglise paroissiale drig6e en 1742, 64, 234.
1843. Au depart de M. Bouverey, la mission est confiee A don
Vacondio. II augmente les immeubles de la mission; son dloge,
64, 237.
1848. M. Fougeray, arrive comme superieur, 64, 237. Ravages du cholera, 13. 598, M. Fougeray.- Reprise des travaux; necessitd des icoles, 14, 37. Id.
1849. M. Bonnieu, supdrieur, 64, 238.
1850. M. Lepavec, supdrieur. Ibid.
1853. Voyage dans la province de Macedoine. A Volo, trente
ans sans pretres catholiques. Les Paques de la main des schismatiques, 18, 348, M. Lepavec; 352, M. Turroques.
1854. Salonique, a la clef de la Macddoinea; description,
19, x65. M. E. BorJ. - Huit millions de Bulgares a rendre a
1'Eglise romaine, t autre rempart de la Choumla D contre les
Russes, 20, 388. Id.
1855. L'arrivie des Filles de la Chariti; classes externes, et
(1856) dispensaire, visites k domicile et prisons ( 857 , 33, 36.
1856. Explosion d'une poudrikre. Protection providentielle
due au merite de la charit6 on & la MWdaille miraculeuse 21, 386.
M. Turroques. - Etrange histoire du jeune moine Antoine,
captif an mont Athos, 23, 256. Id.
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1857. M. Turroques, superieur, 64, 238.
1858. Fondation de l'h6pital des Filles de la Charitd.
1839. Arrivde de M. Auguste Bonetti a Salonique, 48, 64.
LE MOUVEMENT CATHOLIQUE BULGARE. -

Notice sur la Bulga-

rie, 38, 390. - Le r6le de la Congregation de la Mission dans
le retour des Bulgares &l'unit6 religieuse, 38, 373. - Importance
religieuse et politique de ce mouvement, 388. M. E. Bore.
- Les icoles en Bulgarie (I856), 21, 297, 315. Id. - Signes de
prochain retour it 'union (1857), 23, 204 M. Bor:
28, 418,
M. Turroques; 431, M. Chaudet. - Importance de conserver
la langue liturgique de saint Cyrille, 23, 222. - Les occupations
d'un curd bulgare, 204. M. Bord.
Rapport sur les Bulgares catholiques du Danube, 24, 549.
M. Bord. Les Buigares schismatiques. Notice, 25, 98-141.
M. Bord. IUs signent une adresse au Souverain Pontife (1859).
Mission conliee par Mgr Brunoni i M. Bore. Voyage h Rome,
28, 441-470 - Id. - Recit du voyage de M. Bore i Rome. L'archimandrite converti, Joseph Sokolski, est choisi pour eveque. Son
sacre par Pie IX; details. Son apostasie, 471-5 to. Id. - Sa disparition qu'on attribue a la Russie, 29, 3 o. II est ddtenu prisonnier en 1870, 35, 236. Sa mort en captivitde Kelk, 48, 65 ; consequences providentielles, 38, 373.
Notice et details sur le mouvement bulgare. Ostium magnum
nobis apertum est, 25, 70, 88; 28, 369. M. Turroques. - Nouveau rapport: origine, 38, 372. Le triple obstacle: IO;nsuffisante
preparation, 374; 2* question du rite, 375; 30 question des
biens communaux, 377. M. Faveyrial.Autre rdcit : La ddputation de 1859. Le pope Dimo abjure le schisme et seconde
l'union. Details importants (1859-1862), 29,.55o. M. Turroques.
1860. Etat des oeuvres, 33, 53.
1861. Progres du mouvement bulgare. Ondemande un veque
bulgare-uni; il faudrait qu'il ffit du rit oriental. Soin des enfants
bulgares schismatiques, 28, 382. M. Turroques. - Un pr8tre du
rit slave est reconnu chef des Bulgares-unis i la place de l'apostat Sokolski, par le gouvernement turc, 426. Mort de
M. Chaudet; son dloge, 64, 238.
1862. c J'espere que dans quelques jours nous etablirons quelque chose en Mactdoine ,, 28, 387. M. Turroques. - Conversion du pope Dimo. Le pretre bulgare et le diacre latin se
donnent la paix, 396. La question d'un petit ou d'un grand
seminaire, 401. Id. Yingt-cir.q mille moines schismatiques grecs

-

225 -

et russes, sur le Monte-Santo; honteuse vie, 405. Missions en
Thessalie, 410. M. Bonetti. - Triste itat de la Thessalie ; Larisse et Volo, 27, 412. Id.
1863. Le mouvement bulgare. Specimen d'un iveque schismatique grec : ignorance et vinaliti, 29, 55o. M. furroques. Moeurs des Bulgares, 29, 309. Schoumla, 3i3. M. Bore.
1865. Visite de M. Bore. La reconstruction d'une gglise. Le
pr&tre Dimo; son eloge, 30, 5i, M. Lepavec; 414, M. Bord. Suite du mouvement bulgare: le catichisme bulgare et les livres
liturgiques. Situation & Andrinople, en Macldoine, a Constantinople, 424. M. Faveyrial.
1864. Voyage i la vallee de Tempd, i Ambelakia, Bouba et
Larisse; notices, 31, too. M. Bonetti.
1866. Visite i Mgr Raphael Popoff, eveque des Bulgares-unis;
Notice, 35, 236. - Son arrivie i Salonique,-32, 5i. - M. BoL'oeuvre
netti et le pope Dimo a Ydnidji, 52. M. Bonetti. de 1'Union des Bulgares se poursuit lentement, mais avec une
puissance surnaturelle, etc. a Details, 31, 55o. M. Bore.
1867. M. Bonnieu superieur, i Salonique, 38, 476; 64, z38. Visite de MM. A. Devin et Mailly, 33,71 M. Turroques. - Translation solennelle des restes des defunts au nouveau cimetiere, 94,
M. Bonnieu; 64, 239. - Les (EUVRES en 1867: l Paroisse;
2* Ecole externe; 30 Petit seminaire; 40 Ecole bulgare &SaintVincent de Macedoine; 50 Petit Seminaire bulgare au m&me
etablissement; ditails, 33, 99. M. Bonetti. - Reconstruction de
l'dglise paroiisale par M. Bonetti, 64, 234.
1868. L'eglise est terminee : trois autels de marbre, un orgue
qui vient de Vienne, etc., 34, 196. M. Bonnieu. - M. Bonnieu
continue ses travaux apostoliques, 199. - Belle procession de
la FRte-Dieu; la musique turque, 209. Sceur de Liniers. Visite a Salonique. M. A. Devin, 218, 228.
1869. M. Bonetti, supdrieur, 64, 239. Le doux sommeil du
Missionnaire. Une conversion, 34, 588. M. Bonetti. - Excursion,
591. Id.
1870. Note sur l'etat actuel des Bulgares, 35, 33. M. Bor. L'eau du Pinde et le pseudo-miracle annuel des Grecs, 5x5.
M. Bonnieu. - Lettre aimable du meme i M. Devin, 519. Opposition, du Patriarche grec du Phanar i la liberte religieuse des Bulgares, 36, i . - Nouvelle maison pour les ceuvres de, Sceurs distinctes de I'h6pital.
1871. Ecole de francs-majons et coles protestantes. Protec-
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tion providentielle lors de l'inondation de Coulakaia, 37, 35o.
M. Bonetti.
1872. La maison des Sceurs s'ecroule. Reconstruction, 38, 23. Le patriarche grec schismatique de Constantinople excommunie, pour des raisons de nationalit6, les Bulgares schismatiques :
consequences, 372, 379. M. Faveyrial.
1873. La question greco-arabe analogue a la question bulgare, 38, 379. M. Faveyrial.- Les Bulgares non-unis. Visite
de M Faveyrial A leurs deux e'vques Eustathios et Dorothee,
383, 385 l1'exarque schismatique Anthime. Renseignements,
381. - Reconstruction des dcoles. 39, 33. - Voyage et arrivee
de M. Stevens. Les langues . Salonique comme a la Tour de
Babel. (Euvre allemande, 128. M. Stevens. - Compte rendu
sur les ceuvres, 142; sur 1'orphelinat de Saint-Vincent de Macidoine, 144. Sceur Morel.
1875. Mort de M. Joseph Lepavec (12 fevrier), 40, 349. - Le
mouvement bulgare : Le village de Kel-Kech (Kou-Kouch),
c d'of partit I'etincelle 2, se convertit, 35o. La Russie drige un
exarchat bulgare schismatique. Mgr Nil est nomme exarque; ses
disirs de conversion, 35 . Sa conversion; il est nomme eveque
des Bulgares-unis, 49, 217.- Mgr Raphael Popoff et les convertis de Kel-Kech persicutes par le pacha, 40, 352, 354. Propagande de l'dveque grec schismatique de Salonique. Le pope
Dimo, 356. M. Bonetti. .- L'agitation politique en Bulgarie,
41, i. - Etat des ceuvres, ro6. Id.
1876. La guerre turco-russe. Persecution des Turcs contre les
catholiques bulgares; apprehensions, 41, i.x M. Bonetti. Massacres de Salonique (6 mai). Deux consuls assassines; fundrailles du consul frangais a 1''glise des Missionnaires. Les ceuvres des Missionnaires et des Sours recommencent (20 mai),
402-423, M. Bonetti; 424-431, Soeur Rivalland. - Note sur le.
gouverneur turc de Salonique (Refdet-Pacha), 544.
1877. La guerre d'Herzigovine et de Serbie; divouement des
Sceurs pour les blesses. Mgr Nil et le mouvement catholique
bulgare, 43, 248. M. Bonetti.
1878. La guerre contre les Russes dans les Balkafis. Soins des
Soeurs pour les blesses, 43, 262. Sceur Auclaire.
1879. Visite h Salonique,45, 35. M. Pemartin.
1882. Les Bulgares : persecution et conversions, 48, 6i.
M. Bonetti. - Rapport historique sur nos ceuvres et le r6le de
la Congregation pour la conversion des Bulgares (1782-1882), 63.

-

227 -

Resume et appreciation du mouvement de conversion (i8581882), 65. M. Bonetti.
1883. M. Mladenoff, nommi 6veque de Satala, du rite bulgare,
vicaire apostolique dela Macedoine pour les Bulgares-unis (juin).

Notice biographique, 48,5o8. - Son sacre & Constantinople
(5 aoft), 509. II succede a Mgr Nil, nommd archevique de

I'Eglise

Bulgare-Unie i Constantinople, 49, 217. -

Rapport sur

l'etat actuel des Bulgares-unis : navrants ditails sur i'etat du
clerge et du culte, 49, 60-79, M. Alloatti; 8o-so3, Sceur N... Visite de M. Fiat, Superieur general (I3 novembre). Belle
reception. Etablissement du sdminaire bulgare, 169. - De Paris
i Salonique. Rdcit de voyage, 207. M. Henri Morange.-Notice

sur les trois fractions religieuses entre lesquelles se partagent les
Bulgares de Macedoine : dependance ia de la Russie; 2* de
Constantinople; 3 de Rome. Situation. 217. M. Bonetti.
1884. Rdsume historique ( 1842-1884). Que faut-il maintenant ?
49, 436. Mgr Mladenoff. -

Nouvelles oeuvres, 442, M. Alloatti;

444, M. Denoy. - w Tout fait defaut. Nous allons ouvrir
pourtant un dtablissement d'education pour trois cents lilles
bulgares a, etc. Persecution contre le vieillard pope Dimo, 445.
M. Bonetti. - Les dleves des Sceurs & Salonique, 514. Soeur
de Mgr Mladenoff dans les villages bulMenexely. -Visite
gares. Persecutions, 523. M. Gorlin.- Chez les Bulgares: une
f&te de Paques sur la montagne. Curieuses moeurs religieuses et
nationales, 50, 3o. Soeur Bertrand.- Au seminaire Saint-Vincent: une mort pieuse, 52. Sceur Morel.-- Rapport sur le mou-

vement catholique de la Valachie. Visite & Ochrida, etc., 36i.
M. Bonetti. - Installation d'une maison de Soeurs a Koukouch,
371, Sceur Pucci; 378, Sceur Sal-ani.- Postulantes bulgares et
albanaises pour la communautd des Filles de la Charitd, 371,
374. M. Denoy.
1885. M. Auguste Bonetti, nomme dveque titulaire de Cardica, du rit latin, pour les Bulgares-unis de Macedoine. Rdception des Bulles a Salonique (4 juin). Sacre a la Maison-mere, &
Paris (12 juillet), 50, 48r. - Les populations bulgares de Mihalavo, etc. Zele de M. Alloatti, 51, 43. Sceur Pucci. - Le Chiflik
de Gavalianisi; visite a Jeusko, A Karassuly. Les popes Dimitri
et Stoiko. Lamentable dtat du culte, 51, 46. M. Alloatti. - Etablissement des Soeurs i Koukouch. Heureuses dispositions des
Bulgares. Pauvret6 de la maison. 51, 54. Sceur Pourtales. aTrois millions d'ames sont derriere nous, si nous pouvons planter notre 'tendardo, 58.- Fates du millinaire des saints Cyrille
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et Mdthode. Propagande protestante. Reunion de six villages a
I'Eglise catholique, 51, 215, 220; - Appropriation au culte
catholique de 1'dglise de Muyos. Mgr Bonetti. - Etat des aeuvres. Le mouvement catholique bulgare en Macedoine. Le seminaire de Zeitenlik. Les Sceurs A Koukouch, 51, 352, 365,
M. Gorlin.
1886. On ouvre une 4glise i Ghevghely, 57, 571. M. Alloatti.
- Ie seminaire bulgare, ceuvre dispendieuse et ndcessaire, 52.
214. M. Gorlin. -

Le mouvement bulgare. Origines : le schisme

grec; scission des exarchistes d'avec les Grecs. Retour vers
l'unit6 catholique, 204. -

Ce que sont les popes bulgares.

Evangelisation des villages, 396. -

Progrýs de la mission. Le
seminaire bulgare. Les vocations pour la communauti des Filles
de la Chariti en Albanie. Desir de voir evangeliser par les Missionnaires la haute Albanie, exprimd par I'archevEque de
Scopia (Uskub), resident h Prizrend, 51, 537, 545. M. Denoy;
52, 52q. Sceur Pucci. - Chapelle ouverte a Ghevgheli, 58, 220.
M. Alloatti.
1887. Les moeurs bulgares. Visite ipiscopale & Koukouch, 52,
533, 538. - Ecole externe pour les filles bulgares. (Euvres des
jeunes Albanaises, 53, 243. - Details sur 1'Albanie. Vocations,
53, 253. Soeur Denoy. -

Progr6s du catholicisme.

Besoin de

secours pour les dgjises. Mgr Mladenoff, 53, z22. - M. Taba.nous, supdrieur, 64, 23 9 . - Les Sceurs Eucharistines, 53, 231.
1888, M. Galineau, superieur. II appelle les Freres des Ecoles
chretiennes et prdpare la reconstruction de l'eglise, 64, 239. Reconstruction de I'dglise de Pirava, 54, 387. M. Alloatti. 26 fevrier. Details sur la mort de M. Tabanous, 53, 255, 38 ;
55, 597. - I1 faudrait visiter les villages. Projet d'une iglise
pour les catholiques bulgares, 56, 586.
1890. Triduun du bienheureux Perboyre, 55, 592. -

Un fir-

man accorde de batir une eglise catholique bulgare. Pose de la
premiere pierre (15 juillet), 55, 6oi; 56, 392, 395. M. Gorlin.
1891.

-

Pelerinage de jeunes gens & Rome, 57, 123. -

La

situation religieuse, il y a vingt ans et aujourd'hui; 1'avenir, 56,
588. M. Galineau.
1892. Importance d'un centre catholique a Ghevgheli; autres
villages catholiques, 57, 571. - Retraite pastorale au clergi indigene, 58, 222. - Ghevgheli, nouveau centre de catholicisme.
220. - Berat imperial accorde, & Mgr Mladenoff; sa grande
importance, 218. - Etat de la Mission; nouvelles eglises;
difficultes, 222. M. Alloatti.

-

229 -

1893. Les (Euvres des Missionnaires,59, 333 ; des Soeurs, 33.
M.Bettembourg.- Les Sceurs cedent leur habitation aux malades et se retirent h la vieille maison; les garcons sont envoyes a
Zeitenlik et les filles a Calamari.
1894. Arrivee de M. Goidin et du frire Martin Mitzo
Semitcheff, 59, 569. - Mgr Epiphane Chanoff, vicaire apostolique, 62, 26.
1895. M. Bressange, superieur, 64, 239.
1896. M. Heudre, sup'rieur. Ibid.
1897. Etablissement d'une maison de Sceurs a Calamari, 64,
243.- Belle procession de la F&te-Dieu. Les CEuvres des Dames
de Charitd; des Jeunes Economes, etc. 242.- On pose les fondations de la nouvelle iglise paroissiale; le temple s'eleve, 240.
1898. Unetenmpte; la vieile maison habitie par les Sceurs
s'ecroule en partie, on prend une maison de louage, 51. Sceur
Pucci.- Erection et bIendiction (ro avril) dutclocher de 1'eglise
de la Mission, 63, 538. M. Denoy.
1899. Dans une embuscade de brigands. Capture de M. Chevalier, directeur des mines de Cassandra, 64, 466. M. Heudre. Voyez aussi, 59, 455.
SANTORIN
eIeu;
23, 78, M. E. Bore.
1784. Les Missionnaires succdent aux P&res j6suites, 31, 473.
1837. M. Descamps, superieur, 64, 237.
1841. Arrivee des Filles de la Charit6. Leurs premieres oeuvres,
8, r15; 9, 27, 53, 67. M. Doumerq. - Ritablissement des
&coles, 9, 5, 14. - Description topographique, 21. M. Leleu. Details, 61, 77. Sceur Gosselet. - Historique jusqu'en 1884, 51,
230.
1842. L'installation des Sceurs, 9, 95, M. Descamps; 85, Sceur
Marthe.
1843. Diverses oeuvres des Sceurs, 8, 203. Sceur Lesueur. Fite-Dieu; mois de Marie, 1og. Sceur Marthe.
1844. Tableau donn6 par la France, 10, 68. - Progres des
ceuvres. Ecoles, 71. Sceur Marie.
1845. Ecole; on plie enfin la tente; nouvelle installation, 11,
3ro. Soeur FelicitdLequette. - Visite du roi de Grace, Othon,
314. M. Doumerq.- Une conference de saint Vincent de Paul,
32o. Id.
1847. M. Heurteux, supirieur ( 847-59). Les oeuvres, 57,418.
NOTICE

HISTOQUEz

sur Santorin, 1, 129, M. Peguts; 9, .1, M.
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*1848. Bien produit par les ecoles des Sceurs, 14, 31. M. Heur.
teux.
1849. - Visite du roi de Grce, aux Missionnaires et aux
Soeurs; il assiste aux VEpres de la fete de saint Vincent, 14, 693.
M. Heurteux.
1851. Les oeuvres, 16, 234. M. Descamps. - Les Soeurs; le
bien dans le silence, 240, 281. Soeur Fdlicitr Lequette. Voyage & Santorin et details historiques, 23, 176. Autres ddtails
(1859), 25, 423, M. Bord.
1852-1853. Accroissement du bien, 18, 385, M. Heurteux; 388
soeur Lequette.
1854. Mort d'une Enfant de Marie; on en fait une question
diplomatique. Le corps de I'enfant repose aupres de I'autel du
Sacre-Cceur, 19, 20o. Soeur Marie. - Lettre des Enfants de
Marie de Santorin, 203.
1859. Don de 1. Heurteux pour crier un orphelinat de garcons, 57, 423.
i•60. Pose de la premiere pierre de l'orphelinat, 26, 400,
M. Gaurente.
1863. Visite. Situation des oeuvres. Importance des orphelinats de garcons. Les ceuvres des Soeurs, 28, 626. M. Bore.
1864. Les oeuvres. .Histoire de deux petits orphelins. t Les
Congregations et les ordres religieux pourront seuls regenerer
l'Orient >, 30, 392, M. Gaujente.
1866. Le volcan de Santorin se rouvre ; une lie s'enfonce, une
autre ile apparait. Rccit ditaill de ces faits, 31, 470, 531.
M. Hypert. - Epouvante; misere dans 'ile, 341, 515, M.
Gauyente; Sceur Gillot. - . Dans cette situation, ce sont les Soeurs
de Charit6 seules qui nourrissent les pauvres. Mais elles-mEmes
sont dans une affreuse misere n, M. F. Lenormant, de I'Ihstitut,
528; 33, 125, i28, x3o, Soeurs Therese et Gillot.
1868. L'6ruption du volcan continue. Mort pieuse et belles
obseques de la soeur Delpez. Les petites Grecques schismatiques bien disposees, 34, 240, 242. Sceur Gillot.
1t69. Les Grecs schismatiques confient leurs enfants.
aux
Soeurs. Naive demande, 35, 264; remerciements, 266. Soeur
Gillot.
1871. Le gouvernement contraint les Soeurs i renvoyer des
ecoles les enfants de religion grecque. Fleaux dans l'lle,
37, 358.
Soeur Gillot.
1873. L'internat. Les enfants des schismatiques; vexations
nouvelles, 38, 226. Soeur Gillot.
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1871. Situation, 40, 345, 346. Sceur Gillot. - Statistique des
ceuvres (1875), 41, 400. Id.
1876. Mort du frere Bernard Boyer, coadjuteur (28 octobre).
Notice, 42, 41-45, M. Gauwente.
1880. Fleau. On porte en procession le tableau de la sainte
Vierge d'une iglise desservic par les confreres, fin du fliau, 45,
522. Saeur Gillot.
18-3. Emigration. Bienveillance du c despote > grec, 49, Sai
Sceur Gillot.
1885. E•at des oeuvres, 51, 232.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 587.
1893. Supdrieur, M. Jougla.
1896. Superieur, M. Thoillier (Joseph).
SCUTARI
1857. Fondation, 23, 235.
1893. Les oeuvres, 59, 333.
SMYRNEI
NOTICE uISTORQQUt, It, 653: 18, 363-384. M. Fougeray. - Vue
d'ensemble sur les muvres (1839-1876), 41, 534. - Resume historique(i883),50, 185.
17'2. La mission de Smyrne acceptre par la Congregation.
1787, 14 avril. M. Fournier (Francois), superieur, prend possession de la Mission. - 1788-1790. M. Carapelli, superieur. 1790. M. Favier (Claude-Francois), superieur. - M. Guibert,
superieur. - (Decemhre.) M. Picot, superieur.- De 1790 1794,
vacance de poste. - 1795. M. Renard, superieur. - 1797. Un
incendie alluma par la malveillance des janissaires detruit l'itablissement.
1802. M. Daviers, superieur. It entre dans la modeste maison
qu'il vient de rebatir.
1 0O. Les Missionnaires composent l'office propre de saint
Polycarpe encore en usage et approuv6 par Rome, 32, 6io.
1810-184-. M, Daviers sup6rieur.
1831. Sdjour des. Missionnaires se rendant i Constantinople.
La peste de Smyrne, 37, 604. M. Bonnieu.
1833. Retraites et confdrences ecclsiastiques, 1, 253,,M. Daviers.

i. Nous plajons ici cette maison, parce que, bien que situe 'en
Asia, elle a toujours fait partie de Ia province de Constantinople.
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1836. La peste h Smyrne. Un voyage A Ephese, 3, 334. M. Lepavec.
1838. Demande de Filles de la Charitd; deux postulantes de
Smyrne vont faire leur noviciat i Paris. Incidents, 33, 31, 34.
M. Lepavec.
1~39. Les postulantes smyrniotes reviennent de Paris avec
cinq autres Soeurs (14 dcembre), 8, 9. Voyage et installation,
19-33, soeur Gignoux; 45, soeur Grouhel; 49, M. Daviers. Les Yedi-Kislar ou Sept-Filles (de la Charitd) de Smyrne, 35,
258; 41, 529. - M. Daviers inaugure l'eglise du Sacre-Coeur.
1840. Premieres ceuvres des Filles de la Chariti, 8, 5z. M. Lepavec. -

Details, 59-92, soeur Gignoux; 41, 532.

1841. Incendie de Smyrne; devouement des Soeurs, 8, 93.
Soeur Gignoux. - Leurs oeuvres, io3, i i. Soeur Grouhel.
1842. L'oeuvre des orphelinats commence, 50, 187.
1843. L'oeuvre des pauvres negresses. Origine, 50, 187..
1844. Necessit6 d'agrandir l'orphelinat. Conversions d'Armdniens, 10, do. Soeur Gosselet. - Le college de Smyrne; ses origines, 18, 375; 33, 40.
1845. Incendie de Smyrne. Six mille maisons detruites; en
partie, celle des Soeurs, 10, 475-530, M. Lepavec; soeur Gosselet.
- La Maison de la PROVIDENCE et ses oeuvres; notice (1876),
41, 53. - 2 juillet-4 novembre 1849, M. Lechartier, supdrieur
du college. - 5 juillet. Historique du college : fondation de
Mgr Bonami. Nouveau local (i838). Direction des PP. de
Picpus, puis de Ia Propagande. Le college est confid a la Congregation de la Mission ( 845). Etudes, direction religieuse, 11,
653-670. M.Lechartier;57, 322, 417. Ddtails, 18, 375, M. Fougeray; 33, 46, M. Lepavec.
1846. Compte rendu des ceuvres, 11, 304. Soeur Gosselet. Mort de M. Pierre Daviers (21 septembre). Ddtails ddifiants,
649, M. Heurteux. - a Jesus est la! 1 Reconstruction de l'dglise
incendiee, 12, 201; et des classes, 206. Soeur Gosselet. - Les
origines de la Maison SAINT-JOSEPH, 50, 188.- M. Daviers, supdrieurde la Mission. M. Descamps succede & M. Daviers, comme
superieur de la Mission, le 17 ddcembre 1846, 57, 417; 64, 237.
1847. Visite de 'amiral Hernoux, 12, 671. Soeur Gosselet. Tableau des oeuvres, 13, 18. M, Doumerq.
1848. Temoignage de bienveillance des autoritds turques, 13,
23. M. Lechartier. - Mois de Marie. Scapulaire de la Passion,
Ui, 5go, et 14, az.M. Descamps.
1849. Retraites. Quinze confesseurs occupls i recevoir les
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confessions gdnirales, 14, io. - Conferences pour les hommes.
Affluence des auditeurs, 16, M. Descamps. -- Retraite des meres
26. Soeur Gignoux. -4 novembre, M. Lecharchritiennes, t1,
tier, supdrieur de la Mission.- 5 novembre i84 9-decembre 1859.
M. Fougeray (Francois), superieur du college.
1850. Fetes de l'Immaculde-Conception. (Euvres des Dames
de Charite, 16, zo6. Sceur Gignoux.
1851. Les ceuvresdes Missionnaires, 16, 96; et des Soeurs, 1oo.
M. Descamps. - Conversions dans les dcoles, 277. Seur Gignoux.
1852. Les Dames de Charitd, 17, 263. Abjurations, 267. Soeur

Gignoux. - Les ceuvres de piete, 18, 356. M. Lechartier. Historique de nos Missions du Levant et du college de Smyrne,
363-384, M. Fougeray;19, 164, M. E. Bord.
1853. Fondationde la maison de BoURNABAT, pres de Smyrne,

39, 139; 50, 189. - Notice, 41, 541.
1854. Les Soeurs sont chargees de I'HoprruA FRANAIS; notice,

41, 539. (Euvres adjointes (1876). Ibid.
1855. c Rendre chretiennes les meres dans les families; Etre

les meres de ceux qui n'en ;z: pas. ) (Euvres des Sceurs, 21, 356,
361. Sceur Gignoux.
1857. Les oeuvres s'etendent, 23, 3o. Soeur Gignoux. - Le
college; 6preuves, 237.
1858. Marie a ravisseuse des coeurs ,. Traits admirables. Histoire romanesque de la jeune juive Rachel 24U,254, 262. Soeur

Gignoux.
1859. 24 octobre. M. Heurteux remplace M. Lechartier comme
supirieur de la mission (1859-1864), 57, 423. - Etablissement
des Sceurs au Couut, aupres de la ville de Smyrne; notice (1876)
41, 537.
1859 (decembre)-1860 (septembre). M. Bore, supdrieur du col.l6ge.
1860. Septembre. Reunion des deux maisons, college et missions. - M. Heurteux, superieur jusqu'en 1863.
1862. Conversions de jeunes heretiques et de musulmanes
chez les Sceurs; ddtails, 28, 427. - Pose de la premiere pierre
de la cathidrale de Smyrne par Mgr Spaccapietra. Les ceuvres
des Soeurs : 'ceuvre touchante des pauvres negresses, 445, 458.
M. Beri.
1863-1868. M. Claverie (Jean), superieur du college.
186 (aofit)-1866. M. Cor, supdrieur de la mission. - Retour
de France de M. Claverie; fete, 29, 593.
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1865. Le cholera a Smyrne; morts de peur et de faim, 31, 140,
Soeur Gignoux. - Des v penseq-y bien dans
d
la maison des
Smeurs: trois orphelines meurent. Devouement, a44. M. Tillier.
- Les Soeurs sont chargees de l'h6pital Saint-Antoine; Notice,
41,540.
1866-1871. Fivrier. M. Gianpaolo, superieur de la mission.
1867. Etablissement des Soeurs a BouwD (22 juin); Notice
(1876), 41, 538. - Tremblement de terre (7 mars). Construction d'un orphelinat : ccle local et le ble nous manquent a pour
zoo orphelins, 33, a12.Soeur Gignoux.
1868. La fondation de la maison d'Ainm, 35, 255. Historique
et installation (27 mai), Iio; 38, 193. Soeur Gignoux. Notice,
41,542.
18(8-1869. M. Depeyre, supericur du college.
1869. Le Concile provincial. Reception solennelle des dveques
a la maison des Soeurs. 34, 586. Sceur Gignoux; 35, 17, soeur
Descovich. - Mort de. M-= la comtesse de Voisins, affiliee i la
Congr6gation (1868); sa vie cdifiante, 35, 262.
1869-1874, 25 dicembre. M. Ddilly (Magloire), supirieur da
college.
1871. Tracasseries diplomatiques au sujet des petites nigresses
recueillies par les Soeurs, 37, 39. Autres details, 38, 205. Accroissement du local et des oeuvres, 37, 42. Soeur Gignoux.
- Les oeuvres & Aidin, 36o. Soeur Descovich. - Reinstallation
&Boudja. pres de Smyrne; une nuitde Noel, 362. Soeur Eudoxie.
Notice, 38, 186. Se'ur Gignoux.
1871-1878. M. Cartel, superieur de la Mission.
1872. Installation d'orphelins au Coula, maison de campagne,
pris de Smyrne, 38, 23, 183. - Etablissement d'une mairise
chez les confreres. Le collge, 24. - Ricit d6tailld sur les ceuvres,
177. Les societis secretes & Smyrne, 186. - Notice sur Bournabat; maison des Scurs (1854), 39, 139; incident, 38, 2on.
Sceur Gignoux. - Visite et description des ruines d'Ephese,
233. M. Gianpaolo. - Quelques oeuvres : 'orphelinat grec,
roeuvre de la juiverie, etc., 404. Soeur Sauvage.
1873. Incendie. Priservation de l'ktablissement des Soeurs,
39, 33. -Compte rendu des oeuvres, a Smyrne, x38; a Bournabat, t39; i Aldin, 14o.
1874. L'incendie d6truit la maison d'Aidin, 40, 17, 66: Soeur

Descovich.

1874 (29 d6cembre)-1875 (aoft). M.. Richou, superieur du
college.
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1875-1879. M. Dailly, superieur du college.
1876. Mort de la soeur Gignoux (ia fevrier); notice, 41, 525.
- Cinquantaine de vocation de ia sceur Sirot; fete prisidee par
Mgr Spaccapietra, 42, 39.
1877. Detail des oeuvres des Soeurs. Pres de cinq cents enfants.
dans leurs dcoles, 43, i23, 239. Soeur Mairet. - Aidin. Nouvelles de cette maison, 126. Soeur Descovich.
1878. Mort de Mgr Vincent Spaccapietra (24 novembre); il est
assistd par les Filles de la Charitd. Details, 44, 34. Soeur Mairet.
- Notice biographique, 50, 5ia, 581. M. I'abbi Louis Spaccapietra.
1878 (3i octobre)-1881 (i5 juillet). M. Heurteux, sup6rieur
de la mission.
1879. Visite de M. Pemartin a Smyrne, a Aidin, 45, 36. - La
fete de Notre-Dame de Lourdes chez les Sceurs. Graces obtenues, 60. Soeur Apack.
1879-1882. M. Debruyne, superieur du college.
1880. Boudja. Cerdmonie de la pose de la premiere pierre de
la chapelle. Lettre des eleves de l'dcole de Boudja a M. Fiat,
45, 524.
1881. Disastre du tremblement de terre de l'ile de Chio.
Ddvouement de M. Danelli et des Soeurs de Smyrne dans cette
lie, 46, 489-499. Sceur Mairet. soeur Morice.

1881-1885. M. Cartel, supdrieur de la mission.
1882-1886. M. Capy (Jean), supdrieur du college.
V183. Visite de M. Fiat, Superieur general, a Smyrne (16 novembre), et detail des oeuvres, 49, i74; a Aidin, 177, 449; a
Boudja, au Coula, a Bournabat, 178. - Pauvre installation des
classes A Aidin, 5 6. Soeur Descovich.
1884. Pelerinage & Ephese (28 mai), 50, 24. - Les 6coles;
traits edifiants : a Ma bonne mere, benissez mon sommeil! a et
1'enfant meurt doucement, 375. Sceur Mairet.
1885-1887. 19 fevrier. M. Galineau, superieur.
1886. Le college de la Propagande et transfere dans les batiments dlevis aupres de 1'eglise du Sacrd-Coeur et de la risidence
des Missionnaires. Fusion des deux oeuvres. M. Blanchet, directeur du college.
1887 (5 fevrier)-1889. M. Huriez, superieur du college. et de
la mission.
1889. 3 septembre. M. Poulin supdrieur du college et de la mission. - Maison de Marie. Redoutables effets de la fievre denghe.
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Divouement des Soeurs pendant 1'6pid6mie, 55, 299. Sceur
Mairet.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 5, 599.
1892. Mort de M. Elluin (Achille); 6loge, 57, 322.
1893. Les ceuvres, 59, 34o.
SYRA
1888. Description de la ville. Les oeuvres des Filles de la Charite, 53, 233. Soeur Juilles.
1893. Les oeuvres, 59, 339.
ZEITENLIK
1883. Les origines, 49, 169.
1885. Details sur le seminaire bulgare, 51, 227; 52, 214.
M. Gorlin.
1887. Retraites donndes aux prStres bulgares. Liturgie bulgare.
Une ordination bulgare, 53, 74. M. Gorlin.
1889. Difficults et progres de la mission bulgare, 54, 520.
1890. But et situation du seminaire bulgare, 56, 385. M. Gorlin.
1891. MM. Morel et Gorlin passent comme M. Allaotti au
rite bulgare, 56, 574; Mgr Mladenoff, 577; M. Morel, 578;
M. Gorlin.
1892. Mort 6difiante de M. Maurice (Alfred), 57, 25o.
1893. S. Vincent de Macedoine. (Euvres des Sceurs, 59, 334,
337.
1896. M. Blancard, supirieur du seminaire bulgare. Cinq
siminaristes prennent 'habit eccldsiastique. Description de la
cerimonie, 62, 26. M. Alloatti.
1897, novembre. M. Cazot ( Emile), superieur.
1898. Deux retraites aux pretres bulgares venus sur l'invitation de Mgr Epiphane Scianoff. Retour de quelques villages au
catholicisme. Tournee des Missionnaires dans les villages pour
les confessions Oes popes, 63, 537. M. Alloatti.
Voyez aussi Salonique, ci-dessus, p. 227 et 228.

ASIE
VUE GiNERALE de nos Missions d'Asie, I, i.
DIvisioN. -

i. Chine. -

I.-

2.

Perse. -

3. Syrie.

CHINE

Divzsion. - i. Les erenements g6neraux. - .. Procuresde Macao;
- 3. de Ning-po.- 4. de Shang-hai.- 5. Vicariats apostoliques : Honan. - 6. Hou-pe. - 7. Kiang-nan on Nankin. - 8. Kiang-si. - 9.
Kiang-si septentrional. - io. Kiang-si m6ridional. - I. Mongolie.
13. Tch-ly septentrional, diocese de Pekin. - 12. Tch6-kiang,14. Th6-ly occidental.
NOTICE Religion : Les six livres sacrds des Chinois, 5, 318. - Les
trois principales religions, 32, 535; 33, 388. - La secte de Fo, 38, 278;
du Nenuphar, 39, 332; des Jedneurs, 40, 95; 41, 3o3; 45, 27. - Les
obstacles a la conversion des Chinois, 10, 265. - Considerations
sur les missions de Chine, 35, xi. - MCEURs des Chinois, 4, 282;
6, 49; 8, t2i et passim. - ETAT DES (EuvRES (1894), 60, 396, M. Bettembourg; statistique (1896), 62, 217, M. Meugniot; tableau general
(1897), 63, 422, 423.
I. -

9VI9NEMENTS GE.NERAUX DE LA MISSION

1698. Depart du premier prEtre de la Congrigation de la Mission, envoye en Chine, M. Appiani.
1703. Ddpart de MM. Mullener et Pedrini.
1731. Dipart de nouveaux Missionnaires.
1782. La Congregation de la Mission est pride par le gouvernement frangais de se charger de la mission de Chine desservie
pricedemment par les Jdsuites.
1783, 7 dicembre. Decret de la S. C. de la Propagande subrogeant aux Jdsuites francais de Chine les Pretres de la Mission.
178 4. Arriv6e de MM. Correa et Villa, qui remplacent les
Jdsuites portugais au seminaire Saint-Joseph de Macao, 62, 2 8.
1785. 8 juin. L'evEque de Pekin promulgue le decret du 7 d6cembre 1783. MM. Raux, Ghislain et le Fr. Paris commencent
leur apostolat a Pekin, 51, 273.
1790. Depart pour la Chine de MM. Clet, Lamiot et Pesne,

1; 35, 21; 43, 171..
1793. 4 juillet. M. Aubin emprisonad et probablement empoisonn6; sa mort (Ir aI t), 62, 218.
2,
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1810. Arrivie de M. Dumazel, 64, 442.
1820. i8 fevrier. Mort du Ven. Clet; notice, 66, 437.
1828-1830. Departs de Missionnaires pour la Chine, 2, 13.

1834. Les six missions de la Congregation en Chine. ltat du
personnel, 2, 16.
1835. Etat des diverses missions, 2, 149. M. Torrette.
1837, avril. Persicution contre les chrdtiens. 52, 260.
1838. Erection du Vicariat apostolique du Kiang-si et Tch6-

kiang, 43, 177.
1839. Staiistique des Missions; la Congr6gation quitte le
Houpd, 5, vin. Voyez Hou-pd, ci-apr6s, p. 246.
1840. Le martyre du vendrable Perboyre, Notice, 63, 42Voyez Hou-pd, 184o. - La guerre de l'opium de 1'Angleterre
contre la Chine, terminde au trait6 de Nan-kin, 10, 266.
1842. Les Chinois cedent Hong-Kong aux Anglais. La Chine,
ferm6e jusque-la, ouvre au commerce europeen les cinq ports
de Canton, AmoT, Fou-tchoou, Ning-Po et Shang-Hai, 64, 248.
1844. La Congregation quitte le Kiang-nan; v.Nankin, ci-apres,
p. 248. Erection du Ho-nan en Vicariat apostolique, 10, 265.
1845. Le sdminaire de Macao fermi; les seminaristes rdpartis
entre les diffirentes Provinces, 10, 644.
1846. Separation du Kiang-si et Tchi-kiang en deux vicariats,
38, iso. - Le traitd de Lagrend, 12, 29 .
1848. Arrivee des Filles de la Charite en Chine; itablissement
a Macao,13, 5o3 ; 14, 21. - Le schisme de Pekin, 60, 461.
1850. Les trois derniers empereurs de la Chine : Kia-king
(m. 1820), 16, 212; Tao-kouang (m. 185o), ibid; Kien-foung on
Hang-fong (m. 1862), 16, 149.- La guerre des rebelles Talpings

on Chang-mao ( Longs cheveux), 53,462.
1851. Visite de M. Poussou en Chine : relation, 16, 32•.-

En-

semble des Missions, 159. M. Guillet.

1852. Transfert de la Procure de Macao & Ning-po, 19, 84. Arrivie des premieres Filles de la Charitr & Ning-po, 18, 536;
53, 422.

1853. La guerre des rebelles Talpings on Cipines. V. Kiang-si,
i853, etc.; 60, 461.
1855. Depart de Paris de MM. Rouger, J.-B. Thierry, Rizzi
et du Fr. Jules-Ldon Larousse, 53, 353.
1856. Division du diocese de Pekin en trois vicariats apostoliques, 22, 291; 25, 231.

1857. Etablissement &Shang-hal. Voyez Shang-hai, ci-apris,
page 244.
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1858. La guerre des rebllesTchang-mao.Voyez ci-apres Vicariat apostolique du Tchi-kiang, x858 h i863--

Premiere atteinte

& l'intdgrite de 1'empire chinois. La Russie s'attribue la moitid
septentrionale de la Mandchourie, 64, 248.
1859. Violation du traitd Lagrene, 60, 461. -

Guerre anglo-

francaise contre la Chine, 28, 5-163; 25, 29 52, 169; 60, 461.
18s0. Victoire de Palikao et occupation de Pekin par les
Anglo-Francais. Le traitd de Tien-Tsia stipule le droit 1ievangelisation et 'ouverture de douze ports nouveauz, 64, 248.
1862. Election de 1'empereur Toung-Tche et rdgence de l'impratrice Si-tal-hoan, 64, 352; 52, 261.
1863. Guerre franco-chinoise contre les rebelles, 30, 35o, 371;

31, 316, 318.
1865. Les rebelles Tchang-mao succombent definitivement a
Fou-tcheou. Interessant compte rendu de la Sainte-Enfance
dans chaque vicariat, 3t, 5..
1866. La Congregation quitte le Vicariat apostolique de Mongolie, 31, ro. - La Chine perd la suzerainetd de la Cochinchine
et d'une partie de i'Annam, dont les Franjais s'emparent, 64,
248.

1867. Fin de la Mission du Ho-nan, 32, 456; 38, 12i.
1869. Coup d'oeil gendral sur les dtablissements, 34, 3.
1870. Le massacre de Tien-tsin. Voyez Tche-ly septentrional,
ci-aprs.- Aperqu sur les Missions catholiques en Chine; en particulier sur celles de la Congrdgation et sur les oeuvres des Filles
de la Charit6, 35, 21.
1872, 1873. L'empereur Tong-Tch4 est ddclard majeur (1872).
Situation gdndrale, 38, 29; 39, 36; 40, 18.
1874. Revolution de palais : le prince Tong devient rdgent.
Les deux impdratrices veuves de Hang-Fong sont coregcntes.
L'empereur Tong-Tche meurt subitement et mysterieusement.

Kuang-Su (agi de trois ans et demi) lui succede.
1879. Division du Kiang-si en deux Vicariats apostoliques, 45,
147. - Repartition des Vicariats apostoliques de la Chine en
cinq a rigions *, 574,
1880. Conciles provinciaux de la premiere rdgion (Pdkin), et
Lettre d'une
de la troisieme region, 45, 579, 585; 48, 553. chritienne exilee pour la foi, A l'eveque de Pekin, 52, 26o.

1885. 9 juillet. Signature du-traitd de paix entre la France
et la Chine, 51,427. - La Chine voulant soutenir les Tonkinois revoltes contre la France est battue par les Frangais et
perd une partie de sa frontiere meridionale, 64, 248. - La Chine
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demande au pape Penvoi d'un ddligui apostolique. Marche de
cette affaire, 52, 266. - 26 septembre. Depart de MM. Seilhan
(Lucien) et Muzzy ( Flicien), prEtres; des Freres Bel (Eliacin)
et Jarlin (Stanislas), clercs, 5. 604. - Mort du Frere Sirvain
(Eugene) en mer; notice, 51 6o5. Soeur Labreuil; 6o6, M. Fatiguet. - 15 aout. Depart de M. Fatiguet (Louis), pritre; des
Freres Bresson (Jean-Marie) et Courtes (Jacques), diacres; Schotrey (Auguste), Bantegnie (Paul), Faveau (Paul), Geurts (Ernest),
sous-diacres; Coudart (Desird) et Sirvain (Eugene), Freres coadjuteurs, et de quinze Filles de la Charitd, 51, 604. - Lettre du
pape i l'empereur de Chine portie par le P. Giulianelli. Rdponse
de 1'empereur, 51, 269.
1886. to aout. Erection de la Province de Chine pour les
Filles de la Charite, 59, 273.
1887. Lesynode des Vicaires apostoliques, 52, 584; 53, 43o. Situation gindrale. L'dv&que le plus fayorise a un chretien sur deux
on trois mille paiens. Ibid. - Tien-Tsin. Calomaies contre les
chr6tiens accusds de voler des enfants, 52, 411. -

17 janvier.

Mort a Shang-haT de M. Guillot; eloge, 254..
1890. La Chine est obligde d'ouvrir aux Anglais le marchU de
Se-Tchouan et de leur abandonner une partie des frontieres de
Birmanie, 64, 248.
1891. 13 juin. Decret impdrial rendu en faveur des chrdtiens,
56, 6o3.
1893, La guerre sino-japonaise; ses vicissitudes; ddsarroi &
Pekin, 64, 248.
1894. Les consequences de la guerce sino-japonaise et les
profits de la Russie, de 1'Allemagne et de la France, qui
interviennent. Le traitd de Simonosaki, 60, 395; 64; 248. Arrivde de Missionnaires, 59, 569. - Rapport sur les divers vicariats, 60, 396. M. Bettembourg.
1895. L'esclavage en Chine, 61, 48. M. Pedrs. - La guerre;
misire et famine, 60, 392. Soeur Jaurias.- Emeute i TchingTing-Fou, 393. Soeur Guerlain.- Les blesses & Tien-Tsin, 394.
Sceur Dereu. - Le ministre de France, M. Gdrard, fait de nonveau reconnaitre le droit de propriet4 des Missionnaires, qui est
publiM dans tout l'empire, 61, 198.
1896. Nos Missions en Chine, 61, 46o. Ch. B. - Tableau gendral des fruits de nos Missions, 62, 217. M. Meugniot. L'Angleterre impose i la Chine l'ouverture au commerce- du
Yang-tse (fleuve Bleu) et du Pi-Kiang (fieuve Tigre), 64, 249.
1897. Tableau general et rdsume des fruits de nos Missions en
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Chine, ,63, 422, 424- - La Chine s'engage h ne pas aliener File
d'Hainan h d'autres que la France, 64, 249.
1898. L'assaut donni a l'empire chinois par les grandes puissances europeennes, 64, 247. - L'Allemagne, la Russie, l'Angleierre et la France se font ceder h bail divers points de la
c6te de Chine et le droit de priemption sur divers territoires.
Resumi. 25o. - Decret imperial pour la protection des chr&tiens, 358. - Occasion de l'intervention des puissances europiennes en Chine, 35o. Mgr Favier.
1899. La situation politique et religieuse, et ses causes, 64, 348.
- Crise de palais i Pekin, ses causes, ses vicissitudes. a Depuis
quarante ans, jamais pareil imbroglio ne s'est produit en Chine. ,
352.- 15 mars. Decret imperial fixant les relations entre les autorites locales et les Missionnaires europdens, 36i. - Lettres
adressees h Mgr Favier par M. Pichon, ministre de France i
Pekin, et par le cardinal Ledochowski, pour le feliciter au sujet
du decret imperial du 15 mars, 470, 471.La vie en Chine;
coutumes de Pikin, 472. M. J.-B. Corset.- Voyez aussi, 59,455.
II. - PROCURE DE MACAO
NoTrlc sur Macao, 2, 77; 14, 223
1832. Voyage de MM. Laribe et Rameaux de France en
Chine, 1, 53. M. Laribe. - Situation religieuse de nos missions
de Chine, 201. M. Torrette.
1832-1835. Les Lazaristes portugais forment des pretres sdculiers; les Lazaristes frangais, des confreres chinois, 61, 469.
1833. Mort de MM. Jean-Baptiste King, Thomas Cao et Florian Lo, Missionnaires chinois, 1, 327.
1834. De France t Batavia, 2, 61. M. Mouly. - Voyage de
MM. Danicourt et Mouly de France en Chine, 1, 341. - Situation des missions &Macao et en Chine, 325. M. FrancoisTchiou,
Missionnaire. - Travaux de chaque Missionnaire en Chine, 2,
27, Id. - Situation ginerale, 33. M. Stanislas Ngai, Missionnaire. - Voyage de MM. Mouly et Danicourt. Nicessite du zele
apostolique, 36. M. Danicourt. - D6part pour la Chine et
voyage de M. Baldus, 41, 49. - Details sur la mission de
Macao. L'lle Verse achetde par nos confreres. Le sdminaire
interne de Macao, 77- M. Mouly. - Tremblement de terre i
Macao. Le seminaire interne, 18. M. Torre:te.
.1835. Sentiments de reconnaissanee, 2, 2a p., 19. M. Joseph
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Ly, missionnaire. - Arrivee de M. Perboyre; ses vertus; attestation d'un timoin, 58, 613. M. You (Jos.).
1836. Lettres de nos seminaristes chinois, 3, 175, i85. - Arrivie en Chine de MM. Faivre et Guillet, 193. M. Torrette. Arrivee au Fo-Kien, i97. Au Ho-nan, 21 3, 2 17. M.Jean-Gabriel
Perboyre.
1837. De Nantes h Macao, 4, 2o5. Notice sur file Maurice,
227. Les moeurs et le caractere des Chinois, 282. Une mission
protestante en Coree, 3oo. M. Faivre. - Ricit de sa vie par
M. FranfoisTchiou, Missionnaire, 389. - Lettres des siminaristes de Macao aux seminaristes de Saint-Lazare, a Paris, 405.
- Mort de M. Jean-Arnaud Sempau (14 aout). 5, 167.
M. Torrette; Details idifiants, 159. M. Claudet, des Missions
itrangeres; 173, Mgr Courvesi; 217, M. P. Peschaud; 242,
M. Danicourt. - Voyage de France a Batavia. Vie idifiante
des Missionnaires a bord, 2o5. M. P. Peschaud.- Les Filies
de la Charitd et les vierges chinoises; comparaison, 231. La
Mddaille miraculeuse, 239.-M. FranCois Tchiou. - Arrivee de
M. Pierre Peschaud, 241. M. Danicourt.
1838. Nouvelles des differents confreres, 5, 18. M. P. Peschaud. - Les confreres de Macao vont se faire ordonner &
Manille, 25 . Ditails sur cette lie, 264. M. Danicourt.- Admirables sentiments de M. Danicourt sur Ie detachement de la
famille, 273.
1839. Courage d'un chretien chinois dansles supplices, 6, 233.
M. Danicourt.-- Curieuse relation de sa fuite et de sa conversion, par M. Jean Tching, chretien chinois, 219. - Organisation et''tat du seminaire interne i Macao, 269. Etat g6ndral des
Missions, et secours providentiels, 276, M. Torrette. - a De
quoi vit un missionnaire j, d'apres M. Martin, 321, 323. Quam
pulchripedes evangelifantium, 331. Arrivee au Pe-tchd-ly; les
ceremonies de la Semaine sainte, 337. M. Simiand.
1840. Mort de M. Jean-Baptiste Torrette, a Macao (12 septembre), 7, 205, 207.
1842. Mceurs des Chinois, 9, 317. M. Combelles.
1841. Arrivee de M. Anot, 50, 3 49.
1844. Mort de M. Etienne-Augustin Yzabel, a Macao (27 novembre, 10, 319, M. Faivre. - Les lipreux abandonnes et la
misere des Chinois & Macao, 63o. M. Combelles.
1845. Le siminaire de Macao est fermi; les 6lives rdpartis
dans chaque prefecture apostolique, 10, 644. M. Jandard.Espirances et travaux, 654. M. Combelles. - Mort A Macao de
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Mgr Alexis Rameaux, vicaire apostolique du Tchi-kiang (14
juillet), 671, M. Guillet; 681, M. Combelles.
1846. De France & Batavia (novembre 1845), ricit de voyage,
t1,372. - L'enseignement h Macao. Les 4paules d'un chapier,
412. M. Bernard Peschaud. -

Voyage de M. Delaplace et d&-

tails idifiants, 11, 377, 393, 407. - Mceurs et religon a Batavia, 382. M. Delaplace.--Arrestationde M. Carayonen Mongolie; expulsion de Chine; six mois de captivit6, 460-494 et 593.
M. Carayon. - Noms chinois des Missionnaires. Enfants abandonnes, 12, 659, M. Combelles. - Sur les vendrables Clet et
Perhoyre : leur portrait, leurs vertus, 666. M. Delaplace.
1847. Mort de M. Andr6 Privas (xn octobre 1847), 14, 186.
M. Simiand.
1848. Voyage de M. Anouilh : depart de Marseille (octobre
1847). M. Aymeri y fait les voeux, 13, 80, 87. - Avis a prdcieux
super aurum et topalion s, 89. A bord, belle ceremonie du
depart, 95. - Navigation,464. Arrivre a Macao (1848),14,49o
Id. - Voyage de M. Guillet : depart de Manille, 13, iol. A Formose, 493. A Macao, installation des Sceurs. 14, 2o8.- Voyage
de la sceur Therese: en mer, 13, 1o8. Visite a Funchal (Madere), 328. Suite. 426.-Etablissement des Sceurs & Macao, 5o3.
Leurs oeuvres, 14, 212, 222. Fetes religieuses, 476. Eloge de

M. Anouilh, 485. Soeur Theirse.--Mort de la sceur Anne Ville,
en mer(3o avril); d6tails, 13, 453, sceur Durand; et 494,
M. Guillet, - Mort de M. Joseph Carayon (17 aoit). Ditails
biographiques idifiants, 44, 189. M. Combelles. - Eloge de
M. P. Peschaud. Beaux sentiments d'obbissance et de zeIe, soo.
M. Joseph Ly, Missionnaire.
1849. M. Pierre Fong, lama converti, est recu dans la Congregation, 59, i79, - Notes idifiantes sur M. Louis-Prosper
Sarrans (dcedde le 7 septembre), 15, 159, M. Talmier.
1850. Les oeuvres des Sceurs, 15, 428. Leur installation i SaintAugustin, 44o. Une procession de Chinois idolitres, 16, I. Les
Enfants de Marie, 14. Scur Thierse. - Abjurations. Egoisme
Voyage de MM. Montels,
des Chinois, 5. Soeur Aug..-France en Chine, 24-40.
de
Fournier,
frere
du
et
Dowling
M. Montels.
1831. Ensemble des missions. Funestes presages sous le nouvel
empereur Kien-foung,

,

149.

M. Guillet. -

Edits de perascu-

tion, 18, 116. - Visite de M. Poussou en Chine; relation de
voyage, 16, 321. - Transfert de 1' tablissement a Ning-po,
19, 84.

III. NOTICE HISTORIQU
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PROCURE DE NING-PO

: Description, 16, 36r. Origines : Etablissement

de Missionnaires (18 6), t1, 51 8 , 599. Les Filles de la Charit : on
les demande (1846), it, 52o. On leur construit une maison (x85r),
17, 114. Leur arrivee (1852), 18, 536.

1852. Itablissement de la Procure h Ning-po, 19, 84.
La suite, Voyez Tchi-kiang, ci-apres; p. 262.
IV. -

PROCURE DE SHANG-HAI

NOTICE, 15, 199, 2r. M. Combelles; 16, 363. M. Poussou.

1857. Etablissement de la Procure. - Le persdcuteur du
venerable Perboyre; ses nouvelles cruautes; 47, 117, Mgr Daguin.
1860. Les rebelles devant Shang-hat, 26, 381. M. Salvan. Voyer ci-dessous Tchd-ly oriental, i86o- 86t.
1864. Les Filles de la Charit6 s'etablissentw Shang-hal. H6.
pital gineral, 55, 347.
1865. Dons pricieux. Une leqon d'obdissance, 33, 325, 327.
M. Aymeri.
1867. M. Tagliabue vient y resider et prend soin de I'etablissement des Filles de la Chariti, 55, 347.
1871. Guerison de M. Salvan, demand&e par rintercession des
victimes de Tien-tsin, et obtenue, 38, io3. M. Salvan.
1872. Notice sur notre cher frere Alexandre Fournier, ddcded

&Shang-hal

(27 juillet), 39, 515-524. M. Aymeri.

1873. Situation. Morts et maladies. M. Salvan, 39, 5i5. Voyage de deux Missionnaires et de Filles de Chariti, 317, Sceur
Louise; et 349.
1877. Le nouvel h6pital. Installation; conversions, 42. 539.
Sceur A'ars, Soeur Harel.
1879. Bdnediction de I'h6pital chinois (Saint-Antoine), 45, 126.
Soeur A aLs.
1890. M. Meugniot,Visiteur dela Province de Chine, et Directeur des Filles de la Charitd.
1892. Visite au lieu du martyre du bienheureux J. G. Perboyre
avec la soeur du Bienheureux, 57, 579. Soeur Labreuil.
1894. La FRte de la Medaille miraculeuse, 61, 41.
1899. M. Meugniot, appele a Paris comme substitut de lAssistant ddcide, M. Chevalier.

V. -

245 -

VICARIAT APOSTOLIQUE DU HO-NAN

NOTICE HISTroZQUE.

Mtails Ct situation gendrale, 12, 38,

M. Lavaissiere; et 13, 558. Mgr Baldus.
1835. I. Origine d'une chrdtienti dana le Ho-nan, 2, 2* p., 134,
M. Rameaux..
1836. Arrivde de M. G. Perboyreau Ho-nan, 3, 23,217; 63,49.
1837. Travaux des Missionnaires, 5, 285. Previsions du martyre, 296. Particularitis sur le martyre de M. Clet, 3oo. M. J.-G.
Perboyre.
1839. Moeurs des Chinois; situation, 8, 21. M. Baldus.
1483. Difficultds politiques et religieuses, 10, 205-292. M. Baldus.
1844. II. Erection en Vicariat apostolique (2 mars) du Ho-nan.
Detache du diocese de Nankin,ilest confid a la Congregation de
la Mission. M. Henri BALDUS nommd dv.que du titre de Zoare,
et vicaire apostolique du Ho-nan, 10, 265.
1866. Le traite de Lagrend. Ajournement de l'dtablissement
d'un seminaire dans le Ho-nan, 12, 25. MgrBaldus. - La situation, 38. M. Lavaissiare.
1847. Progres de la foi, 13, 558. Mgr Baldus.
1818. Nouveaux progres, 14, 261. Un bon vieillard qui se
sanctifie: A Je travaille chaque jour a mon apotheose ), 267. Un
vagabond qui devient ap6tre, 270. M. Delaplace.- c Nous en
avons baptis4 mille, nous en baptiserons dix mille. o 567.
Mgr Baldus.
1849. Un procks et des tracasseries,*15, 493. Les vierges chinoises. Le siminaire du Ho-nan, 504. M. Jandard. - Details
6difiants sur M. Stanislas Ngai (dicdid le 3 niovembre), 16, 407.
Id.; 45, 270.

1850. Courageux confesseurs de ia foi, 16, 41 5. Chapelle a
Ou-ngan, 417. Vexations contre les chretiens, 421. M. Delaplace. - Conversion d'un paien, vie p6nitente, 439. M.Aymeri.
1851. De Shang-hal an Ho-nan, 16, 441, 446, 463. M. Michel
Dowling. - Autographes de M. Clet, 17, 7, 55. M. Delaplace
- Amour de notre vocation, 17. Hdrolques souffrances de n6ophytes et de chretiens, 20, 33. Id. - Ardents disirs du martyre,
6o; 18, 13. Id. - Enfants abandonnis; quelques traits. c Tout
est bouleversd excepte notre coeur v, 17, 66, 85. Id. - La ddvotion aux saints anges, 18, 1o4 . Acta martyrum,

ix5.

Un vieil-

lard, M. Paul'Song, missionnaire, confesse la foi, 124, 143,
156, Id.
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1857. a La huitieme beatitude > : M. Jacques Tcheou, missionnaire, et sept chretiens soufrent persecution pour la foi, dans les
prisons; details, 2, 146, Mgr Anouilh; 22, 263, M. Jandard.
1859. On fait le bien malgrd les frayeurs de la persecution et
les excursions des rebelles, 28, 145. Mgr Baldus.
1860. Toujours sur le qui-vive ? 8, 153. M. Jandard.- (Euvre
des bapitmes d'enfants et ferme-ecole, 29, 32g.Mgr Baldus.
1861. Ravages par les brigands (Ment-tse); ils enlevent les
enfants de l'orphelinat. Plus de iooo enfants baptisis en i86o,
29, 336. M. Jandard.- Panique et fuite a 1'approche des brigands, 343, M. A. Peyralbe;36i, M. Jandard.Les baptiseurs et
la Sainte-Enfance, 353. M. Jandard.
1862-1863. Progris de la Sainte-Enfance.Les brigands Mentse
a Vandales ou Normands. de la Chine > promenent la devastation, 29, 369, etc. Mgr Baldus.
1865. Compte rendu des ceuvres de la Sainte-Enfance. Orphelinats, a3, 13.Encore les brigands. Petits enfants baptises,
674 M.
. Jandard.
1866. Toujours la guerre civile et la persecution. Le tableau
representant les vingt-six martyrs du Japon : belle lecon. Acquisition dun terrain a Nan-yang, 32. 5 23. M. Jandard.
1867. Adieux la tombe des confreres defunts, et an lieu du
martyre du venerable Clet. Les Missionnaires quittent le Ho-nan,
32, 456. M. Jandard.- Mort de M. Andri Jandard (15 novembre); details ddifiants, 35, 130.
1868. Faire cent lieues,pour se confesser annuellement. Evang6lisation, 35, 124. M. A. Peyralbe.- Travaux. Fin de la province du Ho-nan, 145, Id. - Elle est c&dIe a la Congregation
italienne des missions itrangeres de Milan, 24.
1891. Cessation de secheresse attribuie au bienheureux Perboyre, i8, 344. Mgr Volonteri.
VI. -

LE HOU-PE

VIC. APOST. Du HOU-KOUAGS,

CHEN-S1T

CHrA-SI (1762-1839. )

-

.

NoTICE sur le Hou-PC, 1, 270 M. Rameaux; et 2, aI; 2, I* part., I,
M. Torrette. Topographie et euvres, 40, 322-47. M. Laribe.

1819. 28 octobre. Dernieres lettres de M. Jean-FranjoisR6gis Clet. Ses souffrances dans la prison de Out-chang-fou, 2,
4. - Ses autographes, 17, 7, 55.
1820. Martyre de M. Clet, A Out-Chang-fou, capitale du Houp6
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(i8 fIvr.). Details sur sa mort, 5, 3oo. M. J.-G. Perboyre;12,
666; 34, 3o6; 43, 171. Sipulture de M. Clet; reconnaissance et
exhumation en 1859, 10, 423; 55, 66o.
1832. Sentiments apostoliques. Les travaux de M. Rameaux.
Desir d'une Vie de saint Vincent en latin pour la Chine ; qualitis
qu'elle doit avoir. M. J.-G. Perboyre, 45, 592.
1833. Volage de M. Rameaux de Macao h la province de Canton, 1, 198. - Etat religieux du Hou-pi, 270. M. Rameaux. Lettre d'un chretien chinois k son frere, M. Joseph Ly, missionnaire; vertus de M. Rameaux, 331.- Notions sur le Hou-pe,
Epreuves. Seminaire. Eloge de MM. Rameaux et Matthieu Sue,
2, 2t. M. Joseph Ly.
1834. Notice sur les differentes sectes religieuses en Chine, 2,
122. M. Rameaux. - Situation religieuse du Hou-pi depuis la
mort de M. Clet (182o-1834), 137. Id. - Entree de M. Rameaux
dans ie Hou-pe, 2, II part., i. M. Torrette.
1835. Mort de persecuteurs dans le Hou-pe, 2, 149. M. Torrette.
1835. Voyage de France en Chine de MM. J.-G. Perboyre,
Gabet et Perry. Le siminaire interne de Macao, 2, IIP part., 75,
83, 93. M. J.-G. Perboyre. - Arrivee en Chine. M. Baldus, 2,
IPip., io3. - Travaux apostoliques, 2, IP part., 121. Dangers
pour les Missionnaires d'etre trahis. Chitiments providentiels et
mort d'nn traitre, 132. M. Rameaux. - Lettre d'un chretien:
Etat de la Mission ( 82o-i835), 139. - Comment se fait une
mission, 3, 67. M. Rameaux.
18.36. Pelerinage au tombeau de M. Clet, 3, 1x6. M. Baldus.
- Les Missionnaires soct-ils condamnes comme itrangers on
comme chrntiens?5. 305, 315. g Notre petit Mouly, encore trop
jeune pour la palme du martyre ., 317. Les six livres religieux
des Chinois, 318. Un missionnaire, 3za. M.Rameaux.
1839. La persecution, 6, 346, M. Simiand; 7, 219, Mgr Rameaux.
En i839, un Bref drigea en Vicariat apostolique, distinct
du Chen-si et Chan-si, le Houkouang composd du Hou-pd et da
Hou-nan, le conflant aux prtres de la Propagande.
La Congrigation de la Mission quitta alors cette province
consacrde par les souffrances de plusieurs confesseurs de la
foi, de M. Aubain, nort en prison, de MM. Chen et Tong
envoyds en exil, et enfin par la mort glorieuse de M. Clet. En
se retirant, elle y laissait dans les prisons un confesseur qui
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allait bient6t couronner sa vie par le martyre. - Memoires de
la Congregationde la Mission, t. VII I, p. 568.
18W0. La persecution depuis le mois de septembre 1839, et le
martyre de M. Jean-Gabriel Perboyre ( x septembre 1840). 6,
237, 249, et tome 7 tout entier; 58, 547. - Sa mort et la croix
lumineuse, 8, 411, 415. - Les restes de Mgr J.-G. Perboyre
au cimetiere d'Ou-tchang-fou, 54. 319. - Martyre gu chritien
Yn, de plusieurs autres, 7, 211 ; et de la vierge chretienne Anne
Kao, 216. - A Fong-liu, apparition du bienheureux J.-G.
Perboyre i une vierge chretienne le jour de son martyre, 56,
6i 5. M. Dauverchain.- Notice sur le B. J.-G. Perboyre, 63, 42.
1843. Voyage an Hou-pd: Notions geographiques et mceurs;
traditions chretiennes, quelle est leur origine ? 0, 322, 356. Apparition miraculeuse du vindrable J.-G. Perboyre, 417; son
tombeau, 422; et celui du venerable Clet, 423. Vertus du vendrable J.-G. Perboyre, 425. M. Laribe.
1891. Guerisons attribudes an bienheureux J.-G. Perboyre,
56, 654. Mgr Bani.
1892. Visite i Ou-tchang-fou, au lieu du martyre du bienheureux J.-G. Perboyre et du V. Clet, 58, 79. M. L. Fatiguet.
VII. -

VICARIAT APOSTOLIQUE DU KIANG-NAN OU NANKIN
NoTICE: Le diocese de Nankin et celui de Pekin detaches en
1690 de celui de Macao. Mgr Pires, missionnaire, nomme ervque
de Nankin (1804), et administrateur du diocese de Pekin (1824).
M. Henriquez, missionnaire, vicaire gendral a Nankin (1834). Les
confreres franeais vont y aider les Missionnaires portugais 1837),
5, 325.
1837. MM. Faivre et Sempau vont travailler h la mission de
Nankin, 5, 159, 167, g19, 242. - Mort de M.Sempau (14 aout),
218.
1838. Ricit du voyage de Macao a Nankin, 5, 325. M. Faivre.
- Lettre h son frere sur le sacerdoce, 6, x45. Id. - Mort a Pekin
de Mgr Pires, missionnaire, 6veque de Nankin (2 novembre).
1839. Travaux de mission : le bonheur de souffrir, 9, i35.
M. Faivre.
4842-185. M. Lavaissiere, missionnaire a Nankin. Difficultis.
- La Congregation quitte la mission de Nankin (i844). Ouverture de l'etablissement de Shang-hat dans le Vicariat
apostolique de Nankin (1857). - Voyel ct-dessus,
p.244.
1856. Apres divers ddmembrements, le diocese de Nankin devient le vicariat apostolique de Kiang-nan.

VIII. -
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VICARIAT APQSTOLIQUE DU KIANG-SI

NOTICE HISTORIQUE: Topographie, 10, 342. M. Laribe. -

Le Kiang-

si detacbd en 1696 du diocese de Nankin, ainsi que le Fo-Kien, le
Hou Kouang, le Yun-nan, etc.; ilssont constitues en Vicariats apostoliques, 38, ig. Item, 43, t68, 32z, 733; 44, 151, 365, 479; 45, 269.
M. Anot.- De i696 i838, 53, 46o. Historique de la mission, 58, 239.
Mgr Coqset.- Description geographique et administrative, 52, 6or.

Mgr Bray. - Renseignements : 59, 455.
1790. Le Fo-kien, le Tchd-kiang et le Kiang-si sont reunis en
un seul Vicariat apostolique.
1832. Entrde de M. Laribe au Kiang-si,t, 193. - I1 est nomm6
provicaire apostolique et superieur, 1, 282; 44, 479. M. Laribe.
1834. Retraite annuelle. Travaux, 2, 0oz.M. Laribe.
1836. Les origines du vicariat, 54, 423.. Mgr Bray. - Un cas
de possession diabolique, 4, 3 1, 3 9. M. Laribe.
1838. Details sur le Kiang-si, 5, 191, 195. M. P. Peschaud.
1819. Voyage de Macao au Kiang-si, 6, 167. Les cantiques
catholiques et les chansons anglaises, 189. Les joies pascales en
Chine : Paschale mundi gaudium, 198. M. Faivre. - Travaux
apostoliques. Le demon sous la forme d'un tigre obsede un
chrdtien infidele, 293, 295. Vie nomade. Un a trait de provi-

dence speciale n, 3o3, 3i . M. P. Peschaud.
VICARIAT APOSTOLIQUE DU KIANG-SI

ET TCHi-KIANG

1838. Erection du Vicariat apostolique du Kiang-si et Tch6kiang, separd du Fo-Kien, et confie a la Congregation de la Mission, 43, i68; 58 243; 53, 461. (Voyez Bull. de la Propag.,t. V,
p. 2o3).
I. Mgr Alexis RAMEAUX,

nommi ivEqub de Myre, et vi-

caire apostolique du Kiang-si et Tchd-kiang. 6, 351; 43, 168,
176. - Edifiants sentiments de Mgr Rameaux, 6, 352.
1842. Visite du Vicariat apostolique, 9, 169. Mgr Rameaux.
1843. Gu6rison attribuee au Venerable Perboyre, 9. 434.
M. Peschaud.-

Description du Kiang-si, 10, 342. M. Laribe.

Fetes religieuses au Tchd-kiang, 9, 339. Conversions, 35o.
( Diableries v; la puissance du demon, 398, 422. M. Faivre.
1844. Progres de la foi et difficultes dans le Kiang-si et le
Tche-kiang, 10, 238. Chinois courageux confesseurs de la foi,
25o. Archipel du Tchou-sanAConstructiin d'une chapelle, 253.
Mgr Rameaux. - Ddtails biographiques sur M. Jean-Gabriel
Perboyre, 298. M. P. Peschaud. - M. Anot pdnetre dans le
Kiang-si, 592; 59, 349, 35o. - M. P. Peschaud, ddnonc6, est
-

-
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oblig6 de s'loigner, 597; portrait de Mgr Rameaux, 599. M.Anot.
- Attestation d'une gudrison subite, opdrie par 1'intercession
du vindrable J.-G. Perboyre, 6og. MgrRameaux et M. P. Peschaud. - Mgr Rameaux oblige de se cacher pendant la persecution du Hou-pi : vie apostolique d'un iveque en Chine. 614.
Disir d'avoir en Chine les Filles de la Charite, 623. Mgr Rameaux. - Mort de M. Pierre Peschaud (ia sept.); son deoge,
306, Mgr Rameaux, 309; M. Than, 309; 3i8, M. Faivre.
1845. Les difficult6s des Europdens avec le gouvernement
chinois, 1i, 533, 592. M. Anot. - Espirances, 502, MgrLaribe.
- Mgr Rameaux sacre a San-Kiao M. Laribe, 52, 6i 3. - Mort a
Macao (14 juillet) de Mgr Alexis Rameaux, 10, 67 ; M. Guillet;
681, M. Combelles. - Devouement de M. Anot et des autres
Missionnaires de ce Vicariat, 53, 461, 462.
II. Mgr Bernard LARIBE, coadjuteur de Mgr Rameaux,
nomm6 eveque de Sozopolis; il lui succ&de comme vicaire apostolique du Kiang-si et Tch6-kiang, 38, 12o.
VICARIAT

APOSTOLIQUE DU KIANG-SI

1846. (27 mars). Separation du Tch6-kiang; le Kiang-si,
drig6 en Vicariat apostolique distinct, reste confid & Mgr Laribe,
38,

2zo; 58, 243.

1847. Etat spirituel, 11, 495. Les Sceurs appeldes en Chine.
L'infanticide. Signum in calo, 5o2. Mgr Laribe. - Arrestation
de M. Bernard Peschaud, 12, 53. 11 est mis en libertd, 80. M.B.
Peschaud. - Etat du siminaire du Kiang-si, 95. Tranquillit6
relative pour les chretiens, 0o4. Sainte-Enfance, x o. M. Anot.
- Les enfants abandonnes et la Socidti des Saints-Anges,
349. Mgr Laribe. -- H6pitaux. Vierges chinoises, 13, 295.
M. Joseph Tching (Ly).
1848. M. B. Peschaud a soin du sdminaire de San-kiao, 13,
530. Le traitd Lagrene, et les progres de la foi, 534, 540. M. B.
Peschaud. - Lettre des seminaristes du Kiang-si a ceux de
Paris, traduction de M. Bernard Peschaud : t Maintenantque
les bambous verdoyants s'ilancent vers les nues, etc. a, 547.
1849. On profite 4e la demi-liberte; conversion; compte rendu
spirituel, 15, 89. Mgr Laribe. - Le seminaire du Kiang-si, zoo,
114, 119. M. B. Peschaud.
1850. Mort de Mgr Bernard Larib 2(o juillet); ddtails edifiants,
15, 487. M. B. Peschaud; notice, 18, 41, M. Joseph Ly; 16r,
M. Anot, 53, 469. - M. Jandard, nommi iveque et vicaire apostolique : il refuse. Interim de deux ans, 44, 486.
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Etat de la Mission, 16, 161. Trois heroiques confesseurs de la
foi au tribunal et dans les tourments, 175. M. Anot. -Touchant
tableau des enfants abandonnes, zo6. Id.
1850-1861. Desastres de l'insurrection des Taipings, 58, 244.
1851. M. Montels, en route pour le Kiang-si, est reconduit h
Macao. II evangdlise ses gardes, 16, 470, 493. Montels. - Le
a prix des croix >, 17, 87. M. B. Peschaud. - L'infanticide en
Chine, 88; 18, 1 , id., 178; M. Montels.- Retour au Kiang-si.
Bon ordre du siminaire de San-kiao, 17, ioo. M. Montels.- Depart pour la Mission. Moyen de se ditacher, 18, 7. a Que les
17. M. B. Pesjugements des hommes sont diffdrents!
chaud. - Ce qu'on d4pense en mission. Pieux sentiments. 26.
Le meme. - Visite de M. Poussou et reunion de confreres a
Ning-po, x66.
1852. Un enfant gueri au bapteme, 18, 85. M. Anot. - Bruits
de persecution, gi. M. Jandard.- Heureuse influence du sdminaire sur la population de San-kiao, 170. M.Montels.
III. Mgr Louis-Gabriel DELAPLACE, nommi ev&que d'Andrinople et vicaire apostolique du Kiang-si ( 851 ), 44, 486.- Sacr6
dans une chapelle de paille,avec une crosse de bois, une mitre de
papier, 18, 423; 51, 419. a Voili comment j'entends 4tre 6evque
toute ma viel 18, 429. Mgr Delaplace. - Faute de ressources,
combien d'enfants abandonnes! a Dieu sauvera la Chine par les
petits enfants! 432. Id. - L'archiconfrdrie de la Sainte-Vierge,
450. Id.
1833.

La GUERRE DES REBELLES on Cipines, o'

Talpings

(Chang-mao, longues chevelures) dans le Kiang-si : mceurs et
croyances des rebelles, 22, 417. - Historique de la revolte;
cruautd des rebelles, 19, 39. M. B. Peschaud, 53, 462; 60, 461. Evangelisation, 19, 16; la Sainte-Enfance, 17. Id.
1854. IV. Mgr Francois-Xavier DANcouaR, dveque d'Antiphelles, succede & Mgr Delaplace, transferd au Tch6-kiang,
38,

21i.

1855. Les desirs d'un cceur d'ap6tre, 21, 395. M. Anot. - Les
rebelles maitres de Nankin et de Shang-hat. Shang-hal pris
par les Frangais, 461, M. Montels. - Ravages par les rebelles,
467, 472. Id.

1856. Serie d'alertes causses par les rebelles au sdminaire du
Kiang-si, 22, 347, M. Rouger; 53. 463. - Protection du grand
chef des rebelles, Ly,22,373.M. Anot.- M. Montels divalisd par
les brigands; ils renversent les idoles et promettent de protdger
les Missionnaires, 38o.' M. Montels. - Arrivee de M. Ad. Rou-

-
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Le siminaire; ses didments, douze ilkves, 53,

462, 473.

1857. Liberte religieuse sousles nouveaux maitres du Kiang-si,
22, 404. M. Rouger. - On profite de la liberte religieuse, 410.
M. Anot. - Histoire politique et religieuse des rebelles, 417.
Tout le Kiang-si est en leur pouvoir, 422. MgrDanicourt.-

Les

rebelles et les impdriaux aux prises, 423. M. Montels.- L'(Euvre
des Enfants-Abandonnes, 454. M. Joseph Yeou. - M. Ferdinand Montels (26 juin) et deux chretiens chinoismis a mort par
les Imperiaux, 22, 468, M. Anot; 25, 189, id.; 26, 279. M. Rouger.- Les Missionnaires depouilles comme Job et obliges de
fuir. Cruautds commises par les rebelles, 23, 278, 287, 519
M. Anot. - Details, 354, 361. M. Glau.
1858. Les rebelles an seminaire du Kiang-si (Kiou-tou); ils
l'pargnent, 23, 368. Mgr Danicourt.La situation s'aggrave, 379.
M. Rouger.- Mgr Danicourt et un confrere chinois maltraitis;
le seminaire pille par les Impiriaux (2 juin), 383, 53o. M. Glau.
-

Details,

555. M. Rouger. -

Nouvelles desolations, 570.

M. Glau. - Tableau des mceurs religieuses des chr6tiens en
Chine, 24, 33:. Id,
1859. Consolation; promesse de paix obtenue par les troupes
europdennes, 24, 343. M. Rouger. - On profite pour le culte
public de cette promesse, 353. Id. - La Sainte-Enfance; rapport et traits emouvants, 369; 26, 245. Id. - Evangelisation,
25, 153. Id. - Le souvenir d'un vieillard chinois, Tsiekinto, mis
a mort pour la foi, r68, 188. Id. - Encore des rebelles; leurs
cruautes, 175. Id.- Mgr Danicourt transporte k Paris les restes
du vindrable Perboyre, 38, 121.
1860. Dieu enverrait plut6t un ange au paien qui a gardi la
loi naturelle; trait remarquable, 26, 268, M.Rouger. - Encore
les rebeiles; incendies. II faut fuir dans les montagnes. Retour
an seminaire de Kiou-tou, 281. Id. - c La Sainte-Enfance est
notre grand espoir! > 340. M. Anot. - Mort de Mgr Danicourt
h Paris (2 fivrier i860). 38, 12i; 44, 487 . - M. Anot admi-

nistre le vicariat comme provicaire jusqu'en ;865. Ibid.
1862. Alertes au sujet des rebelles. Espirances, 30, 137. M. Rouger.- Pillage par les Chinois et ruine totale de tout l'dtablissement du Kiang-si (18 mars), 142, 145. Id. - Nouvel dtablissement, a Kiou-kiang, 154, j65. Id. - Episode du desastre, 30,
175. M. Anot. - M. Anot obtient en didommagement un local

k Nan-tchang, et un autre a Kiou-kiang, 186, 1, I , id., et 30,
167. M. Rouger.
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1863. Obstacles apportis, a Pikin, au retour de M. Anot dans
le Kiang-si, 30, 19 . Voyage. Hostilitis du gouverneur Chen, 208.
Offre et acceptation d'une somme d'argent a la place du local de
Nan-tchang comme compensation des pertes, 215. Les Chinois
itablissent I'ceuvre du & Sauvetage a pour imiter la Sainte-Enfance, 227. M. Anot.

1865. Compte rendu des (Euvres de la Sainte-Enfance, 31, io.
- La dot et le mariage des orphelines; les ceremonies, 652.
M. Anot. - Kiou-kiang : Seminaire, construction d'une chapelle. Demande de Filles de Charite, 32, 483, 487. M. Rouger.V. Mgr Henri BALDUS est transfere du Ho-nan au Kiang-si,
comme vicaire apostolique, 38, 121.
1868. Kiou-kiang. Situation; nouvelles chretientis, 35, 141,
i5o. M. Rouger. - Le seminaire est ramend de Kiou-kiang i
Tsi-tou, pres de Kiou-tou, 53, 4791869. Mgr Frangois Tagliabue vient comme coadjuteur de
Mgr Baldus, 44, 491.

Mort de Mgr Baldus a Kiou-kiang (29 septembre) 35, 165;
36, 89. M. Rouger. - Eloge de Mgr Baldus, 63, 83. Mgr Vic.
1870. Reglement entre le Ministre de France, M. de Rochechouart, et le gouverneur de Nan-tchang, capitale du Kiang-si,
sur la liberte religieuse et les indemnitis dues aux chretiens, 35,
551, 556, M. A. Rouger; et 584, Mgr Tagliabue. - Etat des
missions et du sdminaire au Kiang-si, 58i. Mgr Tagliabue.
- Statistique des oeuvres et du personnel, 52, 6o6. Mgr Bray.
- Reconstruction de l'eglise de Saint-Joseph & Ou-tching, 37,
137. M. Rouger.
VI. Mgr Gdraud BRAY, sacrd 6veque de Legion (20 novembre), succede i Mgr Baldus comme vicaire apostolique du
Kiang-si, 37, 193; 52, 6o5, 621. - Contre-coup du massacre de
Tien-sin ; pillage de I'orphelinat de Fou-tcheou (14 septembre),
et de l'iglise de. Ou-tcheng, Ibid. M. Bray. - Importance
des orphelinats, 37, 172. M. Anot. - Eglise du Sacrd-Coeur drigdea Hao-fang, 198. Id.
1870-18.7. L'itat de ia mission. Compte rendu, 52, 6or.
Mgr Bray.
1871. Les mandarins reconstruisent a leurs frais l'Orphelinat
de Fou-tcheou et l'iglise de Ou-tchang, incendids par eux. 37,
195, Mgr Bray; 52, 617. - Les chretiens de Nang-fong viennent demander un pritre. 52, 612.
1872. Notice historique ddtaillde sur le Vicariat du Kiang-si
(1696-1872). Statistique des ceuvres, 38, 117. Mgr G. Bray. -
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Belles esperances. Nouveaux centres de catichumbnes, 1o6.
M. Anot. - Notice sur le baptiseur Fan, mddecin & miracles.
Ses guirisons extraordinaires, 12. Id. - Sentiments de zele,
287. Id. - Un orage pros de Fou-tchdou. Chritiens persicutis
par un petit Diocletien, 290. Id. - San-Kiao. Visite de
Mgr Bray i cette residence. Situation. Construction d'un
orphelinat et d'une nouvelle r6sidence, 52, 613.
1873. Tentative d'assassinat sur M. Alexis Sassi, 39, 295.
1874. Arrivie au Kiang-si. Detail-des cruautis exercies contre
quelques chritiens A Kiou-kiang. A Fou-tchdou a en pleine
persicution n, 39, 354. M. Em. Lefebvre. - Travaux apostoliques i Fou-tcheou. Conversions et predications : quelques
traits, 524. M. Moloney. - On commence une nouvelle installation pour les missions et les oeuvres, 52, 611. - Persecution.
Eloge de M. Anot, 40, 120. M. A. David. - Rapport an cardinal Barnabo, et notice sur la chretienne Anne Lo, morte
pour la foi le 4 fevrier 1873, I26, M. Anot.
1875. Exhumation des restes de M. Montels et de ses deux
compagnons, 40, 606, M. Sassi. - La divotion & Notre-Dame
deLourdes au Kiang-si, 69o. M. Jean Coursieres. - Notice
sur Fou-tchiou et les quatre autres sous-pr6fectures. Note sur
quelques-uns des persecuteurs, 41. 143, M. Anot. - A Foutchdou, 'installation et le personnel, 485, M. Bray. - Progr6s, 487. M. Anot. - Rapport sur les persecutions rdcentes du
Kiang-si (1873-75 ) : i* de Teng-kia-fon, 565; 20 de Tan-fang,
575; 3* de Chang-teng-tou, 58o, Mgr Bray.
1876. Fetes religieuses. L'affaire de M. Sassi, 42, io3,
M. Jean Coursieres. - 36o millions d'ames infideles en Chine!
Zele apostolique. DNtails sur les missions, 13. M. Anot. Agitation populaire contre les chretiens, 279. Mgr Bray. Visite de M. Aymeri a en soutane et sans queue a. Le Kiang-si
est tout un royaume ! 425. M. Ad. Rouger.
1877. Renseignements sur les districts du sud du Kiang-si,
43, 77, M. Moloney. - Nouvelles chritientds; details, 182.
1878. Notes historiques sur la province du Kiang-si ( 8381878); 43, 168, 321; Notice sur Fou-tcheou et les autres districts, 328, 735; 44, ISs. Les persecutions, 3i5. Situation, 32i.
Les confreres du Kiang-si, 478; 45, 269. M. Anot. - Construction d'un nouvel orphelinat & Fon-tcheou, 52, 612.
1879. Les progr6s de la religion depuis vingt-cinq ans dans le
dipartement de Kien-tchang-fou; causes et moyens, 45, 279.
M. Adrien Rouger. -Division de Kiang-si en deux Vicariats
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apostoliques (bref du 19 aott) : i* Kiang-si septentrional;
2* Kiang-si mdridional, 45, 147; 52, 61o, 618.
IX. -

VICARIAT APOSTOLIQUE DU KIANG-SI SEPTENTRIONAL
NOTICE

HISTORIQUE. Statistique, ceuvres, 47, 264.
De 1870-1887, 52, 6o0. Mgr Bray.

1879. Le Kiang-si septentrional drige en Vicariat apostolique
distinct; il reste confi ahMgr Bray, 47, 147.
1880. Travaux apostoliques h Lin-kiang, etc, 46, i53. M.J.-B.
Teng. - Fruits spirituels; tableau, 162. Lettre des seminaristes
du Kiang-si septentrional aux smninaristes de Saint-Lazare, a
Paris. Reponse, 163. - Statistique civile, ecclesiastique;
oeuvres du Kiang-si septentrional, 47, 264. Mgr G. Bray. Fou-tcheou, nouvelle residence des Missionnaires commencde
en

1874; description, 52, 61 . -

Kiou-kiang, creation d'un

h6pital, 52, 615.
1881. Fruits spirituels, 47, 134. 15 aouft. Le sdminaire de Kingan, 58, 475.
1882. Mort de M. Patrice Moloney (22 janvier); Notice, 47,
440-447, Mgr Bray. -

Risidence de Fou-tcheou; notice, 48,

3o2. M. Sassi. - Visite du Vicariat; rapport, 377. Mgr Bray.
Arrivee des Filles de la Charite i Kiou-kiang, 52, 608, 615 ; 53,
422.

1883. Visite de Mgr Delaplace, 48, 53o; rapport sur ce Vicariat; 49, I42. Mgr Delaplace. - Fou-tcheou. Conversion d'une
famille, 146. M. Ciceri. -

Nouvelles religieuses, i5 . M. Andre

Yeou-ngan.- Situation religieuse, 594. Mgr Bray.- Etat de la
mission : tableau, 295. -

Construction d'une maison pour les

Sceurs, 52, 6 6.
1884. San-kiao. Historique de cette residence. Etat actuel,
50, I 8. Mgr Bray. - Fou-tcheou-fou. Une gudrison par la
Mddaille miraculeuse, 122. M. Ciceri; 59, 455. - Etat religieux
du Vicariat, 50, 24. M. Vic. - Mort de M. Pierre You, missionnaire (24avril); eloge, 440. Id. - Organisation de la pratique
des exercices spirituels dans les chrdtientis; heureux fruits,
444. Id. - Etat de la mission, 623. - Construction d'une dcole
de garcon et d'une- cole de filles, 52, dI41883, juillet.Une partie du Kiang-si septentrional est ditachie et
6rigde en Vicariat apostolique du Kiang-si oriental, 51, 98; 52,
620. - Condition misdrable du culte au Kiang-si, 51, 98.
.M. Tamet. - Influence des Missions. Necessite o'oratoires.
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Craintes inspiNes par la guerre franco-chinoise, io3, M. Vic.
- San-Kiao. Malheurs causes par les inondations, 415.M. Vic.
1886. Etat de la religion au Kiang-si, 52, 609. M. Bray. On fete la soixantieme annie de Mgr Bray, 621a
1887. Visite aux chrdtientis de San-Kiao, etc., et missions.
District de Nan-tchang, 53, 424. M. Jos. Wang. - Kiou- kiang.
Etat des ceuvres : h6pital, dispensaire, orphelinar, 53, 422.
Sr Dereu.- Desir d'dtablir des Filles de la Charit &h
Ou-tcheng
et ASan-kiao, 52, 617, 618.
1888. Kiou-kiang. Mort de M. Jos. Courtes (8 aoft); iloge,
51, 276. Mgr Coqset.
1889. Nouvelles recrues amendes par Mgr Bray, 54, 421.
1890. Triduum du bienheureux. Perboyre, 55, 622, M. DAuverchain;625, M. Anot.
4891. Dangers et menaces d'incendie h Kiou-kiang. Le personnel de l'orphelinat se refugie a I'h6pital, 56, 607. Sceur. Foubert. - Pillage et incendie de maisons de chritiens, 57, 148.
Mgr Bray. - Les desastres et la persecution de Kiou-kiang,
57, 151. S' Foubert. - Pillages et incendies par les rebelles a
Nan-tchang, Tsin-hien, etc., 56, 609. M. Wang.
1891-1892. Fruits spirituels, tableau, 58, 9 6 .
S1892. Installation des Missionnaires A l'interieur de la ville de
Kiou-kiang. Une procedure chinoise, 58, 83. M. Em. Lefebvre.
1894, aoft. Mort de M. Guirand, 61, 46. M. Fatiguet; 47,
Mgr Bray. -

Rapport et statistique, 60, 400. -M. Bettembourg.

1895. Benediction de la premiere pierre de l'Nglise Saint-Vincent a Kiou-Kiang; jubild episcopal, 61, i95t Mgr Bray.
*
1896. San-kiao. Progres de la foi et entraves h I'evangdlisation, 61, 341. M. Jos. Wang.

1898. Kiou-kiang, h6pital Saint-Vincent. Grands biens accomplis par cet h6pital de vieillards, 64, 258. S' Mac-Carthy.Ou-tcheng, i i'extremiti sud du lac Po-Yang : une chapelle
delabrde. Transfert des sdminaristes de San-kiao A Ou-tcheng.
64, 260. M. G. Potel. - 18 juillet. M. Paul Ferrant promu
6vaque et coadjuteur de Mgr Bray, 63, 548. Sacre a Ning-po
(2 octobre) de Mgr Paul Ferrant, 64, 253.
X. - VICARIAT APOStOLIQUE DU KIANG-SI MERIDIONAL
NOTICE HISTORIQUE : 43, 177; 45, 446; 46, 556; 47, 117; 53,484- -

Rapport historique (1595-i89z),58, 239. Mgr Coqset.- Topographie,
mours, religion,48, 392.
1879. Creation du Vicariat du Kiang-si meridional. M. Adrien
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Rouger, provicaire apostolique, 45, 147. -

Notice sur le nou-

veau Vicariat apostolique, 446. M. Ad. Rouger; 46, 556. Id. 11est confid A M. Rouger; son eloge, 52, 6i8, 619; 58, 245.
1880. Nouvelles religieuses, 46, 178, 181, [84. M. Ad. Rouger.
- Le Concile provincial a Han-Theou; pelerinage aux tombeaux des venerables Clet et Perboyre, 553. Id.
1881. - Quinze mois de tournee pastorale; compte rendu, 47,
117. M. Ad. Rouger. -

Fruits spirituels, 132. -

l'inondation, i33, Id.; 56, 475. -

Ravages de

Construction pour un college,

52, 6 14.
1882. Chretiens persecutes, 48, 114. M. Ad. Rouger.-

Fruits

spirituels, r16. - Description du Vicariat, 392. - Comptes
spirituels, 398. M. Ad. Rouger. - On batit une residence a Kingan au Sin-ma-teou. Difficultes, persistance des Missionnaires,
56, 477. - Construction d'une eglise b Ki-ngan, 52, 614.
1883. < II faudrait des chapelles ,, 49, 157. M. Rouger. -

La

residence de Ki-ngan; details, 288. M. Boscat. - Installation
des Missionnaires a la nouvelle residence, 56, 478.
I. Mgr Adrien ROUGER, nommi eveque de Cissame, vicaire
apostolique du Kiang-si meridional (26 aofit), 49, 6roi. - Progras et epreuves de la religion dans le Vicariat, Ibid. Mgr Rouger. - Etat de la Mission; tableau, 6o4.
1884. Sacre de Mgr Rouger (27 avril), 49, 6o6; 58, 246, persicution, 49, 6o8. M.Boscat.- A Long-tsimen; persecution, mauvais traitements, 50, 132-135. Mgr Rouger.- Ki-ngan. Guerison

attribuee i 1'eau de Saint-Vincent, 449. Id. Inauguration de
Notre-Dame-des-Victoires, 56,479. - Etat de la Mission, 50,
624.

Le college fournit les premiers elements d'un petit seminaire,
de Mgr Rouger a Lang
56, 479. Persecution et souffrances
.
tsimen dans le Kan-tcheou, 53, 490 -

Mai. Desastre de Lang-

tang, 49, 6o6; 56, 479. - Station creee h Pin-lou; travaux
de M. Peres; persecution, 53, 492.
1885. Projet de residence et de chapelle A Kan-Tcheou; commencement d'exdcution, 56, 480. - Kiou-gan. Nouvelles perscutions. Guerison de Mgr Rouger attribuee au vendrable Perboyre.'Epreuves et fleaux, 51, 422,425. Mgr Rouger.

1886, juin. Persdcution, ruines et incendie de la mission et de
villages chretiens. M. Pdres pris et battu. Mgr Rouger poursuivi, 51, 58o. M. Boscat. Details de la persecution, 582. Mgr
Rouger; 52, 427, M. Canduglia; 126, Mgr Rouger, - Desastre
de Kan-tcheou, 51, 422; 56, 480. - Ddcembre. Mgr Rouger
17
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retourne en France, 56, 480. -

2 fevrier.

Ki-ngan. Le srmi-

naire est fondd definitivement et installe dans un local convenable, 56, 480.
1887, 3r mars. Mort de Mgr Rouger a Paris, 52, 32o; 53, 5,
496; 56, 481. - Eloge de Mgr Rouger; traits de son courage.
53, iu6. M. Boscat.
II. Mgr Auguste Coqset,vicaire apostolique, sacrib Pekin, 53,
39!. - 5 decembr. Arrivee de Mgr Coqset, 56, 482.
1890. Ping-lou. Sing-fong et Nan-kang. Triduum du bienheureux Perboyre, 56, 239. - Situation du seminaire de Kingan, 56, 482.
1891. Grices attribuees au bienheureux Perboyre, 57, 5o4. Histoire du seminaire de Ki-ngan ( 1881-1891), 56, 475.
1891-1892. Fruits spirituels, 58, 254.
1892. Situation matdrielle et religieuse, 58, 246.
1890. Nan-kang. Etat de la Mission, 58, 554. M. Canduglia.
1894. Rapport et statistique, 60, 402. M. Bettembourg.
1895. Ki-ngan-fou. Droit de propridti d'un terrain de Ouanngan legalise. Acquisition de terrain a Nam-ngan-fou. Prevision d'un chemin de fer de Canton au centre de la Chine, 61,
198. Mgr Coqset. - L'esclavage en Chine, 61, 48. M. Pedrs.
1896. Un pied-a-terre a Nam-ngan-fou; importance de cette
position, 62, 237. M. Canduglia.

1897. Yao-tcheou. Une pagode transformie en chapelle, 63,
88. Soeur Tourrel.- Inondation i Ki-ngnan, 63, o9.MgrCoqset.
1898, avril. Etablissement d'une residence h Kan-tcheou-fou,
ville importante. Apprehensions relatives aux protestants, 64,
369. Mgr Coqset.
XI. -

VICARIAT APOSTOLIQUE DE KIANG-SI ORIENTAL

1884, 5 juillet. Erection de ce Vicariat ditach6 du Kiang-si
septentrional et place sous 1'autoriti de Mgr Vic, 51, 98.
1885. I. M. Vic (Casimir) est nommd Vicaire apostolique et
dveque de Mdtellopolis, 52, 6zo.
1886, 23 janvier. Publication a Fou-tcheou du ddcret d'drection du Vicariat du Kiang-si oriental, 51, 42o. - Mgr Rouger,
malade, s'embarque pour la France, 53, 496.- 24 janvier. Sacre
de Mgr Vic; notice biographique, 51, 420, 585, 587; 56, 480; 52,
62o. - Etat du Vicariat, 51, 586. Mgr Vic; 53, 494-- Le clerge
indigene a Fou-tcheou. La Sainte-Enfance, 52, 297. M. Dauverchain.- Progras religieux du Kiang-si peu sensibles. Causes.
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Baptumes d'enfants, orphelinats. Eloge de M. Anot, 52, 436.
Mgr Vic.
1887. Nouvelles des Missionnaires du Vicariat, 53, 43o. Mgr
Vic. - Fou-tcheou-fou. DWsastres causes par l'inondation.
Consecration du Vicariat au Sacre Coeur, 52, 623. Mgr Vie.
1888. Fou-tcheou-fou. La sympathie des Chinois est obtenue
grace a l'h6pital des femmes !gees. Fondation d'un lit h perpdtuitd, 54, 577. Mgr Vic.
1889. Arrivee de M. Clabault, du dioc. d'Amiens; son ordination, 54, 578.
1890. Situation gdnerale. Les quatre residences, les oeuvres.
Projet d'etablir les Filles de la Charitd h Iao-tcheou-fou, 56,
484. Mgr Vic.
1891. Fou-tcheou-fou. Pillage de la maison des Missionnaires, 56, 618. M. Dauverchain. - L'envahissement de la
maison par les rebelles. Situation gendrale, 57, 302, 3o5. M. Dauverchain. - Menaces contre la maison des Soeurs, 57, i52.
Mgr Vic.
1891-1892. Tableau des fruits spirituels, 58, 97.
1892. Mort de M. Rochet ( 'ravril), 57, 469-472, Mgr Vic;
473-474, M. Dauverchain.
1893. 21 novembre. Mort de M. Anot; eloge, 59, 345-356.
Mgr Vie. - Yao-tcheou. Importance de ce catichuminat, 58,
393. M. Dauverchain.
1894. Kiou-tou. Epreuves. Mort de M. Edouard Gattringer,
60, 53o. M. Tamet. - Fou-tcheou-fou. Ancienne habitation
du bienheuteux Perboyre, 59, 532. - Rapport et statistique, 60,
402. M. Bettembourg.

1893. Mort de M. Jean-Marie Bresson au pretoire de Koui-Ki;
son eloge, 61, 56. Mgr Vie. - Yao-tcheou-fou. Prdlude d'installation des Filles de la Charite, 60, 531. M. Dauverchain.
1896. Une ecole ouverte h Koui-ki; conversions de Chinois
protestants, 62, 23i. M. Dellieux. - Yao-tcheou. La 16proserie
de la Medaille miraculeuse, 61, 465, M. Dauverchain; 63, 549,
M. Clerc-Renaud. - Octobre. On prend possession d'un terrain
qu'on nous disputait depuis vingt ans a Koui-ki, 63, 86. Mgr
Vie. - Mort de M. Jos. You (i " avril), eloge, 61, 468. Mgr Vie.
-Yao-tcheou. Une petite fille baptisee guerit,62, 31. Soeur Castelain.
1897. Koui-ki. Funerailles solennelles faites H M. Bresson;
6loge de ce confrere, 63, 84. Mgr Vic.
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1898. Yao-tcheou. Bapteme des quatre premiers lepreux. Le
catechumenat va croissant; mais les protestants viennent s'installer i Yao-tcheou, 63, 55 i. Soeur Tourrel.
XII. - VICARIAT APOSTOLIQUE DE MONGOLIE
NOTICE HISTORI•UE : Origines de l'Eglise mongole (treizieme sie-

cle .t16,5o.- La missionde Mongolie confiEe I la Congregation (1783).
Emigration de Chinois en Mongolie, deux Missionnaires les suivent
1796). M. Raux. Vie austere de ces ap6tres, 1, 420o. - Mort de
M. Raux; MM. Ghislain et Lamiot lui succedent dans le soin de
Pekin et de la Mongolie (1797). Exit de M. Lamiot (1820). Destruction de I'eglise de Pekin (1 8 27). M. Sue succ6de i M. Lamiot; on se
rqfugie en Mongolie (1829), 11, 429; 13, 114, 226: 23, 453: 28, 535.
1. -

LA MONGOLIE DEPENDANT DC DIOCESE DE PEKIN ( 1690-1838)

183i. M. Mouly, supdrieur de Pekin et du sdminaire de Sivouan en Mongolie; situation generale, 11, 43;. M. Mouly. Persecution en Mongolie; confesseurs de la foi dans les prisons,
2, 11 p., 59. Id. - Constructions d'dglises et d'dcoles, 3, 5, id.
- Evangdlisations, 3, 15; 4, 54; 5, 377; 6, i, 7.
1836. Historique: ferveur des chretiens chinois et tartares.
Eglise nouvelle, 6, 41. M. Mouly. - Aimables paroles d'humilite, 5, 375. Mceurs et religion des Tartares, 377. Id. - Du Havre a Macao (1835), 6, i. A Han-ho, moeurs des Chinois, 49.
En Mongolie; controverse avec un lama, sa conversion, 64-104.
Les doctrines religieuses des lamas, io5, M. Gabet.
II. -

LA MONGOLIE APPARTENANT

DE LEAO-TONG,

MANDCHOUR[E,

AU VICARIAT

APOSTOLIQUE

ETC. (1838-1840)

1838. La mission de Mongolie est annexde au Vicariat apostolique de Leao-tong et Mandchourie, nouvellement crde et
dirigd par les Missions etrang6res. Difficultis, 11, 435. - Lettres de Tartarie, 6, 131-141. M. Gabet.
III.

-

LA MONGOLIE

ARIGEE

EN VICARIAT

APOSTOLIQUE

1840. La Mongolie est irigde en Vicariat apostolique distinct
(28 aoft). II est administrd par M. Mouly, it, 435.
1841. Lettres sur la Tartarie, 8, 363, 397, 409. M. Huc.
1842. I. Mgr Joseph-Martial MouLY,sacrd eveque du Fussulan
25 juillet), dtabli vicaire apostolique de Mongolie, t1, 436. Mceurs des Tartares et des Mongols, 8, 412, M. Huc; 12, 61i,
M. Gabet.
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1844. Voyages dans la Tartarie, 10, 531. M. Huc; 58i. M. Daguin.

1815. Etat de la mission, it, 438, Mgr Mouly. - Histoire et
conversion de Joseph Ouang, 448-457, id. - Tournde pastorale
en Mongolie, 12, 409 et 559. Id.

1846. Pacification, t1,61o. Sdminaire de Sivouan, 620. Ecoles,
625, Mgr Mouly. - Mission des Trois-Tours, 12, 5. M. Daguin.
- Voyage d'exploration au Thibet, 118-182; 13, 227, 345; 14,
281, 399. M. Hue. -

Les enfants exposes et la Sainte-Enfance,

12, 322. M. Gabet. - Lettres des etudiants de Sivouan aux etudiants et seminaristes de Paris, 12, 361, 396, 61I.
1847. Mgr Mouly, etabli administrateur du diocese de Pekin,
a la place de M. Castro (juin), 15, 6 et 46. - (Euvre des baptiseurs en Mongolie. Compte rendu, 13, 304. M. Daguin.
1848. M. Florent Daguin, sacrd eveque de Troade (25 juillet),
nomme coadjuteur de Mgr Mouly, pour le Vicariat apostolique
de Mongolie, 14, 583; 15, 57, 65. Mgr Mouly. - L'(Euvre de la
Sainte-Enfance, 14, 583.
1849. De Macao en Mongolie. Details sur Shang-hal, 15, 199,
207, 211. -

Incidents,

232,

507. M. Combelles.

1850. Les Origines de I'Eglise mongole (treizi&me siecle),
16, 5o. M. Combelles.
1851. De Macao en Mongolie. Les restes, encore sans corruption, d'un saint pretre mort depuis treize ans,16, 5oo. M. Gottlicher. -

Moeurs des Mongols, 18, 36, 47. M. Combelles. -

Edi-

tiants details d'une conversion, 66, id.
18i2. Rdcit de voyage, 18, 524. M. Gottlicher. - M. Pierre
Fong et sa famille de lamas, 59, 179. Mgr Daguin.
1853. Mort de M. Jean Combelles (28 mai); eloge 21, 420
Mgr Daguin;23, 480. - Arrivee de M. Tagliabue, 55, 346.
1855. Entre les mains des pirates; scene sanglante, 21, 429.
M. Tagliabue. -

La Sainte-Enfance, 22, 272. M. Gottlicher.

1857. Mgr Mouly transferd h Pikin.
II. Mgr Florent DAGUN,H nomme vicaire apostolique de Mongolie. - Notice geographique et religieuse sur la Mongolie, 23,
453. - Vie extraordinaire et mort admirable du grand cat&chiste de Sivouan, 465-480. -

Histoire de M.

Pierre Fong,

Missionnaire, et de sa famille, 487-502, et 28, 489. Mgr Daguin.
- Siminaire, ecoles, personnel de la Mission de Mongolie,
23, 5o3, id.
1859. Les Missionnaires accuses d'etre magiciens, 24, 393.

-

M. Gottlicher. -
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Mort de Mgr Florent Daguin (9 mai); dloge,

400oo, 407, id.; 25, 237.

III. M. Tagliabue, provicaire et superieur de )a Mission de
Mongolie

,

4,91. -

En voyage pour la Mongolie, 24, 409; 28,

486. M. G. Bray. - Histoire edifiante du chretien Ten.
Etranges details sur une possedde, 25, 142. M. Tagliabue.
1860. A Sivouan : heureux fruits des ecoles, de la Mission, des
retraites, 28, 3o3. M. G. Bray. -Travaux. Guerison par 1'Assa
faetida de 1'empoisonnement par l'opium, 527. M. Gottlicher.
1861. Methode des missions en Mongolie; traits, 28, 5iz.
M. G. Bray. - Historique de la Mission, et persecutions
(1853-861)," 28, 535 M. Gotlicher. - Voyage de France en
Mongolie, 29, 5. M. Edouard Reifert.
1862. Mission i Tchao-yang, h 15o lieues A l'ouest de Sivouan,
29, 200. M. G. Bray.

1865. La Sainte-Enfance; progres de 1'CEuvre. La a Gerbe
de Ruth s, en Mongolie, 31, 649. M. Tagliabue. - Cotisations
des Chinois, 32, 491. M. Vincent Ou.

1866. Compte rendu des oeuvres accomplies par les Missionnaires en Mongolie. Ils transmettent cette mission a la Congrigation beige des Missions etrangeres de 1'abbe Verbiest, 31,
io. - Ddpart des Missionnaires (24 sept.), 32, 459. M.G.Bray.
XIII.-

VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHE-KIANG

NOTICE HISTORIQUE : 14, 343 et 15, 144, Mgr Lavaissiere; 21, 44o,

45i, 458, M. Delaplace; 64, 251. - Situation religieuse: decadence
(185 4 ) et relevement (1854-1868), 33, 413. Id. - Renseignements,
41, 3o2. - R4ponses aux questions de la Sacr4e Congregation de la

Propagande (1879) 45, 137. - Notice sur I'archipel de Tchou-San ou
Chusan; son importance politique; etablissements des Missionnaires
et des Sacurs, 63, 261. Mgr Reynaud.
1835. La liberti religieuse en Chine, 2, 2* p., 2z. M. Laribe.
- Restes precieux d'anciens Missionnaires europeens dans
une chapelle.du Tchd-kiang, 45. Id.
VICARIAT

APOSTOLIQUE DU

TCHI-KIANG ET KIANG-SI

1838. Erection du vicariat apostolique du Tche-kiang et Kiangsi detache du Fo-kien, et confie i la Congregation, 43, 177.
I. Mgr Alexis RAMEA-X, dvEque de Myre et Vicaire apostolique du vicariat de Kiang-si et Tche-kiang, 43, 177.
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Voir Kiang-si et Tche-kiang, de 1838 a 1845; ci-dessus,

p. 249.
1845. Mort & Macao (14 juillet) de Mgr Rameaux, 10, 671,
68r.
VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHE-KIANG

1846, 27 mars. Le Tch&-kiang est separd du Kiang-si et
reconstitud en Vicariat apostolique distinct, 38, 20o.
II. Mgr Pierre LAVAISSILRE, nommnd dvque de Myre et
Vicaire apostolique du Tchi-kiang, 38, 12o. - lies Tchousan on Chusan. Ddsirs d'un etablissement de Sawurs et d'une
risidence h Ning-po, t1, 516. M. Danicourt. - Propagation
de la devotion a la tres sainte Vierge, 524. Id. - Etablissement
&Ning-po, 599. Id.
1847. Notice historique : Beautd du pays, dtat misdrable des
chrdtientds. Statistique, 14, 443. Mgr Lavaissiere.
1848. Fruits spirituels et situation, 13, 514. Mgr Lavaissiere.
Compte rendu : Tchou-san, Ning-po; traits ddifiants, 14,
236. Id.

1849. Constructions de chapelles, 15, 12i, 420; une nouvelle
Monique, 135, 422; fruits spirituels, 143. Mgr Lavaissiare. Les origines du Tchd-kiang et Ning-po, 144. Id. - Voyage de
Macao a Ning-po, 403. M. Sarrans. -

Mort de M. Louis-

Prosper Sarrans (7 septembre), 156. Mgr Lavaissiere. de Mgr Pierre Lavaissiere (i ) ddcembre), 15t ; 45, 38.

Mort

1851. III. Mgr Francois-Xavier DANICOURT, nomme eveque
d'Antiphelles et Vicaire apostolique du Tch6-kiang, 44, 487. Visite de M. Poussou; Rapport sur Tchou-san, 16, 33r, 34 ; et
sur Ning-po, 36t. - Une bonzerie et I'office religieux, 338.
M. Poussou. - Rdunion des confreres a Ning-po, 17, 53. Sacre de Mgr Danicourt (7 septembre 185i). On construit a
Ning-po une maison pour les Filles de la Charitd, i r . Mgr Danicourt.
1852-1853. Arrivie des Soeurs SNiag-po (21 juin 1852), 18,
536. Sceur Marie; 52, i66. - Pieux rdcits de conversions, 19,
78. Mgr Danicourt.- Transfert de I'dtablissement de Macao A
Ning-po, 84. La Sainte-Enfance, 85. Soeur Auge. - Le z&le
des Filles de la Charitd, 97. MAeurs chinoises. Superstitions et
action diabolique, io8. Sweur Thidrse. - Libertd pour les
meuvres des Sceurs, 20, 252. Soeur Auge. Commencement de
l'h6pital, 52, 167.- Mgr Danicourt est transferd au Kiang-si, 38,
121.
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IV. Mgr Louis-Gabriel DELAPLACE, transferd du Kiang18,-.
si au Tchd-kiang. 38, 121.
8,,. De Paris H Shang-ha, 19, 237. M. Tagliabue. - Notice

8
sur le Tche-kiang. 21, 440, 45 , 45 . Mgr Delaplace.
18:;6-18'7.A Ning-po: organisation, 22,219. Mgr DelaFlace.De Londres A Ning-po. 223. MM. Peyralbe et Glau. - Baptemes des enfants, visites a domicile, 235-z62. S(eurs Perboyre,
Therese et Gelis.
i838. Exhumation au Hou-pd des restes des venerables Clet
et Perboyre pour ktre transieres en France, 23, 388, 399.
Mgr Delaplace; 54, 32o. Arriv&e des reliques i Ning-po, 23, 5 5.
Soeur Perboyre. - La maison de la Sainte-Enfance et les

orphelins, 24, 137. Scur Augd. -

Voyage h Ning-po

h

travers

les troupes des Imperiaux, 154. M. Glau. - A travers les
Rebelles. 167. M. Anot. - Sainte-Enfance, r99. M. Talmier.
18:;9-1860.- Les (Euvres des Soeurs, 25, 197, soeur Pasquier;
213, sceur Jaurias.- L'ile Maurice. Arrivie en Chine, 26, 358,
M. Salvan. -

L'h6pital de Ning-po, 391. Sceur Dutreuilh.

1860. Occupation militaire de Tchou-san par les Anglofrancais. Erection de I'eglise Saint-Michel, 52, 169.
1861. Rapport important sur I'tat de decadence (1854) et le
rel6vement du Vicariat, 33, 413. Mgr Delaplace. -

(Euvre de

la Sainte-Enfance; details, 27, 38t, soeur Pasquier; 390, soeur
Jaurias. - Les Rebelles ou brigands Tchang-mao, et nos
ceuvres i Tchou-san : a Un tableau de sang trace a la lueur des
Prise de Ning-po
incendies a, 27, 410. Mgr Delaplace. sur les Imperiaux par les Rebelles, 410. Mgr Delaplace ; 419.

M. Guierry. Nos ceuvres respectees. M. Rizzi et un petit
enfant trouvd, 434. Sceur Pasquier. A Tso-fou-pang, ruine de
nos etablissements. Perils de M. Peschaud, 30, 359. M. B. Peschaud.
t6ti2. M. Montagneux va accomplir le recouvrement de nos
6tablissements de Hang-tchdou enleves depuis cent vingt ans.
Siege de la ville par les Rebelles Tchang-mao. Captivit6 et mauvais traitements. D6livrance, 30, 307, M. Montagneux; 326.
M. Salvan. - Tchou-san providentiellement preservd, 331.
Scene de spiritisme, le pinceau dcrivant, 334. Id. - Pirates
Cantonnais exterminds, 336. Id. - Flkaux, 342.- Le vendrable
Perboyre; trait d'efficacitd de sa pri6re, 344. Id. - Guerre et
pillage de la province par les Rebelles, 347. Mgr Delaplace. Organisation d'une armie franco-chinoise contre eux. Mgr
Delaplace, aum6nier militaire, 30, 347, 371; 31, 3t6, 318.
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Mgr Delaplace. - Mort de M. Andre Ly, captif au pouvoir des
Rebelles, 30, 347; 33, 3oz.
1863. Epreuves et succes de l'armee franco-chinoise contre les
Rebelles, 31, 314. Soeur Pasquier. - Prise de Schao-shing et
siege de Hang-tcheou, 319. M. Montagneu.r. - a Que d'anges
envoyes au ciel! v, 321. Soeur Jaurias.- Ning-po. Orphelinat
de garcons, 325. Soeur Pasquier.

-864. Temoignages de reconnaissance du gouvernement chinois pour Mgr Delaplace. Les Rebelles refoulds du Tche-kiang,
la rd30, 371. M. B. Peschaud. - Retour des Missionnaires
sidence de Hang-tcheou. Pertes h reparer. On recueille les petits enfants, 31, 328. M. Montagneux. - Ning-po. L'education
des orphelines, 332. Orphelinat de garcons, 337. Soeur Antichan
et sceur Pasquier.
1865. Les oeuvres de la Sainte-Enfance; compte rendu, 31, 14.
I5. - Siminaire de Tchou-san, 33, 3o5, M. Salvan. - Mort de
M. Claude Jourde (20 octobte), 34, 459.

1866. Tchou-san. Culte rendu A Satan: les processions du
dragon, 32, 5o4. M. Salvan.
1867. Les ouvriers disparaissent. Quelques consolations, 34,
459. M. Salvan. - M. Fou ivangdlise le Hoang-ngnan; une
secte ae contemplatifs jeineurs; ddtails, 33, 3oi, Mgr Delaplace;
41, 3o3, M. Rilli.
1868. Annonce de la mort de M. Andrd Ly, missionnaire
(1862). c L'obdissance ad unguem D aux decrets de 1'Assemblee,
33, 3oi. Mgr Delaplace. - Rapport important sur le Vicariat
(1854-1868), 413. Id. -

Mgr Delaplace fair exhumer et trans-

porter en France les restes du venerable Clet, 34, 304. Id.; 55,
666. - Tchousan. Les protestants anglais et americains multiplient les predicants au Tche-kiang, 35, 148. M. Salvan. - Prochaine arrivde des Soeurs a Tchou-san, 199. Id.
1869. Progris de la foi & Pou-tou (archipel de Tchou-san),
35, 2o0. M. Salvan. - Joie d'etre allee aux missions etrangeres,
36, 92. Soeur M. Houlbs.

1870. Mgr Delaplace transfdrd an Vicariat apostolique du
Tche-ly septentrional.
V. Mgr Edmond GUIERRY, transfer6 du Tche-ly septentrio-

nal, succede a Mgr Delaplace an Tche-kiang. Importance de
I'erection des nouvelles chapelles, 35, 532. Mgr Guierry. Historique des etablissements de la Sainte-Enfance a Tchou-san;
ferme (1854), hospice (1857), etc., 543. M. Salvan.
1872. Mort de M. Paul Desauthieux & Ning-po (6 mars), et

-
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details, 38, 99-ioi. Mgr Guierry. - Rapport sur les quatre
chretientis du district de Hang-tcheou, 271. Quelques details
sur la secte de Fo, 278. M. Barbier.
1873. Chapelle A Pou-tou, l'ile des superstitions; notes, 38,
497. M. Bret. - Une alerte & Hong-kiao : enfant jouant au
mandarin, 39, 3o 9 . Mgr Guierry.- Compte rendu de la SainteEnfance et du catichumenat i Hang-tchdou, 36o. Sceur Dutrouilh. - Quelques traits edifiants a I'h6pital de Hang-tchdou,
304. Funestes effets de l'usage de l'opium, 3i5. SceurParada. -

Courage d'une vierge chinoise et sa conversion, 340.

Mgr Guierry.- Description des ceuvres de la Sainte-Enfance
dans le Kia-shing, 343. M. Montageux. - Un beau jour de
Noel t Hang-tchdou, 351. M. Barbier.

1874. A Ku-tcheou comme A Tien-tsin, calomnies contre les
orphelinats des chretiens, 39, 36o. Mgr Guierry. - Persecution
contre un vieillard chretien. Reparation de I'outrage, 364.
M. Rifi. - Rapport sur l'introduction de la religion catholique dans les ddpartements de Tay-tcheou et de Ouen-tcheou
(1867). Notice sur la secte des a Jefineurs ,, 40, 95. M. J. Riii.
- Le soin des pauvres a Ning-po. Traits edifiants, io3, sceur
Pasquier;i 5, sceur Allkgre. -

MWme zele ý Hang-tcheou, 1o6.

Sceur Dutrouilh.
1875. Propagation du paganisme dans les departements de
Tay-tchdou et de Ouen-tcheou; travaux de M. Vincent Fou.
Historique de la chritiente de Ta-ao dans le Hoang-ngan ( 18671875), 41, 3o2. Sa-kiao (1862), 42, 68. Yu-ouain, etc., 411.
Ouen-tcheou, etc., 43, i55, 305; 44, 298, 457. M. Riji;
45,
428-441. M. Pong. - Visite dans le Kiou-tcheou; nouvelle installation au chef-lieu, 41, 555. Mgr Guierry. - Les oeuvres des
Sceurs a Hang-theou; details, 42, 88. Sceur Dutrouilh.- L'(Euvre des Pauvres a Ning-po. Les catechumenes, i95. SoeurLouise
Solomiac.
1876. Gudrison extraordinaire de soeur Solomiac obtenue par
l'intercession de saint Vincent, 42,

269.

-

Persecution : prEtres

et chritiens massacres, 276, Mgr Guierry.
1877. Convertira-t-on un bonze? 42, 420. Soeur Allbgre. Mort de M. Protais Montagneux a Ning-po (26 fevrier) eloge,
423, Mgr Guierry; 569, M. Rigi; notice, 52, i6I-188. -

Nou-

velles courantes, 42, 562. Soeur Solomiac. - On va aider les
Sceurs de Pekin dUcimdes par le typhus, 567. Sceur Parada.Sa-kiao. Compte rendu, 569. M. Rigi.
1878. Ning-po. Baptimes, conversions, 43, 727. Sceur Solo-
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miac. - Introduction du catholicisme dans la sous-prefecture
de Kiang-chan (Kiou-tchou), 45, 429. M. J.-B. Pong.
f879. Mort de M. Jean Joanin (14 fMvrier); eloge, 44, 471.
Mgr Guierry; 473, M. Bettembourg; Notice. 475-478.- Notes
historiques et rdponses aux questions de la S. C. de la Propagande sur le Tche-kiang, 45, 137. L'CEuvre de la SainteEnfance; rapport. 252. M. Rii.
- Ning-po. Les ceuvres des

Sceurs, 26o. Soeur Solomiac.
1880. Le Synode de la troisieme region des Vicariats apostoliques de Chine i Horn-koir (Han-kou), 45, 578. Postulatumdes
eveques pour la beatification des venerables Clet et Perboyre,
58I. - Introduction de la foi chretienne dans I'ile de Yu-ouain,
46, 145. M. Riji.- Comptes spirituels de la mission, i5z.
1881. L'(Euvre de la Sainte-Enfance, details, 47, Io 9 . Soeur
Solomiac. -

Comptes spirituels,

15. -

Missions aux environs

de Ning-po, 434. M. Paul Reynaud.
1882. Tchou-san. Une enfant disparue, 47, 582. Soeur Foubert. - Une belle-mere et sa bru. A Tchou-san, au milieu des
soldats, 48, 98. Id. - H6pital de Ning-po. Un millier de malades; nombreuses conversions, 102. Sceur Meurie. -

Miseri-

corde de Ning-po. Traits idifiants, io6. Sceur Solomiac. Comptes spirituels de la Province, 13.
1883. Ning po. Deux fumeurs d'opium, etc., 49, 128. Sceur
Meurie. - Fruits spirituels, i35. - Tchou-san. Voix desir&e...
d'une cloche, 276. M. Paul Reynaud. - Ning-po. Traits de la
Providence, 278. Soeur Solomiac. - c Quelques epis au milieu
de l'ivraie X, 281. Soeur Archenault. - Hang-tcheou. a L'h6pi-

tal est pour beaucoup le port du salut. > Exemples, 285. Sceur
Faure.- Etat de la mission: tableau, 294.- Mort de Mgr Edmond Guierry (8 aodt), details et eloge, 135, Mgr Delaplace;
137, M. Bret; 138, sceur Solomiac.
1884. VI. Mgr Paul REYNAUD, nomm6 eveque de Fussulan et

vicaire apostolique du Tchd-kiang (13 mars), 49, 590.Situation religieuse du Vicariat. Ibid., Mgr Reynaud. - La guerre
entre la France et la Chine; hostilite qui en resulte contre les
Missionnaires europiens; alertes et tribulations: A Ning-po, 50,
96, soeur Deren; i Hang-tcheou, 99, soeur Archenault; les Sceurs
franaaises de Hang-tcheou et de Tchou-san doivent se rendre
i Ning-po. La sceur Perboyre demeure, 51,6o, 65, soeurs Deren,
Favre, Archenault; 67, Mgr Reynaud; resume, 49, 1oo, Mgr Reynaud; io3, M. Bret. - Expulsion de Ning-po, de Tchou-san;
l'incendie de la residence de Hang-tcheou et M. Procacci, I n1.

Mgr Reynaud. -A
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Ning-po, courage des Sceurs, leurs ceuvres,

278. Sweur Solomiac. -

Journal de la persecution pendant la

guerre (1884-1885), 50, 626; 51, 75, 589: 52, 87. - Etat de la
Mission, 50, 625. - Prudencedansle rachat desenfants, 51, 279.
Scaur Solomiac. - Details sur la situation importante de Kintchou. Diverses

mcuvres,

61, 410. Mgr Reynaud. -

Sacre de

Mgr Reynaud a Ning-po. Transport des restes de Mgr Guierry
a la nouvelle eglise, 51, 65. Sceur Solomiac. - 4 octobre. Incendie de 1'orphelinat de la Sainte-Enfance, 55, 53o. - Benediction d'une cloche, ordination a Tcheou-san; les' Missionnaires francais expulses. 51, 75. M. Ibarruthy.
1885. Tchou-san. Apres la guerre; extension des ceuvres, 51,
282. Steur Archenault.

1886. Ning-po. La baptime des enfants et le soin des autres
malades, 52. 286. - Conversion d'un Chinois protestant, 279.
Mgr Reynaud. - Visite a Ku-tcheou, mceurs barbares, 277.
M. J.-B. Bret. - Ning-po. Conversions; fruits spirituels, 413.
- L'oeuvre de la Sainte-Enfance, ses fruits, 423. Mgr Reynand. -

Tcheou-san. Les fruits de la Sainte-Enfance, 417.-

Hang-tcheou. Les Soeurs visitent I'h6pital paren des enfants malades; description; cent cinquante bapt2mes ce jour-l, 587. Guerison d'un mandarin militaire par les Sceurs. Acquisition
d'un terrain pour leur etablissement, 592.- Tcheou-san. Le
cholera a 1'orphelinat des Sceurs. Voeu d'un autel h Louise de
Marillac apres sa beatificatioa, 97. - Hang-tchdou. Conversions, 295. -

Ning-po. Baptemes d'enfants jusqu'a trente par

jour. Filles de la Charitd et postulantes chinoises, 51, 286.
Mgr Reynaud.
1887. Ting-hal. Description de l'archipel de Tchou-san, compose d'une centaine d'iles. La residence des Missionnaires. Visites a domicile par les Filles de la Charite, 52, 598. M. Ibarruthy. - Hang-tcheou. Inauguration d'une statue de la Vierge.
Conversion remarquable, 53, 98. M. Ferrant.- Ning-po.
(Euvre de I'hopital; une conversion, too. Sceur Gilbert. Maison de Jesus-Enfant: Conversions, fruits de 1'ecole de jeunes
filles externes. 401. Saeur Solomiac. -

L'h6pital, le dispen-

saire, l'ceuvre des orphelins, les visites a domicile inaugurees,
4o6. Sceur Gilbert.- Le soin des enfants aux iles Tchou-san;
les visites a domicile, 412. Soeur Archenault.-- Terrible epidemie de cholera dans le Tche-kiang. Ouverture d'un sdminaire
interne, 414, 417.

Mgr Reynaud. -

part des Chinois, 54, 134. M. Mustel.

Trait de cruautd de la
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1888. Le seminaire interne transfer6 de Tchou-san h Hangtcheou, 54, 137. M. Ferrant.- Le seminaire de Hang-tcheou
s'ecroule; un seminariste dcrasi, 142. - Ning-po. H6pital SaintJoseph; Conversions, baptemes d'enfants, 147. Soeur Gilbert. Tchou-san. Les honzes. Besoins de la Mission, 427. M. lbarruthy. - Description de la residence; petit seminaire, 25 clercs.
(Euvres des Filles de la Charite, 429. M. Barberet. - Hangtcheou. (Euvres des Filles de la Charit ; education des jeunes
filles chinoises. Projet d'orphelinat pour les garcons, 431.
Sceur Imbert.
1889. Ning-po. Orages et inondations, desastres, 55, 525. Mgr
Reynaud.- L'ceuvre des estropies, 535, Soeur Gilbert. - H6pital Saint-Joseph; conversions, 358, Soeur Gilbert.
1890. Ning-po. Statistique. Progres de la foi, 56, 471. Mgr
Reynaud. - Guerison attribute au bienheureux Perboyre, 208.
- Hang-tcheou. Triduum du bienheureux Perboyre. M. J.-B.
Pong et les souvenirs du Bienheureux, 34, 41, 42.- Kia-shing.
Triduum du Bienheureux Perboyre, 45. - Ning-po. Le personnel de 1'H6pital; conversions, 467. Sceur Gilbert. - Notice sur
M. Rizzi, 57, 294. M. J.-B. Bret.

1889-1890. Compte rendu des fruits spirituels, 57, 584.
1891. Sa-kiao. Triste situation du district de Tay-tcheou.
Pauvrete, 57,465. M. Faveau. - Incendie i Ting-hay, 56, 474.
M. Ibarruthy. - Ning-po. Conversions nombreuses. Projet
d'une 6glise A Saint-Joseph, 57, 284, Sceur Gilbert; 292, M.
J.-B. Bret.
1891-1892. Tableau des fruits spirituels, 58, 98, 255.
1892. Kia-shing-fou. Situation : 6preuves et espirances. Vestiges du culte rendu autrefois a la tres sainte Vierge en Chine,
57, 460. Mgr Reynaud. - Niog-po. L'oeuvre des vierges et des
veuves; pieuse association. En six mois, i 6oo baptemes et 1o9
enfants recueillis, 58, 91. Soeur Solomiac. - Tchou-san. (Euvres
des Sceurs, A la maison de la Presentation, 250. Sceur Favre.Ning-po. Ecroulement d'un dortoir; protection providentielle,
247. M. Barberet. - L'ceuvre des estropies; trait edifiant, 88.
Soeur Gilbert.- Excursion dans lesiles. Descriptions. Lenoviciat
des bonzes. Le district de Tay-tcheou, 58, 86. M. J.-B. Lepers.
1893. Ning-po. L'association des vierges chritiennes fondde
par Mgr Reynaud, 58, 568. M. Ibarruthy.- Ping-ou. Note sur
ce district, 396. M. J.-B. Bret. - Ning-po. Extension des
oeuvres charitables, 398. Sceur Solomiac. - Conversion du village de Kao-ling. Progres de la foi en diverses localites, 59, 169.

-
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Ning-po. H6pital Saint-Joseph. Details sur

les euvres, 58, 572.
1894. 15 juin. Quelques faits extraordinaires de la vie de
M. Wynhoven, 59, 535. Rapport et statistique, 60, 405.
M. Bettembourg. - Hang-tcheou. Gudrison attribude au bien-

heureux Perboyre, 59, 86. Sceur Archenault. - Visite des malades de la plaine de Kia-ching, 60, 1o2.
1895. Douloureuses consdquences de la guerre sino-japonaise, 61, 343. Mgr Ray-naud. - Hang-tcheou. Nouveau centre
de missions

& Tsse-lang,

2o3. M. Andre Chu.

1896. Ning-po. Traits idifiants ia 'h6pital et au catechumenat, 62, 237. Seur Bugaud.- Oueng-tcheou. Persecution dans la
chretiente de Tan-hao; tortures courageusement endurdes, 62,33,
M. Louat.
1897. Hay-men. On y transfere la residence habituelle des
Missionnaires. Grande abondance de catechumenes. A Sa-kiao,
mille neophytes, 62, 561. M. J.-B. Lepers.
1897. Evangelisation a Tchu-tsei et A Phou-kian. Achat d'une
maison en cette derniire localite, 63, 259. M. Andrd Chu.
1897. Hang-tcheou. Le ddballage d'une caisse arrivant de
Paris : les surprises. Trois nouveaux centres de chretiens;
nombreux catdchumenes; I'ouvroir et la creche, 63, 93. Soeur
Wagensperg.
1897. Seminaire Saint-Vincent; nouvelle construction; on
peut recevoir quarante seminaristes. Le nombre des chritiens a
doubli dans le Vicariat sous Mgr Reynaud, 63, 260. M.Barberet.
1898. Hang-tcheou. Mort de la soeur Perboyre; son eloge,
64, i9. -

Guerison attribuee i Louise de Marillac, 146. -

Re-

grets de la mort de la sour Antoinette Perboyre, soeur du martyr, decddee
Shang-hai (so oct.), 367. - Disastre causd par
1'explosion d'une poudriere, 368. Sceur Archenault.
1898. Fruits spirituels du Vicariat, 64, 252.
1898. Ning-po. Sacre de Mgr Ferrant (2 oct.), coadjuteur du
Kiang-si septentrional, 64,253. M. Cottin.- Maison de Jdsus-Enfant. Deux cents malades chaque jour au dispensaire et visites i
domicile, 256. Soeur Bugaud.
1899. Tai-tcheou. Destruction de chapelles. Evolution sociale
et politique en Chine, 64, 476. Mgr Reynaud.

-
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VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHi-LY
SEPTENTRIONAL

NorTICE uSTORIQUE :De 1785 i 835, 3, 73, M. Sue; 4,41, M.Mouly,
15, 6. Id.
DvisLox : i. Le diocese de Pekin (169o) comprenantavec Pdkin le
Pe-tche-ly, le L.ao-tong (avec la Mandchourie et la Mongolie), la
Cor6e et la Tartarie. - 2. Le vicariat apostolique de Pekin et du

Tche-ly septentrional ( 1856).
I. -

LE DIOCESE DE PEKIN (TCHE-LY,

MONGOLIE,

ETC.)

1696. Le Vicariat apostolique de Chen-si et Chan-si detachi
du diocese de P6kin.
1783. Le diocese de Pekin confie a la Congregation. Historique (1783-1825), 3. 73. M. Sud.
1825-1835. Pers6cution et martyrs, 3, 42. Pierre Tsay, martyr
vivant, i la cangue depuis trente ans, 42. Une famille de confesseurs de la foi, 47. M. Mouly. -

Encore une persecution (1834).

Courage d'un pr2tre chritien devant le tribunal, 2, 2a partie, 51.
M. Danicourt.- Le lieu de la sepulture des Missionnairesfran5ais a P6kin (1774-1835), 3, 25-40. M. Mouly.- Notice sur la
mission de Pekin (1785-1835), 73. M. Sue. - Mort providentielle des persicuteurs, 13x. M. Danicourt.
1831. La Coree siparee du diocese de Pekin. Mort de M. Bruguiere, des Missions etrangeres, Vicaire apostolique pour la
Coree, 3, 145. M. Mouly. - Fruits spirituels de s835, o16.
1836. Etat de la Mission de Pekin (1787-1836); historique, 4,
41. M. Moulr. - Occasion de la persecution a Pekin: objets de
pidti saisis, 5, 343. M. Faivre. - Nouveaux details, 6, 233.
M. Tcheou. - Les 6glises de Pekin, 5, 361. M.Mouly.
M. Mouly, de la Mission de Mongolie, est etabli superieur de
la Mission frangaise de Pekin; il est nomm6 provicaire de
Mgr Pires (missionnaire), alors ev8que de Nankin et administrateur du diocese de Pekin. De j836 I 1845, le nombre des
chretiens accru d'un tiers a Pekin, 11, 420.
1837. Travaux et inquietudes. Fruits spirituels, 4, 325, 35o.
M. Mouly.-Chretiens persecutes, 371. Ibid.- Une chretienne,
Agathe Tchang, exilde pour la foi. Nouvellesde son exil en 1886.
Autres chretiens morts en exil, 52, 26o.
1838. Mgr Cajetan Pires, evique de Nankin et administrateur
de P6kin; sa maladie, sa mort (2 novembre), 5, 36 7 .M M.Mouly.
- Le Leao-tong (et Mandchourie, Mongolie, etc.) detachd du
diocese de Pekin.
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1839. Le Chan-tong detache du diocese de Pekin.
1842-1843. Les Missionnaires de Mongolie desservent le diocese de Pekin. Voy. ci-dessus Mongolie, p. 260.
1847. Mgr Mouly, Vicaire apostolique de Mongolie, est nomme
administrateur du diocese de Pekin et de la province duTche-ly,
a la place de M. Castro, qui refuse depuis sept ans de se laisser
sacrer eveque avec le titre de Vicaire apostolique, 15, 6, 46.
1848. M. Florent Daguin est sacre iveque (25 juillet) et
nomme coadjuteur de Mgr Mouly, pour la Mongolie, 15, 57, 65.
- Le schisme de Pekin, 60, 461.
1849. Zele de Mgr Mouly, 14, 499. Conversion. Puissance du
demon chez les infiddles, 5 5. M. Simiand. - Notice sur le diocese de Pdkin, 15,6. Etat du clergd, 51. La devotion au Chemin
de la croix, 53. Mgr Mouly. - Details sur la grande muraille,
SI; sur Hai-tien, le a Versailles de S. M. tres paienne -, 22.

Mgr Mouly r6clame la cathedrale de Pekin, 41. Id. - Pieux
recit d'entree dans le Pe-tchd-ly, 69. M. Anouilh. - Premiere
mission et devotion i Marie, 455, 470. Id. fants, 471. Id.

Baptemes d'en-

1850. Nouvelles des chretiens de Pekin envoves en exil, 15,
479. Mgr Mouly. - Mort des empereurs persecuteurs Kia-king
et Tao-kouang, son fils; details, t6, 212. Chretiens jetes
en exil pour avoir refuse de fouler la croix, 2 0. M. Anouilh. Missions; devotion a Marie, 365, 371. Id.
1851. c Mais que faites-vous en Chine? a Edifiante et apostolique rdponse, 81,395. M. Anouilh. - Mgr J.-B. ANOUILH est
sacre eveque d'Abydos et coadjuteur pour Pekin (22 juin), 405.
1852. Edification h la lecture des Notices, 18, 455. Vie et
vertus d'un saint vieillard chinois, Joseph Ly, 456. Mgr Anouilh.
- Devotion du chemin de la croix; a la sainte Vierge, 469. Les
vierges chrdtiennes en Chine, 474. Les enfants abandonnds par
cruaute ou par superstition, 481. Persecutions locales : apostasies et confessions de la foi, 490. Id.

S1820)

1853. Compte rendu general, 18, 504. -

Joies et anxietds,

119. Le jeune chretien, Ky Henri; sa mort pieuse, 138. Mgr
Anouilh.- Persecution. Faits diaboliques. Progr6s des Rebelles,
20, 145. Id.

1854. La Sainte-Enfance, 20, 161. Mgr Anouilh - Intervention officielle pour revendiquer la liberte et la restitution des
etablissements de Pekin, 175. Mgr Mouly.
1855. Situation religieuse et politique, 20, 242. Mgr Mouly.
- Apaisement de la persecution. M. Smoremburg venant de
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France est pills par les pirates : Dominus dedit, Dominus abstulit, sit nomen Domini benedictum, 21, 478. Mgr Anouilh.
1856. Persecution a King-touang : M. Lu, notre confrere, en
prison pour la foi; meurtri de coups avec trente chretiens, 2t,
489, Mgr Anouilh; et 22, 281; il est delivre, 3o5. - Un cas de
possession du demon, 282, 288. Mgr Anouilh. - Division du
diocese de Pekin en trois Vicariats; Tche-ly : io septentrional,
2* occidental, confids a la Congregation de la Mission. - 3*
meridional, confid a la Compagnie de Jesus, 291; 25, 231.
II. -

VICARIAT APOSTOLIQUE DE PIKIN ET TCHI-LY SEPTENTRIONAL

I. Mgr Joseph-Martial MouLt,
administrateur apostolique
(3 janvier 1856), puis Vicaire apostolique du Tche-ly septentrional erige en Vicariat apostolique, le 3o mai 1856, 22, 292.
1857. Voyage de France au Tche-ly, 22, 3oo. M. Thierry. Devalis6 par les pirates, 3o6. M. Smoremburg. - La SainteEnfance a pepiniere du ciel . Exemples d'infanticides, 329.
Mgr Anouilh. - Fleaux, 475. M. Alouly.
1858. Le traite de Tien-tsin entre les Anglo-Francais et les
Chinois; comment il est observe, 25, 229. M. Anouilh.
1860-61. L'armee anglo-franqaise tTien-tsin; elle s'achemine
vers Pekin, 26, 217. Mgr Mouly. - Restitution h Pekin de nos
quatre etablissements anciens avec les sepultures qui y sont adjointes : details et statistique, 234; Pe-tang, eglise du Nord,
236; 52, 266, 41o; Nan-tang, eglise du Midi, 26, 237; Si-tang,
eglise de 1'Ouest; Tong-tang, eglise de I'Est, 239. Avant 1793,
I'eiablissement de Pikin soutenu par les subventions du gouvernement francais, 242. Id. - Heureux resuhats obtenus par
l'orphelinat de garjons et par l'orphelinat de filles, 27, 293. Mgr
Mouly. - Installation et ceuvres de l'orphelinat des jeunes
filles, 3ox-356. M. Thierry. - Historique de la guerre anglofrangaise contre la Chine (1859-1861). Causes, 28, 5. Combat de
Palikao, 24. Mgr Anouilh et Mgr Mouly se rendent i Pekin, 42.
Entrevue avec le prince Kong, 69. Privilege accord ahMgr
Mouly d'&tre requ au premier de I'an par le Tsong-li-ya-men,
52, 265. Details sur la nouvelle prise de possession de la cathddrale de Pekin, fermre depuis vingt-deux ans, 28, 71. Ceremonies, 77, 5oo. Nouvelle prise de possession du terrain des trois
autres eglises, o3; et de la sepulture franasise, 12. Reinstallation du seminaire A Pekin, 142; et des oeuvres, i5o. Depart
pour Paris, 163. Mgr Mouly. - Autres details. On recouvre la
bibliotheque, 29, 6o.
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1862. Dipart de France de Missionnaires et de Soeurs pour
Pekin et Tien-tsin, 28, 198, Mgr Mouly; 2o0, M. Favier. Arrivie en Chine, 2o6. Les Sceurs & Tien-tsin, z09; a Pekin,
212. S' Ayais. - Mort de M. Kieou &Tien-tsin ( s aoat), 28,
547. M. Talmier. - Restaurations et ceremonies publiques a la
cathedrale de Pekin, 546. Id.; 550, M. Smoremburg; 554,
M. Thierry. - Installation des Soeurs et extension des ceuvres
k Tien-tsin et a Pekin, 58o. Mgr Mouly. - Esperances. Les
orphelines de la Sainte-Enfance a Pekin, 29, 75, 80. M. Thierry.
- Le voyage scientifique de M. Armand David; ses decouvertes,
6, 3o2.

1863. Retour de France de Mgr Mouly; son entree solennelle

a

Pekin, 30, io3. M. Thierry. -

A Tien-tsin; travaux. Eton-

nement et manque de bienveillance des Chinois a )'Vgard
des Sceurs, 119. Id. -

L'h6pital paten de Tien-tsin. Prejuges

contre les Soeurs. Six cents anges envoyes dans le ciel, 232. Un
exemple de possession par le demon, 236. Sceur Marihe.- Res-

taurations de la cathidrale et de la residence de Pekin, 493.
M. Favier.
1864. La residence du Pd-tang ditruite par 1'incendie (9 janvier), 30, 498. M. Favier. - Reconstruction et description de
la nouvelle residence et du seminaire, Soi. Id.
1865. Sacre de Mgr Edmond GuERRY, dvEque de Danaba, et

nomme coadjuteur de Pekin (3o avril), 30, 505. M. Favier. Pose de la premiere pierre de 1'eglise gothique du Saint-Sauveur
au Pd-tang, 5o8. Id.; Historique de l'dglise prdcidente (17851827), 32, 4oz. Mgr Mouly. -

Situation des oeuvres de la

Sainte-Enfance, 31, 5. Deux vierges chinoises reques Filles de la
Charite, 6. - Construction de l'glise Saint-Sauveur, 645.
Mgr Mouly. - Pekin : la creche, Fouvroir, mariage des orphelines, 657. Soeur Ara'is. - Tien-tsin. Les oeuvres des Sceurs:
benddiction du nouveau local. Cent cinquante enfants adoptis,
663. Soeur Marthe. - L' a argent de la Sainte-Enfance o; bel emploi, 677. M. Favier. - Arrivee de France de MM. Humblot
et J.-B. Delemasure, 32, 493. M. J.-B. Delemasure.
1866. Mort de M. Joannes Tcheng, missionnaire (23 novembre). Ses fundrailles solennelles a Pikin, 32, 433. M. Bret. Son
iloge, 35, 13o. - Les epreuves des Filles de la Charitd en Chine,
32,468. Sceur Clerc.- (Euvres a Tien-tsin, 473. Sceur Dutrouilh.
-

Comment on missionne en Chine, 514. M. Favier. -

Le

Gloria in excelsis des petits Chinois an ciel. Mort &Tien-tsin
3 aolt)et fundrailles solennellesdelasoeurCdcile Dodot, 529,53x.
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Seur Dutrouilh. - Premiere communion, mois de Marie a
Pekin, 33, 375. Sceur Alais.
1867. Bdnediction de I'eglise de Saint-Sauveur a Pikin (ix
janvier); sa description, 32, 405. Mgr Mouly. - Pekin :les
quEteuses chinoises (paTennes). Cerdmonies chritiennes, 33, 344.
Id. -Tien-tsin. (Euvres de charite des Soeurs, 370. Sceur Clavelin.
- Mort de M. Jean Gottlicher (3r janvier); notice, 35, 159-16i.
Mgr Mouly. - Mort de M. Andrd Jandard (15 novembre);
notice, i3o-i35. M. J.-B. Delemasure.
1868. Ravages par les Rebelles et par les Imperiaux, 34, 262.
Mgr Mouly. - Retour de France g Pdkin de Mgr Guierry, 266,
Exploration scientifique de M. David, 267. Visite de M. Salvayre, commissaire extraordinaire, 274. Le sdminaire de Pekin,
276, Id. - Fete A l'dglise de Kao-kia-tchouang, 278. Visite i
Tien-tsin; situation, 282. Retour avec M. Salvayre, 285. Id. Requete charitable, 49o . M. d'Addosio - Vie du Missionnaire
en Chine. Direction du seminaire de Pekin, et des orphelines,
465. M. Humblot.- La Sainte-Enfance i Pdkin, 521 . Sour EliTabeth. - Arrivie & Pekin de Missionnaires et de cloches, 35,
153. Mgr Guierry. - Maladie de Mgr Mouly; sa mort (4 decembre), 34, 259, 261, Mgr Guierry.Notice, 3o9-318, M.Favier;
35, 157.
1869. Deux vierges chinoises, Filles de la Charit , 34, 351.
Sceur Afais. - Tien-tsin. lEvangdlisations dans les chrdtientis
voisines, 529, 538. M. C. M. Chevrier. - Remerciements pour
le don des frais d'entretien d'un catdchiste, 534. Mgr Guierry.
- Heroique pardon d'un Chinois nouvellement baptise, 536.
M. Favier. - Pose de la premiere pierre de la chapelle a Suenhoa-fou, 35, 192. Mgr Guierry. - Tien-tsin. Mort edifiante
d'une femme chinoise : un regard vers le ciel, 196. Soeur Clavelin.
1870. II. Mgr Louis-Gabriel DELAPLACE, nommi Vicaire apostolique du Tchi-ly septentrional, transfers du Tch6-kiang.
Mgr Guierry, coadjuteur de Pekin, est nommd Vicaire apostolique du Tch--kiang, 37, 2i2. - Mort de M. Flavien Gambard
i Pekin (14 janvier), 38, 94. M. Thierry. - L'exploration
scientifique de M. Armand David, 35, 26, 596. M. Thierry.
Rapport sur cette exploration, 38, 531 ; 40, 120. M.A. David.
Le MASSACRE DE TIkE-TSIN ( 1 juin): Previsions du massacre,
36, 57. x La couronne du martyre recompensa l'obdissance ,,,
95. Lettre de la sceur Aline O'Sullivan. - Massacre des deux
Missionnaires, MM. Chevrier et Vincent Ou, et des dix Filles
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de la Chariti, soeurs Marie Marquet, Marie Clavelin, Marie
Viollet, Marie Pavilion, Amelie Legras, Adelaide Lenu, Marie
Andreoni, Aline O'Sullivan, Marie Adam, Marie Tillet, 36, 13.
-

Details, 57, M. Armand David: 62, 65, 94, M. Thierry; 70,

les Missions catholiques; 83, soeur Jaurias.- 37, i3o, M. Thierry; 142, 154, M.J.-B. Delemasure: j63, Mgr Tagliabue;201,
sceur Jaurias.- Resumi, 2og. M. Favier.
1871. Le disastre de Tien-tsin et les indemnitds materielles.
On repousse u le prix du sang

n,

37, 6, 214, Mgr Delaplace. -

Articles de la pacification religieuse proposes par l'arbitrage des
Etats-Unis d'Amerique, 220. - Shang-hal: Guirison extraordinaire de M. Salvan obtenue apres des prieres faites, a la suggestion de Mgr Delaplace, aux victimes de Tien-tsin, 38, io3,
M. Salvan. - Pelerinage a leur tombeau ( 1882), 48, 296.
1872. Les Missionnaires de retour h Tien-tsin, 39, 37. - Restauration des oeuvres. Chapelle expiatoire pour le massacre de
187o, 33o. - Tranquillite A Pikin. Un mandarin : c Si tous
mes villages etaient chretiens, je n'aurais qu'a fermer mon tribunal ,, 38, 97. M. d'Addosio.
1873. Les ministres des gouvernements europeens obtiennent
pour la premiere fois une audience de I'empereur de la Chine,
38, 5o3. M. Favier. - L'empereur se rend au tombeau de son
pere, 5o8. Son portrait, 512. Le cortege, 513. M. A. Humblot.
- Pieuse halte a Tien-tsin des Soeurs allant & Pekin, 39, 3o7.
Soeur N... - Nouvelles constructions et progres des oeuvres
reprises a Tien-tsin, 329. La secte du Ninuphar : notice;
etrange conversion d'une femme appartenant i cette secte, 332.
M. J.-B. Delemasure.- Mort de M. Paul Tching(3o dicembre);
notice, 368-371. M. Favier.

1874. Mort de M. Felix Saupurein, a Pekin (17 fevrier). Ddtails edifiants, 39, 337. Mgr Delaplace; et 40, 91. M. Favier.Le gouvernement chinois voudrait reprendre la residence episcopale de Pekin refus. Riouverture de l'h6pital Saint-Joseph
de Tien-tsin, 40, x8.
1875. A l'hospice Saint-Vincent, traits de conversion, 41, 1 3o.
Soeur Valeyre. - Ibidem, a la porte du Paradis pour beaucoup
de pauvres. Compte rendu annuel, 42, 63.
1877. Plus de cent malades a l'h6pital Saint-Vincent; il faut
encore en refuser, 42,408. Sceur Valeyre.- Epidemie. Dieu moissonne parmi les Soeurs, 545. Soeur Jaurias.--Les oeuvres et les
conversions de l'h6pital Saint-Vincent: bonzes, mineurs, jardiniers, 43, 135. Sceur Leclerq. - Voyage a Tien-tsin : souve-

-

277 -

nirs du massacre de 1870, 152. Mgr Tagliabue.- La secte des
Jeeneurs Chen-tsien-tas; ditails, M. Fioritti,45, 249.
1878. Affreuse famine, 43, 716. Mort de M. Etienne Coqueugniot (to avril). Le paganisme officiel : les lamaseries, details,
721. M. Coqset. - Le Chinois chretien, et I' ( homme pafen »,
44, 612. M.Jean.
1879. Arrivee de nouvelles Sceurs, 44, 6z6. Sceur Patrissey.Progres de la foi, 45, 243. M. Coqset.
1880. Le synode des dveques de la region du Nord, 45, 585.Mort de M. Jean-Baptiste-Rapha4l Thierry (28 septembre);
eloge, 46, 121, Mgr Delaplace; Notice, 47, xo1-1o8. M.Privost.
- Compte rendu : fruits spirituels, 48, 123. - Travaux apostoliques, de M. Fioritti, 539; de M. Sarthou, 547; quelques traits
idifiants, 538, 55o. M. Coqset.
1S81. Fruits spirituels, tableau, 47, io8. - Tien-tsin. L'couvre
des vieillards, 252. Soeur Dutrouilh.
1882. Notice historique et description de l'iglise Saint-Joseph
i Pekin (ann6es 1703, 1879), 47, 572. M.Favier. - Tien-tsin.
Baptimes de vieillards, 48, 264. Soeur Dutrouilh. - Voyage
de Beyrouth k Tien-tsin, 267, 373. Sceur Cicile Fraisse. Pikin. La cinquautaine d'une Sceur, 272. Sceur Maillard. Fruits spirituels de la maison de lImmacul6e-Conception, 275.
- Pelerinage a la tombe des martyrs de Tien-tsin, 296.
1883. Fondation d'un monastire de Trappistes & Pekin, 48,
531. Mgr Delaplace.- Vie de mission; details, 49, io8. M.Guyon. - Mort de M. Franqois Guyon (s3 avril); eloge, 114.
M. Sarthou. - Mort de Mgr Louis-Gabriel Delaplace (24 mai),
473; details, 567, M. Sarthou; les fruits spirituels sous son
administration (1870-1883), 578. Son eloge, 583. Notice, 50,
255-278, Semaine religieuse de Sens; 51, 400. - Les ceuvres,
474, 579- Seur Jaurias.- Mort de M; Sabin Delebarre (juin);
son eloge, 582. L'imprimerie de Pikin, 585. Frere Mais. Etat de la Mission : tableau, 292.
1884. Tien-tsin. Les ceuvres des Sceurs; le Scapulaire vert,
50, 82. Soeur N... - Echauffouree des palens k Piking, 84.
M. Humblot.
III. Mgr Francois TAGLIABOE transfird du Tche-ly occidental
au Vicariat apostolique de Pekin, 50, 86;51,40o, 277.- La guerre
de la France contre la Chine; inquidtudes, 87. M. Coqset. Etat de la mission; tableau, 621.
1885. Des trois eglises de Pekin. Eloge du frere Marty, 'architecte. L'6glise Saint-Joseph; histoire de sa construction
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sous la direction de M. Favier, 51, 274. M. Humblot. - BEnediction de cinq cloches i& 'glise Saint-Joseph. Esperance,
271, 273. - La guerre franco-chinoise. Les oeuvres a Pekin
pendant ce temps. Les 6glises de Pekin; le frere Marty;
M. Favier. Quatre mille chretiens a Pekin, 402, 483. Mgr Tagliabue.
188G. On commence les rdunions des jeunes apprentis de la
Sainte-Enfance, 52, 574. - Decembre. Details sur le transfert
du Petang, 406, M. Favier; 266 et 53, 392. Mgr Tagliabue.
-Les oeuvres des Filles de laCharit6 &Pekin. Sociedt des Josephines. Les Trappistes a Yang-kia-keou, 52, 264. Mgr Tagliabue. - La vie de Missionnaire en Chine, 256. M. Watson.
1887. Suen-hoa-fou. Conversion d'une centaine de paiens;
jugement en faveur des chrdtiens, 52, 577. M. Aug. Tseou. 3o mai. Pose de la premiere pierre de la nouvelle eglise. Difficultis. Concours bienveillant de M. Constans. Description de
I'ddifice, 53, 392. Mgr Tagliabue. - Etat et personnel du sdminaire de Pikin. A Tien-tsin, on ouvre un externat pour les enfants des Europiens, 53, 400. - Suen-hoa-fou. Description de
cette residence; enumdration des oeuvres, 52, 582. M. Allofs.
1888. Tien-tsin. Preservation, 54, 267. - Pikin. L'orphelinat
de l'Immaculde-Conception 6chappe a l'incendie, 27o. Sceur
Jaurias.- Tien-tsin. L'orphelinat des Filles de la Charitd; conversions, 262. M. Guilloux. - Arrivee de M. Capy. L'h6pital
Saint-Joseph. Traits edifiants, 258. Soeur Dutrouilh.
1889. Tching-ting-fou. Details sur 1'hSpital. La misere des
Chinois, 54, 565. Sceur Guerlain. - P6kin. Consecration de la
nouvelle 4glise du Petang; description, 249. - L'etablissement
du Pdtang : les Missionnaires, les Filles de la Charitd, 256.
1890. Mort de Mgr Tagliabue (12 mars); son eloge, 55, 346;
56, 456. Pdkin : Description de l'orphelinat de l'Immaculde-Conception, 55, 347.- Triduum du bienheureux Perboyre a Pikin et
dans les districts, 56, 245. - A Kao-kia-tchouang, un Chinois
rappele A la vie grace A la tres sainte Vierge; autres merveilles,
594. M. Jacq. Che.
IV. Mgr J.-B. SARTHOU succede Mgr Tagliabue, 64, 366.Tien-tsin. A I'h6pital, conversion 4'un Amiricain et d'un marin
anglais, 56, 6oo.
1891. Tien-tsin. Effets lamentables d'une inondation, 57, 143,
- Shang-hai. Massacres et incendies dans la Mongolie; dangers pour la Mission de Pekin, 274. M. Meugniot.
1891-1892. - Fruits spirituels, 58, 256. - Cha-la-eul, maison
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du Sacrd-Caeur, fruits spirituels, 99. - Pekin, h6pital SaintVincent, fruits spirituels, zoo. - Details sur la persecution et
les massacres de Mongolie et du nord de la Chine, 57, 587.
M. Wynhoven. - Fin de la persecution; decrets en faveur des
chretiens, 457. M. Favier.
1893. 19 juillet. Mort de M. Pierre Fong; notice, 59, 175. Tien-tsin. Etat des oeuvres, 173. M. Capy.
1894. 26 mai. Mort de M. Wynhoven et de M. Allofs; dloges,
59, 534, 535. M. A. Favier. - La guerre sino-japonaise, 60, 99.
M. A. Favier.- Rapport sur les oeuvres, 396. M. Bettembourg.
- Devouement des Soeurs pendant la guerre, 61, 464.
1896. Tien-tsin. Reconstruction de l'eglise et monument en
reparation du massacre de 1870, obtenus par le ministre de
France b Pekin, M. Gerard, 62, 220. M. A. Favier.
1897. Tien-tsin. Inauguration de la nouvelle eglise de NotreDame-des-Victoires. Cerdmonie de reparation envers les victimes et envers la France, 63, 74, M. A. Favier.- 12 novembre.
M. Alphonse Favier est nomme coadjuteur de Mgr Sarthou,
Vicaire apostolique de Pikin, 82.
1898. 20 f6vrier. Sacre h P4kin de Mgr FAVIBR; solennitds en
cette circonstance, 63,425.- Pao-ting-fou. Emeutes; les Missionnaires M. Dumont (Paul) et Ouang (Paul-Douis) sont maltraites. Reparations obtenues : le palais de Tao-tal est cede en
dchange de la residence &Pd-koan des Missionnaires. M. Jarlin
preside k 1'exdcution des conventions, 64, 55. Mgr Favier.
1899. 13 avril. Mort de Mgr Sarthou; iloge, 64, 364.
V. Mgr Alphonse FAVIER, Vicaire apostolique de Pikin et du
Tchd-ly septentrional. - La partie est du Vicariat, est detachee
et constitue le nouveau Vicariat du Tche-ly oriental; M. Francois Geurts en est nommi Vicaire apostolique (28 dicembre).
- M. Stanislas Jarlin est nommd eveque, et coadjuteur de
Mgr Favier avec future succession (28 ddcembre 1899).
VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHI&-LY OCCIDENTAL
NoTICE : 52, og9.
1856. Erection du Vicariat apostolique du Tch-ly occidental;
demembrement du diocese de Pekin. Mgr Mouly, Vicaire apostolique du Tchi-ly septentrional, est provisoirement charge du
Tchi-ly occidental, 22, 290; 25, 23i.
1858. I. Mgr Jean-Baptiste ANOuILH, eveque d'Abydos, et
XV. -
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coadjuteur de Mgr Mouly, est nommn Vicaire apostolique du
Tchd-ly occidental (14 decembre), 25, 23i.
1859. Inex6cution du traitCde Tien-isin; persecutions, 25, 221;
26, 168. MgrAnouilh.
1860. Mgr Anouilh et M. Kiou, envoyes en exil Shang-hat,
25, 244; 26, 16i, 195. Mgr Anouilh. -Voyage de Shang-hal au
Tchi-ly, 25, 254, 258. M. Glau.
1860-186t.
Prise de Tien-tsin sur les Chinois par I'armre anglofrangaise, 27, 36o. Ce que c'est que les Rebelles Tchang-mao;
leurs doctrines religieuses, 362; ils massacrent un Pere Jesuite
et essayent de surprendre Shang-hat, 365; Mgr Anouilh. - Fin
de l'exil de Mgr Anouilh; il est appeld par le prince Kong pour
traiter la paix avec les Europeens. Il rdtablit le cute public i
Pekin, 370. Mgr Anouilh. - Fin de la captivite et mort
idifiante de M. Joseph Kiou (ou Keou), pritre chinois, 376,
Mgr Anouilh.
1862. Fruits de la paix religieuse. Lettres pleines de foi de
Mgr Anouilh, 31, x8. - Donation par le gouvernement chinois
du palais imperial de Tching-ting-fau pour la mission. Restitution d'eglises et indemnitds, 2o. Secutaxt sunt turba multae,
beau mouvement religieux, 22. Decret imperial de libertd religieuse, 29, 33. In nomine (Jesu) ejiciuntur damonia, 49, 52.
Mgr Anouilh.
1863. a Je meurs de fatigue, je meurs de consolation. »
Mgr Anouilh, 31, 35. Remade efficace contre le cholera : 1'acupuncture, 36. Un mandarin persdcuteur; apostasies. ChAtiments
et reparations, 37. Messis multa : des villages donnent, pour
faire des chapelles, leurs pagodes et leurs dieux avec elles, 41.
Des 6preuves 9h et la, sed nihil horum vereor, 57-74. Id.
1864. Dans la paix, tribulations : chritiens flagelles et emprisonnis pour la foi, 31, 75. Traits d'hiroique courage, 85,
Mgr Anouilh.
1865. Post tempestatem serenitas, 31, 17, 88. Mgr Anouilh.Compte rendu des oeuvres de la Sainte-Enfance, 31, 7. - Orages : Apostasies et martyres, 32, 479. Mgr Anouilh. - Erections
de chapelles et d'dcoles, 33, 3o6. Id. - Seul pour missionner
dans son Vicariat, 316, 36o. Id.
1866. Six ans d'existence : statistique des oeuvres du Vicariat,
Projet de cathidrale dddide a I'rmmaculee Conception, a Tchingting-fou, aupres de la grande pagode de la diesse Kouang-sin,
32, 441, 496; 33, 3i2, 327. Mgr Anouilh. - L'eglise Saint-Pierre
fondee par M. Caries; description, 32, 443. Id. - Appropriation
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du palais imperial aux auvres dela mission,446. MgrAnouilk.Erections d'eglises. Devotion a la sainte Vierge. D6sirs du martyre, 453. Id. - Eglise de Notre-Dame des Sept-Douleurs, 444,
452, 5o8; 33, 314, Id. - Eglise Saint-Michel, don de M.Jourdan,
32, 5oi. -Attentat a la vie d'un Missionnaire, M. Erdely, 503.
Id. - In laborimusplurimis, 33, 320. Id. - Des chapelles et des
architectes! 328. Id. - Les prdludes du KAunc dimittis, 334. Id.
1867. Notice detaillee sur les trois principales religions de la
Chine; Confucius, etc., 32, 535, et 33, 388. Mgr Anouilh. - Besoins de la mission, 33, 340. Incendie a l'orphelinat, 342. Mort
de M. Jean Gottlicher (3i janvier), 343; notice. 35, 159-16I.Progres de la mission depuis 1859; enumeration, 33, 38o. Id. Travaux apostoliques au Tche-ly sud, 363, 5io. M. G. Bray.
1868. Construction de la cathedrale de Tching-tin-fou, 34, 346.
Mgr Anouilh. - Devotion ' saint Joseph, 462, 478. Id. -Envoi
de petites idoles; as habent et non loquuntur, parfois cependant
le demon s'en sert, 480, Id. - Benedictions de chapelles. Ddpart
des Rebelles, 35, 136, I38. Id. - Beaux sentiments de zele, 161.
Id. - Fin de I'affaire de M. Erdely, 164. Id. - Les Brigands.
Erection de chapelles, 17o. M. G. Bray.
1869. La cathedrale s'eleve, 34, 338. Pieux sentiments sur la
mort de Mgr Mouly, 338, 343. Mgr Anouilh. - Visite des nouvelles chrdtient6s, 35, 177. M. G. Bray. - Demande de Filles
de la Charitd. Edits favorables aux chretiens, 189. Id. - Conversions. Avis aux itudiants : Ide vraie de (< cc que le Missionnaire a a souffrir dans les missions n, 577. Id. - Mort de
Mgr Anouilh (18 fevrier), 34, 344; et notices, 493, M. G. Bray;
35, 185, M. Simiand; 59o, Mgr Tagliabue; 36, 86, et 37, 321.
Mgr Bray; 60, 461. - Erat du Tche-ly occidental &la mort de
Mgr Anouilh : deux cents chrdtiens l'arrivie de Mgr Anouilh,
et vingt mille quand il est mort, 36, 87. Mgr Bray. - Un monument est drige en France a la mdmoire de Mgr Anouilh dans
l'Uglise de Prat (Ariege), en octobre i885.
IL Mgr Francois TAoL.ABoU, dveque de Pompeiopolis, nommi
Vicaire apostolique du Tche-ly occidental, 35, 192, 578.
1870. Excellence de l'oeuvre des erections d'eglises: Hospes
cram et suscepistis me. Arrivde au Tche-ly ( par des portes dorees; mais, par derriere, il y a des barrieres de fer *, 35, 588, 53.
Mgr Tagliabue. - Quelques nouvelles eglises. Une etincelle
allumerait comme a Tien-tsin l'incendie de la persecution, 37,
I58, I6o, 198. Id.
1872. Ipreuves pour les nouveaux chrdtiens : disette, inonda-
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tions,38, 123. Mgr Tagliabue.- A Tchia-ting-fou. Les proces.
Les retraites et leurs fruits, 40, 429. Id. - Tableau des ceuvres,
44o.-- Quatre mille francs pour une chapelle h la Sainte-Famille. Un ange envoyd au ciel, 441. Id.
1875. Details de mission: un vase scelle du signe du bapteme,
mais vide, 41, 140. Tagliabue.
1876. Quelques Chinois ap6tres. Compte rendu des ceuvres,
42, 259. Mgr Tagliabue. - Mceurs chinoises. a La SainteEnfance est toujours I'oeuvre des Anges ,, 551. Id.
1877. L'atmosphere paienne de la Chine, 43, 145. Au Chan-si
pour sacrer un eveque; aimable accueil des Peres franciscains, 147. De village en village, 148. Visite de M. Aymeri, 15o
Voyage i Tien-tsin, 151. Mgr Tagliabue. - Mort de M. Antoine Dellac (t3 novembre); dloge, 44, 140-142. Id.
1878. La famine; les Chinois vendent leurs enfants, 44, 142.
Mgr Tagliabue.
1879. Souvenirs du Seminaire de Soissons, vie de Missionnaire en Chine, 44, 618. Id. - « A travers les tombeaux , :
celui de la sainte Vierge, 45, 129; de M. Eugene Bor6. Id.; de
M. Jacques Tchdou, sa mort (i" r novembre), details, i3o.
Victimes de 1'dpidimie, 131. Mgr Tagliabue. - Visite pastorale; comptes spirituels, 133. Id.
1880. Nouvelles religieuses, 46, 124. Mort de M. Ange Aymeri, a Shang-haT (6 mars); ses vertus, 134. Mgr Tagliabue.Comptes spiritum.s, 137. - Lettre des seminaristes de Tchinting-fou; r6ponse des seminaristes de Saint-Lazare, i38.
1881. Fruits spirituels; tableau, 47, 263.
1882. Retour de Rome. Nouvelles de la mission, 47, 254.
Mgr Tagliabue. - Ecoles, besoin de ressources, 257. M. Bruguiere. - Mission, 259. M. Waelen. - Le paganisme en
Chine : 'interieur de ce sipulcre, 48, 275. Mgr Tagliabue. o Fleurs de la Passion ,, 283. M. Waelen. - A travers les
montagnes et les plaines, 288. Mgr Tagliabue. - Fruits spirituels, 294. - De Marseille a Tchin-ting-fou; Voyage des Soeurs,
294.
1883. Tchin-ting-fou. Premieres ceuvres des Sceurs, 49, 18,
123. Soeur X. - Mort de deux Soeurs, 263. Mgr Tagliabue. Mort de MM. Vincent ,Fan (mai) et Charles Catella (juin),
Missionnaires; leur eloge, 266. Chez les paiens; traits admirabies, 266. Id. - Etat de la mission, tableau, 293.
1884. L'h6pital de Tchin-ting-fou est ouvert; Vierges et etudiantes chinoises, 49, 586. Seur N...- La Sainte-Enfance : Ses
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oeuvres, 50, 88. Mgr Tagliabue. -

Les travaux de 1'annee,
434. Id. - Conversions, etc., 436, 437. - Translation de
Mgr Tagliabue au Vicariat apostolique du Tche-ly septentrional, 536. Etat de la mission; tableau, 622.
1885. III. Mgr J.-B. SARTHOU nommd eveque titulaire de
Myriophyte et vicaire apostolique ( i janvier), succede &Mgr
Tagliabue; il est sacrd i Pekin, 51, 277,4o3. - Tchin-ting-fou.
Les vierges Josdphines. Nouvel orphelinat & Fong-kia-tchouang.
Nombreux enfants i recueillir, 278. Sceur Guerlain.- La SainteEnfance. Notices sur le Vicariat et les diverses residences, 52,
tog. M. Ramon. - i5 ao0t. Mort de M. Erdely; notice, 271.
1886. Tchin-ting-fou. Nouvelles du Vicariat. Maladies, dices;
eloge de M. Erdely, 51, 408. Mgr Sarthou. - Construction
d'une eglise & Notre-Dame de Lourdes; saint Michel et le demon.
407. M. Coursiires.
1888. L'h6pital de Tching-ting-fou, 54, 565. Sceur Guerlain.
1890. Mgr Sarthou est transf&r6 au Thi-ly septentrional.
1891. IV. M. Jules BRUGUIARE est notnme dv6que de Cinna,
et Vicaire apostolique du Tche-ly occidental.
1891-92. Tableau des fruits spirituels, 58, zoo. - Sainte-Enfance, 1ot. - Tchin-ting-fou : fruits spirituels, 257.
1892. Tchin-ting-fou. Mort de Ja sceur Combes et de M. Benoit Kiang, 58, 94. Mgr Bruguibre. - Translation des restes
de Mgr Anouilh. Sacre de Mgr BRUGUXIRE, 400. M. Bantegnie.

1893. Tchin-ting-fou. Mort de M. Omer Vasseur (2- avril) et
de la soeur Vandaele (27 avril); eloges,58, 56o. MgrBruguiere,61,
344. - GrAces attribuees a Mile Le Gras, 58, 564. - Tan-kiou :
oeuvres de cette residence, 252. M. Coursires.
1894. Rapport et statistique, 60, 399. M. Bettembourg.
1895. Tchin-ting-fou. Les accroissements du Vicariat. Criation
des <cFreres de Saint-Paul ,, freres laiques catichistes, 61, 21o.
M. Bruguiere. - Mort et iloges de M. Maineri (8mai) et .du.
frere Coudart (5 juin), 205. Mgr Bruguiere.
1897. Graces obtenues par l'intercession du bienheureux Perboyre. Conversions h Siao-ly, 63, 616. Mgr Bruguiere.
XVI. - VICARIAT APOSTOLIQUE DU TCHP-LY ORIENTAL
1899, 28 decembre. Erection de ce Vicariat disjoint du Tche-ly
septentrional, et contid h la Congregation de la Mission. M. Ernest Geurts, dyeque et Vicaire apostolique.
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NOTICE HISTORIQUE : Les origines, 10, 217; it, 136; 59, i86. - La
libert4 religicuse; vicissitudes (1841-1864), 30, 472. Les diverses
eglises : r Armeniens: 2* Chaldeens divises en nestoriens protestants et en catholiques, 35. 473. - Notes sur les Armtniens euty-

chiens de Perse, 5oo. - Resumis historiques, 45, 72, 527, Mgr Cluel; 50, 586, Mgr Thomas.

1837. M. Eugene Bore et M. Scafi arrivant a Tauris (6 nov.).
Premiers travaux, 10, 217;43, 379; 50, 586.
1810. 1. M. Ambroise-Gabriel FORNIER, prdfet apostolique. II
arrive de Constantinople i Tauris (dicembre); ses travaux,
45, 72.

1841. M. Etienne annonce i M. Bord I'envoi de Missionnaires, 43, 431. - Arrivie a Tauris ( 17 juin) de MM. Cluzel,
Darnis et du frere David, 45, 72. - M. Fornier va remplacer
M. Bord a Ispahan, 73. - Voyage dans le Khurdistan jusqu'A Tauris, 8, 239.

M. Clutel. -

Les origines de la mission

d'Ourmiah, 50, 595.
1842. M. Fornier quitte Ispahan. Voyage de Tauris a Ispahan et A Djoulfa. Situation des dcoles, 8, 251. M. Clujel. Voyage de Trebizonde A Tauris. Population : i* Catholiques;
2* Arminiens hirdtiques et leur sacerdoce degradd; 3* Musulmans et leurs moeurs honteuses, 259. Id. - OURMIAH. Mceurs
des Nestoriens, 9, 221. M. Darnis. - Un heroTque confesseur
de la foi, 227. Id.

II. M. Joseph DARNIS, prefet apostolique; ses vertus, ses travaux, 45, 7418i3. OURMIAH. trection d'une eglise didide a la sainte Vierge,
A Ardicher, pros d'Ourmiah; jalousie des Amiricains protestants, 9, 241. M. Cluel.

18t4. KHosRovA. Nouvel dtablissement de Missionnaires. Installation, 50, 598. -

OuRuIAn. Persdcution des Amdricains et

des Russes contre les Missionnaires; ordre d'expulsion de la
Perse, 9, 437. M. Darnis. - Soouk-Boulak. Spoliation de
l'eglise d'Ardicher; captivit6 de M. Darnis et du frere David;
violences contre les catholiques. 9, 449. M. Cluyel. - Sinna.
Espdrances de pacification, 461. M. Darnis- Teheran.Diminution de la persicution, 467. Indigne conduite du consul russe,
le comte de Mddem, 476. M. Clujel. - Tehiran. Impossibilitd
de reparaitre; dloge des Kurdes catholiques, 477. Id. - Mos-
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soul. M. Rouge et le frire David rentrent a Ourmiah, 483.
M. Darnis.- La persecution enfante d'heureux fruits de conversion, 491. M. Rouge.- Ourmiah.Vie apostolique; concours
empresse de M. de Sartiges, ambassadeur. Echec de la mission
protestante amiricaine en face des Nestoriens, 10,83. M. Rouge.
- Mossoul. Espdrances; accueil bienveillant et sejour chez les
PP. Dominicains, 8 9. M. Darnis.- Ravandouze. M. Darnis et
dom Valerga sont devalises et grievement blesses par des brigands, 95. Id. - Tehdran. M. de Sartiges obtient la rentrde des
Missionnaires a Ourmiah, o3. M. Clueel. - Le consul russe,
M. de Medem, se tourne contre les protestants americains, il
devient favorable aux Missionnaires, 1o8. M. Clufel.
1843. Situation : les origines (I838), etat actuel, 10, 217.
M. Leleu. - KHosRovA. Etablissement (1844). Evangelisation
du peuple et du clerge, ii, 349. M. Darnis.- Confessions nombreuses; conversion des usuriers, 356. Id.
1846. Situation : chute de la mission MWthodiste, 11, i36.
M. Leleu. - Les obstacles : hostilitd de la Russie et de 1'Angleterre, b33. Courage des Missionnaires dans la persecution, 634.
Les bhrdtiques nestoriens et la confession, 641, Id. - KHosRovA. Evangelisation des pauvres et du clerg6, 645. M. Leleu.Petit seminaire. ' tat du clerge persan et chaldeen, 42, 2z6.
M. Darnis. - OuRuumH. Continuation des difficultds. Travaux,
M. Darnis.
1847. KHOSROVA. Organisation du seminaire : spes messis. De

220.

l'esprit de sacrifice necessaire an Missionnaire, 12, 224.
M. Darnis.- Recrutement de siminaristes, 13, 6o8. M. Cluzel
et les choleriques, 617. ( Nous ne faisons pas de merveilles,
nous ne faisons que de bons chritiens A force de patience*,
Encore les calices de cuivre, on prepare
619. Id. - OuaRua.
des pretres d'or; touchante retraite pastorale, 2, 463. La sainte
Vierge eloigne le cholera, 468, et convertit les Nestoriens;
cunctas hareses sola interemisti in universo mundo. Exemples,
469. M. Rouge.
14S8. KHOSROVA. Encore une persecution. Continuation des
ceuvres, 13, 621. M. Darnis. - Le clerge nestorien : le patriarche Mar-Simoun devient bienveillant. Son cortege : Eveques
nu-pieds, sachant &peine lire, le fusil a la main, 659. M. Clugel.
- OURmAH. Notice sur le Kurdistan. Vie pastorale, souvenir
de saint Vincent sous le chene de Pouy, 13,628. Le commerce;
les meurs, 647. Pour eglise, moins que I'etable de Bethleem,
648. Religion : troupeau presque sans pasteurs, 654. M. Rouge.

- 1849. KHosRova. Une mission: u Barbes blanches, vous allez
tous faire une confession g6nirale I - Pere, tout ce que tu voudras!s L'dloquence du Missionnaire et les sermons du Pere
LeJeune. Travaux de M. Rouge, 14, 47. M. Darnis.- Erection
d'une chapelle. Redaction d'une theologie en langue vulgaire, 15,
352. M. Clu1 el. - OuRa us. Vie austere des Missionnaires, 14,
534. M. Rouge.
1850. KHosRovA. Soin du seminaire. Tracasseries k Ourmiah
contre M. Rouge, 15, 359. Faux miracles et fraudes du dimon
dans les pays infideles, 366. M. Darnis.
1851. KHOSROVA. Missions : heureux fruits parmi les Nestoriens, 16, 284. M. Darnis. - Resume historique depuis 1845.
Seminant in lacrymis. Guerre acharnee des Mithodistes, 17,
418. (Euvres du seminaire, des missions, etc., 425. M. Darnis.
- OUMIARn.
Obstacles venus des Methodistes. Arriv&e de
M. Varale, 16, 228.
1852. Ordination aMossoul de seminaristes de Khosrova, 17,
435. M. Varese. - Rapport gendral. Necessit6 d'dtablir de nombreuses icoles contre les Methodistes, 18, 268. Soulagement et
consolation, 3o2. M. Clueel.
1853. M. Cluzel rentre & Ou uMIAH.
Conversions, 18, 293.
M. Darnis.
1854. Ounu•uH. Le nestorianisme expire, 23, 48; on catholiques ou protestants. Des ecoles! 19, 184. M. Clueel. - Belles
conversions, 191, 192, 516. Id. - Notions religieuses sur les
Nestoriens: pas de consecration eucharistique, 19, 52o. Baptime
douteux, 524; Ordinations aussi, 527. Les superstitions et les
sorcelleries des Nestoriens, 529. M. Clatel.
1855. KnOSROVA. Les protestants sont expulses, 21, i6h.
M. Clulel. - Succes de Mission, 176. Desir d'avoir les Filles de
la Charit6, 177. M. Darnis.- De Constantinople t Khosrova,
181. M. CluTel.
1856. KHosRoVA. Les Armeniens schismatiques : leur bienveillance; cruaut6 de leur eveque russe, 21, 496. M. Darnis.OuRMLrH. Conflit entre les Nestoriens et les protestants, 503.
M. CluTel.
1857. KHOSROVA. Arrivee des Filles de la Charitd. - Preparatifs pour les recevoir, 23, 43. M. Clufel. - Rdcit de leur
voyage; 54. Soeur Couesbouc. - Cinquante mille Chaldiens
Nestoriens a sauver. Les protestants rouvrent leurs ecoles, 291.
M. Clugel. - Concours des Soeurs, entraves des protestants,
3o8. Id.
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1858. Mort, & Khosrova, de M. Joseph Darnis (5 avril); son
eloge, 23, 3 5, M. Clulel; 327, soeur Philomene.
Ill. M. Augustin CLUZEL, prefet apostolique (12 aout). -

Les ceuvres des Sceurs, 23, 331, 334. Sceur Philomine. Fluctuations de la politique, 24, 58. M. Cluyel.
1859. Statistique importante : personnel, oeuvres, localitis,
24, 287. M. Clufel. La mission protestante : pour science, beaucoup d'objections; et, pour civilisation, I'amour du bien-etre. Les
ecoles catholiques, leur importance, 43o. Id. - Penurie de pretres indigenes, 26, 5. M. Varese.
1860. Le gouvernement hisite a favoriser les catholiques, 26, 9.
M. Varese. - Bienveillance du shah et don picuniaire annuel
pour les Sceurs, 13. M. Rouge. - Desir d'avoir une imprimerie
et d'ouvrir une ecole de franqais, 16. M. Cluiel. Statistique des
icoles, 22. Id. - Revue des oeuvres. Deux Pares Mechitaristes
de Vienne chez les Missionnaires, 27. Id. - Conversions de
jeunes filles chez les Soeurs, 38. Soeur Couesbouc.
1861. KHosRovA. Arrivee de MM. Plagnard et Bedjan. Une
grand'messe; le heros de la fete, 27, 454. M. Clulel. - Necessitd
d'une imprimerie. Statistique des ecoles, 29, 86. Id. - OURMIAH.
Encore l'affaire de l'dglise d'Ardicher (1843); maintien du statu
quo, 27, 491. Id. - Statistique du personnel et des oeuvres, 439.
M. Rouge. - Travaux de M. Rouge. Conversion de Nestoriens
A Supergan; misaventure des protestants, 448. M. Dbi-Goulim;
458, M. Clulel. - Conversion de Mgr Joseph Mac Youssouf,
6vEque d'Adda, 492; 30,483. M. Cluiel.
T•gHRAN. Fondation. Installation de MM. Plagnard et Varese,
27, 496. M. Varese.
1862. KaosRovA Occupations 6difiantes, 30, 453. M. Bedjan.
- OuRMIAH. A la Mission, MM. Bedjan et Dbi-Goulim; , d'une
racine amere de si doux rejetons r, 456. Id.
1863. OuaRMuI. Una incident Mortara a : petit musulman baptise par M. Rouge, 30, 457, 466. M. Clufel. - Mort de M. Felix
Rouge (2 janvier), 29, 186. Son eloge, 197; 30, 464. - Les oeuvres des Sceurs, 29, 197. Sceur Couesbouc. - TEHERAN. Diffi-

cultes et esperances, 30, 469. M. Cluel.
1864. Hostilit6 religieuse, 30, 472. - OURMIAH. Persecution.
Captivite de Mgr Joseph Mac Youssouf, iveque d'Adda, 30, 476,
480; 31, 627. M. Clueel. - Conversions, 30, 482; 31, 63o.
On rend aux catholiques la chapelle d'Ar1865. OuRaMsr.
dicher, 33, 45o. M. Cluyel.
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1866. Notice sur le village, sige episcopal de KHosRovA. Le
siminaire. Les icoles. Les divers villages de la plaine de SalMort de M. Jean Dbimas, 32, 41, M. CluTel. - OuR nAH.
Goulim (20 avril); notes biographiques, 31, 640. M. Clufel;
643. M. Varise. - Travaux a Ourmiah. Ibid., M. Var'se. Recit d'excursion avec les Soeurs de Khosrova a Ourmiah, 32,
5-4o. M. Clugel. - Le cholera: lesSceurs moissonnent. Construction d'une maison pour les Missionnaires. 34, 121-124. Id. Soin du clergd. Bienveillance des heretiques indigenes; hostilit6
des Amiricains, 149. M. Varise. -

TEHtRAN. Construction de

la maison des Missionnaires, 53. 266.
1867. KHosRovA. Grands fruits des icoles des Sceurs. Conversions, 33, 436. Soeur Bocheron. - Mediocres resultats du sdminaire, 34, 128. M. Clugel. - Le nestorianisme meurt; 1'influence
des protestants decroit. Un patriarche de l'ancien temps, le
vieillard Mariva; sa conversion, ses tribulations, 132. Id.- Le
bien s'accrot, 145. Id. - Occupations : Arracher quelques imes
a Nestorius et h Luther; instruire sept 6elves de thdologie, 152.
M. Trapes. - OrauAHI. Conversions au village de Supergan.
Tracasseries, 33, 164. M. Clugel. - Beaux sentiments d'indifference, 34, 126. Id. - Travaux des Missionnaires, 127. Id. Les Sceurs dans les classes et dans les villages, 156. Sceur Ei-

vasse.
1868. Situation: les Missionnaires depuis trente ans en Perse,
les Soeurs depuis dix ans, 34, 4. - KHOSROVA. Arrivde de M. Monteil, 34, 19t. M. Cluhel. - OURMInH. Mission dans la chapelle

d'Ardicher. Beaucoup de conversions et autant de tribulations,
449. Id.- Les ceremonies. M. Bedjan, 159. Id. - Bouquet
de fEte h M. Etienne, 16o. Soeur Cullin. - M. Abbot, consulanglais i Tauris; sa malveillance; ses echecs, 184, 193, 548.
M. CluTel.
1869. a Nulle mission aussi militante et peut-6tre aussi difficile ,, 34, 4. - OuRMn. Les Mdthodistes amdricains parlent
de se retirer; des Anglicans viendraient. La mission prend le
dessus, 545. M. Cluqel. - La mission h Gulperchines : ficheux et longs incidents, 557; et 35, 3o9. Id. - Expose de ces
difficulies, 34, 32o.Mar-Guriel, pare, metropolitain herdtique
d'Ardicher. Son triste caractere, 33, 451; 34, 566. - Retraite et
preparation a la fete de l'Immacule-Conception, 35, 340. Sceur
Cullin.
1870. Etude sur l'itat actuel du christianisme en Perse, 35,
473. I* Les Arminiens, 474; a2 Les Chalddens, 479, ceux-ci
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sont ou Nestoriens, notice, 484; on Protestants, 489; ou
Catholiques ( 188-1870), 490. Statistique de nos ceuvres, 493.
M. Clueel. - Note sur les Armdniens-Eutychdens de Perse,
oo-5o6. -

OURMIAH.

On annonce les Anglicans. Viendront-

ils? 35, 334. M. Cluael.
1871. Affreuse famine, 36, 12; 37, 66, 365. KHosROVA :
la faim et le cholera, 37, 77. OURMIAH. Contre-coup des

ipreuves de la France. Fleaux, 71. M. Clugel. - Le cholera
et la faim : le s6minaire fermi, l'ecole deserte, 66, 74. Id.;
364. M. Salomon. - Encore un peu de bien, 367. Soeur
Cullin. TEHARAN. La famine. M. Monteil, membre du
Comite de secours, 370. Un million de Persans morts

de faim cette ann&e ou emigrds, 569. M. Plagnard. - Quelques secours et quelques esperances, 572. M. Clu~el. - De
Theiran A Sina dans le Kurdistan, 579. Desir d'v etablir des
Missionnaires, 58i. Enlevement d'une jeune fille catholique par
les musulmans, 590. M. Monteil.

1872. Situation gdndrale, 37, 8. OURMIAH. Cinq cents francs
pour une chapelle A saint Joseph, 368. M. Louis Bray. - MarGuriel, le pere, meurt dans I'hdresie, 370. Id.; et 38, 450.
M. Clugel. - Beaucoup de Nestoriens passent a l'orthodoxie
russe; details, 37, 371. La famine, 375, M. Cluael; M. L. Bray.
- Mort de M. Jean-Baptiste Varese (8 septembre), 39. 35.
1873. Rapport surl'dtat actuel, 38, 64: le Nestorianisme et le
Protestantisme, 65. Les dcoles, 68. Les chapelles, 70. Le clerge
indigene, 71. Les oeuvres, 74. M. Clurel. - Visite du shah de
Perse, a Paris, chez les Filles de la Chariti, 519. - KHOSROVA.
Retraites. a Les rdcoltes temporelles et surnaturelles »,, 447,

449. M. Clugel. d'Eula, 461. Id. -

Persdcution contre les catholiques du village
Z61e pour les ecoles et pour les pauvres, 39,

228. Sceur Bocheron. -

OURMLAH.

Travaux dans les divers

villages de la plaine, 38, 449. Au triste Mar-Guriel, un successeur plus triste encore, 450. M. L. Bray. -

TgHERAN.

Projet

d'un dtablissement de Sceurs, 27. Mort de M. Pierre Monteil
(19 mai), 39, 35.
1875. M. Augustin CLUZEL est nommd archeveque d'Hdraclde
et ddldgud apostolique pour la Perse, administrateur du diocese
d'Ispahan (3 mars), 40, 69. Etat de la mission, 39, 35. -

Sacre

h Paris de Mgr Cluzel, retour en Perse, rdcit de voyage, 40, 36o.
- KnOSROVA. Les missions; les ecoles, 73. Soeur Bocheron.
- OURMIAH, Mgr Cluzel y fixe sa residence dpiscopale. 50, 596.
- Les ceuvres, 39, 553. Sceur Cullin. - La propagande des

'9
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protestants americains, 40, 70. M. L. Bray. - La conversion
de Mar-Guriel, le neveu; difficultes; sa defection, 75, 81. Id.;
41, 438. - TEHEas. De Constantinople A Teheran ; rcit de
voyage, 39, 371. M. Antoine Dumont.
1875. Audience du pape h Mgr Cluzel et a Nazare-Aga. Lettre
du shah de Perse & Sa Sainteta , 40, 878, 580. - Retour en
Perse. Riception bienveillante de Mgr Cluzel par le shah. Promesse et concession d'un firman, 41, to, 440. - TiEHRAN.
Notice sur les maisons des confreres et des Soeurs de cette ville,
114. Mgr Clugel.
1876. Etat des diffdrentes maisons dans la mission de Perse,
41, 441. Mgr Cluhel. - KKOSROVA. (Euvres des Sceurs. Ecoles
dans les villages, 42, 244. Soeur Bocheron. - Notice sur les
ceuvres de l'etablissement de Khosrova, 398. M. L. Bray. OURMIH. Construction d'dglises. Conversions de Nestoriens, 41
432. Id. - Notice sur les oeuvres h Ourmiah. Ndcessitd d'une
imprimerie, 42, 399. Id.

-

TEHgRAN.

Mort de M.

Antoine

Dumont (i3 mars); details, 41, 445. M. Plagnard.- DjoulfaIspahan : details sur la situation religieuse. Souvenirs de
M. Bore; a il etudiait ou priait a, 42, 49. Mgr Clueel. - Voyage
de France i Tdhdran, 509. M. Leon Laurent.
1877. KHOSROVA. Mort de M. Leon Terral (to dicembre);
son eloge, 43, 287, Mgr Clufel; 703, M. L. Bray. -

TEHiRAs.

Le shah desire recevoir la visite des enfants des icoles; les
Seurs les lui conduisent, 485. Sceur Dupuy.
1878. OURMIAH. Les catholiques ont a souffrir de 1'intoldrance
des Russes et de la persecution des Kurdes. 43,705. M. L. Bray.
1879. KuosaovA. Notice sur Khosrova a la Rome de la
Perse n, 44, 589. M. Chasseing.- OURMIAH. Incident de voyage
SMovana. Peril parmi les Kurdes, 45, 63. M. Breidembach. Rapport sur la mission de Perse : origine, progres, etc., 72,
527, Mgr Clurel.-

TEHERAN. Protection providentielle sur une

enfant A la maison des Sceurs, 227. Soeur Estrampes. Mgr Cluzel remet au shah de Perse une lettre du Souverain Pontife,
225.

1880. KHoSROVA. Famine 6pouvantable, 45, 390, M. Louis
Bray; 3 99, M. Salomon. - OURMIAH. Les horreurs de la
famine, 396, soeur Meunier; 544, et 48, 75, 8o, Mgr Clu{el.
-

ThiERAN. L'hiver et la famine, 45, 387. -

La situation reli-

gieuse des Arminiens catholiques & Ispahan-Djoulfa, 535,
538. M. Chasseing.
L'invasion des Kurdes. - Notice sur les Kurdes, 46, 7o.
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Devastations et massacres. Devant Ourmiah, 82-lor, Mgr CluTel; o02, M. Plagnard; io5, M. Lion Laurent; 5oo, sceur
Meunier; resumd, 63 , 635, M. Salomon.- L'epidimie, 46, 393,
Mgr Clufel; 404, soeur Vincent. - Bapteme d'enfants : c deux
mille petits anges envoyds au ciel en quelques mois ), 412. Id.
1881. La suite des 6preuves et les apprehensions, 46, 524.
M. Cluiel. -

Seminant in lacrymis, 615. Id.

-

OURMIAH.

Evangelisation, 622, sceur Meunier; 627, M. Lesne. - Erection
d'une cathddrale et de chapelles, 47, 219. Mgr Clueel. - Ecoles,
224. Id. - Les oeuvres des Sceurs, 409. Sceur Cullin.
1882. OURMIAH. Hospitalitatem sectantes, avantages et char-

ges, 47, 413. M. Lesne. - Riception d'un present du shah de
Perse envoy6 h Mgr Cluzel, 417. Soeur Meunier.
Mort de Mgr Augustin Cluzel & Ourmiah (12 aoit). Notice,
47, 523. M. Bedjan. Ditails et eloges, 522, 528; 48, 71, sceur
Meunier; 79, etc.; 85, M. Salomon. - Situation de la mission
de Perse, 48,229, M.Bedjan; 232, M.Salomon.- Les PP. Mikhitaristes de Veniseas socies a notre mission tiennent les ecoles
&Saoura, 52, 73. Mgr Thomas.
IV. M. Jacques THOMAS, Prdfet apostolique en Perse. Voyage de Marseille a Khosrova. Missionnaires et Filles de la
Chariti, 48, 235, 349. M. J. Thomas. - Details du voyage,
arrivee a Ourmiah, 237. Sceur Vidal. Reception solennelle faite
& M. Thomas, 241, M. Salomon.
1883. Erection du premier h6pital en Perse, 48, 369. M. Thomas.- Publication par M. Bedjean du Brdviaire chaldden.
Notice, 49, 5; 0o,12, 15, 459, 509; 50, 58. Citations, 49, 629.
M. Thomas nommd deligue apostolique en Perse, archevique
d'Adrianopolis et administrateur du diocese d'Ispahan; prdconisI le 9 aout. Son sacre a Paris. Recu en audience par
Leon XIII, 49, 11; 12, M. Plagnard.- La cathedrale d'Ourmiah; ecoles et dglises, 16. M. Lesnd. - Les oeuvres des Soeurs;
statistique, 242.

1884. Les Nestoriens et les Mdthodistes americains en Perse,
49, 457. Mgr Thomas. - Les ceuvres. Le celibat ecclesiastique
va s'introduire, 537; 50, 56, Mgr Thomas. - KHosRovA. Les
oeuvres faites et celles qui sont a entreprendre, 49, 539. Sceur
Dupuy. - Le Siminaire, 50, 383. M. L. Bray.
1885. KnosRovA. Mission. Mort de M. Paul Trapes (8 mars);

eloge, 50, 582. M. Salomon. - Impressions et notice historique
sur la mission de Perse, 585; Tauris et Ispahan, 586; Ourmiah,
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595; Khosrova, 598; Tdehran, 6oo. Mgr Thomas. - Importance du Briviairechaldeen; autres publications de M. Bedjan
en langue chalddenne: Manuel de pidte, Imitation de JesusChrist, Catdchisme (Doctrina Christiana),Syllabaire, Diurnal
et extraits liturgiques, 51, 38 . M. P. Bedjan. - Accueil fait i
l'mitation de Jesus-Christde M. Bedjan. Construction d'dglises.
Le seminaire de Khosrova. Ecole d'Ourmiah, 378. Mgr Thomas.
- OURMIAH. Le petit seminaire; diverses dcoles, 52, 71. Mgr
Thomas. - Description de la nouvelle eglise d'Abdullah Kandi.
Humbles et necessaires constructions, 51, 546. Mgr Thomas. Rdvolte contre les chretiens, prompte rdpression, 234. Soeur
Cullin. - TEHRAN : Reconstruction de la maison des Missionnaires, 53, 266. - Retraites dans les villages, details de moeurs,
51, 237. M. Montety.
1886. Remise du grand cordon de I'Ordre de Pie IX h deux
fils du shah de Perse, 51, 385. M. Theoph. Domergue. - Crainte
d'dmeute; menaces des Mollas; apaisement, 548. Soeur Cullin.
- OuRnMH. Programme de la mission des Anglais dpiscopaux.
Ecole d'apprentissage, 52, 401. M. Salomon.- Bienveillance du
consul ottoman; hostilitd des Kurdes et des protestants, 77.
- Arrivee des episcopaux anglicans, qui s'unissent aux Nestoriens, 217. M. Salomon. - T6gHRAN. Audience accordee par le
shah i Mgr Thomas; fruits des aum6nes, 220. Mgr Thomas.
1887. KosRovA. Les oeuvres, 52, 221. M. L. Bray. -

OuRMInH.

L'h6pital; les orphelins, 403. Sceur Meunier. - Mode primitif de construction des dglises en Perse; amdlioration de la
sant6 de Mgr Thomas, 53, 265. - La ndcessit6 de batir des
eglises. Les prEtres nestoriens convertis, 262. M. Plagnard.Historique de la liturgie chalddenne; importance des publications liturgiques de M. Bedjan, 51, 55o; 52, 223; 53, 259; 54, io5.
1888. KHosRovA. Fruits des livres de M. Bedjan. Famine
dans le pays, 54, 213. Soeur Dupuy.
1891. V. M. MONTtTY (Hilarion) est sacrd i Paris, archeveque
titulaire de Beyrouth, et nommd deligu6 apostolique en Perse
fi4juin), 57, 125.- Voyage de Mgr Montety et de M.Dillange,
de Constantinople A Ourmiah, 255. M. Dillange. - Voyage
d'Alger h Tehdran; rdcit, 127. M. Lepienne.- OURMIAH. Sympathies des chretiens indig&nes; demandes de prieres pour les
Nestoriens, 125. Mgr Montety.
1892. TiEHRAN. Lettre du shah de Perse h S. S. Leon XIII;
firman en faveur des Missionnaires, 57, 447. Audience accordee
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par le shah a Mgr Montity, 450. M. Malaval. - Details
sur le choldra, 593. M. Lepienne; 594. Soeur Estrampes. KHOSROVA. Le cholera dans la plaine de Salmas, 58, 259.
M. Lesnd; a Khosrova, 261. Soeur Dupuy. - Publications
chalddennes de M. Bedjan : Vie des Saints; Histoire de Joseph
par S. Ephrem, 17.
1893. Compte rendu gdenral des oeuvres, 58, 575. Mgr Montety. - Persecution i Salmas; assassinat du P. Sdrapion, 577.
- KHOSROVA. Conversion de deux pauvres Nestoriens, 59,
539. Sceur Andrieu. - OURMIAH. Conversions, luttes contre
les anglicans, 58, 45. M. Salomon. -Visite des dcoles, 263. Sceur
Verdeil. - SINAH. (Euvres du diocese chald6en, 59, 187.
M. Malaval. - Persdcution, assassinat d'un jeune Armenien,
193. Mgr Montety.
1894. Rapport sur les oeuvres des Missionnaires et des Filles
de la Chariti, 60, 533. M. Bettembourg.
1896. VI. M. LESNE (Francois), nommi par bref du 15 mai
&vZque de Philippopolis et ddldgud apostolique en Perse, estsacri
a Paris, le 28 juin, 61, 472. - KHOSROVA. Population grevee par
le passage des troupes; secours a l'h6pital et dans les habitations,
62, 43. Sceur Andrieu. - OURMIAH. Itat consolant de nos deux
communautds. Disette causee par les pluies et I'invasion des
refugids de Turquie, 241. Mgr Lesnd. - D6sastreuses inondations h Marbichan, a Mavana, etc., 61, 472. M. Malaval.
1897. Visite de Mgr Lesnd au shah; remise de la lettre du
Pape au shah, 62, 567. - Le lac d'Ourmiah gagne et envahit les
villages. Menaces de persecution et de pillage, 565. Mgr Lesnd.
1898. Grace attribude au bienheureux Perboyre, 63, 464. Soeur
Verdeil. - OURMIAH. Persecution du gouverneur de 1'Aderbeidjan. La famine, 554. Mgr Lesnd. - Les missionnaires
russes s'efforcent de seduire les fiddles catholiques. Beaux
rdsultats de treize retraites prech6es dans les principaux villages,
64, 61. M. Demuth. - KHOSROVA. L'dveque chaldeen, Mgr Koudabache, est obligd de fuir devant la persdcution, 63, 555. - La
disette. Souffrances des Armdniens refugids; sanglante persdcution contre eux, 64, 68. M. Boucays. - ARDICHAT. Les souvenirs idifiants de M. Rouge. Retraite prEchde par M. Demuth,
61.
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III. -SYRIE
NOTICE IISTOsRQUE: Les origines. M. Bossu (1764), 45, 405. - La
population catholique de Syrie : Cinq nations : Maronites, Grecs
melchites, Syriens, Armeniens et Latins, 1, 3 95, 422. M. Poussou. -

Mocurs et religion, 4, 89. M. Teysseyrd. - Eiat resume des oeuvres
et du personnel ( 838), 5, xv, et (i885) 50, 193; en 1894, 60, 407.
DIVISION : Renseignements genraux. - Les diverses maisons i .

RENSEIGNEMENTS GENIRAUX
1833.
de celle
1834.
1835.

Creation de la Prefecture apostolique de Syrie, division
de Constantinople, 2, 20.
Etat general des Missions, 1, 249, M. Poussou.
(Euvres des Missionnaires en Syrie, 2, 185. M. Poussou;

192, M. Leroy.

1839. Resume sur la province, 5, 1, x. - Notice sur les
Syriens, sur les Turcs; leurs moeurs militaires, religieuses et
sociales, 4, 89, M. Teysseyrd. - Lesdifferentes maisons, 5, 399.
M. Poussou.
1846. Situation gendrale, 12, 253. M. Reygasse. - Les
Druses; notice, it, 272, etc., M. Reygasse.
1847. Etat des oeuvres, 13, 35. M. Leroy. - Les Filles de la
Charite arrivent en Syrie, 13, 64; 50, 192 ; 62, 569. - Situation
religieuse en Syrie, 58, to3.
1860. M. Bel, Visiteur. Les massacres de Syrie, 25, 277-285.
1861. Situation gendraie. R6le de 1'Angleterre, 27, 5o9, 503.
1865. M. Baget, Visiteur.
1869. M. Auguste Devin, Visiteur.
1870. Vue gienrale, 35, 34.
1871. Resume, 36, o1. -

La famine en Syrie, 37, 11.

1873. La propagande protestante's'accroTt, 39, 33.
1874. La famine en Syrie, 39, 4o3.
1885. Notice sur les Maronites, 40, 374. M. A. Devin. Le cholera. Ddvouements; quelques traits, 587. M. A. Devin; 41, I .
1879. Visite de M. Pimartin, 45, 33, 38. - Statistique des
maisons des Sceurs, 52.
1883. Voyage en Orient, de M. Fiat, Superieur general, 49,
181, 183, 186, 201.- Crdation de nombreuses ecoles de village,
552.

I. Pour la maison d'Alexandrie d'tgypte qui d6pend de la province de Syrie, voir ci-apres : AFRIQUE, tgypte.
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1883. Appreciation sur nos ecoles du Liban, 50, 612. Resum6 historique, 193.

1888. Mortde M. Auguste Devin. M. Bouvy, Visiteur, 53,597.
1889-1891. Guerisons attribuees au B. Perboyre, 57, 18z, x83.
1892. Situation actuelle, 58, io3. - Rapport sur les oauvres
des Filles de la Charitd (1847-1892), 58, io3-117.
1894. Compte rendu general des oeuvres, 60, 407. M. Bettembourg. - 22 mai. Erection de la Province des Filles de la Charite. Soeur Guyho, Visitatrice, 59, 271.
1895. Massacres des Armeniens en Asie Mineure. A Beyrouth
et a Damas, I'dtat de siege. 61, 211. Voy. Damas, Akbbs.Voyage en Terre sainte, 62, 4o6. M. Schreiber.
1898. Mort du Patriarche des Maronites catholiques, Mgr
Hage (24ddcembre). Election de Mgr Hoyek, pour successeur,
64, 371.

1899. Statistique de la population maronite catholique, 64,
374.
ALEP ET AKBES
NOTICE et description d'Alep, 1, 395; 27, 559, 576. - Notes
sur le village d'Akbss, 35, 289; 39, 191; 57, 602, M. Destino; 64, 480,

M. Malaval.
1784-1823. Les anciens confreres a Alep : M. Merle mort en
soignant les pestifdrds (1784), M. Dellard (18o5), M. Choplin
(1823), 27, 581.
1833. Alep rattache h la Prefecture apostolique de Syrie, 2, 20o.
1834. Situation religieuse. Les cinq rites : latin, grec, syrien,
arminien, maronite, 1, 395. M. Gaudej.
1835. Guerison par la Medaille miraculeuse, 59, 456.
1838. Mort de M. Julien Bazin (13 novembre) : iloge, 4, 161.
1839. Travaux apostoliques, 5, 135. M. Basset.
1844. Mort de M. Nicolas Gaudez (24 avril); eloge, 9, 499;
10, 140, M. Basset; 27, 581, M. Bel. -

Conversions, 10, 142.

M. Basset.
1850. Massacres et incendies par les Turcs (16 octobre), 15,
527. M. Najean. -

Autresdetails, 16, 126. M. Reygasse.

1862. Voyage h Alexandrette et a Alep. Notice; etat de la
mission, 27, 559, 576. M. Bel.
1869. M. Pinna et le frere Lambert arrivent a Akbes. Situation, 64, 481; 51, 557. M. Destino. - 3 decembre. Inauguration
3
de 1'etablissement par M. Pinna et le frere Lambert, 57, 6o . Notice sur le village d'Akbes et son evEque schismatique. Fon-
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dation d'une chapelle et d'une ecole, 35, 289, 292. M. Pinna. Notice sur les Armeniens schismatiques de Syrie, 295. Id. Mort de M. Francois Amaya (7 mai), 39, 196.
1870. Mort de M. Joseph Pinna, pres d'Akbes (13 aofit), 36,
113, frere Lambert. Details et eloges, 39, 197, M. A. Devin; 84,
481. - Notice sur la residence d'Akbes, 191. Id.
1871. Arrivee de M. Jean Combelles; ses travaux, 64, 482.
1875. Mort &Akbes de M. Jean Combelles, victime du cholera
(14 septembre), 40, 587. - Hesitation sur la conservation de ce
poste; visite par M. Destino, 64, 48z.
1880. A Akbes, conversions. Triste 6tat du clerge arminien
schismatique. Ecoles, 45, 412. M. Destino.
1882. La Trappe fondee a c6td de la Mission, 64, 483.
1885. Services rendus a la population. Ecoles. Fraternels rapports avec les Trappistes, 51, 557, 56o. M. Destino.
1886. Conversions; le schisme armenien, 52, 238.
1887. Agrandissement de la chapelle. La conversion des Arminiens schismatiques. Projet d'acquerir une maison pour une
dcole de filles, 53, 276. M. Destino.
1889. Courage herorque d'une fille catholique persicutee par
les Turcs, 55, 317. M. Destino.
1892. Rapport sur l'origine et les progres de la Mission, 57,
6o2. M. Destino.

1894. Etats des ceuvres, 60, 409.
1895. Pillages et incendies; massacres des Armeniens. 61, 214.
M. Clement.
1896. Projet de massacre des chretiens de la part des Kurdes.
Peril imminent, 61, 370. - Massacres et incendies. Akbes
assideg trois jours par les Kurdes et les Turcs, 374, 376. M. Clement. - Rapport adresse par le prieur des Trappistes et le supirieur des Lazaristes d'Akbes aux Consuls de France sur les evenements du 22-25 mars, 378. Autres ddtails, 384. M. Elias
Saad, cure maronite. - Apres les angoisses, 62, 245. M. CUment.
ANGoRA, 59, 456.

ANTOURA
NOTICE HISTORIQUE, 1,

19. -

Description du college, 8, 302.

1831. Arrivee a Antoura, 1, 95. M. Tustet.
1833. Antoura rattachi a la Prefecture apostolique de Syrie,
2, 20.

1834. Retraite eccldsiastique prachee au clerg6 de Syrie, par

M. Poussou, 47, 72. -
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Le college, fondd par M. Leroy, 2, 178,

M. Poussou ; 63, 558.

1835. Voy. 59, 456.
1837. Construction du collUge. Tremblement de terre, 3, 31I.
M. Teysseyrd. - Mort de M. Jacques Teysseyre (i5 novembre); dloge, 4, 132, M. Leroy; notice, 16i, M. Poussou; 8, 289,
M. Laderriere.- Maladie de M. Poussou, 4, 133. M. Leroy.
-

Nouvelles, ?77. M. Basset.
1838. Fetes et etudes, 5. 129. M. Basset. - De France k
Alexandrie, 8, 279. M. Laderriere.
1839. Travaux des Missionnaires, 5, ti2. M. Basset. - Con-

versions. Une hostie miraculeuse, 143. M. Leroy. - Description
d'Antoura, 8, 299. M. Reygasse.

18-0. Moeurs des Syriens, 8, 285. M. Laderriere.
184i. Famine; massacre de chretiens par les Druses, 11, 91.
M. Reygasse. - Misere comme celles de la Lorraine: les Misnaires ripandent des aum6nes et donnent des missions, io3; on
rouvre le college, I13. Id.
1851. Ricit de la conversion d'un rabbin juif par la lecture
d'un livre protestant, puis par les soins des Missionnaires, 15,
368. M. Laderriere.
1853. Heureux fruits de I'education donnde A Antoura, 19, 223.
M. Depeyre.
1855. Epreuves passageres, 21, 23. M. Depeyre. - Eleves de
tous les cultes; leurs desirs de conversion, 34, 531. Id.
1859. Troubles politiques dans la montagne. Le Khesrouan;
urgence d'y donner des missions, 24, 44. M. Depeyre.
1860. Mort de M. Francois Leroy (3o juillet); son 0loge, 25,
30o,

340, 386.

1861. Retour de nombreux Armeniens a la foi catholique.
Sacre d'un 6evque pour les nouveaux convertis, 26, 548. M.
Depeyre. - Etat du college. Situation g6nerale, 27, 5o9. M. Romand; 5t3. M. Cauquil.
1862. Visite de M. Bel & Antoura. Au college, pros de deux
cents 6elves, 27, 592. L'ceuvre de la Sainte-Enfance etablie par
M. Roume, 31, 386. M. Cauquil.
1866. M. Cauquil succede & M. Depeyre comme sup6rieur;
qualites de la direction, 61, 388.
1869. Etude sur les monts Djebel-Samaa, et sur les antiquitds
de la haute Syrie, 37, 5 ; 38, 408, 427. M. de Fonclayer, frere
donne.
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1873. Mort de M. Antoine Romand, superieur (23 octobre),
39, 34; 6loge, 155, M. A. Devin. Notice, 47. 62-66.
1878. Mor du frere Aimg Cat (18 juillet), 47, 66; notice, 6795.
r
1879. Mort de M. Etienne Depeyre ( i* janvier). Details, 44,
Pdmartin : a ddlicieux
M.
de
Visite
251, 254. M. Cauquil.
sejour. famille de freres >, 45, 39.
1881. Translation des restes de M. Antoine Romand et du
frere Aime Cat (26 septembre), 47, 6o.
1882. Une cole apostolique est greffie sur le college, 63, 559.
1883. Visite de M. Fiat, Superieur gendral. Belle riception.Les
oeuvres. Visite h 1'etablissement de Zouck, 49, x86, 187. Ecole
apostolique a Antoura, 189.
1884. Notice sur le clerge maronite catholique actuel : statistique, 49, 54 9 .- Creation de nombreuses ecoles, 552. M. A. Devin. - Nouvelles constructions, 555. M. Salige.
1885. Notice sur les Maronites et sur les Druses, 50, 396.
M. Saliege. - Fete du patronage de Saint-Vincent, 489.M. Barbier. - Restauration du college. Situation morale et
intellectuelle en Syrie, 51, 391. M. Cesar Coury.
1886. Conversion d'un Druse, ancien de've d'Antoura, 52, 234,
M. A. Devin.
1888. Fetes du Jubild sacerdotal de Lion XIII; illuminations,
a Le Liban tout entier s'embrasa a; toast des musulmans, des
juifs, des Grecs, 53, 278. M. Salidge.
1890. Mort du patriarche des Maronites, Mgr Massad; son
dloge; son successeur, Mgr Hage, biographie, 56, 411, 413, 415,
M. Saliege.
1892. Lettre de remerciements et de felicitations de Mgr Hage,
patriarche, a M. Fiat, Supdrieur gendral, 58, o02.
1893. Succ6s et progres des ceuvres, 59, go, M. Salidge.
1894. Compte rendu des oeuvres, 60, 408. M. Bettembourg.
1895. 29 septembre. Inauguration de la nouvelle chapelle, 62,
37, M. Diab.
ttat prospere des diverses oeuvres. - Zouk-Mikael;
1897.
oeuvres des Soeurs. - Reyfoun, maison de campagne du college. Ecoles diverses, 63, 558. M. Saliage.
1898. Ddcembre. Sentiments de regret pour la mort de
Mgr Hage, patriarche catholique des Armdniens; Mgr Hoyek lui
succede, 64, 371. M. Saliege.
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BETHLEEM
1886. Projet d'installation des Filles de la Charitd & Bethliem,
t. 52, p. 85. - Autorisation de louer une maison; les fetes de
Noel, 239.
1887. Installation des Sceurs (iermars), 52, 242.-

Inaugura-

tion de la petite chapelle (i" avril); visite du patriarche et du
consul franqais. Les oeuvres : ouverture du dispensaire; visite
des pauvres i domicile, 52, 550; 64, 263. - Fate de Saint-Vincent de Paul, sous la presidence de Mgr le patriarche; le festin
des pauvres. Etablissement d'un h6pital. Progres des oeuvres,
53, 270-274; 54, 125.

1888. Mort de la sceur Giroud; son eloge, 54, 132.- On organise des visites periodiques i Hebron pour le soin des malades,
542.-

Les petites orphelines, 55, 520; les malades assistds, 523;

visite des malades d'Hebron, 525.
1889. Pose de la premiere pierre de l'h6pital de la Sainte-Famille, 54, 547 55o.
1891. L'installation i l'h6pital de la Sainte-Famille, 56, 439.
18' . H6pital de la Sainte-Famille; details sur les oeuvres,
58, 581. - Visite du cardinal Langdnieux, archeveque de Reims,
chez les Filles de la Charitd, 584. Soeur Aiguillon.
1894. Etat des oeuvres, 60, 425.
BEYROUTH
NOTICE HISTQRIQUE : Idde de la ville, 11, 253. - Beyrouth dans
l'antiquite, 44, 595; 45, 81, 403. - Notice: 64,430.

1764-1843. Avant I'dtablissement de la Congregation a Beyrouth : M. Arnauld Bossu, prefet apostolique d'Alger, envoye
en mission par le Saint-Siege a Beyrouth (1764), 45, 405. Massacres par les Druses (1845), it,97. - Idee de la ville, 253.
M. Leleu.
1846. Etablissement de la Congrdgation, 45, 410.
1847. Arrivde des Filles de la Charite, 13, 64; leur premier
6tablissement en Syrie (Misdricorde), 58,

o13-107.-

Mort de la

soeur Salze : a Ne voyez-vous pas la sainte Vierge qui m'appelle? m13, 674, Soeur Gelas; 58, io6.
1848. Sympathie des Turcs pour les Sceurs: , On prie pour
vous dans les mosquies s, 14, 63. Soin des choleriques, 70. Visite des Soeurs au pacha de Beyrouth, 79. Sceur Gelas. - D&-
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vouement des Saeurs, 58, 1o6. La premiere dcole des Soeurs, h
Abeille, dans le Liban, 50, 1i4.

1849. Commencement de I'h6pital tenu par les Soeurs, 58, io5.
1850. Compte rendu :malades et ddpenses, 15, 296. Sceur
Gelas. - Un enfant abandonni, 399. Soeur Vincent. - Une
conversion et la Medaille miraculeuse, 519; 59, 456. - Ecole
dans la montagne 16, ig9. Soeur Gelas. - Les oeuvres charitables des Filles de la Charit6, 63, 429.
1852. Commencement de I'(Euvre des Enfants-Trouvis, 58, 107.
1853. Consolant tableau des oeuvres, 18, 394. Soeur Gdlas. L'ceuvre des dcoles. Influence des Soeurs, 63, 43o.
1855. Nouvelles ecoles. Belle conversion d'un jeune Americain,21, 5.- Mort et notice de la sceur Dauphin, x3.Soeur Gelas.
1856. Les Dames de Charit6. Extension des oeuvres, 21, 5ig.
Soeur Gelas.
1857. Formation chez les Sceurs d'institutrices pour les dcoles
de la montagne. Autres ceuvres, 23, 5. Sceur Gl1as. - Le dispensaire, I5. Soeur Thomas.
1858. Erection de nouvelles 6coles, 24, 37. Sceur Gdlas.
1860. Les massacres de Syrie: licenciement du coll6ge. Arrivee des Missionnaires et des Soeurs de Damas, 25, 280, etc. Reprise des oeuvres, 26, 514. M. Bel. - L'expddition francaise
en Syrie. Service religieux aupres des soldats, 536. M. Najean.
- Achat d'un local a Zouck pour les ecoles des Soeurs, 4t, 448.
Soeur Billy. - Orphelinat Saint-Charles, 58, o19.
1861. Nouvelle alerte h l'occasion des Druses, 27, 509. - Propagande des protestants, 5oi. Ressources, construction de l'orphelinat, 502. Etat des oeuvres des Sceurs, 5o5, sceur Gelas; 546556, M. Bel. Historique de I'orphelinat (1861-1882, 47, 420.La soeur Gdlas obtient le concours des marins francais pour
1'installation des fugitifs de Damas. Touchants adieux i la flotte
francaise, 63, 432.
1863. Les oeuvres des Soeurs; compte rendu, accroissement,
28, 6ix, sceur Gelas; 617, soeur Bigot.
1866. Historique des ceuvres des Soeurs : s Un capital de cinq
francs, notre premiere fortune -, etc., 31, 148. Ddtails ddifiacts,
x6o. Sceur Gdlas.
1865. Inauguration et benddiction de la nouvelle dglise, le
19 juillet, par Mgr Valerga, 31, 169. M. Bel. Invasion du
cholera. Les i recettes-du ciel a contre le fleau, 18o. Id.
1866. Inauguration de la statue de Notre-Dame-des-Victoires,
33, 133. Sceur Bigot.
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1868. Plusieurs solennitds religieuses, 34, 368. M. Combelles.
1869. Plusieurs retours du schisme et de l'her'sie. Details, 34,
371. Soeur Gilas.
1870. Vue d'ensemble. Efforts des protestants, 35, 34. Decoration du sultan transmise par le pacha de Damas A M. Najean,
35. - La maison de Zouck pour les enfants trouvds, 343. La
sdcheresse et les sauterelles, 345. Soeur Gelas.
1872. Terrible tremblement de terre a Antioche, 37, 564. Seur
Gelas. - Misere croissante et nouveau zele, 38, 26. - A Zouck,
les enfants abandonnes; autres oeuvres, 47. Sceur Billy. Compte rendu des ceuvres. Cat6gories de retraitantes. Fonctionnement des ecoles de village, 1. Sceur Gdlas.
1873. L'oeuvre des orphelines des massacres de Syrie : deux
beaux traits, 38, 253. Soeur Pesin.- Encore 'oeuvre des enfants
trouves de Zouck, 39, S5i. Soeur Billy. - L'etablissement de
Saint-Charles, 158; les ecoles, etc., 20o; la Misdricorde, 638;
l'orphelinat, 641; Zouck, 651. - Mort de M. Antoine Romand
(26 septembre), 47, 61, 62.
1874. Chute d'une terrasse a la maison des Soeurs; protection
providentielle. Famine en Syrie, 39, 4o3. Soeur Gdlas.
1875. Le choldra. Devouement des Sceurs; quelques traits 6difiants, 40, 587. M. A. Devin. - La maison des Sceurs A Zouck;
historique, 41, 448. Soeur Billy.
1876. Treize classes des Sceurs et sept cent cinquante el6ves a
Beyrouth; classes de villages. Propagande protestante, 42, 54.
Soeur Gelas.
1877. Bdnddiction de la chapelle des Sceurs, a Zouck (2 fivrier), 42, 5 2. Sceur Billy.
1878. a Bient6t, comme en Chine ,, les enfants exposds, 44,
138. Soeur Gdlas.- Mort du fr6re Pierre Bellot (20 ddcembre);
notice, 441-445; 593. M. A. Devin. - Notice historique importante sur Beyrouth, 44, 595; 45, 8i, 4o3. M. A. Devin. Etablissement des Sceurs A Raz-Beyrouth, ecoles, orphelinat,
58,

I 3.

1879. Ouverture d'une 6cole a Malkat; autres classes, 45,
235. Sceur Gdlas. - A Zouck, 1' * dcole des petites mendiantes o se soutient. Deux retraites aux jeunes filles, 416.
Soeur Billy. - Visite de M. Pemartin a Beyrouth, 38, et a
Zouck, 39.
1880. c Deux cent vingt petits anges envoyds an ciel. ) Statistique des oeuvres, 46, 112. Soeur Gilas. - Le cinquantieme
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anniversaire de la Medaille miraculeuse, a Beyrouth, 334; 1
Zouck, 336.
1881. Etat des oeuvres, 47, 95: Soeur Gelas. - Ouverture de
l'orphelinat Saint-Charles pour les gargons (25 dicembre), 48,
248. On achete un terrain derriere Saint-Charles, 58, 114.
1882. Historique de l'orphelinat Saint-Charles (1861-1882),
47,

420;

48, 246, sceur Meyriel. -

Arrivie de dix-huit Soeurs

d'Alexandrie obligees de quitter cette ville avec une partie de
leurs enfants, 47, 536. Sceur Gelas.- Postulantes pour la Communautd. La fille du pacha i l'ecole chez les Sceurs, 48, 243.
Soeur Gelas.
1883. Quatre retraites chez les Soeurs, 48, 371. Soeur Gilas.
- Les deux orphelines. Intrdpiditd d'une jeune Maronite pour
garder sa foi, 49, 462. Soeur Meyniel. - Quatre cents enfants
aux ecoles de Raz-Beyrouth, 470. Soeur Thomas. - Visite
de M. Fiat, Supdrieur general (29 novembre), a Beyrouth, 183,
201-206; a Zouck, 19o. Cdlebration de la cinquantaine de la
soeur Gelas, 191.
1884. L'orphelinat de garcons, 50,62. Details, 6o3. Sceur Meyniel. - Les icoles de la montagne; Broumana, 65. M. A. Devin.
Pauvretd de la maison, 51, 254; 58, 114. - Autres ecoles; visite de M. Ackaoui, 51, 68. M. A. Devin. - Nouvelles ecoles.
Etat des oeuvres de la Misdricorde, 602. Soeur Gdlas.
1885. Un communard du faubourg Saint-Antoine converti k
Beyrouth, 50, 236, 608. M. A. Devin.- Le village d'Ain-Sahlta
abjure le protestantisme; ecole irigee a la priere de Mgr Theodosios, dveque grec-catholique de Saida. Beyrouth : retraite a
trois cents pauvres femmes. Les dames de Charit6, 609. Id.
- Les ecoles du Liban, ce qu'on en pense en Syrie, 612. Retraites spirituelles a Beyrouth, 613. - Visite de dix-sept icoles et villages. Succes merveilleux, 51, 243. M. Ackaoui. - Excellents resultats des ecoles du Liban, 246. - Les dcoles maronites. Programmes et rdsultats; diminution de l'influence
protestante, 250. - Reconnaissance de la population maronite
pour l'etablissement des icoles du Liban. Eloge de M. Ackaoui,
252. M. I'abbd Pierre Moron. - Bdnddiction du nouvel h6pital
confid aux Filles de la Charite, et construit avec l'argent du
Frere Gdnin, du gouverneur franjais et de la Propagation de la
foi, 561. M. A. Devin; 563, soeur Auclaire; 58, 115.
1886. Details gdographiques sur le Liban an point de vue religieux et civil, 51, 393. M. Ackaoui. - Conversion d'un nagociant protestant, 52, 236. Soeur Auclaire.
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1887. Retraite aux malades de I'hbpital. Epidemie de variole,
53, 96. Sceur Auclaire. - L'orphelinat; conversion d'une jeune
fille druse; la statue de Notre-Dame-des-Victoires; graces, etc.,
52, 555. Sceur Meyniel.
1888. Heureux rsultats des icoles maronites entretenues par
I'oeuvre de la Sainte-Trinitd, 53, 282, 286. M. A.Devin; 55, 325.

M. Ackaoui. - Mort a Tripoli (27 juin) de M. Auguste Devin, 53, 597.
1889. Diverses retraites a la Misericorde; leurs fruits, 54, 533,
Sceur Gelas.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 23 . - Chezles
Filles de la Charitd, quatorze classes. Les dames de la Charitd.
Dispensaire, etc., 55, 329. Sceur Gdlas.
1891, 3 mars. La terrasse de l'ouvroir de la Misdricorde s'ecroule. Protection attribude a saint Joseph, 56, 421. Soeur Gelas.
- Saint-Charles : trois cents orphelines; bien fait et a faire, 58,
117. Soeur Rousset.
1892. Orphelinat Saint-Joseph, consolants rdsultats, 57, 597.

Soeur Meyniel. - Les petites 6coles de la campagne (2o) a la
charge des Sceurs, 58, io6. - Etat de la maison Saint-Charles, I o.

1893, 2 fdvrier. Mort de M. Pierre Broquin; ses vertus, 58,
265. M. Pierre Bouvy.
1894. Situation des oeuvres des Missionnaires: orphelinat de
Moer-Mitri, 60, 407, 412 ; des oeuvres des Sceurs : Misdricorde,
412; orphelinat Saint-Charles, 414; orphelinat Saint-Joseph,
415; h6pital, 417; Raz-Beyrouth, 49; Zouk-Mikael, 420; Broumana, 420. M. Bettembourg.
1896. Mort de M. Cauquil (21 mars), notice, 61, 387-390. M.
E. Bouvy. - Cinquantieme annee de la soeur Gelas en Syrie;
des voeux et des felicitations sont offerts de toutes parts, 62,569,

570, Soeur Gudee.
1897. Mort de la soeur Gelas (4 octobre); eloge, 63, 426; 64,
18, 21.

CAIFFA

1899.

Itablissement des Filles de la Charitd; h6pital.
DAMAS

NOTICE HISTORIQUE : Origine (xvin sikcle).

Missionnaires venus

d'Alep. Pers6cution contre les Missionnaires (1745). Mort de M.Virot;
la maison de Damas est fermee (i8o5). Riouverture ; arrivie de
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M. Poussou (1827). Situation actuelle (i83o), 1, 79. M. Poussou. Description de la ville, 29, 538. - Restauration (186 4-188 5 ), 50,
388.
1831. Etat de la mission de Damas : Travaux des Missionnaires,
1, 6, M. Poussou. - Pelerinage aux Lieux saints, 1o. Id. Epidemie a Darras, 75. Id.
1832. Situation g6enrale de la mission, 1, i37. M. Poussou.
1833. Damas rattach a&la Prdfecture apostolique de Syrie, 2,
so. - Formation d'6coles; projet d'6tablir les conferences ecclesiastiques, 1, 244. M. Poussou.
1834. Etat des Missions, 1, 249. M. Poussou.
1836. Ecoles. Construction de 1'eglise, 3, 359. M. Tustet.
1837. Arrivie de MM. Basset et Amaya. Missions, 4, 137.
M. Poussou. - De Paris is Damas. Moeurs des Turcs de Damas,
163. M. Basset.
1839. La guerre entre la Turquie et 1'Egypte (1837-1839). Les
Mitaouelis, musulmans de la secte d'Ali. Etat de nos Maisons,
5, 399. M. Poussou.
1850. Ripression de la rdvolte des Metaoudlis, 15, 535.
M. Guillot.
1851. Les Juifs et les Grecs schismatiques recus dans nos
6coles. Mois de Marie, 16, 145. M. Baget.
1834. Arrivde des Soeurs (26 octobre). H6pital Saint-Joseph;
historique, 48, 227; 58, 109.

1855. Les ceuvres des Sceurs. Compte rendu, 21, 216.
1860. Les MASSACRES DE SYRIE, 25, 277-285: Occasion, 307.

Incendie de Damas. Massacres, 3o8. - Abd-el-Kader protege
les chritiens; il sauve les Missionnaires et les Soeurs, 314. On se
rdfugie dans la forteresse, 318. Depart des Missionnaires et des
Socurs pour Beyrouth et pour Alexandrie, 326. - Etat des oeuvres des Soeurs, 58, 109.

1864. Retour des Missionnaires & Damas. M. Najean, superieur, 29, 537. Description de Damas, 538. La ville encore en
ruines et le plan de nos reconstructions, 542. M. Bel.
1868. Retour et rdinstallation des Filles de la Charitd; leurs
euvres, 58,

13.

1870. Le pacha donne aux Sceurs un terrain et une somme
d'argent pour i'drection d'une pharmacie et d'une dcole, 36, 1o.
1871. Curieuse histoire de la nouvelle secte musulmane des
Chaslids. Apparitions. Conversions merveilleuses. Courage des
convertis, 37, 246. M. Najean.
1872. Le bien

a

faire, 38, 25. -

Construction d'une maison
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pour les Soeurs. Timoignages de reconnaissance des Musulmans
et des Juifs envers les Filles de la Charite, 57. Sceur Bigot.
1873. Le cholera. Victimes parmi les n6tres. 40, 587.
1877. Bienveillance des Turcs pour les Sceurs, 43, to.
1879. Le lieu de la conversion de saint Paul; fouillesh Darara,
45, 231. M. Croufet. - Visite de M. Pemartin. Abd-el-Kader
toujours bienveillant pour nous, 41.
1880. Fete du cinquantieme anniversaire de la Midaille. miraculeuse, 46, 335.
1881. Historique de la maison Saint-Joseph, 1854-1860 et
1868-r88x, 47, 227. - Les ceuvres. Ouverture d'un nouveau
dispensaire, 238. Soeur Minart.
1883. Mort de M. Jean-Baptiste Najean, superieur (i7 octobre),49, xo6; notice, 225-235; 50, 389. M. Crouiet. - Visite de
M. Fiat, Superieur general (decembre), 49, 184. - M. Crouzet
succede M. Najean, 54, 16.
1884. Guerison et recit d'une apparition de saint Vincent
de Paul, 50, 231. M. Crouiet.- Notice sur 1'e6ablissement de
Damas et sur sa restauration, 388. Id.
1885. Propagande protestante pour l'education desjeunes filles.
51, 255. Soeur Mariotte.
1886. Creation d'un pensionnat et d'un demi-pensionnat,
54, 217.
1888. M. Crouzet, superieur, est nommd Vicaire apostolique
d'Abyssinie; M. Clement le remplace, 54, 216. - Statistique du
pensionnat et des ecoles. Le mode d'dducation, 28, M. Clement.
1889. Mort du frere Vincent Garangd, coadjuteur (5 nov.),
eloge, 55, 3o8, 3 ir. M. Clement, M. Roulx. - Les fruits de la
charit6; traits idifiants racontis par les Filles de ia Charite,
55, 3 17.
1891. Le cholera. Les Missionnaires et les Sceurs, 57, 3j, 265.
M. Clement.- Le vali confie plusieurs ambulances aux Filles de
la Charitd; leur devouement, 58, 117.
189". Etat des ceuvres des Missionnaires et des Sceurs, 60,
410, 423. M. Bettembourg.
JERUSALEM
NOTICE HISTORIQUE sur les ceuvres des Securs (1886-18

9

1).

Sceur Leonie Sion.
1855. Les Sceurs de Beyrouth en pelerinage h Jerusalem avec
la sceur Gelas. A l'6glise de 1'Ascension, les Sceurs d'un c6td, les
marins franjais de l'autre, 63, 431.
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1886. 3 mai. Arrivee de cinq Filles de la Charit iJ ru&salem;
renseignements sur cette fondation; accueil bienveillant. Premiers travaux : les enfants abandonnis; visites i domicile; dispensaire; soin des lepreux. Sceur Sion, 5M, 396, 397, 398; 54,
S18; 57, 609; 64, 263. - Pieuse offrande de la maison de Jerusalem : trois cents malades i panser chaque jour au dispeasaire.
Scwur Sion, 51, 564. - Details sur les Lieux saints, 52, 8o.
1887. Les oeuvres du dispensaire. Une abjuration. Les lepreux.
Les malades des villages, 52, 545. - Une conversion, 546. Changement d'habiation. Description. Detail des couvres, 53,
275.
1888. Les progres des oeuvres; 'reuvredes Lepreux, 54, 118.
1889. Mort de Mgr Bracco, patriarche de Jerusalem; son
eloge, 54, 535. - Achat d'un terrain, 540. - Les oeuvres;
details sur : t1 le dispensaire; 3* les visites i domicile; 3° les
enfants trouves; 4° les lIpreux, 55, 511. - Lettre de felicitation
de Mgr Piavi, patriarche latin de Jerusalem, et de M. Ledoulx,
consul general de France, 518. - Commencements de l'euvre
des vieillards et des incurables, 57, 6i3.
1890. Benediction de la premiere pierre de 'hospice SaintVincent de Paul (19 octobre), 56, 423. - L'oeuvre des Missionnaires allemands, aum6niers de I'h6pitai de la a Soci&te de TerreSainte des catholiques allemands ; travaux de M. Schmidt,
sup6rieur, et des deux diacres, 61, 476. M. Schreiber.
1891. L'h6pital ottoman confie aux Filles de la Charit (24 fivrier), 56, 425. - Inauguration de l'h6pital ottoman; description
( o mai), 426; details de la ceremonie, 433. Sceur Sion. - Notice historique sur les debuts et le diveloppement des ceuvres
des Filles de la Charite, 57, 609. Id. - Les Soeurs obtiennent du
sultan la grace d'un prisonnier, 269.
1892. Inauguration de l'hospice Saint-Vincent de Paul, 58,
407. Soeur Sion.
1893. Le Congres eucharistique a Jirusalem, 58, 584. Soeur
Aiguillon.
189 4. Etat des ceuvres, 60, 424. M. Bettembourg.
1895. Recit de voyage en Terre-Sainte; 6tat des ceuvres, 61,
475; 62, 246, 406. M. Sckreiber. - Total des pauvres secourus
par les Filles de la Charite, 6, a63.
1898. Etat des ceuvres, 64, z63.
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1898, 3 fevrier. Etablissement des Filles de la Charitd. Details
sur leur installation. Creation d'un h6pital provisoire; visite
aux malades des villages environnants, 64, 264.
1899. Accueil sympathique de la population fait aux Filles de
la Charite. Leurs ceuvres, 478. Sceur Gavroy.
SMYRNE
La maison de Smyrne ayant toujours fait partie de la Province de
Constantinople, les renseignements sur cette maison se trouvent
ci-dessus, k la TURQUIE, p. 23t.

TRIPOLI DE SYRIE
EDEN,

SGORTA

NOTICE HISTORIQUS: Tripoli, 2, 188.-

Eden, 4, 152.-

Sgorta, 2, 179.

1833. Tripoli,siege dela Prefecture apostolique de Syrie, 2, so.
1834. M. Poussou et le frere Cat rouvrent 1'6tablissement de
Tripoli, 47, 73. - Mission de Sgorta; Notice, 2, 179. M. Poussou.

1835. La Restauration de la mission de Tripoli, 2, i86.
M. Poussou. - Vie austere et apostolique de MM. Poussou,
Tuster et du frere Aime Cat, 47, 74. - De Sgorta au Caire et

&Beyrouth, 3, 254- M. Poussou.
1837. La Mission d'Eden,, 4,

2; 5, 4o5. -

M. Tustet, supe-

rieur, a Tripoli, 47, 741839. M- Amaya i Eden, 8, 299. Un ermite abyssin, 307M. Reygasse. - A Tripoli. Tolerance religieuse des Turcs, 8,
309, 317. Id.

1844. Retraite eccldsiastique; Mission et retraite pour les
laiques.h Tripoli, 10, i o. M. Amaya.
1850. Belle mission. Zele des Missionnaires protestants, 15,
173. M. Reygasse. - Tripoli : exercices de la Mission donnes au
peuple; retraites ecclisiastiques; misere du clerge. - Station &
Eden: Mois de Marie, catdchisme, Ftes, 382. Id. - Adrmirables
rdsultats d'une retraite eccldsiastique, 16, 123. Id. - ExercicLs i
Sgorta: Mois de Marie, etc., 3o. Id.
1851. Retraites ecclesiastiques, 16, i34, 138. M. Reygasse. Toujours les retraites! vie vraiment apostolique, 293. Id. Encore quelques Peres du ddsert: un autre saint Antoine, 3oo.
Id.- Les fruits du scapulaire de la Passion, 17, 252. Id. -
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Ecce ego, mitte me, 261. M. Pinna. - Consolations dans le
clerge. a La mission missionname. * Eden (1854), 19, 23o.
M. Reygasse.
1855. Utile concours du clergd seculier. Rapprochement d'une
tribu d'lsmaeliens, 21, 38. M. Reygasse.
1856. Notice sur les sectes infidiles en Syrie : Ansaries,
Ismaeliens, Nafaris ou adorateurs du soleil, Motarabds,21, 535.
*
M. Reygasse.
1857. Hostiliti des habitants de Becharris contre ceuxd'Eden.
Succes militaires des Edenites conduits par Joseph Karam, 23,
20. M. Reygasse.
1859. Notice historique sur les Maronites (184o-59).Transformation du rdgime politique; insurrections dans le Khesrouan
(Antoura), 25, 60. M. Reygasse.
1882. Visite i la Mission. Eloge de M. Reygasse, 27, 589.
M. Bel. - Mission i Dar-el-Safra; incidents ddifiants M. Baget,
516. - A Sgorta, et dans les villages : missions, retraites de
pretres et de laiques, 525. M. Reygasse.- Conversions, 541. Id.
1863. Collaboration de pretres indigenes pour le travail des
missions. Mission permanente en hiver, a Tripoli, 29, 487.
M. Reygasse. - Travaux de MM. Reygasse et Combelles, 4
Eden et aux environs. Triste etat du clerg6 indigene, 497M. Baget. - M. Reygasse gueri apres des prieres a sainte Germaine Cousin, 5oi. Id. - La mission d'Antequed Oms (Emese)
et les Syriens jacobites, 5o3. Id. - Etablissement d'une maison
de Filles de la Charite, 58, I1o.
1864. Utile mission dans le village de Hadet, 31, 361. M. Baget.
1865. Evangelisation de la montagne du Dannie; populations
c sauvages comme en Oceanie n, 31, 349. M. Reygasse. - Les
Sceurs A Tripoli. Le choldra; devouement des Missionnaires et
des Sceurs, 352. Id. - Les missions d'hiver de MM. Combelles
et Baget. Notice sur les diverses localitis, 367. M. Baget.
1866. La guerre. Les Maronites combattent a la suite du vaillant Joseph Karam revenu apres trois ansd'exil, 31, 355. M. Reygasse. - Joseph Karam cesse la lutte (2 mars), 358. Id.
1869. Construction d'une maison pour les Filles de la Charite,
35, 268. Sceur Ramel. - Trente ans de travaux h Tripoli;
caractire de cette mission, 35, 274. M. Reygasse. - Risultats
obtenus parmi le clerge catholique; parmi les Musulmans, les
Grecs h&retiques, les Ansarids, 277. Id. - Bienveillance du
patriaiche maronite. Missions aux environs de la rdsidence
d'Eden, 29 7 . M. Combelles.

- 3.9-509 1870. La conversion de cinq cents Grecs schismatiques. Missions, 35, 283-288. M. Reygasse. - Mission aux fideles de Tannourine. a Je vais mettre les pretres en retraite o, 523. Id. Magnifique procession de la FRte-Dieu i Tripoli. Excuses d'un
mufti, 526. M. Depeyre.- Procession a Eden. Missions, conversion de trois Musulmans, 37, 45. M. Combelles.
1871. Benediction de la chapelle d'Akbes et ouverture de 1'dcole. Depart du curd schismatique, 37, 545-552. M. Combelles.
1872. Retraite au clerg6 de Sgorta. Premiere communion
d'enfants I Tripoli, 553, 555. M. Reygasse. - Visite A Mgr
Freifer. Mission de Cassia. Belles esperances, 558-564. M. Baget. - Incendie de la chapelle de Tripoli; le Saint Sacrement
etle tableaude Saint-Josephsauves (r" juillet), 566. M. Reygasse.
- Rdcit des travaux de l'ann.e. Traits idifiants, 38, 32. Id. Construction de la chapelle des Soeurs, 26; 39, 34. - Ditail de
leurs oeuvres, 38, 247. Soeur Ramel.
1873. Les icoles h la maison de la Mission; autres oeuvres,
39, 2o0. M. Schmidt. - But de la nouvelle oeuvre, 204. M. Reygasse.
1874. Inauguration de l'dglise des Soeurs ATripoli (2 fevrier),
39, 4ox. Sceur Ramel.
1875. Compte rendu des divers travaux des Missionnaires, 40,
401-416. M. Reygasse. -

Les oeuvres des Sceurs. Le cholera ct

les conversions. Classes des petites montagnardes maronites, 41,
i19. Soeur Ramel.

1876. Mort de M. Marc Reygasse (17 novembre); son dloge, 42,
59, M. Baget. - Mort du frere Antoine Martin (18 novembre);
son eloge, 61. Id.
1877. Les ceuvres des Sceurs continuent avec fruit, 43, 292.
Soeur Ramel.
1879. Missions. Un possidd; une mort de saint; un beau vieillard, 45, 95. M. Baget. - Visite de M. Pdmartin. Grand bien
que font les Missionnaires et les Smurs, 4o.
1883. Visite de M. Fiat, Superieur gendral (28 novembre).
Detail des oeuvres, 49, 18i.
1884. Mission i Magdelia. Traits edifiants, 50, 59. M. Chiniara. - La maison des Sceurs est insuffisante; ceuvres prosperes, 51, 241. Soeur Bancel.
1883. A Eden, retraite aux laiques. Mission h Benn, etc., 50,
614, M. Chiniara.
1886. Retraites i Eden, mission. Traits de la justice et de la
misdricorde de Dieu, 52, 227, 232.
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1887. D6tails sur les missions donnies & Darala, Kfarfou, etc.
53, 91. M. Chiniara.
1888. Missions & Cafarhoura et & Chekka; conversions, 53,
599. M. Chiniara.- (27 juin). - Mort de M. A. Devin, visiteur, 597.
1889. Maison de charitd; classes; ecoles de la montagne;
orphelinat et tissage; dispensaire, 55, 304. Soeur Gougerot.
1890. Guerison attribuee au bienheureux Perboyre, 56, 21o.
1893. Missions, 58, 416. M. Chiniara.
1891. Etat des oeuvres, 00, 409. - Evangelisation desvillages;
mission & Meriara, 58, 357, 36o. M. Chiniard.
ZOUCK-MICKAIL
1860. Achat d'un local a Zouck pour les ecoles des Soeurs,
41, 448. Soeur Billy.
1870. La maison de Zouck pour les enfants trouves, 35, 343;
58, 1II.
1872. Extension des ceuvres des Soeurs. Les Enfants de Marie.
Attachement de la population aux Filles de la Charit, 38, 47;
58,

iI2.

1883. Visite de M. A. Fiat, Sup6rieur gineral, 49, 187.
Voyez d'autres details ci-dessus, a Beyrouth, page 299.

AFRIQUE
DivisIo.

-

x. Abyssinie. -

Bourbon et Maurice. -

2. Algrie. -

3. Egypte. -

5. Madagascar. -

4. lies

6. Tunisie.

I.-ABYSSINIE
NOTicE msToaruE : Les origines, 30, 83. - Les erreurs religieuses
(Eutychianisme, etc.), 15, 303, 3 5. - Notices sur les diverses residences: 9, •95, 285; 10, x6s; 17, i3o. Alitiena, 32, 548; 42, 515, 523.
Keren, 32, 55o; 2, 53 . Halai, 32, 55i. Hebo,32, 554;42, 527. Sagan6iti, 32, 557. Massouah, 32, 56o; 42, 535. - Les idiomes d'Abyssinie, 49, 563. - Voy. aussi, 58, 377.
1839. L' (SEthiopie et les pays limitrophes
gregation, 5, xv; 13, 69.
1842-1843. I. M.Justin DE JACOBSs.

a confids a la Con-

I arrive i Adowa; heureuse

influence qu'il exerce : temoignage de MM. Galmier et Ferret,
officiers d'etat-major, 9, 285. - Hostiliti de I'Abouna-Salama,
cophteherdtique; son frere gudri avec de l'eaubenite, 275. Abjurations d'hdretiques, 279. M. de Jacobis. - KHARTOUM. AbboSalama; ses menaces, sa religion, 291. D'Adowa i Khartoum,
297. Erection d'uncimetiire et d'unemaison, 3o5. (Euvres, 309.

AvowA. t Les figuiers sont en fleurs et la
MASconversions, 40, 145, 155. Id. SAOUAH. Notice sar cette localite; espoir d'un etablissement,
162, Id.
1844. A Adowa. Conversions, 10, 164, 169. M. de Jacobis. Voyage vers Massaouah, i, 59. Achat a GOUALA d'un terrain
pour une risidesce des Missionnaires et un college, 67. Id.
1845. Construction du college de l'Immaculie-Conception i
Gouala, it, 73. Evangilisation, 76. M. de Jacobis. - Voyage
dans la pro vince de Gondar. L' a accoutrement d'un missionM. Montuori. -

moisson approche );

naire ,, t2, 286, 3o5. Id.

4186. Statistique du personnel et des 4glises. Sainte-Marie
d'Ati.mNa, I, 4q, 524. - Conversion d'une tribu. Notice sur

les Irob, 497. Id. - Erection du Vicariat apostolique des Gallas
pour Mgr Massala. L'Utinam omnes prophetent de M. de Jacobis, 13, 9.

1847. Ordination i Gouala, 13, 67, 73. Dsir d'un 6tablissement
de Filles de la Charitd, 78. M. de Jacobis.
1848. Massaouah pris par les Egyptiens, Incendie de notre
residence. M. de Jacobis expuls6 d'Abyssinie, 14, 58. M. Reygasse.
1849. Les deux rois compititeurs :Ali, ras del'Amarah, a Gondar, et Oubie, ras du Tigrd, A Adowa. - Visite dans Ie Gondar
a Ras-Ali, 14, 658. M. Joseph Stella. - Nos adversaires : le
prince Oubid, I'evEque Abouna-Salama, 671. Etablissement &
GONDAR, 673; A MOUCOULLO, 677, Id.

Mgr Justin de Jacobis sacr6 ievque de Nicopolis (7 janv.),
vicaire apostolique d'Abyssinie, 14, 676. Origine du prince Cassa,
plus tard (1855) empereur Thiodoros, 678. M. Stella.
1850. Les erreurs religieuses (Eutychianismel et la politique,
15, 3oo. M. Biancheri.- Persecution, 542. M. Stella.
1851. Rapport important de M. Poussou sur la Mission, 17,
i3o; Notice sur les cinq residences : Gondar, Gouala, Alitidna,
Halal, Moucoullo, 131, 166, 175. Personnel, 137. Qualites requises dans le missionnaire envoyd en Abyssinie, 139-141. Ressources et obstacles, 142. Etat des croyances religieuses, 147.
Moyens i employer, 149. - Voyage d'Aden en Abyssinie:
Notice sur Massaouah, 159. M. Poussou. Persecution rallumde.
Audience favorable du roi Oubid. Belles espirances, 197.
Mgr de Jacobis.
1852. Baptimes. Indigence des Bogos, 17, 223. M.JosephStella.
- Histoire des doctrines religieuses en Abyssinie, 227. Id. HALAI 4 Le P&re ,vdndrable du prince s'endort dans le Seigneur ,; beau recit, 18, 405. Baptime invalide des her'tiques,
410. Cdremonie religieuse a Hebo, 415. M. de Jacobis.

1853. Rdvolutions politiques , avenement et histoire du prince
Cassa, 20, 456-473.
M. BIANCHERI (Laurent) sacrde evque i Hala' (octob.) et coadjuteur de Mgr de Jacobis. Simplicit6 et pauvret6 apostoliques,
20, 480. Une consecration d'dglise, 483. Mgr de Jacobis.
1854. Tournde pastorale chez les Bogos, 20, 495. Mgr Biancheri. - Lutte entre le roi Oubid et le prince Cassa, 515. Id.Mgr de Jacobis et plusieurs chretiens retenus captifs par Cassa
et par 1'Abouna-Salama, h Gondar, 523, 537. Mgr de Jacobis.
- La mission persdcutee a Massaouah, 558. Mgr Biancheri. Persecution chez les Bogos, 566. M. Stella.
1855. Cassa, succidant A Ali et a Oubid, est couronni Empereur sous le nom de Thdodoros I". Mgr de Jacobis rejete hors de

-

313 -

I'Abyssinie s'y introduit de nouveau, 20, 573, 577. Mgr Biancheri. - Les cinq confesseurs de la foi toujours fideles et captifs,
a Gondar, 583. M. Stella; Mgr de Jacobis.
1856. Acta martyrum. Une page herolque de l'histoire de
I'Eglise d'Abyssinie : Michel Abba-Ghebra, postulant de la Congregation de la Mission, martyrisd pour la foi, 23, 343; 24, 65.
Mgr de Jacobis.
1857. M. Stella accusd de vouloir diablir un royaume en
Abyssinie. Refutation, 25, iS. Mgr Biancheri.
1858. Compte rendu : une halte dans les 6preuves, 23, 4 3 9,
.Mgr de Jacobis. - Revers de Theodore, le nouveau Dioclitien,
24, 65. Histoire du Negussie, son rival, qui revendique la succession d'Oubid. Negussie se montre favorable aux catholiques, 23,
444; 24. 80-go. Mgr de Jacobis.
1859. A Keren, chez les Bogos, quatre ans de paix. Mais
l'ordre ne regnera dans cette province que quand une puissance
europeenne viendra ly mettre *, 24, 93. M. Stella. - Une
6preuve, le naufrage dant la mer Rouge. Une espirance, firman
et promesse de 1'drection d'une 6glise frangaise i Massaouah, 25,
5, 9, Mgr de Jacobis. - Lutte de Th6odoros et du Negussie, 18,
Mgr Biancheri. - Voyage de Suez AMassaouah, 27; 26, 52.
M. Delmonte.
1860. Echec de la mission envoyde par Napoleon III & Nigussid; Mgr de Jacobis, otage du parti de Thiodoros; sa ddlivrance, 26, 44, 93, Mgr Biancheri; 52, 62, 76, 86, 97, M. Delmonte. - Travaux & Kiren; desolation dans les autres missions,
26, io4. Mgr Biancheri. - Details sur Halar, Alitiena, Acrour,
033. M. Delmonte.- Mort de MgrJustin deJacobis (3i juillet);
dloge, 26, ts8, 127. M. Delmonte, 29, 147- Id.
II. Mgr Laurent BIANCHERI est nomm6 Vicaire apostolique.
- Dans les deserts, 29, 148. M. Delmonte.--A Hdbo, cel6bration
de la fete de 1'Immaculee-Conception. Abjuration d'Abyssins
musulmans, i5I. A Alitiena, bapteme de petits enfants, 159. Id.
1861. Massouah. Don d'un terrain pour eriger une eglise; construction, 29, 167. Notice sur les Bogos, 174. M. Delmonte, 31, 607.
M. Bet. - La chretiente de Menza, 29, 175. Thdodoros hal des
siens, 183. Le frere Filippini, architecte del'dglise de Massaouah,
184 . M. Delmonte.
1862. Massouah. Quelques details, 30, 60. M. Delmonte. Notice sur 1'6tablissement de Massaouah, 65. Quelques autres
chapelles, 69. M. Stella obligi de fuir de K6ren, 75. Id.
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1863. Rapport sur l'Abyssinie : les origines religieuses; etat
actuel, 30, 83. Mgr Biancheri.
1864. Hebo. Exhumation des restes de Mgr de Jacobis, 30, 78.
Mort de Mgr Biancheri & Massaouah (s septembre), 8o.
1865. III. Mgr Louis BEL, nommd eveque d'Agathopolis, Vicaire apostolique d'Abyssinie. Sacri a Paris (22 octobre), 31,
x8o. - Massaouah. Le cholera et la guerre civile en Abyssinie,
576, 578. M. Delmonte. - Voyage de France en Abyssinie,
591; notice sur les Bogos, 607; sur Keren, 613. Mgr Bel.
1866. En route pour 1'Abyssinie. PNlerinage en Terre sainte,
32, 61. M. Picard.
1867. Etat du personnel, notice sur les residences : Alitidna,
32, 548; Keren, 55o; Halal, 551; Hebo, 554; Maharda, 556;
Hung, Saganeiti, 557; Massaouah, 56o. Caractdre des Abyssins,
563. Mgr Bel. - Quelques nouvelles, 567. Id. - Conversion de
quatorze paroisses schismatiques, 33, 148. Id. Etude sur
l'Abyssinie : situation morale et religieuse, i71-206; 6tat du
personnel, des oeuvres, 207-216. Mgr Bel. Famine, conversions, 217. M. Picard. - Moeurs des Bogos, 220. Id.

1868. Mort de Mgr Louis Bel i Alexandrie (il" mars), 33,
216; eloges, 463, 476, M. Picard; 468, M. Delmonte; 34, 592.
M. M. Salvayre.
La GUERRE DES ANGLAIS CONTRE THEODOROS; il est ditr6ni, 34,

07.-- Epreuves i Gouala, a HalaT, 23, 479. M. Delmonte. Visite de M. Salvayre. Notice sur notre itablissement de Massaouah : situation, le s6minaire, 34, xo6. M. Salvayre.- Voyage
& Adoua, capitale du Tigre, 25o, 256. M. Delmonte.
1869. Rapport sur la mission d'Abyssinie. Importance de l'dtablissement de Keren. Demande de Filles de la Charite, 34, 356.
M. Salvayre. - R6cit de voyage des pelerins de la Mecque, 363.
Id. - A Djedda (Syrie), 596. Id. - Mort de M. Charles Delmonte, sup6rieur de la mission d'Abyssinie (19 mai), 599.
M. Touvier. - Le nouveau prince Cassa, plus tard negus on
empereur Joannes, et son competiteur Gobazid; guerres et troubles politiques. Nouvel abouna cophte. Le seminaire de Keren ;
Travaux apostoliques, 35, 349-361, M.Picard; 362, 367, M. Touvier; 370, 373, M. Picard.

1870. Persecution du prince Cassa, 35, 377. M. Duflos. Le siminaire transf&r i Massaouah. Les injures des hiretiques
cophtes, 599. M. Picard.
IV. Mgr Marcel TUvIER, sacrd i Rome, ivEque d'Olene
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ti

mai); nommi Vicaire apostolique d'Abyssinie. - Prs~scu: quatre confesseurs de la foi dans les chaines, 38, 118,
M. Picard;37, 79, M. Duflos; 49, 559, Mgr Touvier.
1871. Massouah. Suite des epreuves : a quelles conditions on
peut faire le bien mime au milieu de la persicution, 37, 93. Mgr
Touvier. - Formation des maisons de Keren et de Saganeiti.
Les princes Cassa et Gobazid continuent de se disputer le trdne
de Theodoros renvers6 par les Anglais, 12, 97, 99, 1o4 . PiION

card. -

Triomphe de Cassa, 107. Mgr Touvier. -

Les eglises

et les residences incendiees: il faut se retirer a Massaouah, og9.
M. BartheT; ia3. Mgr Touvier; 117. - Historique de la Mission; resume des ravages de la derniere persecution, 382-406.
M. Coulbeaux. - a A la lueur des flammes qui consument nos
maisonss, 407. Mgr Touvier.
1872. Situation. Les Missionnaires etablis h Massaouah vont
evangeliser 'Amhara, 38, 77; risultats,49, 559.- Nos confreres
prisonniers, 38, 86.
EXPEDITION DU VICE-ROI D'EGYPTE contre Cassa, 38, 86.
M. Duflos. A Keren, les oeuvres se continuent, 94. Mgr
Touvier. - En prisonet dans les deserts, 39, 232, 235. . .Duflos.
- Ruine de I'etablissement de Gouala, fonde par Mgr de Jacobis, 43, 132. - La paix se fait, 49, 559. Mgr Touvier.
1873. Au milieu d'angoisses, les bonnes oeuvres et les reconstructions d'elises, 38, 481, M. Coulbeaux; 486, 491, M.Picard.

- A Keren : nouvelle eglise, accroissement de chretiens. Bienveillance de M. Munzinger-Pacha, 39, 246. Id. - Voyage de
France. Situation, 251, M. de Rolshausen; 255, 383, Mgr Touvier.

4874. Deux Missionnaires MM. Coulbeaux et Barthez vont
evangiliser de nouveau Alitidna; deux autres etablis k Massaouah,
49, 559; 61, 72, Mgr Croufet. - Travaux apostoliques, 39,
386, 392, M. Coulbeaux; 397, M. Picard; 399, M. de Rolshausen.
1875. A Keren: la paix; fondation d'une ecole, 40, 85; benddiction de 1'rglise, 422. M. Picard. - Voyage de France i
Kdren, 417. M. Cabrouiller.- Situation, 594. Mgr Touvier. -

De Massaouah: I'evangdlisation et les troubles politiques, 425,
6oi. M. Duflos. - Nouvelles dpreuves A Kdren; violences de
Cassa; tremblement de terre, 41, 126. Mgr Touwier. -

La smur

Louise Lequette va itablir les Filles de la Chariti en Abyssinie,
62, 375.
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La guerre entre I'Egypte et 1'Abyssinie, 41, x26, 459, M. Barthe{; 549, M. Duflos.
1876. Le roi Jean (ou Johannis, pr6icdemment prince Cassa),
devient bienveillant; liberta religieuse, 43, 713.
1877. Entrevue de Mgr Touvier et du roi Jean; bon risultat,
40, 560. - Notice sur la residence d'Alitiena : origine, moeurs,
Rapport sur les maisons du Vietc., 42, 515. M. Coulbeaux.rcariat apostolique, ilAlitiena, 524; :2 Hebo, 527; 3° Kren,
53i; 4° Massaouah, 533; personneletceuvres, 535. Mgr Touvier.
- Quelques nouvelles religieuses, 43, 129. M. Coulbeaux. Keren. * Au milieu d'un deluge de maux, les oeuvres cependant
prosperent a, 296. Mgr Touvier.
1878. Compte rendu. La famine, 43, 3oo. Mgr Touvier. Voyage de France & Massaouah de Mgr Touvier, de M.Schreiber
et de six Filles de la Charitd, 444,4a57. M. Schreiber. - De
Massaouah i Kiren; arrivee (8 decembre),280;45 , M. Picard.
- L'installation des Soeurs, 446, 449- Soeur Louise Lequette.Etat des oeuvres. Mortde M. HuguesdeRolshausen (28 janvier),
453. M. Picard.
1879. Keren. Les premieres oeuvres des Sreurs, 44, 604. Seur
L. Lequette. - Detail, 45, 0o7-125; 551-569. Soeur Marie. Nouvelles 6coles. Le roi Jean, 238. Mgr Touvier. - Evangelisation : hAcrour, 419. Chezles Bogos, 569. M. Picard.
1880. Quelques nouvelles, 46, 1 6. Soeur Louise Lequette. Le cinquantieme anniversaire de la M6daille miraculeuse, c616br6 A Kdren, 337; h Acrour, 413. M. Coulbeaux. - Ficheuse
conduite, aupres du roi Jean, de M. Raffray, consul de France
en Abyssinie. Consdquences, 49, 561. Mgr Touvier. - Les Arabes du Soudan, commandds par le madhi, se revoltent. Les
Egyptiens et les Anglais sont hattus h Gondar. Les chefs madhistes miditent la conquete de l'Abyssinie, 5, 567.
1881. PERSECUTION suscitie par le roi Jean : ALIT·rNA. Pillage
et incendie. Mgr Touvier et trois confreres captifs. M. Bohejeti
malade hors de la maison. Delivrance par I'intermidiaire de
M. Abargues de Sosten, consul d'Espagae, 46, 579, 653, M. Cabrouiller; 637, 673, M. Coulbeaux; 646, 657, 661, 676, 679698, Mgr Touvier. - Le pr6tre abyssin, Gudbra-Mariam, confesse la foi dans les tourments, 692. - Autres details, 47, 241,
248. M. Coulbeaux; 246, M. Barthey. - Guerison providentielle de M. Bohe, 243. M. Bohd. - Ruine de la mission d'Alitiena. M. Barthez prisonnier pendant plusieurs mois, 61, 73. A Keren, la paix continue; les ceuvres des Soeurs, 46, 53., 663.
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Sceur L. Lequette.- La foudre tombesur la maison, 47, 98. Mgr
Touvier.
1882. La suite de la persecution : lois d'expulsion, 47, 248.
M. Coulbeaux. - Les pretres d'Halai sont en fuite; on craint
pour Keren, 25o. Frere Cldment. -

Nomination d'un nouveau

consul de France en Abyssinie; ses sages et utiles demarches, 49,
56t. Mgr Touvier. -

L'orage s'apaise, 431, sceur L. Lequette;

569, Mgr Touvier. - Keren. Fetes religieuses; details des oeuvres, 48, 87. Sceur Marie. - La situation : craintes, 259; et
espdrances, 260. M. Barthef.
1883. Retour de France de Mgr Touvier; reception solennelle
i Kdren, 48, 517. M. Paillard.- Le silence du roi Jean. Propagande heretique, 49, 258. M. Coulbeaux.
1884. RkscUM des quinze dernieres anndes de la Mission
d'Abyssinie, 49, 559. Mgr Touvier. - Note sur les langues parlees en Abyssinie, 563. M. Bohd.
Le traitl anglo-egypto-abyssin (avril) : l'Angleterre decouragee se retire et abandonne tout le littoral aux Abyssins, 50, 72,
25o. Promesses du roi Jean i Mgr Touvier; deceptions, 25i. Premiers troubles i Keren; consolations h Massouah, 73.
M. Bohe. - Les troupes egyptiennes cedent la place aux Abyssins; qu'arrivera-t-il? 77, 80. M. Cabrouiller. - Persecution
des catholiques par Ras Aloula. Entrevue de M. Picard avec
celui-ci. Le seminaire rentre i Keren, 51, 257. M. Picard.Retraite probable des Sceurs de Keren sur Massaouah, 50, 79,
Sceur Marie; 25i, M. Paillard;42o, Sceur Prost; 59, 548.
1885. Rapport detailil sur les oeuvres des Missionnaires et des
Soeurs, 50, a38. M. Paillard.- Voyage des Sceurs de Kiren i
Massouah,253. Soeur N...- Details; arrivee HMassaouah(io janvier), 422. Sceur Louise Lequette. - Les Abyssins ont pris la
place des Egyptiens au fort de Keren. Les Italiens sont i
Massaouah : on ne sailt ce qu'ils veulent faire. Le sdminaire it
Massaouah. Evangelisation, 51, 259. M. Picard.- Dangers courus i Akrour. Pillage par les rebelles. Keren menacd par eux.
Essai pour dtablir des instituteurs catechistes, 265. M. Boe. Karthoum est pris par les madhistes, puis Kassala; Kdren est
menacd. Bataille de Koufit (23 septembre x885). Les madhistes
commandes par Osman Digma sont battus par Ras Aloula et les
Abyssins, 567, M. Baudra';575, M. Picard.- Les Missionnaires filicitent Ras Aloula a Keren sur la victoire de Koufit.
Evangdlisation des Bogos, 576. M. Picard.
1886. Les Abyssins occupent Kdren. Entrevue de M. Picard
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avec Ras Aloula; discussion sur la veritable religion, 52, 245.
M. Picard.- Massaouah. Deux persicuteurs dans les fers. Avenir de la mission, 251. M. Bohe. - Voyage d'Acrour h Massaouah. Mceurs. Description de la ville actuelle de Massaouah.
Espirances et prosperite des cuvres, 247. M. BohW. - Le frere
Joseph gueri par l'eau de Saint-Vincent, 51, 475. M. Baudraj.
188. Cruelle persecution; supplice inflige par ordre de -Ras
Aloula i un chretien abyssin. Triomphe des catholiques, 3,
388.- 15 octobre. M. Coulbeaux est dilivri de prison, iI .Massaouah. Explosion de la poudriere au camp italien. Service
funebre. Reconnaissance du gendral Saletta envers les Missionnaires et les Filles de la Charit4, 5, 565, 571, 572. - Manuel
de la langue tigrai, par M. Schreiber, 60, 3oz.
1888. Fleaux, famine, 54, 224. - Retour de Mgr Touvier.
Mort de M. Duflos (16 juillet) a Massaouah, isl. - 3 aoir.
Mgr Touvier expire de fatigue sur le chemin de Massaouah b
Acrour, 1 12.
V. Mgr Jacques Crounet est nommi eveque titulaire de Zphire, et vicaire apostolique d'Abyssinie (ie" octobre). Son sacre
a Paris (28 octobre), 114.
1889. Famine et misere, 5, 231. Saeur Reygasse.- Secours
aux populations affamees. Combat a Metamma du roi Jean et
des Ethiopiens contre les madhistes. Le roi Jean est tu, et les
Ethiopiens sont repoussis. Mdnelik, roi du Choa,s'avance pour
s'emparer de Gondar, 551. M. Picard. - Consequences du
combat de Metamma. Le successeur du roi Jean. Les populations du district d'Acrour, 56o. Mgr Crouqet.- Arrivee de Mgr
Crouzetr
Massaouah. Les esciaves delivres et confies i la
mission, 225. Mgr Crouiet. - Mgr Crouzet et une partie des
Sceurs emmenant quelques-unes des orphelines, quittent Massaouah et se rendent h Keren, 55, 337. Soeur N... - Voyage
de Massaouah i Keren, 54, 233; description de l'tablissement
de KIren : la maison, les ressources, les ceuvres, 238; retour i
Massaouah, 246.- Hibo. Le tombeau de Mgr de Jacobis: soin
religieux des populations pour ces restes pricieux, 56o. - Projet de reinstallation des ceuvres a Saganditi, 561. Mgr Crouzet.
- Voyage a Acrour; on retrouve un ancien confesseur de la
foi, Abbo-Tecle-Haymanor, 553. Mgr Crouaet.- Exhumation
des restes de Mgr Touvier; lear transfert i Massaouah dans le
caveau de la chapelle des Filles de la Chariti, 410. Mgr Croaret.
- CGrdmonie funebre en l'honneur de Mgr Touvier, 415. Scur
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Reygasse. - Les Italiens vont occuper Asmahra et Keren; leur
arrivde & Kdren (12 juin), 55, 334. - Dans l'Ocouldgouza',
quinze villages embrassent le catholicisme. Impression de
livres de liturgie et de piedt, 339. M. Picard.
?1890. Acrour. Triduum du B. Perboyre. Description d'une
fete a l'Ethiopienne, 55, 617. M. Coulbeaux. - Les ceuvres du
district d'Acrour : l'ecole, le regime domestique, 56, 447, Id. Le tombeau de M. Rolshausen a Acrour; veneration pour ce
Missionnaire, 55, 68. - Sdminaire de Keren, ordination de
dix pretres; dans quelles conditions vit le clerge indigene, 343.
Mgr Crouget. - Ceremonies religieuses, procession du Saint
Sacrement a Keren. La famine, 56, 450. M. Picard. - Un
grand mouvement vers le catholicisme se d6clare dans le Tigre,
452. Id.
1891. Fleaux et famine; leurs ravages, 56, 454. M. Picard.Notes sur la commission d'enquete de l'Erythree; question religieuse, politique, 57, 616. Mgr Crou;et.- Acrour. Le souvenir
de Mgr de Jacobis parmi les populations de 1'Ethiopie. Paix du
c6ti de Minelik et des autres princes, 57, 271. M. Picard.-L'ecole des Filles de la Charit6 &Massaouah; nature de l'allocation qui leur est accordee, 623. Mgr Crouyet.
1892. Benediction de chapelle, 58, 274. M. Jougla. - Retour
des Sceurs k Kdren, 50, 548. - 28 octobre. Mort de M. Ferdinand Longinotti. 58, 127. M. Coulbeaux. - 20 decembre. Mort
de M. Vincent Cabroullier, sa vie edifiante, 57, 624. M. Jougla.
1893. Rapport geniral sur les ceuvres, 58, 546. M. Bettembourg. - Livres 6thiopiens imprim6s 1 Massaouah, 58, 272,
320. - Halay en 1893, 59, 203. - Invasion des Derviches.
Alerte A Keren. Victoire d'Agordat. Depart et retour des Smurs,
z o. Sceur Reygasse.
1894. Keren, npuvelles eglises, 59, 549.. MPicard.- Arrivie
de M. Ernest Rossi, 569..
Une campagne de calomnies est entreprise dans les journaux
italiens contre la Mission franoaise d'Abyssinie. Le 2o janvier,
dicret d'expulsion du gdenral Baratieri contre les Missionnaires.
Depart des Missionnaires et des Filles de la Charite de Massaouah le 3o janvier; depart des Missionnaires et des Scurs de
Keren le 4 fevrier, 60, 254.- La partie de 1'Abyssinie occupie
par les Italiens est ditachee du vicariat apostolique d'Abyssinie
et drigie en prifecture apostolique de 1'Erythree, confide aux
Capucins de la province romaine, 247.- 9 dcembre. Les Peres
Capucins en prennent possession, Ibid.
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23 aoCt. Mort de M. Claude Bohn h Paris; ses icrits, 0, 3o2.
1895. Mort a Alexandrie de M. Xyste Barthez, de la Mission
d'Abyssinie (17 sept.); son eloge, 61, 68. M. Bergerot, Mgr
Croufet.
1897. Depart de MM. Coulbeaux, Gruson et du Fr. Longuepee pour l'Abyssinie, 62, 441. - Retour en Abyssinie; c'est
une nouvelle oeuvre a crier, 573. M. Coulbeaux. - Rdcit de
voyage par M. Coulbeaux. Les Italiens refusent aux Missionnaires le passage par Massaouah. Detour par le sud. - 3o oct.
Dipart d'Alexandrie de MM. Coulbeaux, Gruson et du Frere Le
Priol, 63, 264. - 4 nov. Djibouti, description de la ville; les
Peres Capucins; un membre de la conference de Saint-Vincent
de Paul, 265. - 21 nov. De Djibouti • Harar; paysage; les
Somalis; les Gallas. Harar, la ville, la Mission et Mgr Taurin,
270.- 8 dic. Arrivde i Harar, 561.
1898. Janvier. Depart pour Addis-Abeba, 63, 281. - 3o janv.
Arrivie &Addis-Abeba. Audience de l'empereur Menelik; autorisation de s'etablir dans I'Agamik et d'y 6tablir les oeuvres des
Missionnaires et des Filles de la Charit6. Visite aux dvEques
schismatiques, 562. M. Coulbeaux. - 21 fevrier.
Depart
d'Addis Abeba pour Gouala. Lettre de Mendlik pour les Missionnaires, 63, 565. - ii mars. Lettres de la Propagande sur
la delimitation du Vicariat, 569. - 20 mai. Gouala. Intrigues
des
hiretiques. M. Kidane Mariam rejoint les Missionnaires. Le
Ras
Mangacha protege les Missionnaires, 566.- 23 juin. Arrivie
de
M. Picard et d'un frere. Ritablissement des icoles a Alitiena,
569. M. Coulbeaux. - a Au pays de Mindlik n, voyage d'AdisAbeba i Adoua et i Gouala, 64, 76. - Plan de rdorganisation
de la mission : xo a Alitiena, les ceuvres ont repris; 2*
Gouala,
raisons d'en faire un centre de missions; 30 May Brafo,
75.
M. Coulbeaux. - Gouala. Les petites religieuses abyssines
en
attendant les Filles de la Charitd, 376. Id. - Ras Mangacha
est
oblige par Ras Makonnen de se soumettre i Menelik.
Bienveillance de ce dernier pour les Missionnaires,
172.
1899. Ras Makonnen remplace Mangacha captif de
Menelik,
comme gouverneur du Tigri. Presents des Missionnaires
A Makonnen. Description de la rdsidence d'Alitina ;
32 dl6ves i
l'ecole-seminaire, 64, 378. M. Gruson. - Gouala.
Evolution
politique, le pouvoir centralisd du Choa se substitue
a• gouvernement autonome qui r6gissait le Tigre. Grand
r6le de
Makonnen, 486. M. Coulbeaux.
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II. -ALGERIE
NoTICE, 34, 6. - Les origines, etc. (1645-1827), 42, 341. - Alger,
336, 345, 363; Kuuba, 329; Saint-Eugene, 335; Oran, 348; Constantine, 372.
1646, 14 mai. -

Saint Vincent acquiert la charge du consular

d'Alger pour les Missionnaires, 54, 37; 61, 67. - Etablissement
des Missionnaires, ro.
1646-1661. Frere Barreau, consul h Alger; sa gestion pendant
quinze ans, 54, 36-46.
1647, 2 juillet. M. Noel, 61, jo.
JGi6, 12 mai. M. Jacques Lesage. Ibid.
1619, 2 mai. M. Dieppe. Ibid.
1661-1673. Frere Dubourdieu, consul h Alger, 54, 46.
1668. Arrivie de M. Jean Levacher, vicaire apostolique, 54, 46.
1673. M. Levacher est charge de l'interim du consulat; son
eloge, 54, 1r.
1683. Bombardement d'Alger, par Duquesne (29 juillet).
M. J. Levacher est mis A mort A la bouche d'un canon, 54, 64,
61, 67; 64, 412-413.

1088. Mort tragique de M. Montmasson et du frere Francillon, 64, 413.

1730. Le consulat est gere provisoirement par les M•issionnaires; M. Duchesne, 54, i55.
1756-1757. M. Bossu, missionnaire est nomme consul, 54, t58.
1760. M. Groiselle gere le consulat, 54, 167.
1761. Lettre de M. Groiselle consul, 54, 201.
17T0-1811. Eloge de M. Joussouy, missionnaire apostolique i
Alger, 54, 204.

1842. Les Missionnaires et les Filles de la Charite appelds a
Alger, 42, 329, 338.

18i8. Paroisse de Kouba et seminaire, 42, 23o.
1859. Missions etablies pour le diocese d'Alger, 42, 337.
1867. Tremblement de terre (2 janvier). Desastres a Mouzala
et h El-Affroun. Devouement des Sceurs. Details, 34, oo,
M. Doumerq; 92, soeur Louise; ioo, sceur Augustine; 104,
Sceur Lambert.
1869. Les seminaires des nouveaux dioceses d'Oran et de
Constantine, confids itla Congregation, 35, 36.
1871. Les petits siminaires de Kouba et de Constantine, 37,
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13. - L'insurrection en Algerie: b I'Alma (avril!, 32, Soeur J...
- Laicisation des oeuvres des Soeurs i Alger, 529.
1872. Etat des ceuvres des Soeurs. Les seminaires de Constantine. Les Missionnaires quittent la paroisse de Biskra, 38, 2.
1873. Situation, 39, L3. - Missions dans a. Kabylie, 104.
M. Depeyre. - Autres missions, 544. Id.
1877. Visite de M. Bord, Superieur gdndral, a Alger, Oran,

Constantine; relation, 42, 324-387. M. J. Chevalier.
1879. Mort de M. Joseph Girard, Visiteur de la province de
1'Algdrie (19 avril). Notice, eloges, 44, 398-44o.
1881. La guerre des Francais en Tunisie. Les Soeurs h l'h6pital de B6ne, 47, 37. Soeur Bdfort.
1884. Travail des missions dans le diocese d'Oran, 49, 40o.
M. Vergeat. - A 1'h6pital de Constantine, gudrison attribude a
l'intercession de saint Joseph, 50, 18.
1888. Oran. Particularitds des Missions algdriennes. Un peuple
nouveau, 53, 542. M. Vergeat.
1889. Oran. Les Missions a la population espagnole; une expedition apostolique A Gdryville, 55, 259. M. Vergeat.
1890. Oran. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 470.
1893. Alger. Visites a domicile; exemples d'une extreme
misere. (Euvres internes des Soeurs, 58, 281. Soeur Labretonnitre. - Constantine. Obseques solennelles de la soeur Tivollier; discours du general Senard, 58, 425.
1895. Alger. Le nom de Levacher est donnd A un village
arabe en mdmoire du consul Missionnaire, 61, 67.

III. -

EGYPTE

ALEXANDRIE
NOTICE HISTORIQUE : L'Egypte et Alexandrie, 14, 224. M. Leleu. -

Projet d'dtablissementl(i835), 2, 192. - R6sume historique, 50, 199.
1844. Fondation de l'itablissement; arrivee des Missionnaires
et des Filles de la Charitd (28 janvier), it,193; 42, 249; 45, 41.
- But de l'oeuvre : 1'dducation de la jeunesse; lettre du cardinal
Franzoni, 45, 42.

1845. Fanatisme des Musulmans et affreuses cruautds exercdes
sur un vieillard cophte a Damiette, 1t, 81. M. Leroy. - (Euvres
des Soeurs; sympathies des Arabes,

203. 211. Soeur Salvan.

i. Cette maison de la mission depend de ia province de Syrie.
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1847. L'installation; travaux apostoliques, 12, 245. M. Reygasse. - Les oeuvres des Soeurs, 268. Soeur Sophie. - Visites
des pauvres, 279. Sceur Therese.
1848. ProgrBs des oeuvres, fetes, 12, 256. M. Reygasse. (Euvres de zele. Arrivee des Freres des ecoles chretiennes, 6o3.
Id. - Statistique des oeuvres; desir de l'etablissement d'un
college, 13, 35. M. Leroy. - Belles esperances, 61, Id. - Mois
de Marie; Fete-Dieu, 666. M. Reygasse. - Mort edifiante de
Soeur Dauphin, 667. Id.
1849. La nouvelle eglise, 14, 57. M. Reygasse. - En TerreSainte, 15, 183. M. Dubourdieu. - Fetes religieuses. Moeurs
arabes : une emeute pour une epingle, 286, 291. Soeur Villeneuve. - L'oeuvre des Dames de Charite, etablie par M. Leroy,
30, 374.
1850. Conversion de plusieurs marins franpais, 5, 277. M. Depeyre. - Compte rendu des oeuvres, 516. Quelques details, 16,
Slo. Soeur Villeneuve.
1851. Les oeuvres de charitd, 16, 114. Sceur Villeneuve. Arrivee de M. Corge et de M. Solacroup. 54, 474.
1852. Organisation du coll6ge par M. Leroy, 45, 42; 47, 529.
1853. Compte rendu, 18, 400. Soeur Villeneuve. - Sejour de
M. A. Rouger, 53, 344. - M. Mallet, superieur, 351.
1854. Les Dames de Charite. Confiance des Arabes, 19, 218.
Soeur Villeneuve.
1856. Les bienfaiteurs adjoints a l'oeuvre des Dames de Charite, 30, 376.
1858. Situation : la mission et les offices de la chapelle. Le
college; enfants de toutes religions : inconvenients et avantages. Bienveillance et protection du vice-roi Said-Pacha.
Concurrence peu dangereuse, pour les oeuvres des Socurs, de
diaconesses protestantes de Berlin, 24, 5. M. Bel.
1859. Le college est fermi; cause de cette mesure, 45, 43; 47,
63.
1860. Voyage & Port-SaYd. 25, 359. M. Bel. - Etat des
ceuvres a Alexandrie, 26, 531. Id. - Debuts de l'oeuvre des
Jeunes orphelins, 39, 147. Soeur Layarowicy.
1861. Statistique des ceuvres, 45, 43.
1863. (Euvres des Sceurs; classes, etc.; visite des galkres, 29,
520. Sceur Monsarrat. - Etablissement d'une conference de
Saint-Vincent de Paul (8 septembre), 30, 367.
1864. M. Heurteux remplace M. Louis Bel, 29, 536; il est
superieur de 1864 r1870, 57, 424. - Historique de la societe
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des Dames de Charit6 (1849-1864). Plusieurs traits int6ressants,
30, 373. M. Bel.
1865. L' Ange exterminateur a. Ravages du cholera, 31, i65.
- M. Louis Bel est nommde dvque et vicaire apostolique
d'Abyssinie, 180.
1867. Diverses oeuvres des Seurs: Visite des vilidges arabes,
33, 138. Soeur Mettavent.
1869. Rdouverture du college, 38, 24; 39, 146; 57, 425. Nouveau local lou6 pour l'orphelinat, 147. Inauguration de la
maison des orphelines (Saint-Vincent), 34, 244. Seur Droulers.
- L'ouverture du canal de Suez; consequences pour les missions, 35, 35, 304.
1870. L'assembl6e des Dames de Charitd. Les soixante nourrices arabes des Enfants trouves, 35, 302. Soeur Villeneuve. Le vice-roi donne un vaste terrain et 200 00ooo francs pour agrandir l'orphelinat des Soeurs, 36, :0.
1872. Le college; son avenir, 38, 24.
1873. L'orphelinat de jeunes garcons : historique( 1860-1873);
heureux rdsultats, 39, 146.
1876. Les oeuvres des Soeurs; tableau du personnel, 42, 249.
Sceur Pesin.
1879. Visite de M. Pemartin. Beau developpement des couvres, 45, 41.
1882. Massacre des Europeens i la suite d'une rixe entre un
Maltais et un Arabe (
juin), 47, 53o. Ddvouement de
M. Gaillard et de M. Mivielle aupres des Soeurs. Bombardement
par les Anglais (I1 juillet), 548. - Incendie et pillage. La Mission et son 6glise sont la proie des flammes (i3 juillet), 559. Mort de M. Henri Gaillard (18 aolt), 563. Son eloge, 564-568.
- Les ruineset la misere, 48, 255. SoeurMinard.- Refusd'une
medaille d'or offerte par la reine d'Angleterre a la sup6rieure de
l'h6pital europeen (soeur Pereymond), 257.
1883. Le cholera. Visite du khedive aux h6pitaux, 49, 104.
Sceur Pereymond. Les orphelins du cholera recueillis, 545,
sceur Minart; 547, soeur Dupont.
1884. L'ceuvre des Orphelins; details, 50, 618. Sceur Dupont.
1893. Rapport sur les oeuvres, 59, 541. M. Bettembourg. Mort de la soeur Pereymond; obseques, 6loge, 58, 589. M. Giraud.
1895. Mort de M. Xyste Barthez (16 septembre); son eloge,

61, 68.
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ISMAILIA
1888. Les Filles de la Charite h 1'h6pital Saint-Vincent; dispensaire, 54, 404, 406.
1889. Bien produit a l'h6pital et au dispensaire, 55, 327. Sceur
Piponnier.
1892. Grace attribude au bienheureux Perboyre, conversion,
57, 499.
1893. (Euvres des Soeurs, 59, 544, 545.
PORT-TEWFIK
1888. Installation des Filles de la Charitl, 54, 4o4. Sceur
Dupont.
1896. Classe et dispensaire. Un midecin musulman et les
Filles de la Chariti, 62, 260. Soeur Vacher.
SUEZ
1893. CEuvres des Soeurs, 59, 544, 545.

IV.-

ILES BOURBON

OU DE LA REUNION, ET MAURICE OU ILE DE FRANCE
NOTICE HISTORIQUE sur 1'ile Bourbon, 27, 159. - Les anciens Missionnaires a Bourbon (1715-1841). Les ceuvres, 166. - Notices sur
M. Abot (dec6i leI 18 aoiut 173o), 172; sur M. Trogneux (decidI Ie
25 juin 1736), 206.- Les paroisses: Saint-Denis, 281; Sainte-Marie,
Sainte-Suzanne, 204; Saint-Andrd, 205; Saint-Benoit, 206; SaintPaul, 21 ; Saint-Louis, Saint-Pierre, 212. - Le dernier Missionnaire,
3
M. Mainguet (decidd le 2 mars 1841), 41, 5i .
27, 213. - Les oeu362;
26,
NOTICE sur l'ile Maurice, 4, 227-253;
vres, 214 - Les Missionnaires: notices sur M. Jean-Dominique
Arietti (diced e l22 juillet 1748), 217; sur M.Igou (deced6 le 2 avril
1764), 228. itat des paroisses cn 1764, 231.
Les Missionnaires A Bourbon et Maurice de 1764 A 1814. Prdtres
de la Mission, prefets apostoliques: MM. Renou (1712), Criais (1721),
Pierre-Joseph Teste (1746), Coutenat (1772), Davelu (1777). Chambovet (978t), Darthe (1788), Durocher, Boucher (t8o5),27, 232, 245.
1712. Climent XI confie l'administration spirituelle de 'ile
Bourbon a la Congregation de la Mission. Chronologie des evenements, 61, 232.
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1713. Origines de i'apostolat des Missionnaires de Iile, 64,
415.

1746. 6 octobre. Benoit XIV recommande A 1'archeveque de
l'ile, 63, 161.
1860. Les Filles de la Chariti arrivent a I'ile Bourbon, 27,
I19, sceur Maradeix; 124, soeur Giat. -

Discours de Mgr

Maupoint, 6veque de Saint-Denis pour leur installation i32.
1861. Arrivee et installation des Missionnaires a 1'ile Bourbon
(Sainte-Suzanne), 27, 253, M. Pemartin.
1866. Les residences de Sainte-Marie de Bel-Air et de SainteSuzanne. Mceurs des indigenes de l'ile Bourbon, 33, 422.
M. Rissel.
1868. Visite de M. Salvayre (juillet) a Bourbon; les confirences de Saint-Vincent de Paul; projet de s6minaire, d'dvangelisation des Cafres, 34, 6. M. M. Salvayre. - Une premiere
communion de vieillards negres, a Saint-Paul, 353. Sceur
Rouly.
1872. Details; Ie climat de l'ile Bourbon, 38, 162. Sceur N...
1873. Ouverture de I'h6pital de Saint-Denis, 38, 164. - Fin
de 1'eablissement de Sainte-Suzanne. Etablissement
i'ile
Maurice, 39, 14.
1875. Ile Maurice. Paroisse des Bambous; la population de la
montagne, ses mceurs religieuses, 41, 5oo. M. Paillard.
1876. CEuvres des Sceurs
I'ile Bourbon: A Saint-Paul (1867-

1876), 41, 502, soeur Rouly. A Saint-Denis (186o-1876),

512.

Sceur Trinquet.
1877. Ceremonies religieuses a Saint-Denis, chez les Sceurs,
42, 481. - Sceur Maradeix.
1880. A Saint-Denis. La fete du cinquantieme anniversaire de
la Medaille miraculeuse, *chez les Sceurs, 40, 337.
1890. A Saint-Denis. Triduum du bienheureux Perboyre, 56,
236.
1891. A Saint-Denis, graces obtenues par le bienheureux Per-

boyre; liberte religieuse pour les oeuvres. 57, 172.
V. -

MADAGASCAR

NOTICE HISTORIQUE sur

'ile, 61, 224.

1642. La France prend possession de Madagascar, 61, 228.
1648. Premierdepart despritres de la Mission, MM. Nacquart
et Gondrde, Ibid.
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1649. 29 mai. Travaux de M. Gondrde, 6t, 228.
1650. 29 mai. I.ettres de M. Nacquart & Saint-Vincent.
M. Nacquart. Ibid.
1656. Deuxieme depart des pritres de la Mission, MM. Mounier et Bourdaise, et le Frere Foret. Ibid.
1655. Troisikme depart des pretres de la Mission, MM. Dutour, Prevost, de Belleville, 61, 229. - 24 mai. Lettre de
M. Mounier. Ibid.
1656. Quatrieme depart des pretres de la Mission, MM. Boussordde, Herbron et le Frere de Launay, 06, 229. - IS janvier.
M. de Belleville, mort en route pour Madagascar. Ibid. 18 ao0t. M. Claude Dufour. Ibid.
1657. 25 juin. Lettre de M. Toussaint Bourdaise. Ibid; 62, 3oz.
1658. Cinquieme depart des pretres de la Mission, MM. Le
Blanc, Arnould, Desfontaines, d'Averoult et le Frerede Launay,
61, 220.

1660. Sixieme depart des pretres de la Mission, hM . Etienne,
d'Averoult, Desfontaines, Feydin et le FrerePatte, 61, 23o.
1663. Septi6me depart des pretres de la Mission, MM. Etienne,
Manid et les Freres Patte et Lebrun; 61, 23o.
1664. Projet d'etablissement au fort Saint-Augustin, 62, 306.
-

Travaux de M. Etienne. 62, 3o2, 304.

1665. Huiti~me ddpart des pretres de la Mission, MM. Cuveron, Boussordee, Montmasson, Bourrot et les Freres Pomadd,
Parisot, Lohyer, 61, 230.
16ti6. Neuvieme ddpart des pretres de la Mission, MM. Rognid,
Brisjonc, Jourdid, Leroy, Grohan et les Freres Pilliers, Minser,
Galot, Bourguing, 64, 23i.
1673. Abandon de la colonie, fin de la Mission. 64, 414. Jugement sur Pronis et Flacourt par M. Malotet, 538.
1670. Quelques 6vdnements subsequents, 61, 232.
1895. Triduum pour I'expedition de Madagascar. Solennitis A
la Maison-mere, h Paris, 60, 307.
1896. 16 janv. Erection du Vicariat apostolique meridional de
Madagascar confid a la Congregation de la Mission; bref de
Leon XIII, 61, 220, 221. -

Mgr Jacques Crouzet est nommd

Vicaire apostolique. Son depart et celui des premiers Missionnaires le 25 fevrier, 61, 233. - Recit du voyage de Paris A FortDauphin; sdjour a Tamatave chez les Peres Jdsuites, 486, Mgr
Croueet.-Uneexcursion a Manambaro, 62,261. Mgr Croufet.o1avril. Arrivde des Missionnaires f Fort-Dauphin, 61, 391. Fort-Dauphin, notice historique, etat actuel, 226. - 24 sept.
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Premieres oeuvres : ecoles de garjons et de filles; les rois au
catechisme, 62, 46. Mgr Crouiet.
1897. 5 mars. Depart de Paris de la premiere colonie des
Filles de la Charitd. Combien on les avait desirees au temps de
saint Vincent; noms des Soeurs. 62, 575. - 9 mai. Arrivie &
Fort-Dauphin. Recit du voyage par le cap de Bonne-Esperance,
579. M.

Vervault, 424; 63, lo..

-

Juin. Fondation a

Fort-

Dauphin d'une conference de Saint-Vincent de Paul, 588.- Ou
nous en sommes? Culte et installation; preparation d'une habitation pour les Filles de la Charit6, 62, 415. Mgr Crouet.L'ouvroir, 1'ecole, construction d'une case pour servir d'h6pital,
63. ioi. Mgr CrouTet. - 23 juin. Visite du general Gallieni,
resident gen6ral; reception; bienveillance du general, 104. - Le
poste militaire de Tsivori; revolte des Antandrouy; insurrection
dans la contree, io6. - Aoit. Fondation du poste de Tulear.
Notice sur Nossi-Vey et sur Tul6ar, 282. -

Installation de

M. Castan et du frere Cazeaux, 282. Mgr Crouiet.
1898. i" mars. Debuts du troisieme etablissement : Ampasimene. Les Romelokos; sanglants incidents, 63, 570. M. Danjou.
- 3o mai. Quatrieme poste fonde : Farafangana; installation
de MM. Lasne et Blucheau. 574; 64, 8o, 488. - Juin. FortDauphin. Fete du vingt-cinquieme anniversaire d'ordination
sacerdotale de Mgr Crouzet, 63, 574. - Voyage de MM. Cotta et
Bertrand. Diego, Tamatave, 64, 77. - Creation et attribution aux
Peres du Saint-Esprit du Vicariat de Madagascar nord, 76.
1899, janvier. Voyage de Mgr Crouzet et de M. Castan de
Fort-Dauphin a Farafangana; naufrage de la Ville-de-Riposto,
64, 488. Mgr Crouiet. - Farafangana. Cent enfants a l'ecole
francaise, 491.

VI. - TUNISIE
TUNIS. Notice sur la ville, 63, 99. - Les souvenirs de saint
Vincent de Paul. Ibid. M. l'abbd Bombard.
1605. Le lieu de la captivit6 de saint Vincent, 58, 122. M. Glei-

yes.
1645. La Mission dtablie a Tunis, 54, 29; 61, to, 63.
1647-1666. M. Le Vacher, consul i Tunis, 54, 53; 61, 64. Lettres de M. Le Vacher cities par M. Planter, 64, 538.
1648. i3 mai. M. Julien Gudrin, 61, to.
1655. Les actes du consulat de M. Jean Le Vacher retrouv6s
en 1892. Pierre d'autel consacree par lui, 58, 1ig. M. Gleiges.
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1662. Eglise du titre de Sainte-Croix, 6rigde par M. Le Vacher,
61, 219.

1665. Le sieur Ambrosin substitud a M. Le Vacher comme
consul, 54, 34.
1881. A la suite d'une courte guerre, la Tunisie est obligde
d'accepter le protectorat francais.
t192. Tunis. On commence les travaux de la cathedrale dediie
a saint Vincent de Paul, 58, 124. M. Gleijes.
1895. Fondation & Tunis d'un 6tablissement de Filles de la
Charite, 62, 588. - Transfert du titre de Sainte-Croix a la nouvelle cathedrale (5 mai); inauguration par Mgr Combe, archevEque de Carthage, 61, 22o.
1U96. Tunis. Le bien se continue, 62, 53. Soeur Tdniere. Souvenirs de saint Vincent et de M. Le Vacher. Affection de la
population pour les Filles de la Chariti, 61, 484. Sceur Teni&re.
1897. La cathddrale de Tunis construite sous le vocable de
saint Vincent. Anciens souvenirs, 62, 588. M. I'abbd Bombard.
1898. Inauguration de la nouvelle salle d'asile (2 ddc.); les
oeuvres, 64, 375. Soeur Teniire.

AMERIQUE
DivisioN : i. Amerique du Nord. -

2. Amirique centrale.

3. Amdrique du Sud.
I.-

AMERIQUE DU

NORD

DlvlsioN' : I. Provinces occidentale et orientale des ltats-Unis.
2. Mexique.

I. -

PROVINCES OCCIDENTALE ET ORIENTALE
DES ETATS-UNIS

NOTICE HISTORIQUE : Situation en 1859, 24, 453 et 25, 539. - En
1884, 50, i38; 51, 429 - Etude sur les pertes et les gains du catholicisme depuis 1789, 61, 1oo. M. Bony.

DIvisioN : Renseignements generaux. - Maisons diverses : Albany,
Arkansas, etc., par ordre alphabetique.
RENSEIGNEMENTS GENIRAUX.
1806. Origine de la communautd de Mine Elisabeth Seton;
son histoire, 60, 274.

1815. Le berceau de la Congregation de la Mission aux itatsUnis, 4, 7; 59, 94. - M. Dubourg demande des pretres de la
Mission; il en emmene six de Rome, 4, 7, parmi lesquels MM. de
Andreis, Acquarone et Joseph Rosati, 58, 312. - Installation
dans une cabane; pauvrete et courage i Sainte-Marie-des-Barrens. M. Rosati, superieur, 4, 8.- Notice sur Mgr Rosati, 60,292.
- Formation des dioceses, 60, 265.
1816. Arrvee de M. Timon et de M. Ryan, plus tard eveque
de Buffalo; mission, 51, 429. -

M. de Andreis et ses compa-

gnons quitteut Baltimore. 58, 438. Ils sejournent une annie a
Bardstown et partent en septembre 1817 pour preparer leur
mission h Saint-Louis, 608.
1817, '7 octobre. Leur arrivee h Saint-Louis, 58, 611.
1820. Arrivie de MM. de Neckere, Brands et Doutreluingue,
60, 28o.-Mort de M. deAndreis( 177 8 -1820).-Notice, 58, 289.
429, 598; 59, 213; 60, 1o8.
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182, juillet. Arrivee de M.Odin, diacre, 60, 548.11 entre dans

la Congregation au mois de novembre suivant, 558.
1823. M. Timon entre dans la Congragation, 60, 28o.
1833. L'organisation de 'Eglise aux Etats-Unis, 61, 84.
1835. Erection de la Province des Etats-Unis.-I. M. TIMoN,
premier visiteur, (1835-1847), 60, 290, 282; 61, 98, 5o6. -

Si-

tuation de la Congregation aux Etats-Unis; rapport de M.Odin,
61, 96. - M. Domenech (Michel), sous-diacre, est envoy6 de
Paris aux Etats-Unis, 61, 98.
1837. Principales maisons de mission, 4, 17.
1838. Mort de M. Simonin; notice, 61, ioS.
1839. M. Timon amene d'Europe des Missionnaires parmi
lesquels M. Mailer, 60, 286.- Coup d'oeil sur les travaux accomplis. 5, xvi; noms des missionnaires envoydsaux Etats-Unis, xx.
1840. Arrivie de Missionnaires espagnols, 59, 74.
1840-1841. Travaux de M. Timon: il accepte la direction des
seminaires de Cincinnati et de New-York, qu'on doit abandonner plus tard, faute de sujets.
1842. Les s6minaires de Bardstown, Fayette et New-York sont
confies h la Congregation, 60, 287.
1844. M. Ryan entre dans la Congregation.
1846. Arrivee de M. Delcros; ses fonctions, 60, 289; sa mort
en 1858.
1847. II. M. MALLER (1847-1853) est nommd visiteur a la
place de M. Timon nommd eveque de Buffalo, 60, 290.
1847-1855. La Congregation ayant perdu beaucoup de sujets
abandonne les ceuvres de Sainte-Genevieve, Vieilles-Mines, San
Antonio, et le seminaire de Philadelphie, 60, 291.
1850. Union de la communautd de Mme Elisabeth Seton aux
Filles de Ia Charitd, 48, 125; 59, 95; 60, 276. - M. Mailer est
leur premier directeur. Ibid.
1853. M. Mailer dtant nommd visiteur au Brdsil, M. Burlando
le remplace comme directeur des Filles de la Charite d'Emmitsburg, 60, 290.

III. M. PENCO (1853-1855), troisi me visiteur, 60, 290.
1856. IV. M. MAsNou, pro-visiteur, remplace M. Penco, rappeld a Paris en i855, 60, 290.
1857. V. M. RYAN (t857-i868), superieur de Cape Girardeau,
remplace M.Masnou nomme visiteur d'Espagne, 60, 29 o ; 61, 392.
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1859. Rapport sur les divers etablissements, 24, 453, et 25,
539. M. Etienne Ryan.
1861. Coup d'oeil sur la province, 27, 281. M. Ryan.
1861-1865.

La GUERRE DE SECESSION. Ses causes; lesddsastres,

62, 58. - Les Filles de ia Chariti aux ambulances des deux
armees, 27, 290, M. Burlando, 62, 66. - Details, 28, 3o6, Id.;
313, M. Mac Gill; 29, 216, etc.; 30, 242,etc.; 33, 5o6-6i r; 34,8,
164, 376. - Les deux gouvernements expriment leur reconnaissance pour les services des Soeurs, 33, 4991862. Pie IX icrit & Mgr Odin et a l'archeveque de New-York
afin de les engager A s'interposer pour la paix, 62, 63.
1864. Compte rendu sur les maisons de la province, 30, 258.
M. Ryan.
1866. Concile de Baltimore. Causes du progres de 'Eglise en
Amerique, 62, 73.
1868. Etat geniral des ceuvres, 34, 6. - M. Etienne Ryan,
nomme eveque de Buffalo, 36.
VI. M.

HAYDEN (1868-1872)

remplace Mgr Ryan comme

visiteur; eloge de M. Hayden, ses oeuvres, 51, 430.
1869. Sympathie generale pour nos etablissements, 35, 40.
1870. Statistique du personnel, 36, 9.
1872. Mort de M. Jean Hayden, visiteur (2 novembre); son
eloge, 38, 17.
1873. VII. M. ROI.ANDo succede a M. Hayden comme visiteur;
son eloge, 51, 430.
1874. Situation de nos divers etablissements. L'evangelisation
des noirs A entreprendre, 40, 134. M. Aliferi.
1878. Natchez. Providentielle protection de la maison des
Sceurs pendant une tempite. (Euvres, 43, 744; 44, 328, soeur
Clotilde Mac Sweeney. - L'dpidemie de fievre jaune : hUroique
devouement des blissionnaires et des Soeurs, 44, 163-2o8. Nombreuses victimes du fldan parmi les confreres et les Filles de la
Charite, Ibid.
1879. VIII. M. Thomas SuITr succede a M. Rolando dimissionnaire, comme visiteur; il complete et organise I'oeuvre des
missions, 51, 43o.
1880. Fetes du 5o, anniversaire de la Mddaille miraculeuse k
Philadelphie, etc., 45, 342. - A Milwaukee. Fate nationale; les
Filles de la Charite, - 61o. Soeur O'Keefe. Solennite pour le
So5 anniversaire de la Mddaille miraculeuse, 46, 342.
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1881. Epidemie de petite verole a Troy (itat de New-York).
On confie l'hopital aux Soeurs, 46, 575. - A Lynchburg (Virginie). Fete de Saint-Vincent. Soin des enfants et des vieilards,
699. Saeur Baptista Lynch. - Les Soeurs de Detroit vont
secourir les incendids du Michigan, 47, 135. Soeur Euphemie. A Milwaukee. L'hostie conservee dans un crucifix de la chapelle des Soeurs, 272. Soeur O'Keeffe.
1882. Boston. Le 5o' anniversaire des Soeurs de la Charitd
dans cette ville. Historique. Discours de I'archeveque et du
maire, 47, 584. Soeur Euphdmie.
1884. Visite dans nos diffrecnts etablissements, 50, i38.
M. Maac Namara. - Philadelphie. Description; ceuvres des
Sceurs, 148, 154. Id. - Statistique des dtablissements de Soeurs
aux Etats-Unis jusqu'en 1879, 153. Id.- Troy. Graces signalees; la MeJaille miraculeuse, 285. Soeur Caroline Eck.
1886. Les Missions dans les campagnes et dans les villes pour
les pauvres ouvriers, a on prend son bien oil on le trouve. 51,
431. M. Thomas Shaw.
1888. Septembre. Division des Etats-Unis en deux provinces,
separees par une ligne verticale supposde partir de l'ouest de
I'Etat d'Indiana au nord et aboutir a 1'ouest de 1'Etat d'Alabama
au sud.
I. Province occidentale des Etats-Unis (Perryville) :
M. Thomas SMITH, visiteur.

II. Province orientale des Etats-Unis (Germantown) :
i. M. Jacques MAc GILL, visiteur.

1893. Liste des Missions donnees dans la Province orientale
pendant I'annee 1895, 62, 54.
1896, ii avril. Mort de Mgr Et. Ryan, eveque de Buffalo;
notice, 61, 390.
1898. La guerre des Etats-Unis contre 1'Espagne. Appel du
gouvernement aux Filles de la Charite pour les ambulances;
plus de vingt Soeurs y sont employees. A Montaux-Point, entrevue de la Soeur Dannoy avec le president Mac-Kinley, 64, 88,
92.

ALBANY (NEW-YORK)
iSo0. Triduum du bienheureux Perboyre, 56, 125.
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ARKANSAS.
1824. Voyage chez les Sauvages, 60, 574.
1842. Arrivee de MM. Brands et Simonin, 60, 282.
ASCENSION
Voyez ci-apres, page 338, DONALDsonVILLu.

18313. Etablissement des Missionnaires.
ASSOMPTION
Voyez ci-apris, page 343, NOULELLE-ORLxANS.

BALTIMORE (MARYLAND)
NOTICE et situation (185-1859), 2, 484. 50, 140, 16i.

l.a population, etc.

1816. Origines. Situation du catholicisme, 58, 435, 436.
1833. Le cholera; devouement des Soeurs de Mie Elisabeth
Seton,50, 154. - M. Anthony (entre 1847 et i855) ouvre une
maison et batit I'eglise de i'immaculee Conception. M.Guistand
succede H M. Anthony, 60, 29i.
1850. Etablissement des Missionnaires. M. Giustiniani, 50,
159. M. Mac Namara.
1863. Etat des ceuvres, 30, 281.

M. Ryan.

1879. Mount-Hope: Hospice d'alienes desservi par les Soeurs,
45, 625. Details(1883), 49, 296. Soeur Mullan.
1882. Quatre orphelins envoyes par saint Vincent, 4, 3o8.
Soeur Rosina Quinn.
1884. Visite de M. Mac Namara. Les ceuvres, 50, 15o, i59.
1894. Grace obtenue, 60, 141.
BARRENS, SAINTE-MARIE (MISSOURI)
NoTIcE, 4, 8 et 24, 454, 492.-

Les origines religieuses du Maryland,

60, 553.
1815. Etablissement. Pauvretd et courage. M. Rosati, sup6rieur, 4, 8; 54, 588, 589;58, 613; 61, 96.
1817. Sejour de M. de Andreis, 58, 614.- Premiere demande
des habitants de Sainte-Marie de Barrens, pour que le seminaire
soit construit chez eux, 58, 61 3 .
1818. Deuxieme demande des habitants pour avoir le semi-
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naire, 58, 626. - Ouverture du seminaire: M. Rosati superieur,
avec MM. Dahmin, Caretti, Ferrari, Cellini, 61, 5o3; 59, 224.Progres du seminaire, 59, 219. - 3 decembre. Mort de M. Caretti, 224; 58, 434.
1819. Reception an seminairede AlMM.Borgna et lotini,50, 225,
1820. Mme Hayden bienfaitrice. - Seize Missionnaires, 59,
226. - 15 octobre. Mort de M. de Andreis; situation, 60, 554;
ses fundrailles; dpitaphe; son eloge, 61, 504; 58, 289,429, 598;
59, a12; 60, io8. - Nouvelle eglise, bdnediction, 50. 223.
1822. Situation religieuse; foi de la population, 60, 564. M. Rosati refuse d'etre vicaire apostolique de la Floride. 3o aoit. Arrivee de M. Odin et de cinq eccldsiastiques. La vie
au seminaire, 60, 554, 556. - M. Rosati succide i M. de Andreis, 554. - 8 novembre. M. Odin est recu dans la Congrigation, 558.
1823. Ouverture du college, 61, 5o6. - Situation obdrde, 97.
M. Odin. - M. de Nekere succede h M. Rosati comme supdrieur, 504.
1824. Visite de M. Odin aux Kappars en Arkansas, 60, 574 MM. Odinet Rosati sont charges seuls du seminaire (1824-1825);
d6tails, 583.
1825. Vie apostolique de Missionnaires, 60, 581. M. Odin.
1826. M. Odin succede a M. de Nekere comme superieur, 61,
5o5.
1826-1830. Les seuls pretres de Barrens furent MM. Odin,
Timon, Pagon. Travaux apostoliques, 61, 5o5. - Arrivee de
M. Bouillier; son dloge, 78. M. Odin.
1830. Arriviede M.Tornatore, 61, 5o5.- Voyage de M. Bouillier en France, 79.
1833. Le college prospire : cent trente dleves, 61, 97 M. Odin va en Europe. M. Timon lui succede comme supdrieur, 61, 79, 5o5.
1834. Etat des ceuvres; Siminaire externe, missions, sdminaire
interne. M. Timon, supdrieur; son eloge, 4, 9; 61, So. - Mgr Rosati donne le plan et commence lexecution d'une grande et
belle dglise, 61, 82. - Mission a la Nouvelle-Madrid, 80.
M. Odin.
1835. Arrivee de Missionnaires amenes par M. Odin, et de
Missionnaires espagnols chassds par la Revolution,61, 5o6.- La
situation materielle et financiere de l''tablissement, 97. M. Odin.
1835-1843. M. Paquin succide a M. Timon comme supdrieur,
61, 596.
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1836. M. Odin est employe aux missions; conversions, 61, 98,
104.

1838. Fruits spirituels de 1837, 4, 27. Propagation de la Medaillemiraculeuse, 29. Consecration de la nouvelle eglise, 31.
M. Raho. - Eloge de Mgr Brute, 33. Bel ordre du seminaire de
Sainte-Marie, 37. M. Armengol. - Depart du Havre et voyage
de MM. Timon et Michel Domenec, 5, 1.- Arrivde de nouveaux
Missionnaires italiens et espagnols, 61, 5o6; 60, 286. La nouvelle
eglise, 5, 15. M. Odin. - Abjurations. Procession de la Fete-Dieu
dans la foret, 27. M. Timon. - Scene bienveillante chez les
sauvages dc 1'Arkansas, 37. M. Simonin. - Mort edifiante de
M. Francois Simonin (i5 septembre), 45, M. Odin, 59, 456.
1840. Travaux de M. Odin et de ses compagnons, 61, 234. M. Mailer, prefet des etudes. 59, 74.
1814. M. Domenec, superieur, S', 507. - Le college des
Barrens est transferd i Cape Girardeau, et le petit seminaire
avec le poviciat de Cape Girardeau sont transferis aux Barrens,
Ibid. - M. Lynch est superieur du seminaire Sainte-Marie.
1849. Belle organisation du petit seminaire. Paroisse, 14, io5.
M. Lynch.
1850. Nouveau local du petit seminaire. Fetes religieuses, 15,
551. M. Lynch.
1851. De Paris aux Etats-Unis. L'honoraire de messe d'une
pauvre femme, 16, 317. M. Lynch.
1859. Etat des oeuvres, 24, 492. M. Ryan.
1861. Belle mission a Chicago. Autres missions, 26, 552.
M. Ryan.
BOSTON
1863. Commencement de I'h6pital Carney, 51, o07. Soeur
Rigney.
l184. Heureuse influence de cet h6pital. Gudrisons et conversions, 51, 107. Soeur Rigney.
1831-1892. Conversions et guerisonsattribudesau bienheureux
Perboyre, 60, 141.
BROOKLYN (NEW-YORK)
NOTICE, 50, 141.

1874. Les ddbuts du college, 40, 138. M. Aliyeri. Saint-Jean tient son nom de M. Jean Quigley.
1884. Les oeuvres, 50, 142. M. Mac Namara.
1893. Situation, 59, 97.

Le coliege
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BUFFALO (NEW-YORK)
NOTICE, 24, 482.

1857. Etablissement d'un petit seminaire, 22, 46. M. Lynch.
1859. Les oeuvres, 24, 482. M. Ryan.
1865. 50, 456.
1884. Visite de M. Mac Namara. Le souvenir de Mgr Jean
Timon; son eloge. Son successeur, Mgr Etienne Ryan, 50, 164.
M. Mac Namara.
CAHOKIA (ILLINOIS)
Cette paroisse eut longtemps pour pasteur M. Doutreluingue.
Voy. 4, 13.
CAPE-GIRARDEAU (MISSOURI)
NOTICE (1838-1859), 24, 489. -

En 1864, 30, 269.

1837. M. Odin 6tablit les oeuvres, 4, 16; 61, 97, 99.
1838. Pose de la premiere pierre de I'6glise, 5, 30. Mission
parmi les sauvages, 41.
1839. Consecration de 1'eglise par Mgr Rosati, 60, 2z6.
1840. M. Brands, pretre, y reside, 00, 286. - Commencement du petit seminaire.
1844. Transfert du coll6ge precedemment etabli a Barrens, 61,
507. - M. Hennessy, superieur du college Saint-Vincent.
1850. Ouragan; la residence, le college et l'eglise renverses,
16, 54. M. Penco.
1859. Situation, 26, 489. M. Ryan. - Le seminaire, 25, 534,
M. Mac Gill; il est 6tabli de nouveau a CapeGirardeau jusqu'en
1893, 61, 507.

1859-1863. M. Mac Gill, supdrieur, 61, 5o7.
1861. Au milieu des troupes et du bruit de )a guerre, 27, 282.
M. Ryan. -Accroissement du seminaire externe; calme en presence des armies, 285. M. Mac Gill.
1862. La guerre. Ordination au seminaire, 28, 3i3. M. Mac
Gill.
1863. Le seminaire. Bataille pres de la ville : les conf'd6res
s'dloignent, 29, 219. - M. Alizeri, superieur.
1864. Situation, 30, 269. M. Ryan.
1868. M. Antoine Verrina, superieur. 61, 5o7-508.
1876. M. J.-G. Hickey, superieur. Ibid.
1884. M. P. Mac Hale, superieur. Ibid.
1887. M. P.-V. Byrne, superieur. Ibid.
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1889. M. F.-V. Nugent, superieur, 61, 5o7.508.
t193. Le seminaire est transfere a Saint-Louis, 61, 5o8.
CHICAGO (ILLINOIS)
NOTICE, 50. 162.
1871. L'incendie de la ville tout entiere ddvorde par les flammes (8 octobre), 37, 15, 315.
1874. Elablissement de Missionnaires.
1881. Etablissements de Sours. Hospice pour les enfants
trouves et pour les pauvres, 47, 276. Sceur Walburga.
CINCINNATI (OHIO)
1812. Le grand seminaire. M. Burlando;
39,48o.

son divouement,

DONALDSONVILLE OU ASCENSION (LOUISIANE)
NOTICE

(

83-1i859), 24, 495; 25, 554.

1835. Station de Missionnaires, 61, 98.
1838. Deux Missionnaires s'y etablissent, 51, 293.
1839. Evangelisation. La Medaille miraculeuse; grices obtenues, 5, 83, 86, M. Armat; 59, 456.
1840. M. Bouillier commence la construction de l'eglise terminee en 1842, 60, 282.
1859. Situation, 24, 495.
1'63. La guerre. La ville et nos etablissements saccagds, 29,
598. M. Gagnepain. - Nouveau hombardement de la ville, 30,
254.
1872. Depart des Missionnaires, 51, 293.
1885. Historique : trois ans sans cure. Demarches pour avoir
de nouveau des Missionnaires. Un nouveau pasteur, 51, 293.
Sceur Mac Donald.
1895. Guerison, 60, 142.
EMMITSBURG (MARYLAND)
NOTICE, 50, 151.
1844. M. Maller et les Soeurs de Mme Elisabeth Seton, 59, 75.
1850. Fondation. Les Filles de la Charite de Mme Elisabeth
Seton s'unissent h la Congregation fondee par saint Vincent, et
font les vaeux i25 mars), 22, 5, 4o; 24, 486. - Historique (18091882), 48, 125. Sceur Marie-Louise Caulfield. Les ceuvres
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des Sceursde Mme E. Seton (1833-185o), 50, i53. M. Mac Namara.
1I51. Les Soeurs d'Amerique prennent I'habit de la Communaute (8 decembre), 22, 40.
1862. Les Soeurs du seminaire. Soin des blesses de la guerre,
29, 216. Sceur AMac Donough.
1863. La guerre de Secession : bataille d'Emmitsburg. Les
Missionnaires et les Soeurs, 29. 223. M. Burlando. - Les ambulances, 30, 243, etc.
1871. Mort de M. Jacques-Francis Burlando Ii6 fivrier);

notice, 39, 476-83.
1880. Conversion de jeunes protestantes, 46, 187. Sceur
Raphal Smith. - Les fetes du cinquantieme anniversaire de la
Medaille miraculeuse, 349.
1881. Une Iate de la famille. Le chEne de Saint-Vincent, 48,
702. Sceur Raphael.

1882. Les fruits de 1'union des Filles de la Charit6 d'Amerique
h la Communaut6. Esperance de voir Mme Elisabeth Seton
canonisee, 48, i5 . Sceur Caulfield.
1884. Visite de M. Mac Namara, 50, 152.
1885. Incendie d'une partie de la maison principale des Soeurs
(20 mars), 50, 451, sceur Euphemie Blenkinsop; 452, sceur Ger-

non.
1887.
mars);
190.
1892.

Mort de la sceur Euphemie Blenkinsop, Visitatrice 118
eloge, 52, 439.
Triduum du bienheureux Perboyre, 56, I S.
Mort de M. Alexis Mandine; details edifiants (joaott,

58, 129.

1894. Retraite aux Filles de la Charit6 par M. O'Callaghan.
60, lo71898. Couronnement de la statue de N.-D. de la Medaille miraculeuse. Belle ceremonie. 63, 578.
GALVESTON (TEXAS)
3

NOTIcE, 5, 89; 8, 18 ; 61, 107, 109.

1'24. M. Odin va dans le Texas avec M. Timon, sous-diacre.
- 1838. A la requite de Mgr Blanc, archevEque de la NouvelleOrleans et de Mgr Rosati, M. Timon est charge des missions du
Texas. - 1839. Situation religieuse, 5, 89, 93. Arrivie A Houston, capitale du Texas, et accueil favorable de M. Barner, vicepresident de la Republique, 98. Projet d'etablissement, o06.
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M. Timon. - Zele apostolique de M. Timon a Galveston et a
Houston, 1o9. M. Ilebaria.
1840. Le Texas est erig6 en prdfecture apostolique, confiee a
, Congregation de la Mission : M. Timon, pr6fet apostolique.
M. Odin, vice-prefet apostolique, 8, 8o. - M. Odin va au
Texas, avec MM. Estang et Calvo. BI, 107, io8. - M. Odin
rejoint M. Timon. Voyages a Bartrop, Houston, Galveston, et
dans la partie orientale du Texas. 117. - Evangelisation du
Texas, 234. - Incursion des sauvages, 236. - Notice historique, 8, 183. Scandales du clergd, 19o. Moeurs des sanvages du
Texas, 206. Travaux apostoliques, 209.
1841. M. Odin est nommd vicaire apostolique du Texas, et
dveque (16 juillet), 8, 214. II renvoie ses bulles i Rome; on
les lui reexpedie, 16, 233. - Insurrection. Le Mexique travaille
a la rdprimer. Guerre du Mexique et du Texas, 8, 234; 61, 240.Protection par la Medaille miraculeuse, 59, 456.
1842, 6 mars. Mgr Odin est sacrd eveque de Claudiopolis; ses
travaux i San-Antonio, Galveston, 8,239; 61, 24o-246.
1844. Le Texas s'annexe aux Etats-Unis. 61, 241.

1845. Voyage de Mgr Odin i Paris. Appel a la charite dans
IUnivers pour sa mission, 61, 248. A Lyon, 24 8-2 4 9 . A Londres, en Irlande, en Belgique, en Allemagne, a Rome, 254.
1846. De retour au Texas, Mgr Odin tdablit divers postes de
Missionnaires, Castrovillc, etc., 61, 255, 256.
1847. La hidrarchie catholique dtablie au Texas. Mgr Odin,
eveque de Galveston. 61, 257. - Situation religieuse. La ville et
la cathedrale. Missions, 12, 451. M. Hennessy.
1848. Missions. Prejugds.protestants, 14, 83. M. Hennessy.
1849. Mgr Odin, de retour du concile de Baltimore, confie 4
deux Oblats de Marie-Immaculde la mission de Brownsville, 61,
26o.

1851. Mgr Odin quEte en Europe secours et personnel, 61, 509.
- Situation religieuse de la ville de Galveston et du Texas.
Ibid.

1853. Deux lettres de Mgr Odin exposant I'etat de la mission,
61, 51o.
GERMANTOWN (PENNSYLVANIE)

NOTICE (1851-1859), 24, 483; 50, 144.
1859. Germantown et M. Domenec, 24, 483. M. Ryan. M. Domenec curd de la paroisse jusqu'en 186o, dpoque A la-

-

34

-

quelle il est sacr6 eveque de Pittsburg; sa mort en Espagne en
1878.
1863. Etat des ceuvres, 30, 273, 281. M. Ryan.
1867. Le noviciat, d'abord a Barrens, puis A Saint-Louis est
transfdre a Germantown.
1875. Pose de la premiere pierre de la chapelle, presidee par
Mgr Ryan, eveque de Buffalo, ancien Visiteur de la Province,
A4,13. - Son eloge et celui de Mgr Timon, son predecesseur,
50, 164.
1877. Mort de M. Jean Monaghan (27 septembre), eloge, 43,
12.

1883. Mort de M. Rolando (Jacques), (26 dccembre), 56, 558.
1884. La maison centrale. L'6cole apostolique. Les missions,
50, 145. M. Mac Namara.
1186. Les missions; grands fruits qu'elles produisent, 51, 432.
M. Thomas Shaw.
1894. Fetes de la Midaille miraculeuse, 60, 73.
1895. Methode des missions; liste de celles qui ont et4 donnies dans la Province orientale en 1895. 62, 54, M. O'Donoghue.
1897-1898. Beau resume des travaux. College, seminaire, missions, 64, 84. M. O'Donoghue.
JEFFERSON-CITY (LOUISIANE)
Faubourg de la Nouvelle-Orl6ans et appele autrefois Bouligny.
NOTICE

(1849-1859), 35, 607.

1859. Le s~minaire, 25, 56r. M. Ryan.
1869. Arriv6e des Sceurs &Jefferson. Notice sur la ville. Premieres oeuvres, 35, 604. Sceur Everette.
KASKASKIA (ILLINOIS)
1835. Etablissement des Missionnaires, 61, 98.
LA SALLE (ILLINOIS)
NoTlca : La ville et les ceuvres, 24, 469; 30, 270. - NOTICE sur
'lllinois et sur La Salle, 54, 584.
1835. Situation, 61, 98.
1837. Mgr Rosati promet des pretres. Eloge de Mgr Rosati.
54, 587; 64 2841838. 29 mars. Arrivee des Missionnaires, MM. Raho et Pa-
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Belles missions donnees aux ouvriers du canal

de Michigan et du chemin de fer, 5, 53, M. Raho. -

Notice, 24,

469.
1'39. L'eglise en bois. Etablissement d'une confrdrie de charitd, 5, 65, 68. M. Raho. -

Missions, 9, 231. Id.

1853. Arrivee des Filles de la Charitd, 59, 364.
1863. Situation de l'6tablissement, 30, 270, M. Ryan.
1890. Travaux des Missionnaires en Californie, dans les villes
et les deserts, 57, 475, M. T. Shaw: 486, M. A.Meyer.
1891. Etat des oeuvres, 59, 362. M. Th. Shawv.
LOS ANGELES (CALIFORNIE)
NOTICE,30, 285.

"

S

1863. Projet d'etablissement de Missionnaires, 30, 285. M.
Ryan.
1P6i. Fondation de 1'etablissement.
181,9. Retraites ecclesiastiques. Autres oeuvres, 35, 46. M. Jacques Mac Gill.
1884. Accroissement notable du college, 63, 585.
1886. Construction du nouveau college et de la nouvelle
dglise, 63. 586. - Nouvelles oeuvres des Missionnaires; paroisse. Les ccuvres des Filles de la Chariti en Californie, a Los
v San-Francisco, a Santa-Cruz, a Santa
Angeles, a Virginia-City,
Barbara, 52,. 3'2. M. Meyer.

1890. Mission. Situation morale. 57, 483.
1832. CEuvre de la paroisse Saint-Vincent. Missions en Californie, 57, 486.
1898. Mort de M. Lbuis Meyer, 63, 585.
NIAGARA (NEW YORK)
NOTICE (1856-1

85

9), 2,

475; 50, z65.

1856. M. Lynch commence le seminaire d. Sainte-Marie-desAnges, 60, 291.

1859. L'etablissemenr, 24, 475. M. Ryan. nommi eveque coadjuteur de roronto, 60, 291. -

M. Lynch est
M. O'Reilly

lui succede comme supdrieur; ses travaux, 292.
1862. On agrandit le seminaire, 28, 322. M. James Mac Gill.
1863. Etat des oeuvres, 30, 272. M. Ryan.
1884. Visite de M. Mac Namara. Etat des ceuvres, 50, 166.
1894. Gudrison du Frire Reyes attribuee au bienheureux Perboyre, 60, 139.
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1897. Etat des oeuvres : i4o collegiens, o6siminaristes; retraites au clergd; autres travaux, 63, I 1. M. P. Mac-Hale.
NEW (OU NOUVELLE) MADRID (MISSOURI)
1842. MM. Rolando et Gandolfo se rendent & cet endroit. 60,
282.
NOUVELLE-ORLEANS (LOUISIANE)
NOTICE, 25, 558; 50, 162. - Situation religieuse de 1793 k 1824, 60,563.
1793. Les origines de ce siege episcopal. II reste vacant, 61,
521. - 18!2. Description de la ville, 60, 549. - 1829. Mgr dc
Nekere est sacre &vEque de la Nouvelle-Orlians, 61, 505; ses
qualites, 522.

1829-1860. Developpement de la Congregation des Soeurs de la
Charite de Mme Seton dans le diocese, 60, 269.
1835. Itablissement des Missionnaires sur la paroisse de 1'Assomption, 61, 98.
1837. MM. Armingol, Chandy, etc., commencent le seminaire
diocesain, 60, 269, 283.
1838. Du Havre a la Nouvelle-Orleans. Eloge de M. Timon,
Les nouveaux etablissements. La M&4, 21. M. Armengol.-

daille miraculeuse ; graces obtenues, 23. Id.; 59, 456.
1849. Etablissement &Saint-Etienne de la Nouvelle-Orlians.
1852. Multitudo languentium; leurs anges, les Filles de la
Charite, 17, 442. M. Gandolfo. - Situation, 25, 558. M. Ryan.
1855. Le seminaire brile est rebiti a Jefferson City, 60, 269.
P158. La Congregation accepte la charge de la paroisse et de
l'h6pital Saint-Joseph (ou de la Charit6),60,292, 265.-M. Hayden, premier superieur, M. Baglioli, 292.
1861. Mgr Odin, archeveque de la Nouvelle-Orlians, 61, 52o.
18ti4. M. Urbain Gagnepain; sa mort a la Nouvelle-Orleans
La guerre et les ambu(17 aofit); eloge, 29, 608. M. Ryan. lances, 30, 251 ; 34, 400.
1865. Conversion, 59, 443. - Dtail des ceuvres, 31, 706.
M. Jacques Duncan; 62, 71.
1870. Mort de Mgr Odin a Ambierle (France), 62, 85. - Vie
de Mgr Odin (1822-70) par M. l'abbe Bony, 60, 426.
1878. Epidemie de la fievre jaune; affreux ravages. Ddvouement des Missionnaires et des Soeurs; victimes parmi eux. Reconnaissance des populations, 44, 63.
1880. Fetes de la M6daille miraculeuse, 46, 342.
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188L Le service de l'hospice. Notice sur la charitable Mine
Haughery, dite Marguerite,47, 590. Sceur Agnes Slavin.
1885. Nouvel h6pital de la Charit ; renseignements, conversions, 51, 611. Soeur Slavin.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre. 56, 12i.
1891. Guerison et conversion par le bienheureux Perboyre,
60, 141, 142.
1893. (Euvres des Missionnaires et des Filles de la Charite, 59,
93. M. Nugent.
1894. Vie du bienheureux Perboyre, publie en anglais, 59, 552GrAces obtenues, 60, 138.
1896. Les Sceurs viennent soigner les idpreux. Ovation qui
leur est faite. Installation a l'asile des lepreux, 61, 493. Soeur
Hart.
1897. La fievre jaune; la population affolee. Ambulances;
devouement des Sceurs, 63, 435.
1898. L'ceuvre des lepreux; soins qu'on leur donne; projet
d'une plus grande installation, 64, 85. Sceur Hart.
OAKLAND (CALIFORNIE)
Gudrison attribude an bienheureux Perboyre, 57, 487.
PETIT CANADA (MISSOURI)
1835. Etablissement de Missionnaires, 4, 17; 1, 98.
PHILADELPHIE (PENNSYLVANIE)
1810. M. Mailer, supdrieur du seminaire Saint-Charles,59, 75;
60, 286. MM. Frasi et Burke aident M. Mailer. - M. Tornatore
y est envoye comme professeur. De concert avec M. Mailer il
fait adopter le plan de la nouvelle cathedrale et contribue a la
faire construire. - La Congregation de la Mission abandonne
la direction du seminaire a cause du manque de sujets. Rapport
de Mgr Ryan.
1861-1865. 59, 456.
PITTSBURG (PENNSYLVANIE)
1840. M. O'Reilly, curd de Saint-Paul a pour assistant M.Garland. MM. Asmith et Rice y demeurent aussi.
RICHEVOOD (OHIO)
1835. Etablissement de Missionnaires, 4, 17; 6, 98.
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RICHMOND (VIRGINIE)
1886. Don extraordinaire fair par un protestant i I'orphelinat

des Filles de la Charite, 52, i3o. Soeur Rose Jenkins.
SAINTE-GENEVIEVE (MISSOURI)
NOTICE sur Sainte-Geneviýve et les stations de mission qui
Plnvironnent (1837), 4, 17.

1820. Passage de MM. Rosati et de Andreis, 58. 61o. - Les
restes de M. de Andreis y sont salues par la population, 59, x3.
1822. M. Dahmen, cure, 60, 283.
1824. Mort de M. de Nerinkx; ses vertus, 60, 578.
1835. L'eglise, 61, 97.
1836. MM. Odin et Simonin y donnent une mission fructueuse, 61, 98.
1838. Debuts (I1822), 4, 17; 5, 73. M. Dahmen. -

Consecra-

tion de l'dglise. Missions, 5, 13.
1839. Succes des icoles, 5, 75. - Reception d'une relique de
sainte Genevieve, 76. M. Dahmen.
1840. M. Gandolfo va aider M. Dahmen; nouvelles missions.
60, 285,
1847. Immigration allemande. Conversions, 14, 95. M. Gandolfo.
1848. Reparation de 1'dglise. Travaux apostoliques, 14, ioo.

M. Gandolfo.
SAINT-LOUIS (MISSOURI)
NoTIc. 24, 458, 465.
1817. Origines de 1'6tablissement. Etat gendral, 60,270; 50,213;
61, 5o3. - 17 oct. Arrivde de MM. de Andreis et Rosati et du
Frere Blanka, 58, 6o8.
1818, 6 janv. Entree solennelle de Mgr Dubourg, accompagne
de M. de Andrdis, nommie vicaire gdneral du diocese. 58, 614;
59, 213. - M. Acquaroni est charge de trois paroisses : SaintCharles, Dardenne, Partage des Sioux, 58, 625. - Beaucoup de
pretres et de clercs venus d'Europe avec Mgr Dubourg entrent
dans la Congregation; leur seminaire interne avec M. de Andrdis. 5,

1820.

225.

5 oct. Mort de M. de Andreis. Grices miraculeuses,

59, 227.

1824. Mgr Rosati, coadjuteur de Mgr Dubourg, 60, 564.-Decret du Souverain Pontife partageant la Louisiane en deux
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dioceses : la basse Louisiane dont le siege dpiscopal est a la
Nouvelle-Orleans, et la haute Louisiane dont le siege est &
Saint-Louis. Rapport de Mgr Ryan.
1830. Mgr Rosati fonde beaucoup d'oeuvres a Saint-Louis. Apres
avoir assistd au concile de Baltimore, il en porte les decrets a
Rome et quitte pour toujours 1'Am6rique. - M. Timon ayant
d'abord refuse d'etre coadjuteurdeSaint-Louis, refuse d'administrer le diocese en 1'absence de Mgr Rosati, et fait nommer
M. Kenrick, edvque de Saint-Louis. Rapport de Mgr Ryan.
1841. Imparfaite installation, 1i, 7.
1842. Le grand sdminaire est transfder de Barrens i SaintLouis, 60, 288.
1843. Maison a Sprengfield (1842). CEuvres diverses, 9, 267
M. Rolando. - Ddpart de France (15 octobre) de M. Timon er
; arrivde (decembre). Construction par
la
"°Fie4lele.i
d
Mgr Kenrick d'une nouvelle eglise, 1i, 9. M. Timon.
1844. (Euvres du seminaire. Conversions, Ii, 18. M. Timon.
1847. L'devchd de Saint-Louis est drigd en archevechi, 60, 267.
1863. Les Soeurs et les ambulances de la guerre de Secession,
30, 256. - Details de la guerre, 258. Les ceuvres, 262. M.Ryan.
- Mission A Lawrence; visite. a Boston, 275, 279. Id. - D-

tails sur les ambulances ; M. Burke, les Soeurs, 33, 5o6.
1865. Conversions par la Medaille miraculeuse, 59, 456.
1867. Mort du Frere Guillaume Cosgrove,clerc 6tudiant (8 fdvrier); eloge, 33, 299. M. Quigley.
1877. Mort de M. Thomas Burke (31 octobre), 43, 12.
1880. Secours porte aux habitants de Marshfield A l'occasion
du desastre causd par un cyclone, 45, 604. Soeur Euphdmie. -Fete du 5o* anniversaire de la Medaille miraculeuse, 46, 342.
1891. Seminaire Kenrick. Mgr Kenrick achete le terrain et en
donnela propriete a M. Thomas Smith, visiteur, 61, 5o8.
1893. Le grand seminaire de Cape-Girardeau est transfdrd au
seminaire

Kenrick, 61, 507.

-

14 septembre. Ouverture du

Seminaire; benediction le 23 par Mgr Kain, le nouvel dveque de
Saint-Louis, 5o8.
1894. Retraite au clergi par M. O'Callaghan, 60, 1o7.
1895. 25 juin. Benddiction de l'asile Saint-Vincent pour les
alienes contid aux Filles de la Charite; description, 60, 539.
1896. Cyclone du 27 mai; ses ravages, 61, 5oi. -

Conference

d'dtudes sociales, 547. Guerison attribude au bienheureux Perboyre, 60, 141.
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SAN FRANCISCO (CALIFORNIE)
1852. Etablissement de Seurs. 1862. Fatigues et tribulations.
Desir d'avoir un etablissement de Missionnaires, 28, 298. Soeur
Mac Ennis.
1874. Bel accueil fait h San-Francisco aux Soeurs expulsies du
Mexique, 40, 254. Soeur Ville.
1880. Fetes du cinquantieme anniversaire de la Midaille mira-

culeuse, 46, 344.
1884. Fete de saint Vincent chez les Sceurs. Ddsirs d'un etablissement de Missionnaires, 50, 292. Sceur Stanislas Roche.
1891. Mission de cette ville. Etat moral de la Californie. 57,
475, 483.
1897. Travaux apostoliques en Californie. Description du
pays. Historique de son evangelisation. Fruits des dernieres
missions, 57, 475. M. Th. Shaw.
TROY (NEW-YORK.)

1881. Epidemie. On contie l'h6pital aux Scours,46, 575; 59, 456.
VIEILLES-MINES
1835. Etablissement des Missionnaires &seize lieuesde SainteGenevieve, 4, 17; 61, 97. - M. Bouiller y fonde une mission et
bitit une eglise, 60, 282.
WILMINGTON (PHILADELPHIE)
1885. Explosion h bord du Fulton; protection providentielle
des Sceurs, 51, 299. Sceur Grace.

II. -

MEXIQUE

NOTICE, 23, 4o5. - Les etablissements, 406, 425.
Division : i. Renseignements gendraux. - 2. Etablissements par

ordre alphabitique.
1.-

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1844. L'arrivee des Missionnaires et des Filles de la Charite,
23, 406; 37, 411 ; 4, 284.
1845. Le siminaire des Soeurs et nouveaux dtablissements,11,
24. - 1846, M. Armengol, visiteur. - 1853. M. Sanz, visiteur.
1858. Retour des Soeurs a l'unit6 dans le costume, 24, 251.
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1858-1860. RiVOLUTION et pers6cution, 52, 491.-

Suppression

des maisons de Missionnaires A Patzcuaro, Morelia, etc. 33, 255.
1862-1863. L'expedition francaise au Mexique : Missionnaires
et Filles de la Chariti, 28, 324-330, M. Doumerq; 359, seur

Renault; 29, 39y, M. Liarreta;415, M. Doumerq.
1864. Statistique du personnel et des ceuvres des Filles de la
Chariti, 37, 411.

1868. La revolution en permanence. Les confreres disperses;
ils continuent d'dvangeliser. Ensemble des oeuvres, 34, 6. Amozoc : etablissemeut des Sceurs. Bienveillance de la population A leurarrivee, 35, 91. Soeur N...
1870. La situation politique et religieuse. La communaut des
Filles de la Charite seule autorisee; son etat prospere, 35, 458.
M. N...
1871. Situation gienrale des Missionnaires : depouilles ou ranconnis, mais les pauvres continuent d'etre evangelisis, 37, i5.
1872. Rapport historique sur les ceuvres des Filles de la Charite (1844-1872) et statistique du personnel, 37, 411. Soeur
Ville.
1873. Nouvelles menaces de Ia Revolution, 39, 25. - 1874.
M. Torres (Augustin), visiteur.
1874-1875. La SUPPRESSION DE LA COMMUNAUTE Drs FILLES DE
LA CHARTrr.Relation de la sceur Ville : Le decret de suppression (decembre 1874). Admirable fidelite des Soeurs du Mexique
refusant de se separer de la Communauti. Depart des Soeurs :
touchants adieux de la population. Trois cents Soeurs s'embarquent pour la France. Autre colonie envoyee a Panama et au
Guatemala, 40, t66, 258. Autres details, 259, soeur Lacour; 274,
279, sCeur Champgarnier; 276, soeur Broquedis; 277, M. Pala-

cios. - Statistique du personnel et des ceuvres des Soeurs au
moment de l'expulsion, 285. M. Josd-MariaAndrade.- Depart
de Paris de deux cents Soeurs du Mexique pour differentes missions, 298.

1876-1899. Etat religieux satisfaisant sous le president Porfirio
Diaz, 64, 273.

1877. Les Missions dans les campagnes n'ont pas dtd interrompues, 43, 13.
1878. Les maisons se reconstituent, 44, 5.
1880. Etat des ceuvres. La vie edifiante des confreres du
Mexique pendant la persecution, 46, 424. M. Mariscal.
1882. Une mission chez les Indiens, 47, 602. M. Mariscal. -
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Autre mission : ordre de la journee pour le Missionnaire; idifiants details, 48, 399. M. A. Ferrer.- M. Mariscal, visiteur.
1890. M. Heck (Godefroy), visiteur. - 1891. M. Moral (Ildephonse), visiteur.
1896. Statistique des associations des Enfants de Marie, 62,
593.
1897. 2 aofit. Bref de Leon XIII accordant des faveurs pour
dix ans aux Enfants de Marie du Mexique, 64, 383.
II. -

DIVERSES MAISONS :GUADALAJARA

1860. Occasion de cette fondation : la persecution exercee par
les liberaux. Pdrils et travaux de MM. Torres, Pubill et RecoIons, 33,

259.

1862. Details. Les ceuvres des Missionnaires et des Soeurs. La
persecution, 29, 404.
18!3. L'expulsion des Missionnaires, 29, 41o, sceur Taillepied; 412, M. Pascual.
1874. L'expulsion des Sceurs; details, 40, 208, 235. - Statis-

tique de leurs ceuvres, 29o.
JALAPA
1864. Mission et fondation du sdminaire, 30, 512. M. Recoions.
1874. L'expulsion des Soeurs. Regrets des pauvres et de la
population, 40, 208.
LEON DE LOS ALDAMOS
1860. Historique de cet 'tablissement, grand et petit siminaire, paroisse. Epreuves. Suppression (loi de 1858). Expulsion
des Missionnaires, 33. 255. M. Ldarretta.
MERIDA

1874. L'expulsion des Sceurs. Belle protestation des habitants
adressde an gouvernement, 40, 206, 235. - Statistique de leurs
oeuvres, 294.
1874. L'expulsion des Sceurs. Deuil de la population et espoir
du retour, 40, 215.
1875. Le siminaire; historique, i0, 295.

1880. Le siminaire. Les missions chez les Indiens, 46, 425.
M. Mariscal.

-

1884.
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Mort de M. Gabriel Pubill (24 fivrier), 49, 611. -

Reta-

blissement du grand seminaire. Discours de Mgr 1'dvique, 50,
295.

MEXICO
NOTIC.

23, 412; 29, 445.

1844. Arrivee des Missionnaires et des Filles de la Charitd 15
novembre), 10, 226. - (Euvres, 233, Id.; 23, 418. M. Liarretta.
Tremblement de
Mort de la soeur Anne Cabre, 415. Id. terre. Le seminaire, it, 24. - Autorisation lIgale des Missionnaires, 3o.

1846. Etablissement des Soeurs a Silao, 12, 183, 24, 241. L'expulsion (1874), 40, 2o3.

1858. Troubles politiques. Devouement des Soeurs, 24, 241.
M. Learretta.
1859. Missions a Mexico. Fruits spirituels an milieu des troubles politiques. 25, 486, 491. M. Learretta.
1860. Revolution et persecution a Mexico, 27, in, sceur Sailard; 33, 257. M. Learretta.

1863. Pendant 1'expddition francaise. La ville se rend, 29, 443.
M. Doumerq. - Mort de la sceur Joseph Ledinghen, son zele
dans les ambulances mexicaines, ddrails, 450. Id.
1866. Etrange histoire de l'apparition d'une Sceur, 32, 399,
Sceur Brissonet.
18'i8. Mort de M. Antonin L[arretta (7 fivrier), 33, 254. Recit de voyage i Colima, 35, 95. Sceur Gaury.
1872. Compte rendu : les oeuvres. Le siminaire des Sccurs,
37, 419. Sceur Ville.

1873. Ouverture de la maison Saint-Louis-des-Francais. Une
conversion, 38, 297. Sceur Prampain.

1.74-75. L'expulsion des Sceurs. Regrets et deuil universels,
40, i65. 217. Sceur Ville. Statistique de leurs

oeuvres,

288.

18J6. Statistiques des associations d'Enfants de Marie; leur
ferveur; leurs oeuvres, 62, 593. M. Moral.
189R. A Victoria, dioc. de Tamaulipas. Mission fructueuse.
Etablissement de diverses oeuvres de zele et de charite, 64, 274.
XKANHA (ETAT DE CAMPtCHE, DANS LE YUCATAN)
1897. Deux Missionnaires sont envoyes sur le desir du president de la Republique pour evangeliser les Indiens, 63, log.
M. Moral.
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MONTEREY
1854. M. Amat, professeur de thdologie et supirieur i Barrens
est nommi eveque de Monterey. ii6 *.
1858. Les oeuvres des Filles de la Chari~t, 23, 423. M. Learretta.
1859. Voyage de Mexico i Monterey, 27, 07, M. Joseph Vilaseca.

1860. Les Missionnaires tolerds par le gouvernement,

27,

Iz5.

1863. Travaux de Mission, 29, 413. M. Serreta.
1868. Epreuves et consolations, 34, 3S. Soeur Lacour.
1875. L'expulsion des Soeurs. Ddtails, 40, 259. Soeur Lacour. Statistique de leurs oeuvres, 292.
1887. 16 octobre. Mort du frere Jer6me Cortadellas, coadjuteur; eloge, 53, 283. M. Aguilar.
1894. Etat de la maison; enumeration des ceuvres, 60, 587.
M. Bruno AlvareT.
1896. Le grand et le petit seminaire. Autres oeuvres des Missionnaires, 62, 591. M. Br. Alvaref.
MORELIA
1858. Seminaire. Envahissement par les liberaux; expulsion
des Missionnaires, 25, 495; 33, 254. M. Ldarretta.

1872. Fondation de 1'&eablissement des Soeurs. Bel accueil qui
leur est fait, 37, 414. Soeur Ville.
187$. L'expulsion des Soeurs. La ville tout entiere prend le
deuil, 40, 198. Statistique de leurs oeuvres, 290.
PATZCUARO
1838. Petit seminaire. Envahissement par les troupes des libiraux. Les Missionnaires expulses, 25, 495. M. Ldarretta,33, 255.
Id.
PUEBLA
NoTlcH, 23, 414; 29, 438.

1845. Projet d'dtablissement, 11, 3o. Fondation. -

Etat du

(Euvres des Soeurs, 23, 414. M. Lear-

seminaire, 12, 191. -

retta.
1863. Pendant la guerre et I'expddition francaise, 29, 39o,
M. Learretta. - Le siege de la ville. Etat des oeuvres, 435.
M. Doumerq.
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1874. L'expulsion des Sewurs. Touchants adieux de la populaStatistique de leurs ceuvres, 294.
1889. Mission k Chietla, 54, 478. M. Torres.

tions, 40, 191-200. -

SALTILLO
1860. Etablissement des Missionnaires et des Filles de la Charite, 27, 95. M. Learretta.- Recit de la fondation, 33, 261. Id.
1875. L'expulsiondes Sceurs, 40, 259. Soeur Lacour. - Statistique de leurs oeuvres, 292.

SAN-LUIS POTOSI
1893. Installation du grand sdminaire. Mort de M. Abadia, 58,
596. M. Cyprien Rojas.
1894. Grand siminaire et autres oeuvres, 59, 367. M. Rojas.

II. -

ETATS DU CENTRE DE L'AMERIQUE

DIVisioN : i. Antilles. -

2. Costa-Rica. -

3. Guatemala, Honduras

et San Salvador.
4. Nicaragua. -

5. Colombie. -

I. -

6. Equateur.

ANTILLES

NOTICE, 63, 592.

1863. M. Viladas prend possession de 1'ancien couvent de La
Merci h la Havane, 49, 29.
1883. Mort H La Havane de M. Jdr6me Viladas (23 aoLt);
notice, 49, 23-36.
1884. Mgr l'dveque de La Havane signe la supplique pour le
patronage de Saint-Vincent sur les Associations de Charite. Sa
lettre a M. le Superieur gendral, 49, 495.
1891. Santiago de Cuba. Conversion par la M&daille miraculeuse, 57, 118. M. Antonio Peref.
1895. La Havane. Commencement de l'expedition du gouvernement espagnol contre les insurgis. Tactique de ceux-ci : user
les forces espagnoles et faire durer la guerre. Les Filles de la
Charite sont demandees pour les ambulances; leur devouement
et leur eloge, 63, 12. M. Felix Garcia.- Missionnaires et Soeurs,
60, 379. M. R. Guell.
1896. Le gouvernement espagnol demande soizante Soeurs
pour les h6pitaux; on les envoie. Devouement des scurs Lari-
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naga et Thidrse de Mora, 63, 115, 117.-

Porto-Rico: Ponce,

8 avril. La maison est totalement devorde par I'incendie, 61, 393.
M. L. Roura. - Erection de la Province des Antilles; M. Felix
Garcia, Visiteur.
1897. 8 decembre. Les epreuves, 63, 592. Sceur Hedw. Laquidain. - Mort du chef insurgi Maceo. Prochaine pacification de
toute l'ile, u a moins que les Etats-Unis ne continuent d'aider
les insurges comme ils ont fait jusqu'i present n, 63, 117.
M. F. Garcia. - Le d6vouement des Soeurs pendant la guerre.
Obseques de la soeur Marie-Therese Cinea a l'h6pital militaire
de Santa-Clara, 62, 426. - 27 novembre. Decret accordant une
large autonomie a Cuba et a Porto-Rico. La paix parait r6tablie, 63, 2o3. - M. Raymond Guell, Visiteur.
1898. 8 janvier. Guanabacoa. Disette et mortalite a I'h6pital,
63, 593. Soeur Pia Etcheverria.- La guerre est ddclaree par les
Etats-Unis a l'Espagne au sujet de Cuba et de Porto-Rico, 63,
447, 591. - La Havane. Epreuves de la guerre, 63, 449. Se ur
Hedwige Laquidain.- 22 avril. Commencement des hostilitis
a La Havane; arrivee des navires americains; precautions dans
les maisons de Soeurset emoi dans la population; la famine, 64,
Slo. Sceur Hedw. Laquidain.- Mazarra. Guerre et famine, 63,
451. Sceur Garcia.- La Havane. Recit de ce qui s'est passe
pendant le blocus. - Porto-Rico, 12 mai. Bombardement de la
ville par 1'escadre americaine. Douloureux details, 63 594,
M. Laurent Roura; 598, 6oi, sceur Rodrigueq; 599, sceur
Lopef. - La Havanc, 14 juin. Deux mois de blocus; les vivres
manquent, 602. M. Daniel Mlejia. - Juillet. Les vivres diminuent; souffrances ginerales, 64, 104. -

19 aoat. Les hostilitis

sont suspendues. Que sera I'avenir pour l'ile? Les Soeurs des
h6pitaux militaires devront se retirer, etc., 107. M. Guell. - Porto-Rico, Ponce. Dibarquement des Americains a Yanco;
tristes pressentiments pour Ponce, io6. M. Lorenjo Roura. 6 septembre. Les oeuvres eprouvees; souffrances des pauvres.
Invasion de protestants. Que sera l'avenir? 0o8. Sceur Rodrigue. - Des Filles de la Charite des ltats-Unis vont prendre
les malades a Santiago de Cuba pour les accompagner aux EtatsSantiago. Depart des Filles de la Charite et des
Unis, 91, 95.Missionnaires pour I'Espagne; six Soeurs epuisees meurent pendant le voyage, ix5, 16. M. Ant. Martinet. - 18 septembre.
Arrivie de MM. Mac-Hale et Hartnett, pr&tres de la Mission des
Etats-Unis; ils descendent a la maison deserte des confreres
i Santiago,

i 8. M. Harnett. -

Porto-Rico.

Deux Mission-

-
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naires americains descendent i la maison de Ponce (octobre).
Eloge des confreres espagnols. Etat des ouvres i Ponce, 18.Porto-Rico,S aint-Juan, (octobre). Etat des oeuvres, 19. M. Hart:,.t. - Ponce. Les subsides de l'Etat ont cess6, mais les oeuvres
continueront. Lutte qui s'ouvre contre les protestants, 278.
M. S. Janices. - Ponce. Les Soeurs pendant le blocus et le
bombardement. Des Filles de la Charite americaines viennent .
soigner les blessds amiricains. Les soldats espagnols disparaissant, les Soeurs de I'h6pital militaire retournent en Espagne,
280. M. Roura. - Decembre. Signature du trait6 de paix i
Paris entre 1'Espagne et les Etats-Unis. Ceux-ci se sent attribue
Porto-Rico et les Philippines. Cuba reste i organiser d'une maniere autonome, 278.
1899. Situation des Soeurs . La Havane et a Santiago de
Cuba. II reste deux cent dix-neuf Sceurs dans 11ie, 66, 385. Soeur
Laquidain.
II. - COSTA-RICA
1877. San-Jose. Des Missionnaires, expulses de Colombie par
la revolution, vont prendre la direction du seminaire, 42, 6 2.
1879. Ouverture d'un seminaire interne, 44, 5.
1884. Mgr Thiel violemment expulse du territoire de la republique. Decret d'expulsion contre les ordres religieux; sursis.
Bonne situation de 1'oeuvre des deux seminaires, 50, 172.
M. Bret.
1883. Les Missionnaires obligds de s'exiler (i3 juillet), 50, 633.
Swur Mathieu. - Limon. Sejour parmi les Indiens b Sipurio
et a Talamanca; evangelisation; bapteme de vieillards, 61, 394.
M. Krautwig.
1896. San-Josd. Etat religieux des villes de San-Jose, Limon
et Talamenca. Sdminaires et Missions. Les Filles de la Charite :
leurs trois etablissements en Costa-Rica, 62, 109. Mgr Thiel, C. M.
1897. Evangelisation des Indiens de la Mission de Talamanca,
62, 594. M. Krautwig.
1898. Etat et progres des oeuvres; seminaires, missions, paroisses, 64, 493. Mgr Thiel.
III. -

GUATEMALA,

HONDURAS

ET SALVADOR

NOTI-E : La ville, 2, 263. - Moeurs
et religion, 31, 199. - Historique des oeuvres, 42, 128.

1862. Etablissement des Soeurs et des Missionnaires (lz mai)
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voyage de Southampton i Guatemala, 29, 249, sceur Broquedis; 253, M. Mariscal. Premieres ceuvres, 2zio. Id.
1863. La guerre du Guatemala et du Salvador; soin des
blesses, 29, 265. M. Mariscal.- Guirison de la sceur Broquedis
par l'intercession du Venerable Perboyre, 268. Id. - La tfte de
Saint-Vincent, 270. Id.
1865. Etudes sur I'histoire et les meurs de la rdpublique de
Guatemala, 3t, 197-a30. M.Jourdain.Annuaire religieux et
liturgique de 1'Amerique espagnole », 32, 157-165. Id.
1866. Le seminaire, 32, i55. M. Mariscal. - De La Havane a
Guatemala; recit de voyage, 321.- Les oeuvres; pieuses cdremonies, 33, 249, 251. Soeur Broquedis.
1868. Voyage et recit du naufrage de M. Mariscal et de trois
Soeurs venant d'Europe, 34, 408. M. Mariscal.
1869. Seminaire de Guatemala, 34, 436, 440. M. Mariscal. Voyage; ovation faite aux Soeurs du nouvel etablissement de
Quesaltenango ( 868), 444. Soeur Broquedis; 35, 40, 450.
1870. Nouvelle des oeuvres; orphelinat a Quesaltenango, 36,
127. Sceur Thouluc.
1872. Guatemala. Persecution; lesconfrereset lesSoeursdemeurent en paix, 38, 19. - Installation d'une maison centrale. Etablissements de Sceurs fondes A Amatitlan et i Tepan; accueil
empresse, 38, 3o2. Soeur Broquedis.
1873. A San-Salvador. Tremblement de terre; la ville ruinee.
Soin des blesses, 38, 321. Sceur Cepre.- Voyage des Soeurs
de France 4 Guatemala; arrivde ( i septembre), 39, 421. Sceur
N. - On se retire du grand seminaire de Guatemala, 40, 19.
1875. Les Soeurs expulsees du Mexique ne sont pas accueillies
A Salvador, oitregne la r6volution. Leur arrivee A Guatemala,
40, 277. Persecution; expulsion des Missionnaires et des Sceurs,
41, 15. - Details sur la persecution, 42, i 3o.
1880. Les Missionnaires de Guatemala vont donner des missions dans le diocese de San-Salvador. Descriptions et magniliques resultats de ces missions, 45, 614, et 46, 199. M. Vaysse. Un decret expulse les Sceurs de l'hospice de Guatemala; details,
2o3, M. Gougnon; 204, soeur Fournel; 207, sceur Broquedis.
1881. Nouvelles et belles missions dans la republique de
Salvador, 47, 279. M. Vaysse. - Bienveillance du president de
cet Etat pour les oeuvres des Sceurs de San-Salvador, 449. Soeur
Noisette.
1885. Persecution : expulsion des Sceurs de plusieurs etablis-
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sements de Guatemala. Protection de saint Joseph sur l'h6pital
de Guatemala, 51, 437. Soeur Roch.
1887. Salvador. Santa Anna. Succes d'examens attribuds au
bienheureux Perboyre, 52, 631. Soeur Rochery.
1894. Salvador. Sonsonate et Santa-Anna : guerre civile,
59, 561, soeur Besonet; 558, soeur Rochery.
1895. Guatemala. Les malades s'empressent pour etre recus A
l'h6pital. Deux missions s'y donnent chaque annee; belles cerdmonies, 61, 264. Soeur Faucheux.
1897. Quezaltenango : Guerre civile; au milieu des bales.
Cruels traitements des malades a l'h6pital. Etats des oeuvres, 63,
292. Soeur Thouluc.

IV.-

NICARAGUA

1898, 29 avril. La ville de Leon et d'autres citds sont presque
detruites par un tremblement de terre. L'h6pital doit etre abandonnd; on se refugie a la maison de la Rdcollection, 63, 588,
g0o. Sceurs Lantoing et Helfenbein.
V. -

REPUBLIQUE DE COLOMBIE

NOTICE, 36, 148; 37, 285. -

(Euvres, 42, 148, 428.

DIvISION : I. Renseignements gdndraux. - 2. Cali, Cartago, etc.,
par ordre alphabetique.
I. - RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1871. Etablissement des Missionnaires k Quito.
1872. Erection de la province d'Amdrique centrale pour les
Missionnaires, 38, x9.
1887. Fondation d'une nouvelle Province pour les Sceurs, 53,
287.
1889. Demande de missions pour le Tolima, 54, 463.
1889-1890. Mission du Cauca, 58, 3r6.
1893. De Tunja a Cali, 59, 233. M. Pron.
1897. Rapport fait au Senat de Colombie en faveur des etablissements des Lazaristes de ce pays, 62, 43o. M. Reveilliere.
II. - CALI
1887. Mort du frere P. M. Duport, coadjuteur;
M. J.-B. Bret.

dloge, 53, 114.
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1895. Mort du frere Joseph Drees, clerc (2 dicembre); biographie par M. l'abbd Narbey, 63, 638.
1896. Les missions de la c6te parmi les negres, 61, 531.
M. Raymond Pena.
CARTAGO
1893. Itablissement des Filles de la Chariti, 59, 233.
PALMIRA
1896. Fete de la Mddaille miraculeuse, 62, 270. Soeur Beiard.
PANAMA
NOTICE, 30, 581.

1865. Une halte i Panama. Description, 30, 581. M. Jourdain.
1875. Les Soeurs expulsees du Mexique retenues h Panama
pour y fonder un dtablissement, 40, 273, 274. Installation, 279,
280. Sceur ChamFgarnier.
1878. Nouvelles des oeuvres. La maison des Sceurs providentiellement preservee de l'incendie, 43, 747- Soeur Gwury.
1879. R6volution. La paix, 44, 646. Soeur Gaeury.
1881. Mort de la soeur Vanderbist; ddtails idifiants, 47, 292.
M. Fornerot.
1882. Tremblement de terre; desastre a la maison des Soeurs;
protection providentielle, 48, i55, soeur Rouleau; 156, soeur
Geury ; 312, sceur Lance.

1885. Insurrection a Panama et A Colon. Le scapulaire vert:
une conversion, 50, 461. Soeur Rouleau. - Visite de M. Mailer.
Estime dont jouissent les Soeurs, 51, 118, soeur Goeury; 121,
sceur Lance.
1887. Arrivde des Soeurs apres l'incendie dans le navire
la France, 52, 302, 3o4. Sceur Rouleau. -

Toutes les oeuvres.

Quelques baptemes d'Africains et de Chinois, 53, 289. Soeur
Rouleau.
1897. L'affaire du canal. Devouement des Filles de la Charite,
62, 595. M. Gougnon.
PASTO
-

1875. Fondation du sdminairede Pasto, 40, 449. M. Gougnon.
Recit du voyage de Popayan i Pasto, 452. Notice sur le pays

et sur ies moeurs, 470. M. Gougnon. -

Installation, 477, 484
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M. Maleieux. - Ddtails sur le grand et le petit seminaire, 482.
M. E. M3aurice.
1876. Compte rendu des oeuvres, 42, 148.
1877. La revolution. Les confreres de Pasto, contraints de se
rifugier a Quito. Ricit du voyage, 42, 595. M. Jouve.
t893. H6pital. Loterie de bienfaisance; details, 58, 455. Soeur
Barroy.
POPAYAN
NoTicE, 40, 469. - Lesmuvres, 42, i35.
1870. Arrivee des Missionnaires (novembre). Recit du voyage
de Guayaquil a Popayan, 37, 285. M. G. Foing.
1881. Deux seminaires sont etablis. CEuvres et projets. 37, 3o9.
M. Foing.
1872. Le petit sdminaire, 38, 18.
1873. Succ&s des oeuvres, 39, 25. - Voyage de France i Popayan, 437. M. Gonjales.
1874. Fetes religieuses. Le avoyage de la sainte Vierge ,,
reproduction des mystires du moyen age, 40,449. M. Gougnon.
1875. Nouvelles des s6minaires; distribution des prix en presence du Corps Ldgislatif. La devotion a Notre-Dame de Lourdes, 41, 312. M. Rieux.
1876. Compte rendu, 42, i35. M. Foing. - La rivolution.
Vexations exercees contre les Missionnaires; relations, 428.
M. N. - Mission chez les Indiens. Captivite et mauvais traitemeats entre les mains des revolutionnaires, 571. M. Birot.
1877. Expulsion des Missionnaires, 42, 447. M. N. - Regrets
des conservateurs au ddpart de nos confreres, 468.
1882. Reprise des oeuvres des Missionnaires, 47, 6o3. - Lettre
de Mgr Bermudez, iveque de Popayan,. sur 1'arrivie des Soeurs
dans sa ville episcopale, 604. - Recit du voyage des Saeurs de
Panama i Popayan, 607. - Restauration des oeuvres, 48, 159.
M. Foing.
1888. Mission a Gigante, 54, 460. - Guerison attribude a I'Eau
de Saint-Vincent, 458. M. Gougnon.
1888-1889. Missions du Tolima et du Cauca. Moeurs des populations du Tolima. Fruits spirituels. MM. Pineda, Ortiz, Peija,
58, 134-147, 3i6, 443.
1897. Missions du Quindio. Immenses paroisses A evangeliser,
63, 442. M. Guill. Rojas.
1898. Lettre pleine de ddlicatesse et de reconnaissance
de Mgr
de Cayzedo, ivlque de Popayan. Travaux des Missionnaires et
des Saeurs, 43, 439.
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SANTA ROSA DE CABAL
1896. Maison centrale. Les Sceurs de Cali vont celdbrer la
fete de la Mddaille miraculeuse & Santa-Rosa. Description, 62,
268. Soeur Rouguier.
1897. Rdsultat de l'annie scolaire
120. M. Bret.
VI.-

a

l'6cole apostolique, 63,

EQUATEUR

DrviszoN : z. Renseignements generaux. - 2. Cuenca,
Guayaquil, etc., par ordre alphabetique.
1. -

RENSEIGNEMENTS GEINERAUX

1870. Arrivde des Missionnaires et des Filles de la Chariti
appelds par Garcia Moreno, 53, 117. Mgr Schumacher.
1886. Apercu sur les principaux dtablissements des Filles de
]a Charite: Latauenga, 52, 460; Ambato, Ibid.; Riobamba, Ibid.;
Cuenca, Ibid.; Guayaquil, 462; Balenhoyo, 463; Harra, Ibid.;
Quito, 464. M. Jean Claverie.
1895. Ddmission du president Cordero. La revolution. Triomphe d'Alfaro, 61, i2o.
1896. M. Grim publie une grammaire en langue quichoa ou
idiome des Indiens de Quito, 64, 536.
II. -

CUENCA

1886. Renseignements, 52, 460.
1890. H6pital. Effondrement d'une toiture. Protection providentielle, 58, 623. Sceur Marcenac.
GUYAQUIL
NOTICE :Histoire, moeurs, 36, 156; 37, 484.
1858. Projet d'dtablissement, 32, 85. M. Damprun.
1870. Arrivde des Missionnaires et des Soeurs (18 juillet).
Rdcit du voyage de France en Amdrique, 36, i3o. M. Jean Claverie. - Historique de la fondation. Visite du president Garcia
Moreno (novembre) : details, 37, 472. M. Lafay.
1871-1872. Suite de I'historique de la fondation. Travaux, 37,
481. M. Lafay.
1872. Etat des oeuvres, 38, z8.
1873. L'incendie ddtruit un des dtablissements occupes par
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les Sceurs, 39, 26. - Voyage des Soeurs de France A Guayaquil.
Arrivde (4 aott), 406.

1874-1876. Situation, 42, 132.
1876. La revolution. Les oeuvres des Soeurs continuent, 42,
286. Soeur Dardignac.
1883. Plusieurs missions : fruits consolants, 49, 304. M. Baudelet.
1884. Details sur les missions. Necessit6 de s'occuper du
clerge, 50, 3o3. M. Lafay.
1886. Les oeuvres des Soeurs, 52, 462.
1895. La revolution; trahison du commandant Flores, 61, i o.
1896, 12 avril. Effroyable incendie, 61, 398. M. Baudelet. Details sur l'incendie et ses consequences, 62, 1 . Sceur Bifor.
-

6 octobre. Nouvel incendie, 62, 272. M. Baudelet.
LOJA
NOTICE, 42, i5o.

S1875. Ouverture du seminaire, 41, 14.
1876. Etat des oeuvres, 42, 15o. M. Foing.
1877. La rdvolution. Les directeurs du s6minaire chaque jour
insultis; belle protestation de leurs eleves, 43, 343.
1879. Nouvelles du seminaire. Consolants resultats, 44, 332.
M. Schumacher.
1886. Prise de la ville et occupation du seminaire par les
insurges. Delivrance, 52, 457. M. Gougnon. - Persecution :
1'eveque, M. Daydi et d'autres religieux sont oblig6s de s'eloigner. Les Sceurs menacees du mrme sort, 62, 435. Soeur
E. Cauquil.
PORTOVIEJO
NOTICE sur le diocise :53, z 5. Mgr Schumacher.
1885. M. Pierre Schumacher est nomme eveque de ce diocese.
11 demande des Missionnaires, 51, 435.
1887. Arrivde des quatre premieres Filles de la Charitd. I.es
classes sont installees dans le palais episcopal de Mgr Schumacher, 53, 286. M. Jean Claverie.
1891. Itat du diocese. Demande de Missionnaires, 56, 625.
Mgr Schumacher.
1895. Mgr Schumacher est oblige de fuir devant la rdvolution,
61,

120.
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QUITO
NOTICE : Site, legislation, 37, 470; 39, 444, 448.
Les ceuvres, 42, :34, 141.
1870. Garcia Moreno appelle a Quito la double famille de saint
Vincent, 54, 442. Arrivee des Missionnaires et des Filles de la
Charite A Quito. Itindraire de Guayaquil a Quito, 37,424. Bienveillancede Garcia Moreno, 425. Etat des oeuvres, 468. M. Claverie.
- Fondation de 1'oeuvre des Enfants-Trouves i Saint-Charles,
54, 442, 4431872. Le sdminaire: organisation, 38, 17.
1873. Extension des ceuvres; les seminaires, missions, 39, 26.
- Voyage de France i Quito. Le sdminaire, 441, M. Neumann; 443, M. Krautwig.
1874. Les dtudes au siminaire de Quito. Heureux fruits de la
lecture de nos livres de communautd, 39, 446. M. Krautwig
- Benediction tres solennelle de la premiere pierre d'un nouveau seminaire, 40, 444 M. Coutard. - On bitit I'orphelinat
pour les Filles de la Charitd; historique, 54, 444. M. Claverie.
1875. L'assassinat du prdsident Garcia Moreno, 40, 6 6. M. Claverie. - Une lettre de Garcia Moreno ' la Mere Lequette, 41,
14. - Sa bienveillance pour les sdminaires, 42, 147.
1876. Situation, 42, 134, I41. M. Foing. - La revolution :
penible situation des Sceurs de Quito et de Babahoyo, 288.
Soeurs Hernu et Marcenac.
1877. L'archevEque de Quito, empoisonnd, a la messe, le jour
du Vendredi saint, par les rdvolutionnaires, 42, 470, 474,
M. Claverie; 476, Sceur Hernu. - Vexations contre le clerge;
les oeuvres continuent cependant, 6Io, 616. Eruption du volcan
Cotopaxi, 6i3, M. Jouve; soeur Hernu. - Scenes sanglantes de
la rdvolution. Les Missionnaires et les Soeurs au service des
blessds, 43, 341. M. Claverie.
1879. Les sdminaires. Consolants rdsultats, 44, 333. M. Schumacher.
1881. Orphelinat des filles etabli dans les casernes abandonndes, 54, 450. On acheve la construction de l'orphelinat. Bdnddiction de la chapelle. Ibid.
1882. L'hospice Saint-Lazare est confi6 aux Filles de la Charite (to octobre), 54, 466.
1886. Les ceuvres des Soeurs. Mine Virginie Aguirrde, bienfaitrice, 52, 464. - Nouvel orphelinat pour les Filles de la Charitd; inauguration, 54, 452.
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1887. D'Europe a 1'Equateur; incidents de voyage, 53, 1·2.
M. FerdinandBlanche.
1888. Troisieme orphelinat de filles, 4, 454. - H6pital SaintLazare; traits de la protection de saint Joseph, 466.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 63r. M. Claverie.
1895,4 septembre. Alfaro et I'insurrection triomphante. Pillage a Quito. Vicissitudes politiques. Les oeuvres des Missionnaires et des Soeurs se maintiennent, 62, 436. M. Claverie. Mgr Schumacher i Quito; il passe en Colombie, ft, 120.
M. Claverie.
1897. Intervention diplomatique du gouvernement franCais.
Cessation de la persecution de la part du gouvernement revolutionnaire de 1'Equateur& l'egard des communauties francaises.
63, 294. M. Claverie. - Pinurie des oeuvres religieuses; cessation des subventions de Ittat. Ouverture de la nouvelle ecole
des Sceurs. Les seminaires se maintiennent, 295. - 4 mai. Persecution; massacres, exil de I'dvEque. Les oeuvres des Soeurs
se soutiennent a grand'peine, 62, 596. Soeur Mondange.

III. -

AMERIQUE DU SUD

NOTICE : Mexurs et coutumes religieuses de I'Amdrique espagnote,

32, x65. M. Jourdain.- Appreciation sur 1'dtat des populations et du
clergd de I'AmBrique espagnole, 35, 39. M. E. Bord.
DxvIsion : i. Bolivie. -

2. Bresil. -

5. Pdrou. - 6. Rdpublique argentine. -

3. Chili. -

4. Paraguay. -

7. Uruguay.

I. - BOLIVIE
Moeurs et situation ginerale en Bolivie (1888), 54, 278. Sr Boucher.
1883. La Paz. Arrivee des Filles de la Chariti (9 juin). Des
fleurs et pas de mobilier, 52, 45. Sceur Boucher.
1885. Conversion d'un comidien, 51, 124. - Visite du president de la Republique it 'hospice; sa grande bienveillance, 127.
Sceur Boucher. - Bienveillance des autoritis civiles et religieuses; ddtails sur les oeuvres, 441. Sceur Boucher.
1886. Installation et oeuvres des Sceurs; mceurs des Indiens, 52,
i36. - Accroissements des oeuvres : orphelinat, invalides, classes, 451.
1887. Progres des oeuvres. Bienveillance de l'eveque et des
habitants, 53, 120.
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1893. Renseignementssur le pays. (Euvres des Soeurs, 50, too.
Soeur Boucher.
1898. Guerre civile; ses causes; situation, 61, 386.
1899. Horreurs de cette guerre civile, 61, 386. Soeur Boucher.
II. -

BRESIL

NOTICE : Premier projet d'etablissement pour l'evangelisation des
Indiens et le soin des ordinands (1745), 48, 337. - Notice importante sur le climat, la population, etc., 22, 51-202. - La situation
religieuse du pays, 121. - La Congregation de la Mission au Brsil,
S3o, etc. - Rapport sur les ceuvres (1874), 40, 6s3. - (1884), 50,

463.

Dvisios : I. Renseignements gineraux. -

2.

Divers etablisse-

ments: Bahia, etc., par ordre alphabetique.
I. -

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

1810. Arrivee au Bresil des Missionnaires chasses du Portugal, 22, I3o. - Sdparation, ses causes, 134.
1819. M. Franco etait Visiteur au Bresil. Depart en septem bre de deux Missionnaires de Lisbonne pour le Bresil, MM. Rabello de Castro et Ferreira Viqoso; leur arrivie a Rio, le 18
novembre, 53, 437. M. Jules Simon.
1830. Les Missionnaires ouvrent un noviciat. Le gouvernement leur defend d'avoir un superieur etranger; cette prohibition est plus apparente que reelle, 57, 307.
1847. Retour de-la province du Bresil a la Congregation, it,
49, 52; 22, i35. - Etat des ceuvres et des maisons, t1, 55, M. de
Moraes Torres; 38, M. de Macedo; 14, r 7.
1847-1857. Resumd, 22, i20-2o3.

1868. Etat gindral des ceuvres, 34, 71870. Coup d'ceil consolant sur les ueuvres, 35, 39.
1873. Prospdritd des ceuvres malgrd l'hostilitd de la presse
irreligieuse, 38, 20; 39, 28. - PERSECUTION contre les dveques,
39, 28; 40, 623. - L'eveque de Pernambouco, captif, 39, 454-La persecution contre les edvques d'Olinda ou Pernambouco
(Mgr d'Oliveira),etdu Para (Mgr de Macedo), 40, 19; details, 623.
1874. Rapport sur les ceuvres et les dtablissements; les Missions, 40, 626; les seminaires, 628; le soin des Filles de la Charitd, etc., 63o. M. Bdnit.
1876. Accroissement des oeuvres, et plus grande sdcuritd, 41,
i5.
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1879. Le divouement des Missionnaires du Brssil t au-dessus
de tout eloge n, 45, 7.
1884. Les mceurs religieuses et l'utilitd des missions, 50, 463.
1886. Description des missions dans cette province, 52, 313.
M. Jos. Dorme. - Statistique des maisons des Sceurs dans la
Province, 469. M. B. Sipolis.
1889. Une insurrection militaire eclate et la rdpublique est
proclamde.
1893. Situation religieuse. Statistiques des PrEtres de la Mission et des Filles de la Chariti, 58, 457. M. E. Louvet. - Arrivee de Missionnaires : MM. Allot, Calieri, Dehaese, Combe,
Dommergue (Henri), Muller, 59, 388, 568.
II. - DIVERS ITABLISSEMENTS : BAHIA
NOTICE sur la ville, 20, 42; 22, 194. - Les (euvres : Missionnaires
et Filles de la Charite (1874), 40, z41.
1853. Arrivie des Missionnaires et des Filles de la Charite,
20, 5. M. Lamant. - Installation, I ; situation, 42. - Maison
de la Providence, 51, 447,452. - Le cholera. Ibid.
1856. (Euvres des Soeurs, 20, 20. Soeur Rouy. - Discours de
Mgr I'archeveque, 25. - Organisation, 37. M. Lamant. - Le
mois de Marie, 61. Id. - Le college d'orphelines, 69. Sceur S.
1855. Les Dames de Charite. Une distribution de prix,
20, 74.
Sceur Rouy.
1856. Direction des deux seminaires, 22, 195.
1857, 27 avril. Installation des Sceurs A la maison du SacreCceur de Jdsus. Origine de cet orphelinat. Dom Francesco Gomez de Souza, 51, 449.
1857, dicembre-fdvrier 1838. Les Sceurs aux Enfants-Trouvis.
Elles reprennent 'e'tablissement en 1861. Divouement de
MM. Gleizes et Saguet, 51, 454. - Commencement de l'orphelinat N.-D. de la Salette; developpement de l'ceuvre,
457.
1858. Mission a Bonjardim. Une belle plantation de croix:
tout un peuple pieds nus, la tate couverte d'une couronne d'epines, 24, 208, 214. M. L. Gleiles. - A Cachoiera. La foule accourue a la mission campe dans des cabanes de feuillage, 217,
221,
Id. - Succes des missions, 225, M. B. Pader; 236, M.
T.

Chalvet.

1860. Entrain populaire des missions dans l'Amerique, 25,
51 . M. V. Simon.
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1862. Les Missionnaires, MM. Benit, P. Chevalier, Chalvet
et Clavelin quittentle seminaire de Bahia (26 mai), 54, 297.
1863. Beaux details de missions. Le peuple construit des
cimetires, 29, 229. M. V. Simon. - Autres ddtails, 30, 587.
M. V. Simon; 593. M. Gleiqes.
IS64. 28 mai. L'h6pital Santa-Casa da Misericordia est confid
aux Filles de la Charitd. Ddtails, 51, 459.
I ý65. Ricit de missions, 30, 599. M. Gleifes. - Dix-neuf missions : empressement des multitudes, 32, 340, 342. M. Bareil.
1866. Besoins de nouveaux ouvriers. Details sur les diverses
maisons des Soeurs, 32, 385. M. V. Simon. - Maison de la Providence. Qukte pour les Soeurs : providentiels secours, 395.
Soeur Descamps.
1872. R6sultats de missions; 1'« tloquence des chiffres ,, 37,
525. M. Docd.--Prosperite des oeuvres malgre 1'hostilite de la
presse irreligieuse, 38, 20. - Renseignements. Description des
travaux de la mission, i38. Fruits spirituels de I'annae : tableau, i o. M. Alexandre Saguet.
1874. Description des oeuvres : les residences, les fonctions
des Missionnaires et des Soeurs, 40, 141. M. Docd. - Resultats
incalculables de cent soixante-neuf missions, 628. M. Gleijes.
1875. Une nouvelle campagne : seize missions. Details, 42,
16o. M. Alex. Saguet.
1880. Evangelisation parmi les Indiens .(1876-1879), 45, 455.
M. Alex. Saguet.
1881. Renseignements sur les cinq etablissements et les oeuvres
des Soeurs, 47, 54, 3o5. Soeur Pascal.- Serie de missions de
MM. Allard et Azemar, 295. M. Allard. - Fruit des missions,
compte rendu, 48, 318. Id.
1883. Missions donnees par M. Marre et M. Arcade Dorme
pendant leurs vacances. Douloureuse impossibilitd d'entendre
pendant la mission tons ceux qui veulent se confesser, 40, 312.
M. Marre.
1886. Cinq maisons de Soeurs, 52, 469. Rapport sur les etablissements des Soeurs, 51, 447.
1887. Description et fruits des missions, 52, 470 M. Joseph
Dorme; 53, 447. Id.
1888. On reprend la direction des deux siminaires. M. Clavelin, superieur du grand seminaire, 54, 289, 290. Situation,
291.

1892. Mort de M. Bellembre (Maxime), 9 juin; details ddi-
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fiants, 58, 152. M. Ferrigno.- Mort de MM. Alexandre Saguet
et Geraud Teissandier, 57, 627.
1897. Tableau moral de la ville. (Euvres des Filles de la Charite. Grand et petit seminaires; travaux des Missionnaires. 82,
598. M. Ch. Dilda.
1898. Recit de la vie de missions, 64, 496.
CAMPO-BELLO (DIOCESE DE GOYAZ)
NorcIr, t1,56; 21, 49, so; 22, 164.
184;. Missions, t1, 43. M. J.-G. de Macedo. - Fondation
(1827); historique, 56; 15, 584.
1851. Sdminaire; un directeur et quatre-vingts elkves, 1, 3o3,
M. Cornagliotto.
1833. On ferme le college; les directeurs reviennent a Marianna, 46, 435.
1854. Restauration, 22, 165. - De Bahia i Campo-Bello; site,
21, 48, too. Les oeuvres, lot. Missions, ir8. Evangilisation des
Indiens; leurs moeurs, 12o.
1855. Visite laborieuse des malades; courses apostoliques, 21.
564.
1858. Necessitd des missions; empressement du peuple, 24,
I18.
1861. Mort de M. Jer6me Macedo; ses grandes vertus, 54, 613.
lMgr Goncalves, C. M.
1873. Renseignements : la nouvelle chapelle; le seminaire;
etat de la maison, 38, 452. M. Melliant.
1883. Instances de Mgr Claude Goncalves, de la Congrigation
de la Mission, eveque de Goyaz, pour la reprise du petit seminaire de Campo-Bello. Une tournee dpiscopale faite en missionnant, 49, 3o8. Mgr Cl. Gonfalves.
CARACA (DIOCESE DE MARIANNA)
NOTICE, 22, 127. -

Les origines, 28, 228. Site, 245; 53, 437.

(Euvrcs, 50, 463.
1820. Histoire de frere Lorenco. - Details sur les origines de
l'itablissement, 28, 229, M. Barth>lemy Sipolis; 42, 627; 53,

4371822. Ouverture d'un college, 28, a39i Vicissitudes, 240.
M. B. Sipolis, 57, 307.
1842. Le college est fermi, 11, 55. Caraqa redevient une solitude, 22, 135.
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1847. Rdouverture de l'etablissement, 22, 135 .M. Maler, superieur, 59, 78.
1853. Le grand seminaire de Marianna y est transfer6, 22,'136.
1856. Le college est retabli, 22, 136.
1861. L'oeuvre de la Sainte-Enfance i Caraca, 28, 217. Bonne
situation du seminaire et du college, 224. Historique de 1'itablissement, 229. M. B. Sipolis. - Le site; les ceuvres, 245. Id.
1S61. Un nouveau sanctuaire a Notre-Dame des Victoires.Enthousiasme du peuple dans les missions, 30, 614. M. B. Sipolis.
1869. La foi des pauvres. Une pauvre nigresse mourante, 35,
399. - Evangelisation des Indiens ; traits touchants, 404.
M. Paul Brayda.
1875. Bonne direction et succes du college, 40, 629. M. Benit.
1877. Voyage de Bordeaux a Rio de MM. Allard et Ferrigno.
Naufrage sur la c6te de l'Amerique, 43, 187. M. Ferrigno.
1881. Rapport sur les missions : scenes grandioses; faits extraordinaires et guerisons comme miraculeuse par la benediction
du Missionnaire. Nos anciens et vertueux confreres du Bresil,
46, 43o. M. M3ichel Sipolis. - Details de missions, 710. M. A.
Dorme. - Usage efficace de la mddaille de Saint-Benoit contre
la morsure des serpents, 47, 3o3. M. Jules Simon.
1884. Note sur le Caraja, sur les moeurs religieuses et I'utilite
des missions dans le Bresil : c Oh! si I'on savait tout le bien
qu'on y peut faire dans les missions, on se sacrifierait volontiers
pour le salut de tant d'imes qui en ont si grand besoini 0, 50,
463. M. Brayda.
1887. Dans les forets vierges, missions, 53, 128. M. Rpmain
Colombet.
1891. Details sur la vie et la mort de M. Ferreira (Joachim),
3 aoit, 57, 307. M. Boavida.
1898. Campagne de dix-huit missions. Encore trois millions
d'hommes sauvages et idolatres au Bresil, 64, 275. M. Jos. Giordano.
CONGONHAS (DIOCESE DE MARIANNA)
NOTICE, 22, i55.
1845. La fondation (1825), 22, 155. Missions, i56. - College,
it, 56; 57, 308.
1849. Voyage de Rio i Congonhas, 14, 599. - Travaux, 15,
592, M. Cornaglioto.
1855. Le college fermi, 22, 157; retabli, 159.
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CORITIBA
1896. Disette de prEtres; ddbuts de 1'oeuvre, 62, 283. M. Vollet. - Origines du sdminaire; ouverture le 7 mars, 61, 534.

M. B. Sipolis.
CRATO (CARA)
NOTICE, 41, 633.
1875. Fondation de l'itablissement. Petit seminaire, 41, 632.
M. Enrile.
1876. Sdcheresse et famine : la region est un vaste cimetiere.
L'euvre succombe, 43, 348. M. Boavida.
CUYABA
NoTICE : 54, 61t.
1887. Un Missionnaire et des Soeurs viennent soigner les choleriques. Description de la ville, 53, 446.
18s8. On accepte la direction du seminaire, 54, -89. - Arrivee des Missionnaires pour la direction du seminaire. Rccit de
ce voyage, 54, 6to.
1889. 6 janvier. Ouverture du seminaire, 54, 61 r, 6i 5. M. G.
Teissandier.
1890. Asile Sainte-Rite. Voyage des Filles de la Chariti de
Rio k Cuyaba. Magnifique reception, 56, 637, 639. Soeur Castet.
1892. Situation, 58, 457.
DIAMANTINA
NOTICE sur le diocese et sur les aeuvres, 37, 276; 49, 478.
1867. Arrivie des Missionnaires h Diamantina, 27, 278.
1869. Rdcit du voyage de Missionnaires et de Soeurs. L'oeuvre
du seminaire, 35, 4o9. M. G.-L. Teissandier.
1871. Importance des oeuvres du grand et du petit s6minaire.

Les oeuvres des Soeurs. Situation, 37, 274. M. B. Sipolis.
1873. Maison de mission jointe au seminaire, 39, 28.
1875. Consolants details sur 'ceuvre du seminaire, 40, 629.
M.B.Sipolis.- L'archiconfrdrie du Tres-Saint et Immacule Coeur
de Marie : resultats tres consolants, 633. M. Binit. - Rapport
sur les oeuvres : les siminaires, dtablissement des Sceurs, missions, 41, 466. M. B. Sipolis. - Consecration au Sacre-Cceur,
49,481.
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1877. Les Filles de la Charitd. Deux postulantes. Ddpart de
la caravane pour Rio, 42, 479. Seur Mantel.

1882. Dipart de Sceurs et de postulantes pour Paris. Mort
d'une enfant de Marie, Custodia, aspirante a la Compagnie des
Filles de la Charite (28 dec. 1881); notice, 47, 628-633. M. B.
Sipolis.
1883. Huit mois en mission; compte rendu, 49, 318. M. Van
de Sandt. - Debuts de l'asile du Sacr-Cceur de Jesus. Une
sorte de tiers-ordre de Saint-Vincent, 478. M. B. Sipolis.
1885. Bienfaits des missions. Diverses oeuvres, 51, 460. M.Aydmar. - Benediction solennelle de la premiere pierre de la
basilique du Sacrd-Coeur, 132. M. B. Sipolis.
1886. Deux maisons de Sours, 52, 469.
1887. Mort de M. Alphonse Bec ( o aoft); son dloge funebre
prononce par l'abbd Moreira dos Santos, 53, 134- 40. M. B.
Sipolis.
1i93. Mort de M. Michel Sipolis (18 novembre); eloge, 59,
249. M. B. Sipolis.
1iS95. Beaux succes des missions, 62, 275. M. Frechet.- Mort
de M. Antoine Perin (15 septembre); son eloge, 61, 396. M. Venturini.

1b97. A travers les forets. Belles missions par MM. Azemar
et Ch. Tissandier, 64, 97. M. Tissandier.
FORTALEZA (CEARA)
NOTICE sur Fortaleza et sur le Ceara, 37, 493. M. Freitas.

1864. Fondation de l'dtablissement. Seminaire. Desir d'obtenir des Filles de la Charit6, 30, 6o6. M. Pierre-Auguste Chevalier.
1865. Prospiriti du sdminaire, 30, 6i1. M. P. Chevalier. Arrivde des Sceurs. Pittoresque installation de la maison de
I'Immaculde-Conception, 51, i38.
1870. Le Ceara. Notice; religion. Enihousiasme du peuple
pour les missions, 37, 493. Fruits spirituels des missions en
1870; 515.
1872. Missions; concours d6voue de pretres seculiers, 37, 522.
M. Van de Sandt. - Autres missions. Les dlections dans une
dglise, 38, 327. Id.
1873. a Temoin de notre obdissance, Dieu benit nos travaux *; quelques details de mission, 39, 461. M. Agemar.
1875. Recits de missions, 40, 638. M. Van de Sandt.
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1881. Etat des oeuvres des Sceurs: h leur arrivie, quatre-vingts
malades, aujourd'hui trois cents recueillis a l'h6pital. 47, 152.
Socur Pascal.
1884. Nouvelle icole des Sceurs : merveilleuse affluence des
enfants, 50, 175. Soeur Gagn..- Historique de la maison de
l'Immaculee-Conception, 51, 138. Soeur Gagnd.
1886. Deux maisons de Sceurs, 52, 469.
1887. Conversion attribuie a la Mddaille miraculeuse et au
Scapulaire vert, 54, 298.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 640.
1894. Ecroulement du dortoir du sdminaire, 59, 563. Sceur
Lecointe.
MARIANNA
NOTICE, 22, 160.

1849. Voyage et arrivee des Missionnaires et des Filles de la
Charitd (3 avril), 44, 6io. Sceur Dubost. - Installation, 65o.
M. Monteil. - (Euvres des Soeurs, 15, 588. Id. - Esperances,
16, 6 . Id. - M. Maller, supdrieur, 59, 78. - La soeur Dubost a
la conduite des Sceurs, 52, 469.
1850. (Euvres des Missionnaires, 16, 69. M. Monteil. - CEuvres des Sceurs, 77. Soeur Dubost.
1851. Ceremonie de la premiere communion, 16, 307. Sceur
Leeat. - Mort (6 novembre) et notice de la soeur Josdphine
Milhet, 17,445. Soeur Dubost.
1853. Le seminaire diocesain, 18, o24, 233. M. M. Sipolis.
1854. Grand sdminaire transf&rd k Carafa, 22, 161.
1856. Petit s6minaire : fondation; dotation par 1'Etat, 21, 577,
M. B. Sipolis.
1859. Succes du petit siminaire, 24, 497. M. J.-B. Cornagliotto.
1867. Bonnes nouvelles du petit seminaire et des oeuvres des
Sceurs, 33, 297. M. Cornagliotto.

1869. Sacre de Mgr de Lacerda, nomme

eveque de Rio-de-

Janeiro, 35, 392.

1875.
tion de
par M.
C. M.
1877.

Mort de Mgr Antonio Ferreira Vijoso, de la Congregala Mission, iveque de Marianna (7 juillet); dloge funebre
Cornagliotto, 4C, 622-635; 54, 613, 614, M. Gonfalves,
La premiere retraite ecclesiastique. Consolants rdsul-

tats, 45, 156; 53, 295.
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1881. Visite de 1'empereur et de I'impiratrice du Bresil an
petit siminaire et aux Filles de la Charite, 47, 147.
1882. Nouvelles des siminaires, 48, 410. M. Cornagliotto.
1887. Beaux rdsultats de la direction du grand et du petit
seminaire. Situation de 'ceuvre. Les survivants de 1849, 53, 293,
295. M. Cornagliotto.

PERNAMBOUCO (DIOCESE DE PERNAMBOUCO ET OLINDA)
NOTICE sur Pernambouco et Olinda, 22,

200oo.

1857. Arrivee des Missionnaires et des Filles de la Charite.
(Euvres 22, 200oo.

1873. Les ceuvres prosperent malgre la propagande irreligieuse de la presse, 38, 20. - Persdcution contre I'eveque de
Pernambouco; son expulsion, 39, 28. II est traind devant les
tribunaux et ditenu captif dans une forteresse de Rio; details,
455. Soeur Massard.- Sdparation du grand et du petit seminaire.
Elimination de 1'element laic parmi les el&ves du petit sminaire, 457. M. Paul Delemasure.
1884. Compte rendu sur les maisons des Soeurs, 47, i58.Soeur
Pascal.
1884. Details sur la mort de soeur Feliciana Britto, dicdd&e
en mer ( 22 fevrier), 49, 487. - Occupations des Missionnaires;
les oeuvres des maisons des Soeurs, 50, 631. M. Jameau.
1886. Quatre maisons de Soeurs, 52. 469.
1890. Gudrison attribude au B. Perboyre, 56, 212.
1895. Mission dans la ville de Nazareth par MM. de Maria et
Venturini, 61, 127.

PETROPOLIS
1864-1881. Historique de la maison des Soeurs, 47, 306, 617.
Scour Fagalde.
1892. Maladie et mort idifiante de M. Tournier (15 janv.), 57,
31o-314. M. B. Sipolis.

RIO-DE-JANEIRO
NoTIcE, 22, 176. -

La residence Saint-Vincent, i Botafogo, 37, 5ig.

1849. Voyage de France a Rio-de-Janeiro, 14, ii , I16, 167,
soeur Dubost.
1852. Arrivee des Filles de la Charit6 : du Havre a Rio, 17,
464; 18, 187. M. M. Sipolis. - Mort de M. Jean Monteil ( 27 no-
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vembre) et details, 18, 212, M. Moraes Torres; 215, M. Frdret;
227, M. lichel Sipolis.
1853. Etablissement de Missionnaires et notice, 22, 176. Divers etablissements, 179. - La fievre jau.,e. Six Scours succombent : , Mes sceurs, que vous Etes heureuses de savoir mourir i *
18, 240, 259. - Un beau mois de Marie. Bapteme de vingt-sept
nagres, 20, 92. Sceur Marie.
1854. Visite de I'amiral francais, 20, io3. Progres des oeuvres.
S16. Soeur Despiau. - Commencement de I'teablissement de
l'Immaculie-Conception. 42, 298. Developpements, 299.
1855. Abjurations, fetes religieuses, 21, 134. Sceur Gasignol.
- Voyage du Havre au Brdsil de MM. Benit et Gleizes et de
plusieurs Filles dela Charit6, 139.
1856. Voyage de France t Rio-de-Janeiro, 21, 546. M. J.-B.
Laurent. - Une premiere communion, 559. Soeur Gasignol.
1857. Les Missionnaires, log6s depuis leur arrivie ( 853) au
grand hopital, ont desormais une demeure a part, 22, 176. Halte des Sceurs allant au Pirou, 23, 261. Sceur Despiau.
1869. Mgr de Lacerda, 6vaque de Rio, est sacr ahMarianna,
35, 392. - Les Missionnaires prennent la direction des seminaires de Rio, 40, 649.
1870. Mort de la soeur Moine; details 6difiants, 35, 618. Soeur
Faubert. - Magnifiques missions, 37, 256. Comment doit vivre
un Missionnaire; le souvenir venere de M. de Macedo, 266.
M. Van de Sandt.
1871. Les oeuvres des Soeurs. Visite a Mgr l'dveque; f&te religieuse: t C'est beau comme le ciell , 37, 267. Sceur Despiau.
- A la SANTA-CASA, moddle de la rdunion de toutes les oeuvres.
Etat florissant, i3.
1872. La mission de Rio est fond6e. Notice sur la residence de
Saint-Vincent (Botafogo). Les oeuvres des Missionnaires; des
Soeurs, 37, 516. M. Antoine Richoux. - Guerre de la franc-maFonnerie contre les dcoles des Soeurs. Progres des oeuvres, 38, 2o;
x35, scur Saugere. - Description de missions: a La moisson
est mtre, etc. u, 33o. M. V. Simon. - Rdouverture du grand
seminaire 40, 65o.
1873. Captivit6e Rio de 1'eveque persecute de Pernambuco,
39, 454. SoeurMassard.- Organisation definitive du petit seminaire, 40, 649.
1875. Guerison extraordinaire de la soeur Rose Hayden, par
Fintercession de N.-D. du Sacrd-Cceur, 40, 490, soeur Saug&re :
5oo, sceur Rose Hayden. - Le grand h6pital de la Santa-Casa :
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soixante-dix Sceurs; grand bien qu'y s'y opere, 63o. M. Benit. Notice sur le petit seminaire de Rio, 40, 648. M. Paul Delemasure.

1876, Mort de M. Eugene Lagese (25 mars); details idifiants,
41, 462. M. Simon Baudin.

1877. Historique de l'4tablissement de 1'Immaculde-Conception ( 1854-1877), 42, 298. Sour Saugare. - Mort du frere
Pierre Corsten, coadjuteur (38 juin) ; etoge, 622. Mort de
M. Francois del Grotto (22 juin), 623. M. Verschueren.
1879. Mort de M. Jean Benoit ( z2mars). Courte notice, 44,
495-399. M. Verschueren. - Epidemie de petite vdrole et de
fievre jaune; morts par centaines. Devouement des Sceurs, 5oi.
Soeur Becquet. - Les ceuvres de l'dtablissement des Sceurs a
Sainte-Leopoldine, depuisla fondation ( 25 juillet 1878), 45, 159.
Sceur Massard.
1880. Mort de M. Armand Verschueren ( to aoot); eloge, 45,
633, M. Gavroy; 635, M. Paul Delemasure. - Magnifiques
fetes du 5o anniversaire de la Medaille miraculeuse, 46, 338.
1881. Relation de voyage de Paris a Rio-de-Janeiro, 46, 718.
Renseignements sur les etablissements des Soeurs, 47, i-z.
Sceur Pascal.
18.2. L'etablissement des retraites ecclisiastiques ARio (1879).
Beaux rdsultats, 47, 453. Affranchissement d'esclaves, 469. Procession jubilaire du clerge dans la ville, 470. M. Gavroy. Mort de la sceur Lacerda. Notes sur sa famille devoude aux
ceuvres des Filles de la Charite, 48, 402.
1884. Mort de M. Antoine-Francois Laderriere ( 24 juin); notice, 49, 623-628. M. P. Delemasure.
1885. Visite de I'empereur Don Pedro I1 et de la famille imp&riale a I'orphelinat Sainte-Therese. 52, 141. Sceur Boisacq.
1886. Mort de M. S. Baudin ( 7 aoft ); eloge, 52, 319. M. Gayroy. - Mort de la sceur Dubost, visitatrice, a Pernambuco
(7 aoiit); dloge, 317. M. Gavroy. - Envoi de Sceurs et de Missionnaires pour soigner les choleriques i Corumba, province de
Matto-Grosso, 466. - Seize maisons de Sceurs i Rio et aux environs; deux cent soixante Filles de la Charitd; quatorze maisons dans cinq autres villes du Brdsil, avec environ cent cinquante Filles de la Charite, 52, 466, 469.
18•7. Envoi d'un Missionnaire et de cinq Filles de la Charitd
pour soigner les choldriques de la province de Matto-Grosso. Le
fliau avait disparu, 53, 437, 6o4. M. Victor Simon. - Soins
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donnes aux varioleux de I'ambulance de lile Sainte-Barbe, 53,
Soeur Bernier.

45.

1888. Maison centrale des Filles de la Charite;neuf Sceurs au
seminaire, 54, 3oo, Sceur Chantrel. - Maison Saint-Joseph
pour recevoir les enfants sortant du dep6t de mendicite; inauguration, 299.

1889. Mort de M. Jules Bouilly ( i r fevr.); eloge, 54, 3oi.Epidemie de fievre jaune A Santos (prov. de Saint-Paul). Cinq
Filles de la Charite y vont soigner les malades, 616. Smur Bernier. -

Conversion, 620.

1890. Vol sacrilege a la chapelle du petit seminaire, 56, 640.
M. Cappelaere.
1892. Mort idifiante de M. Geraud Teissandier ( 19 mars), 57,
627. M. B. Sipolis; 63 , M. Fr. Tissandier. - Mission aux malades de Santa-Casa de Misericordia, 58, 459. Sceur Mantel. Icarahy : asile Sainte-Leopoldine, grands fruits des oeuvres
externes, 248. Sceur Eyssartier.
1893. Mort de M. Joseph Hehn (16 janv.), eloge, 58, 465.
M. B. Sipolis. -

Guerre civile, 59, 238, 249, 371. Sceurs Mantel.

Eyssartier, Guilhou. Bombardement; protection providentielle,
0o7. M. B. Sipolis, sceurs Chantrelet Mantel.
1897. Mort de M. Barthelemy Sipolis (8 dec.), 63, 296. Sceur
Chantrel.
SAINTE-CATHERINE (Diocese de Rio-Grande).
NoTiCE, 21, 586; 22, x99.
1856. Arriv6e des Filles de la Charite, 21, 58o. Sceur Rommers.

1857. Quelques renseignements, 22, 199.
II.

Dmrsio

-

CHILI

: i. Renseignements gendraux. - 2. Chillan,
Conception, etc., par ordre alphabetique.
I. -

RENSEIGNEMENTS GENERAUX
Voy. Santiago.
1853. 12 novembre. Dipart de France de deux Missionnaires
et de trente Filles de la Charite pour le Chili, 19, 251.
1854-1875-1885. Les divers 6tablissements,41, 154, 606; 50, 3 o.
1891. Guerre civile; ses causes, son caractre, 57, a6o. M.Delaunay.

II. -

375 CHILLAN

NOTICE, 41, 626.

1871. Arrivde des Seurs ( " octobre): 6tablissement, 41, 626.
- Accueil sympathique et reception solennelle, 37, 49o.
M. Corge.
1872.
1873.
1875.
1887.

Etablissement de Missionnaires, 37, 492; 38, 19.
L'oeuvre des Enfants trouves, 41, 627.
Situation des oeuvres, 41, 627.
On met la clef sous la porte et on part seul en mission

vers les populations les plus abandonnees, 52, 452. M. Maillard.
1883. Mission dans les Cordillieres des Andes, 54, 286.
M. Maillard.
1889. Mission a Quino; autres travaux, 54, 595, 7. M. Maillard.
1897. Nature des oeuvres; service d'un lazaret de varioleux;
service de I'dgiise, 62, 60o. M. Maillard.
CONCEPTION DU CHILI
NoTICE, 41,

625.

1862. Projet d'un etablissement de Missionnaires, 28, 2o6.

M. Benech.
1867. La fondation d'un etablissement de Missionnaires, 33,
a85.
1869. Etablissement des Soeurs, 41, 625.
1871. Conversions de protestants; traits ddifiants 37, 241.
M. Tillier.
1872. L'dtablissement des Missionnaires de Concepcion transfer6 i Chillan, 37, 492; 38, 19.
1875. Situation desceuvres des Fillesde la Charite, 44, 625.
1884. Nouvelle maison de Soeurs, A Talcahuano, 50, 314.
COPIAPO
NoTICE, 41, 622.

1860. L'arriv6e des Sceurs; les oeuvres, 41, 6a2.
1864. Belles missions dans la province de Copiapo, 32, 68.

M. Corge.
1866. Disette produite par la guerre. Les Sceurs procurent des
vivres, 32, 33o, 332. M. Bdnech.
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1iti8. Hospice pour les invalides, 41, 623.
1875. Compte rendu de la situation, 41, 623.
CURICO

1882. Etablissement de Sceurs, 50, 313.
LA SERENA
NOTICE. 41, 620. - Historique des oeuvres des Missionnaires, 31, 688;
des ceuvres des Sceurs, 701.

1859. Travaux des Soeurs envoyees pendant la guerre civile,
24, 509. Benech. - Les ambulances, 15. Soeur Augustine. Projet d'un etablissement de Missionnaires, 532.
1860. Fondation d'un etablissement de Sceurs; arrivde (8 janvier), 41, 620.
1862. Arrivde de Missionnaires. Perspectives pleines d'espirances, 28, 283, 286. M. Ant. Gorge. - Les missions, 29, 456.
M. Benech. - Details des mceurs des habitants; leur simplicite
et leur foi, 31, 684. M. Gorge.
1863. Etablissement d'un asile de vieillards confid aux Sceurs,
41, 621.- Etude et relation historique des ceuvres (1861-1863),
623. M. Corgd.
1864. Rdcits de missions : foi enthousiaste des populations,
32,09. M. Corge.
1871. Etablissement d'un dispensaire, 41,621.
1875. Expose de la situation des ceuvres, 41, 621.
RANCANGUA
1876. Etablissement des Sceurs; historique (1876-1884), 50,
312. Sceur Briquet.
SAN FERNANDO

1863. Etablissement des Soeurs, 41, 628. - Catastrophe de
l'incendie de l'eglise. Deux mille victimes, 29, 459. M. Benech.
SANTIAGO
NOTICE, 41, 154; les divers 6tablissements, 156-176; anciennes
coutumes religieuses du pays, 161.

1854. Rdcit du voyage de France h Santiago, 19, 25i-358.

L'arrivee i Santiago; solennelle reception faite aux Sceurs, 359.
-

Bienveillantes appreciations sur les Missionnaires et sur les
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Soeurs, 364. - Details du voyage, 371. Les oeuvres des Sceurs,
387; des Missionnaires, 391. M. B&nech; 41, 156. - Nouvelies.
Mort de la sceur Stephanie Pi (juillet); notice, 19, 395. M. Bdnech. - Ouverture du seminaire interne des Filles de la Charite (8 dicembre), 41, 157.
1859. Rdvolution au Chili. Soin des blesses, a Saint-Philippe,
etc., 24, 5oi. Aux ambulances, 525. Soeur Deschamps.
1860. Reouverture du seminaire des Filles de la Charite, 41,
158.
1862. Consolant tableau des dispositions religieuses dans
I'Amerique du Sud, 28, 291. M. Benech. - Les oeuvres des
Missionnaires et celles desSceurs, 29, 455. Id.
1863. Nouvelles oeuvres desSoeurs, 41, 170, 171.
1866. La guerre avec 1'Espagne. Epreuves diverses du Chili,
32, 328. M. Benech.
1867. Description d'une mission an Chili : I'enthousiasme, les
sanglots, la flagellation, 33, 266-285. M. Corge.
1868. Devouement des Missionnaires et des Sceurs du Chili
pour les populations du Perou 6prouvees par les fleaux, 34, 76.
M. Benech. - Tremblement de terre au Chili, 80. Sceur Van
Rugemortel
1870. Expose de la situation au Chili : dix-sept anndes de travaux et de souffrances, non sans succes, 35, 611. M. Benech. L'orphelinat (Sainte-Famille), 41, 173. - a La population des
campagnes se porte en masse aux missions donnies selon la m&thode des premiers enfants de saint Vincent P, 37, 14. Details,
a26. M. Corge.
1874. Benddiction soleanelle de I'h6pital Saint-Vincent de
Paul, en presence du prdsident de la Republique et du corps
ligislatif (I juin), 41, 175.
1875. Rapport sur les ceuvresdepuis la fondation, 41, 154, 606.
1876. Terrible 6pidemie de petite vdrole; au Salvador, ddvouement des Sceurs. Un orage au Chili contre les Filles de la
Charit, 42, 617. Soeur N.
1878. Diverses oeuvres; personnel bien restreint, 44, 6.
1879. Rdsultats des oeuvres, 45, 7. - La guerre : les ambulances, soin des blessds, 153,450. Sceur Deschamps.
1880. Fete du cinquantieme anniversaire de la Mddaille miraculeuse, a la maison centrale, 46, .346; dans les autres etablissements, 347. - L'oeuvre de Bethleem ou Belem, 45, 45r; 50,
31o.
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1882. Voyage de Buenos-Ayres au Chili, 47, 614. Sceur
Pascal.
1883. La ddvotion du Sacr-Cceur au Chili. Basilique du
Sacrd-Cceur & Santiago; details, 49, 158. Sceur Marmier.
1884. Compte rendu des ceuvres des Soeurs dans la province
(1876-1884), 50, 311. Soeur Briquet. - La devotion i 1'Immaculde Conception de la sainte Vierge au Chili; details, 317.
Soeur X.
1885. Conversion de deux protestants, 51, 123. Sceur Rocca.
1887. Mort de la sceur Briquet. visitatrice; ses obseques.
, Comme son entree au Chili avait dte triomphale, son depart
pour le ciel est aussi un triomphe ., 53, 290. M. Justin Delaunay. - Le cholera. Ddvouement des Missionnaires et des
Soeurs. L'anticholdrique du frere Jacquelin. Seigneurgues,
coadjuteur, fait merveille, 52, 3i , 454. M. Delaunay. Missions; retraite aux ouvriers pauvres de la capitale, 53, 125.
M. J. Delaunay.
1888. Travaux de missions de MM. Duran et Kemen accompagnant Mgr I'archeveque dans sa tournee pastorale, 53, 432.
M. Kdmen. - Mort de M. Augustin Solacroup (18 juillet),
6loge, 54, 472. M. Corgd.
1891. Fin de la guerre civile. Les Sceurs aux ambulances, 57,
158.
1892. Exercices de missions; retraites, 58, 470. M. Rich.
Duran.
TALCA
1861. L'dtablissement des Sceurs a TALCA (1857); progres, 41,
6241895. Fetes de la Mddaille miraculeuse, 62, i13. Sceur Touvier.
VALPARAISO
1858. Arriv&e
Valparaiso de MM. Solacroup et Daval, 54,
4741859. Etablissement (1857). Travaux des Sceurs pendant la
guerre, etc., 41, 606-620.
1869. c Notre-Dame-des-Bombes. > Providentielle protection
de l'h6pital pendant le bombardement (3i mars), 35,462. M. Bdneck.
1875. Situation et resume historique, 41, 606, 609, 6zo.
Sceur Sophie.
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1888. Catastrophe; secours aux inondds, 54, 284. Sceur Fournial.
1891. La guerrc. Les Filles de la Charitd & l'h6pital SaintAugustin; soin des blesses, 57, I59. M. Delaunay.
1892. Incendie de 1'asile del Salvador, 57, 633, 634. M. Delaunay; soeur Fournial.
1895. Reconstruction et inauguration de 1'asile del Salvador,
61, 13o. Sceur Thirion.
VINA DEL MAR
1878. Etablissement de Sceurs, a VINA DEL MAR, pres de Valparaiso, 50, 315.
1891. Les Sceurs soignent les blesses de la guerre civile, 57,
159.
IV. NOTICE

PARAGUAY

: Site, mceurs, 35,433. - Le Paraguay; la capitale, 45, 304.

AssoMPTION. - 1869. Recit d'un voyage de Buenos-Ayres a
1'Assomption, 35, 423. M. Patour.
1877. Projet d'etabiissement. Une mission donnee & l'Assomption, 45, 3 3, 461-470. M. Reveillere.
1880. Etablissement de Missionnaires, 45, 7. - Voyage de
MM. Reveillere et Birot; notice sur le pays, 304. Le seminaire
diocesain; etat du clerge, 470. M. Reveillre. - Arrivie des
Filles de la Charitd. Etat de I'h6pital, 62, 120. Soeur Artensac.
1881. Etablissement d'une maison de Soeurs; quelques details,
47, 472. Sceur Artensac.
1882. Etat des ceuvres. Courageuse pauvreti, 47, 475. Sceur
Pascal.
1887. Le sdminaire. Voyage &Villa-Rica, 52, 475. M. D. Tramonti.
1888. Epreuves et benddiction sur le siminaire. Les ceuvres
des Sceurs, 54, 606. M. Teissandier. - Sminaire et college; on
travaille h remplacer la maison trop pauvre et trop etroite, 53,
607. M. Victor Simon.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 56, 644. M. Montagne.
1894. Le nouvel h6pital; construction, transfert, inauguration
solennelle, 62, 23. Sceur Artensac.
1895. Etat des ceuvres. Visite par Mgr Crouzet, 60, 458.
M. J.-B. Delpech. - Rdsultats consolants pour le diocese obte-
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nus an siminaire. Etablissement de I'oeuvre des missions, 6t,
134. M. Scarella.
V. -

PEROU

DIVISION : I. Renseignements genraux; 2. Arequipa, Cuzco, etc.,
par ordre alphab6tique.
I. -

RENSEIGNEMENTS GENERAUX

NOTICE : Les origines,31, 96.-1857, 9 sept. Le gouvernement peru-

vien demande et obtient des Missionnaires et des Filles de la Charit, 52, 443. -

Depart de France de trois Missionnaires et de

cinquanre-cinq Filles de la Charit6 pour le Perou (9i septembre
1857), 29, 9gt; 32, 99; 38, 569. - Situation en 1872, 38, 570, 661; le
personnel, 38, 582. M. Damprue. - Rapports sur les etablissements

des So:urs, 38, 6o5-6ix et 39, 46-93.
II. NOTICE, 32, 107. -

AREQUIPA OU ARICA

L'orphelinat, 38, 578. - Les cauvres, 39, 71-78.

1864. Projetd'itablissement, 30, 537. - Description, 32, o17.
1868. La ville renversde par un tremblement de terre. Un
Missionnaire et des Sceurs viennent du Chili apporter des secours, 34, So, sceur Van Rugemortel; 83, M. Corgd. - Details,
58, etc.
1871. Fondation de 1'etablissement des Sceurs. Les ceuvres,
38, 18, 578, 58o. M. Damprun. - Installation (I*' ddcembre).
Rapport sur la situation, 39,71-78. Sceur Charasse.
1872. Fondation d'un etablissement de Missionnaires, 38, 18.
La fete de Saint-Jean de Dieu. Splendide solennitd. Etrange
mais riche cortege charg4 d'offrandes, 127. Sceur N....
1873. Etat des oeuvres des Soeurs, 39, 79.
1881. Mort de M. Joseph Cesar (24 juillet); 6loge, 46, 707.
M. Duhamel.
1888. Crdation d'une ecole apostolique; organisation; rapide
extension. 54, 280. M. Duhamel.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 627.
1893. Progres de l'dcole apostolique, 58, 473. - Les oeuvres,
59, 99. M. Duhamel.
1896. Etat des oeuvres: deux cents clercs a l'dcole apostolique.
(Euvre des catichismes dans les paroisses, 61, 400. M. Duhamel.
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CUzCO
NOTICE, 30, 539. -

Origine et etablissement de I'ceuvre, 32, 89.
1.
Site et monuments,

1t64. Projet d'etablissement (1862), 29, 471, 484. Etablissement et commencement de 'oeuvre du seminaire ("rdecembre):
voyage des Missionnaires, 30, 533. Dispositions du clerg6, 539.
M. Touvier. - Origines du seminaire, 32, 84. M. Damprun.
1866. Les ipreuves; situation, 32, 92. Difficultis; grand bien
a opdrer dans le clerge, 104. M. Damprun.
LIMA, CALLAO
6
NOTICE, 38, 5 9. Les cuvres des Sacurs, 570; des Missionnaires,
584. - Callao, 58o. La ville de Lima, 24, 1oo. Maours, monuments,

30, 544-58o.
1857. Voyage de France i

Lima; ditails idifiants, 32, 99.

M. Damprun.
1858. L'arrivee (2 ftvrier) et linstallation des Soeurs, 38, 570;

des Missionnaires, 584. - Ouverture du seminaire interne des
Sceurs (8 septembre), 574. - Les ddbuts, 32, too. M. Damprun.
1859. Rapport sur la ville, les

oeuvres;

l'arrivee (a fev. 1858),

26, 96, 99. M. Damprun. - Entree en possession de 'iglise
(15 octobre), 38, 594.
1860. Recit de voyage du Havre a Lima avec vingt-deux Filles
de la Charite, 25, 449. M. Jourdain.
1861. Les ceuvrcs des Missionnaires et des Filles de la Charite;
situation, 27, 260. M. Theilloud. - L'oeuvre des Enfants exposes, 38, 576.
1862. A l'h6pital : pieux exercices, conversions, 29, 463, soeur
Trimaudan; 466, sceur Bernard. - Mission continuelle. Association des Dames de Chariti : deux cents Dames devoudes,
469. M. Theilloud. - Rapport historique : belles oeuvres dans
l'dglise des Missionnaires; autres travaux, 473. M. Damprun.
1865. Details sur les mceurs, la religion, les monuments, 30,
544-58o. M. Jourdain.
1866. Nonvelle installation pour les Soeurs, 38, 576.- L'oeuvre
des pauvres malades; compte rendu des ceuvres, 32, to0.
M. Damprun. - La guerre avec 1'Espagne; ambulances de
Callao : providence sur les Sceurs, 114. Soeur Bourdat.
1868. La fievre jaune : dix-sept mille victimes. L'incendie,
I'inondation et les tremblements de terre. Divouement des Mis-

-

382 -

sionnaires et des Saeurs, 34, 58-73 ; 76. M. Benech. - Details :
les enfants orphelins, 87. Soeur Boucher. - Mort de trois
Soeurs victimes de la fievre jaune, et de soeur Bernard; son
dloge, 38, 583. - Mort de MM. Jean-Pierre Sillere et Jules-Hercule de Soulage (24 avril}, emport6s par la fievre jaune, 6oo.
M. Damprun.
1869. Mort du frire.Nicolas Deberles ( 6 mai); son eloge, 37,
6oo. M.Damprun. - Voyage de Paris a Lima, 35, 49. Soeur N.
- Quelques details, 82, soeur Kieffer. - Debuts de la maison
de la Recoleta. Notice sur l'idifice, les ceuvres. Visite du prisident de la Republique, 467. Soeur Hiver.
1871. A I'h6pital Saint-Andrd, des rixes et des bapt8mes, 37,
489. Sceur Regnier.
1872. Etat des oeuvres; rapport, 38, 569-604. M. Damprun.
Les h6pitaux de Callao, de Bellavista, 58o. Id. - H6pital SaintAndrd; 6difiants details de la conversion d'un Amdricain des
Etats-Unis et d'un Auvergnat, 6o0. Soeur Rignier.
1875. Rapport surl'h6pital Sainte-Anne (z858-1873); origines;
le local, les ceuvres, 38, 605-619, et 39, 46-71. Sceur Kieffer. Rapport sur les maisons des ali6ens, 81-83, sceur Suisse; sur
I'h6pital Saint-Barthelemy, 84-89, soeur Lamy; et sur 'hospice
des Incurables, 89-93, soeur Rey.
1876. Le mois de Marie et les soldats, 42, i56. Soeur Lamy.
- Conversion par la Mddaille miraculeuse, 59, 456.
1879. Les desastres de la guerre avec le Chili; anxi6tes; conversions, 44, 647, sceur Stephanie; 65o, sceur Boucher. Tremblements de terre, epidemie de la petite verole. Une mission;
traits edifiants, 653. Sceur Lamy.
1882. Etat des oeuvres : a Les miseres du present et les incertitudes de 1'avenir >,48, 315. Soeur Pascal.
1885. Apprehension de troubles politiques. Chinois recueillis
STlh6pital; baptEmes h l'article de la mort, 51, 440. Seur Regnier. - La guerre civile. L'h6pital de Callao, 51, 443. Soeur
Claverie.- Batailles dans les rues de Lima. Dangers courus par
les maisons des Soeurs, 444. Soeur Castagnet. - H6pital SainteAnne; mission pour les infirmes. Les enfants de Marie, 129.
Sceur Castagnet.
1886. Mort de M..Damprun (lonov.); 6loge, 52, 16o, 443,
446. - Les tates du trois cenmime anniversaire de sainte Rose,
3o6. - Retraite spirituelle a I'h6pital de Lima, 139. Soeur
Lamy.
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1887. Fete solennelle de saint Vincent. Situation religieuse au
Perou, 53, 123. M. Mivielle.
1888. Inauguration de la grotte de Notre-Dame de Lourdes,
54, 99. Sceur Carassa.
1889. Conversion d'un mddecin de l'h6pital Sainte-Anne, 54,
6oi.
1890. Gudrison attribuie au bienheureux Perboyre, 56, 2io.
- Triduum du bienheureux Perboyre a Sainte-Thdrese, 629.
Soeur Barbeyrat.
1891. H6pital Santa Ana. Conversion par la Medaille miraculeuse, 56, 634. Sceur Castagnet.
1892. Graces attribuees au bienheureux Perboyre, 57, 5oi.
1895. Guerre civile dans les rues de la ville. Les Filles de la
Charitd, 60, 452, sceur Castagnet; 453, sceur Perrot; 455,
M. Mivieille. - Mort de M. Thdophile Domergue (28 juill.);
dloge, 62, 285. M. Salas.
1898. Guerison attribude ! I'Eau de Saint-Vincent, 64, 143.
MOQUEGA
1894. Voyage et installation des Soeurs, 59, 565.
PUNO
1876. Etablissement des Soeurs, 42, 157. Sceur Flandrin.
188.. La Mddaille miraculeuse : conversion d'un musulman;
guerisons et conversions, 54, 282.
TRUJILLO
NoTIcE, 41, 596.
1875. Voyage des Sceurs de Lima a Trujillo. La ville et les
ceuvres, 4t, 591. Sceur Kiefer. - Reception solennelle faite
aux Sceurs, 6oo. Sceur Helleu.
1882 Etablissement de Missionnaires. Penibles ddbuts au
seminaire; consolation, 49, 620. M. Maresca.
1884. Rdorganisation du petit seminaire; inauguration du
grand sdminaire. Projet d'une ecole apostolique, 49, 617. - La
guerre. Prise de Trujillo par les troupes du gouvernement
(to octobre); les Missionnaires et le seminaire, 50, 3o7, M. Maresca; la maison des Soeurs, 3o8, sceur Helleu.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 56, 132.

VI.NOTICE

384 -

REPUBLIQUE ARGENTINE

HISTORIQUE

(1859-1874), 39, 557-590. M. Riveillere.

1. -- RENSEIGNEMENTS GENERAUX
1895. Visite
de Mgr Crouzet, 60, 592.

NoTICE : 1873. Erection en province, 39, 26.-

II. - AZUL ET MISSION INDIENNE
NOTrIC, 39, 27, 584.
1873. Fondation d'une mission indienne, 39, 27. - But tout
apostolique de cette oeuvre, 94. M. Reveillere. - Installation.
Mcours des Indiens; le cacique Catriel; un parlement en plein
air, 97. M. George.
1874. Adversarii multi. Preparation a I'evangelisation, 39,
468. M. Georges Salvayre. - Installation des Missionnaires &
Azul (25 janvier), 585. Premieres oeuvres et esperances, 586.
M. Reveillkre. - Conversion du cacique Jos6-Maria Railef; sa
pieuse mort an sanctuaire de Lujan. Details, 40, 147. M. F.
Meister; 15i, M. Georges Salvayre. - Evang6lisation, 41, 637,
M. Savino; 646, M. Meister.
1875. M. G. Salvayre va chez les Indiens racheter des captifs:
il endure de mauvais traitements, 41, 476. M. Meister.
1876. Fin de l'6tablissement d'Azul, 41, 475.
1877. Rapport sur une mission chez les Indiens : quatorze
mois de sejour parmi eux; rdsultats de cette mission, 43, 493, et
44, 336, 502. M. Savino.
1879. La guerre contre les Indiens rdvolts de la Patagonie :
on soigne et on baptise leurs blesses prisonniers, 44, 525. Sceur
Louis.- Douze cents Indiens viennent deja de recevoir le baptime, 45, i66.
BUENOS-AYRES
NOTICE sur la ville, et sur le pays de la Plata, 35, 445.
1858. Le but de l'ceuvre, et le contrat defondation (2 fivrier),
39, 557.
1859. Voyage du Havre (21 juillet-s3 septembre) a BuenosAyres, et premieres euvres des Missionnaires et des Filles de la
Chariti, 34, 533. M. Laderriere. - Beaux avis de M. Itienne,
Superieur general, aux Sceurs, 39, 56£.- L'installation et les
difficultes, 564.
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1861. La guerre; soin des ambulances, 37,

5. Sceur Berdoulat.

- Les ambulances au Rosario, 38, 24.. M Malleval. resnltat, 39, 569.

Heureux

1863. Nouveau traite pour les ceuvres de Filles de la Charitd,
39, 572. - Les Missionnaires et I'instruction des enfants, 574.
1866. M. de Lavaissiere etablit pour les Missionnaires la
Maison de Saint-Louis. Etablissement de la Societe des Dames
de Chariti, 39, 575.
186i.. Nouvelle guerre. Aux ambulances de la Concordia, 32,
I16. M. Malleval; 33. 224, sceur Berdoulat. - L'origine de
l'ceuvre de Saint-Louis et M. de Lavaissiere, 495. Sceur Pelloux.
- Installation des Soeurs dans la Maison centrale, 38, 576. Essai d'un 6tablissement i Jujuy, 597-637.
1866. Les soldats blesses; h6pital de Buenos-Ayres, 32, I26.
M. Malleval. Conversion de soldats protestants; baptime d'un
Indien, 379. Sceur Felicite. - Ambulances de Corrientms;
details de la guerre, devouement des Soeurs, i3o, 141, 149.
M. Malleval. - Conversions, ceremonies A 'h6pital Saint-Louis,
336. Soeur Pelloux. - A la Maison centrale des Socurs. Les
oeuvres, 365. Visite de Mgr I'archev8que, 371, 373. Sceur Tamanhan. -

Les ecoles florissantes des Soeurs, 33, 227. -

Les

oeuvres de piete. Les victimes du choldra; toujours les ambulances et les champs de bataiile, 23o. Sceur Tamanhan.- Retour
de Corrientes i Buenos-Ayres. Description du voyage, 239.
Sceur Augustine. - Ouverture du college Saint-Louis pour les
vocations ecclesiastiques, 39, 577. - Pose de la premiere pierre
de 1'eglise du Sacre-Cceur, 578.
1867. Les Sceurs vont secourir les choldriques et les blesses
de L. guerre qui recommence; protection providentielle, 33,
287, 294. SceUr Tmrnanhan.
18f8. Nouvelles des ceuvres, 33,495. Sceur Pelloux. - Affreux
'avages du cholera : L'exces du malheur provoque de la part
des deux families un devouement sans bornes ), 34, 7. Details;
41, sceur Dupuy. - Victimes du fleau parmi les Soeurs, 45.
Nouvelles des ceuvres religieuses, 49, soeur Tamanhan; et 55,
sceur Marie Simon. - Mort de la sceur Berdoulat, victime du
choldra, 39, 579.
1869. Voyage a 1'Assomption du Paraguay. Un mecompte :
les maladeb disparus, 35, 85. M. L. Patoux. - Notice sur
Buenos-Ayres et sur le pays de la Plata, 445. M. George. Inauguration de 'iglise du Sacre-Cceur (ig juillet), 39, 578.
- Ouverture de 1'asile de la Recoleta, 39, 579;. notice, 591.
25
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1870. Le College-seminaire ebranik par la mort du fondateur,
37, I4.
1871. On quitte le college, et on transfere a Lujan les eleves,
noyau d'un petit seminaire. Transformation de la maison de
Saint-Louis, 38, 20. - Terrible epidemie de fievre jaune; mort
de MM. de Lavaissiere et Patoux, des sceurs Goulart, Pelloux
et de quatre de leurs compagnes, 39, 582.
1873. Belles ceremonies de la Fite-Dieu. Les associations de
piete. 38, 554. Sceur N. - Fete solennelle de saint Vincent;
panegyrique par Mgr l'archeveque. Conversions. Ecoles, 563.
M. Reveillere. - Accroissement des ceuvres des Soeurs, 39, 27.
187i. Statistique du personnel et des oeuvres, 39, 589. Bienveillance des populations pour nos oeuvres, 40, i59. M. Lenesle.
1875. Emeute (25 fevrier); menaces contre les communautes
religieuses, 40, 507. M. Lemesle.
1878. Ouverture d'un seminaire interne, 44, 6. Grice
extraordinaire de la conversion d'un protestant allemand, 351.
Soeur Desbrosses. - L'ecole apostolique; installation, 45, 167.
M. Reveill&re.
1880. F&te du cinquantieme anniversaire de la Midaille miraculeuse, 46, 332.

1882. Voyage de Rio-de-Janeiro H Buenos-Ayres, 47, 317. -

Itat des ceuvres A Dolores, 474; a Gualegaychu, 475; i BuenosAyres, 477. Soeur Pascal.
1885. Solennites de la f&te du patronage de Saint-Vincent, 50,
492. M. Reveillre.

1886. Mission de la colonie francaise Saint-Joseph, 52,

153.

Reveillre.

1887. Les Sceurs de cette ville vont soigner les choleriques a
Mendoza, 52, 626.
1888, 24 avril. Mort de M. Francois Falempe; son eloge, 54,
303.
1890. Triduum du bienheureux Perboyre, 55, 641.
1894. Fete de la Midaille miraculeuse, 60, 77.
1895. Les oeuvres, 60, 595. Mgr Crouiet.
CORRALES (PRES BUENOS-AYRES)
1895. Etablissement des Filles de la Charitd. Visite de
Mgr 1'dveque, 62, 117. Sceur Poujol.
1897. Installation des Soeurs a la nouvelle habitation pres de
la chapelle Saint-Michel. Une semaine de fetes pour les Napoli-
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tains a I'occasion de l'inauguration de la chapelle, 63, 4t6. Socur
Poujol.
NOTICE 38, 20. -

LUJAN
Historique du pelerinage, 42, 309.

Les origines, 62, z32.
1866. Un pied-i-terre pour les Sceurs. On desire qu'elles s'y
fixent, 33, 238.
1871. Fondation de I'etablissement desMissionnaires. Quelques
renseignements, 38, 19.
1872. Prise de possession par les Missionnaires (28 janvier),
39, 582. - Etablissement des Sceurs, 583.
1873. Quelques details; peleninage des Sceurs, 38, 56o. Direction d'un seminaire diocesain, 39, 27. - Ecole pour les
petits gargons pauvres, 583.
1874. Statistique, 39, 590.
1876. Historique du pelerinage de Notre-Damede Lujan. Etat
actuel, 42, 309-320. M. E. George.
1882. Etat des ceuvres, 4, 474. Soeur Pascat.
1887. Couronnement de I'image de la sainte Vierge, 62, 132.
Une belle fete de I'lmmacule Conception, 53,455. M. Delpech.
1889. Fete du deuxieme anniversaire du couronnement de
Notre-Dame de Lujan; les louanges de Marie, 54, 623. M. Delpech.
1891. Missions b Famatina et a Chilecito. Les oeuvres de la
maison de Lujan, 57,

162.

M. Delpech.

1892. Remarquables missions dans le diocese de Cordova.
CEuvres de la maison de Lujan, 58, 162. M. Delpech. - Pelerinage national en actions de grices de I'election d'un preident
tres catholique de la Republique, 58, z58. M. Delpech.
1893. Revolution a Lujan. Demonstration religieuse, 59, 375.
1894. Les travaux de construction de la basilique avancentPieux pelerinage, 62, 132. M. Delpech.
1893. Le pelerinage, 60, 596. Mgr Crouiet.
1898. Ddveloppement du pelerinage. Pelerinage des seminaristes et des etudiants de la mission de Buenos-Ayres, 64, 276.
- Mort de M. Georges Salvaire, 278,
SAN JUAN DE CUYO

1886. Mission &Albardon, 52, t5i.
18.4. Fetes de la Medaille miraculeuse, 60, 77. - Tremblement de terre, i35. M. Heck.

VII. -

388 URUGUAY

Notions gdographiques sur 1'Uruguay, 52, i5o.
MONTEVIDEO
1870. Etablissement des Filles de la Charite. Epreuves; la
guerre civile, le siege de la maison des Soeurs, 39, 58o. - Etablissement a Union, situee a une heure de Montevideo, 54, 3i 2
1872. Le president de la Ripublique visite l'hospice, demande
qu'on augmente le nombre des Sceurs et paie les frais de leur
voyage. Tableau des oeuvres, 54, 308. Soeur Four.
1873. Nouvelle maison de Soeurs: Misericorde, 39, 584.
1874. Statistique des oeuvres, 39, 589.
1884. Succes des oeuvres des Sceurs, 50, 472. Soeur Poujol. Etablissement de Missionnaires.
1886. Fruits des Missions, 52, 5o.
1887. Details sur le cholera, le divouement des Soeurs a I'asile
de 1'Union, 53, 141. Soeur Faure.

1888. Statistique consolante des fruits produits par les oeuvres
des Filles de la Charite, 54, 307, 3i i. Soeur Four.
1890. Tridaumdu bienheureux Perboyre,56, 651. M. Krautwig.
1891. Serie de missions, 57, 3,5. M. George.
1892. Graces attributes & saint Joseph et au bienheureux
Perboyre, 59, o3. Soeur Duthu. - Desir de voir dtablir la ltte
de la Medaille miraculeuse, 424. Sceur Duthu.
1894. Arrivre de M. Grzegdala, 50, 568. Les fetes de la
Midaille miraculeuse, 60, 77; 62, 7. M. George.
1895. Les oeuvres et les bienfaiteurs, 60, 596. Mgr Crou et.

OCEANIE
DsvisoN : I. Australie. -

2. Iles Philippines.

I. -AUSTRALIE
NoICE : Climat, mceurs, religion, 53, 544.
1885. Climat, moeurs, religion, 53, 544. sionnaires, 59,
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Arrivie des Mis-

SYDNEY. Depart de MM. Antoine Boyle

et O'Callaghan pour Sydney avec le cardinal Moran, 51, 208.
M. O'Callaghan.
1886. SYDNEY. Details sur la ville et sur les missions. Mission
A la cathedrale et dans le diocese de Maitland. Retraite pastorale, 51, 53o. M. O'Callaghan.
1887. SYDNEY. Missions dans l'Australic centrale. Projet d'dtablissement k Bathurst, 53, 72. M. O'Callaghan. - SYDNEY-BALMAIN. Affermissement de I'oeuvre; extension des travaux; gindreuse bienveillance du cardinal Moran, 52, 371. M. O'Callaghan.
1888. SYDNEY-BALMAIN.

Travaux apostoliques de missions,

54, 7 o . M. O'Callaghan. Climat. Achat d'un terrain pour bitir
dans les environs. Sermon pour la Socidt6 de Saint-Vincent
de Paul. Missions de la province, 53, 544, 553, M. Hardy; 556,
M. O'Callaghan. - Details sur la Nouvelle-Galle du Sud.
- Methode des missions en Australie. Desir d'avoir des Filles de
la Charitd, 53, 544, 546,547.- MELBOURNE. Description de la ville.

L'6vaque offre la direction d'un college, 53, 554. M. Hardy; Mission, 557. M. O'Callaghan.- BATHURST. Description de la villeRetraite pastorale, 53, 553, 555. M. Hardy; 557, M. O'Callaghan.
1889. Missions dansle diocese de Melbourne, 54, 379. M. O'Callaghan.
1890. SYDNEY-BALMAIN. Triduum du bienheureux Perboyre,
56, 126.
1893. SYDNEY-BALMAIN. Missions aventureuses etconsolantes,

58, 627. M. Mac Kenna.
1894. SYDNEY-AHSFIELD.

Inauguration de la maison (14 jan-

vier); discours du cardinal Moran, 59, 383.

-

39o -

II.-ILES PHILIPPINES
NOTICE, 5,264; 63, 592. -

Rdsume historique (1837-1891), 58, 326

1837. Ordination i Manille de confreres de la maison de
Macao, 5, 251.
1862. Les origines des ceuvres. Depart pour Manille de deux
pritres, de deux Freres et de quinze Filles de la Charitd. Edifiants details du voyage. Reception solennelle. Les oeuvres:
siminaire, etc., 31, 563, M. Ildefonse Moral; 59, 379, 38o,
M. Arnair.
1863. Epouvantable tremblement de terre a Manille (3 juin).
Protection providentielle, 31, 568, M. Moral; 571, soeur Ayanf;
573, sceur Carreras.
1870. JARO. Arrivie des Missionnaires; accueil bienveillant de
Mgr 1'ivique, 51, 288.
1875. L'exercice des ceuvres de zile et de chariti aupres des
colons espagnols et aupris des indigenes, 41, 2t.
1878. Charitd des Missionnaires A I'occasion de la famine qui
eprouve la Chine, 44, 2.
1880. Nouveau tremblement de terre & Manille (18 juillet).
Le siminaire en partic renversd; ddtails, 45, 595. M. Orriols;
6oI, sceur Ayany.
1881. H6pital de MAYAGUEZ. Conversions par la Medaille
miraculeuse, 47, 448. Soeur Vera.
1882. Le cholera a Manille et h Jaro : devouement des Missionnaires et des Filles de la Chariti, 48, 117. M. Orriols. Deux victimes: mort de Julien Illera, b Jaro (20 ao0t), notice,
118; 121-124, M. Jean Jaume. - Mort de la soeur Catherine
Galagara (29 ao0t), eloge, 119. M. Orriols. - Ddtails, conversions, 120. M. Jean Jaume. - Continuation de 1'dpidimie. Tersibles ravages d'un ouragan, 534. M. Orriols.
1883. Ceuu. Le choldra, ses ravages; conversions, 48, 537.
M. Jarero.
1884. Conversion &Manille, attribuee 1'intercession de M"' Le
Gras, 49, 477. M. Orriols. - Offre de secours des Sceurs de
Manille aux Soeurs dprouvees de la Chine, 50, 282. Sceur
Ayany.
1885. MANILLE. Fete solennelle pour le patronage de saint
Vincent, 51, 290. - JARO. Mort de Mgr l•evque, son eloge.
Etat des oeuvres, 51; 288. M. Miralda.
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1886. CBsu. Fete du patronage de saint Vincent, procession,
illumination, 52, 128. M. Jarero.
1888. MANILLE. Quelques nouvelles des Filles de la Chariti;
idifiants sentiments, 54, 449. Soeur Ayan'.
1890. JARO. Triduum du bienheureux Perboyre, 56, 622.
1891. JARO. College. Cent internes et quatre cents externes; le
programme d'etudes. Situation religieuse gendrale, 56, 620.
M. Miralda. - Cisu. Guerison attribude au bienheureux Perboyre, 57, i55. M. Julia.
1893. Rapport sur les ceuvres, 59, 378. M. Arnaif. - CAVITE.
CEuvres des !ceurs, 59, 382. - JARO. (Euvre des Soeurs. Ibid. NvsvA CACERES. (Euvre des Sceurs, 38i.
1896. MANILLE, SAINT-MARCELLIN. L'insurrection contre les

Espagnols. Troubles A Cavite. Devouement des Sceurs, 62, 288.
-

NUEVA CACERIS. Plan et causes de l'insurrection des indigenes.

L'avenir des missions etia reforme des seminaires, 287. M. Miralda. -

MANILLE. Fites de la Medaille miraculeuse chez les

Missionnaires et les Sceurs, 61, 404.
1897. Les insurgis Tagalos; pillage; les h6pitaux remplacent
les icoles, 62, 6o5. M. Santandren. - L'insurrection parait
termine ; les insurges font leur soumission, 63, 203.
1898, janvier. Te Deum pour le retablissement de la paix, 63,
453. - Le gouvernement espagnol demande des Filles de la
Chariti pour les etablissements. La guerre est declaree par les
ttats-Unis. La lutte aux Antilles et a Manille, 63, 447. Sceur
Christine Jovellar. - CiBv. Le dimanche des Rameaux, pillage
des maisons des Espagnols et des Chinois par les insurg6s; ce
que deviennerit les Missionnaires, 63, 452. M. Orriols. - MANmLLE-SAINT-MARCELLIN. Sombres previons; assassinats et incen-

dies. Ibid. - JARO. Craintes fondees d'une insurrection en cette
ville, 453.--imai. Bombardement de CAVITE. La flotte espa3
gnole detruite a Cavite,63,443,6u .- 3 mai. La ville saccag6e par
les insurges. Courage des Soeurs A i'h6pital de Cavite. - 4 mai.
Elles partent avec leurs malades, protegees par les Americains,
6o6. - 5 mai. Les Sceurs de Cavite et de Canacao se rendent it
Manille, 607. - 6 mai. Le college de la Concordia est transform6 en ambulance, 607. -

23 mai. Apprehensions h Manille,

604. Sceur Florentine Chasco.- 27 mai. La ville de Manille est
toujours bloquie, 607. - 5 juin-13 aoflt. Manille assiegde par
les Americains et les insurgis. - i3 aoit. La flotte americaine
bombarde les tranchies. Hostiliti des insurgis contre les religieux qui sonttris maltraitis,6, I27. M. Orriols.- J uillet. Apprd-
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hensions, 121. M. Julia. Les Sceurs de la Concordia pendant le
bombardement; les insurgds i la Concordia et & Saint-Marcellin,
64. 282. Soeur Assomption Ventura. - 5 aoit. Les Sceurs quittent la Concordia pourse r6fugier Santa Isabel; jour et nuiton
entend le sifflement des balles, a23. Sceur Chasco. - so aoft.
La ville capitule. Les Americains s'emparent de la ville et de
Saint-Marcellin; les insurgds, des faubourgs; ils respectent les
Soeurs de la Concordia et de Looban tombees en leur pouvoir,
129. -

-

12 aoit. Signature des preliminaires de paix, 63, 608.

aofit Mort de la sceur Ayanz, vice-visitatrice pour les Philippines; son 0loge, 64, 125. - t8 septembre. NUEVA CACEREs.
Soulevement des revolutionnaires; ils s'emparent de la ville; les
religieux prisonniers des insurges, 392. M. Santandren. - Soulevement a Cebu: Missionnaires et Scears chappent au danger,
63, 6o5. M. Orriols. - JARO. Les insurges se preparent b prendre certe ville; alarmes des Sceurs. 64, 285. Prise de Jaro. Missionnaires et Soeurs se sont transportis a Iloilo, 287. - Cinu.
Le seminaire est ouvert malgri la guerre, 286. M. P. Julia. On s'attend i ce que les Americains ou les insurges s'emparent
de la ville, 287. - Les insurgis s'emparent du siminaire. Les
Missionnaires sont dispersis, les uns i Iloilo, les autres i
Manille, 287. - On fait les exercices de la retraite chez les Missionnaires et chez les Soeurs, malgrd les inquietudes de la guerre.
26

Ibid. M. Orriols. -

NUEVA CACERES. Les insurges occupent la

maison des Filles de la Charit; ils respectent les Soeurs. Vingtdeux religieux Franciscains sont retenus prisonniers au seminaire par les insurges, 285, 286. - Par ordre du gouvernement
rdvolutionnaire les Missionnaires ouvrent les classes, 628.
M. FlorentJaso. - to dicembre. Traitd de Paris : les EtatsUnis s'attribuent les Philippines, 126.
1899, 4 fevrier. Combat entre les Americains et les Indiens.
MANILLE. Perils de la maison de la Concordia. Tristes prdvisions, 64, 394, Soeur Fl. Chasco; 397, M. Orriols. - Nouvelles
des autres maisons, 5ol, sceur Chasco; 5o3. M. Orriols.
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1789-1821. Mgr de Boulogne, vrquie de Troyes, panegyrique,
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LE BIENHEUREUX JEAN-GABRIEL PERBOYRE

Brefde bdatification par Leon XIII, 55, 5-23.
Houmlie, par le cardinal Parocchi, a Rome. 55, 48-6o.
Homelie par le cardinal Richard, archeveque de Paris, 55,
76-83.
Pandgyriques par Mgr Demimuid, directeur g6neral de 1'CEuvre
de la Sainte-Enfance :
i"o pandgyrique: le Pr6tre, 55, 84-121;

2* pandgyrique : le Missionnaire, 55, ia-zi5i;
3" pandgyrique : le Martyr, 55, x52-176.
Panegyrique par M. le chanoine Mariani, i Rome, 55, 177i99.

Allocution par le cardinal Bourret, iveque de Rodez, 60, 8286.
III. - LA VENERABLE LOUISE DE MARILLAC
1895. Mgr Jourdan de !a Passardiere, eveque de Rosia :
lor discours, 61, 283-296.
2* discours, Ibid. 297-315.
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LA MEDAILLE MIRACULEUSE

Invito sacro de Son Em. le cardinal Parocchi (1894), 60,6-9.Homelie de Son Em. le cardinal Richard, archeveque de Paris,
60, 21-27.

Discours de Mgr Pagis, eveque de Verdun (1897),62, 475-485.
Discours de M. Milon, 62, 491-507.
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PANEGYRIQUES DE S. VINCENT DE PAUL
INDIQUES DANS LES ANNALES
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1660. MAUPAs ou Toua (Mgr de), eveque du Puy, 271.
1737. BAUDRAND, I'auteur de IAme dlevde i Dieu, 271.
1737.
1738.
1741.
1744.

MoNGIN (Mgr Edme), devque de Bazas, 272.
COLLBT, pretre de la Mission, 272.
BALLET (Fran0ois). Premier panegyrique, 272.
- 2* panegyrique de saint Vincent, 272.

Vers 1745. LA Toun (Bertrand de), 416.
1752. LA TouR no Pim (Jacques-Francois-Rene de), 416.
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Vers 1761. BEURRIER, 416.
Vers 1770. BEAuvAIs (de), devque de Senez, 549.
Vers 1770. GEOFFROY, S. J., 549.
Vers 1772. DESSAURET (Isaac-Alexis), S. J., 55o.
Vers 1782. CANOVAI (Stanislao), delle Scuole pie, 55o.
1783. BERTIN, chanoine d'Amiens, 55o.
1785. MAUaY, 55o. (Voy. ci-dessus, p. 393.)
1785. SAINT-MARTIN (M. I'abbe de), conseiller au Ch&telet, 55o.
1786. LE Boucq, doyen de Saint-Andre, a Chartres, 55o.
1789. BOuLooNE (de), evque de Troyes, 55o.(Voy. ci-dessus,p. 393.)
1817. BONNEVIE (Pierre-Etienne), chanoine de Lyon, 551.
Vers 1818. LABOUDERIE (Jean), vicaire g6neral d'Avignon, 551.
Vers 1820. MAC CARTHn,S. J., 55:.
1821. FnAYssuIous (Mgr), 6veque d'Hermopolis, 55x.
Vers 1824. LACOsTE, 551.
Vers 1830. LonoGI (l'abbd),cur6 de S.-Louis d'Antin, a Paris, 551.
1830. Mgr CoTTRET, chanoine-6veque de Saint-Denys, 551.
1834. FItETTI (Franc.), S. J., 552.

1837.
1837.
1838.
1843.
Vers

Rossi (Mgr Stefano), 552.
FRANCESco REGIS(Giovanni), canonico di Mondovi, 552.
POTENZA (Francesco de' Marchesi), 552.
PIOLA (Luigi), pretre de la Mission, 552.
1844. BAarEr, missionnaire du diocese de Lyon, 552.
TOME 62

1845. BANDEVILLE, chanoine honoraire de Reims, 332.

1845. TADDne (Giuseppe), 332.
1846. M. M"*, pretre de la Mission, 332.
1847. TosTI (D. Luigi), moine de fabbaye du Mont-Cassin, 332.
1847. C(EUn, 332.

1848. THOLON (M. I'abbd), 332.
1852. LEBLASTIEa, 333.

1854. DEPLACE, du chapitre de Notre-Dame de Paris, 333.
1854. MITRAUD (M. I'abb6 Th.), 333.
1854. RAULINE (M. I'abbe), 333.
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185.
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z86o,

p. 372).
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ETiENE (M. J.-B.), Superieur general de la Mission, 334.
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Vers 1867. ALIMONDA (Cardinal), 335.
Vers 1868. MAuPIn, 335.
1869. R. P. AMBROISE (de Bergerac), 335.
1873. GI-suAaD (Mgr Gerlando-Maria), eveque d'Acireale, 335.
1873. CAux.L (M. l'abbe); a Sedan, chez Laroche.
1875. BoxnoaxE (Jules); a Aire, chez Dehez, libraire.
1876. Boat (M. Eugene), Supdrieur general de la Mission, 335.
1876. Javi~E (M. 1'abbe), doyen du chapitre de Tours, 335.
1876. DoRMAGEx (M. l'abbi), 336.
1876. CoaonA (Vittorio del) canonico, 336.
1879. GERMAIN (Mgr), vcrque de Coutances et Avranches, 336.
1882. QurrTAT(M.),curcde Montmirail, 336 (Voy.ci-dessus,p.3 9 3).
1882. GILLETr ( 1. I'abb6 J.), sup. du Petit s6minaire (Reims, 1882).
Vers 1883. CAPOT (A.), chanoine d'Agen, 336.
1883. Dauos (Mgr C. F.), pr6lat de la maison du Pape, 451.
1885. LAuaEn•z (S. E. le card.), 451.
1885. LtoM XIII. Bref du iz mai, 451.
1885. PRADO (R. P. Norberto del), de Manille, 451.
1885. TADE (Gio. Batt.), rettore del Seminario di Sarzana, 451.
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Broye, p. 616.
TOME 63
La venerable Louise de Marillac. Mile Le Gras, fondatrice des
Filles de la Charit6 de Saint-Vincent de Paul, par Mgr Baunard,p. 5.
77. Acta Benedicti XIV sive nondum sive sparsim edita, nunc
primum collecta, cura Raphaelis de Martinis, C. M., p. 161.
78. Acta martyrum et sanctorum (Orientis); tom. VII. Edid.
Paulus Bedjan, C. M., p. 162.
79. Directoire des Associations d'Enfaats de Marie Immaculee,
etablies chez les Filles de la Charit6, par M. E. Mott, C. M., p. 162.
So. Couronnement de la Vierge de la Medaille miraculeuse, i
Paris, p. i63.
81. Commentarfi de Sacramentis in genere ac de SS. Eucharistia,
a Jo. Mac Guiness, C. M., p. 163.
82. Annales des Dames de la Charite de Saint-Vincent de Paul.
Annee 1897-1898, p. 164.
83. Saint Vincent de Paul,par M. Emmanuel de Broglie, p. 33o.
84. Peking. Hlistoire et description, par M. Alphonse Favier, C. M..
p. 33o.
85. Frere Antoine, par Mme A. M. de Franclieu. p. 465.
86. Les Psaumes traduits en francais, par M. Rene Flament, C.M.,
6
p- 4 787. Les Saurs hospitalieres, souvenirs de saint Jean et de sainte
Marie d'Angers, par L. Cosnier, p. 467.
88. Propadeuticaad Evangelium, a D. Bersani, C. M., p. 636.
89. De Beatae V.Mariasanctificationea'C.
Ramellini, C. M.,p,636.
go. Avis et conferences de saint Vincent de Paul, traduits en italien, p. 636.
9£. Oi saint Vincent dit-il sapremiere messe? par labb J. Dubois,
cur6 de saint Pierre de Buzet, p. 637.
92. Notice sur Joseph Drees, clerc de la Congregation de la Mis
sion, par M. l'abb6 Narbey, p. 638.
TOME 64
3

9 . Commentarii de Deo uno, de Deo creatore, de gratia, par
M. Mac Guiness, C. M., p. z52.
94. Nomocanon Barhbarei (en chaldeen), publid par M. Bedjan,
C. M., p. 153.
95. Manuel du droit public ecclsiastique, par M. Verdier, C. M.;
Compendium Juris privati canonici, juxta Decretales Gregorii IX,
par M. Ch. Fontaine, C. M., p. 653.
96. Les Annales des Enfants de Marie, t. XXIII, p. 153.
97. La Congregation de la Mission et i'Histoire du Siminaire
d'Angers, de Joseph Grandet, p. 154.
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98. La Congregation de la Mission i Angouldme et le Clerge charentais pendant la Revolution, par M. J.-P.-G. Blanchet, p. i55.
99- Les Perles du divin Amour, extraits de la Vie du bienheureux
Jean-Gabriel Perboyre, par J.-M. Angeli, C. M., p. t55.
too. Saint Vincent de Paul. Pancgyrique, par M. 1'abbd Bouloumoy, p. 156.
zot. Supplementum Alartyrologio romano pro CongregationeMissionis, p. 3oo.
102. Vie de saint Vincent de Paul, de Mgr Bougaud, traduit en
anglais par M. Jos. Brady, C. M., p. 3oo.
to1. 11 Sacerdote sanctificato nelle sue afioni quotidiane, par
M. Jean Morino, C. M., p. 3oo.
104. Esposi.ione del sistema morale del dottor della Chiesa sant'
Alfonso, par M. Morelli, C. M., p. 3oi.
o15. L'Histoire des dicouvertes botaniques faites en Chine par les
Europiens et M. Armand David, C. M., p. 3o2.
o16. Les Pretres de nlMission et la Notice sur le clergi de Cahors
pendant la Rivolution, par M. Gary, p. 3o3.
107. M. Jules-Auguste Chinchon, prEtre de la Mission, par M. Paul
Rougeot, C. M.; - AM. Antoine Flagel, pretre de la Mission, par
M. Lon-Bretaudeau. C. M.; - Notice sur la saur Claudine Gelas,
Fille de la Charit6, p. 43o.
108. Notre-Dame de Prime-Combe, par M. L. Tubeuf, C. M., p. 430.
Ioo. Les Comptes rendus des conferences au grand seminaire de
Saint-Flour, p. 431.
Ilo. La Langue Quichoa des Indiens de la R4publique de l'Equateur, par M. Jean Grimm, C. M., p. 536.
i I. Le Origini della Societa de San VincenTo de Paoli, par
Mgr de Martinis, C. M.. p. 536.
112. Ephbse on Jerusalemn, par Gabridlovich (M. Poulin), p. 536.
113. Vie de M. Laborie (et le seminaire de Figeac), par M. I'abbi
Massabie, p. 537.
114. L'Histoire de Versailles et la Congregation de la Mission, par
M.J.-A. Le Roi, p. 537.
1.5. L'Histoire de la latinite a Constantinople, par M. A. Belin,
p. 538.
116. La Correspondaneedes beys de Tunis et des consuls de France,
par Eug. Plantet, p. 538.
117. Etienne de Flacourtou les Origines de la colonisation francaise i Madagascar, par A. Malotet, p. 538.
S18. L'Etude sur saint Franfoisde Sales par domr Mackey, et saint
3
Vincent de Paul, p. 5 9.
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GRAVURES

ET CARTES

Soeurs Marie-Anne Vaillant et Odile Beaugard, Filles de la Charite, allant i la mort au.champ des Martyrs d'Avrill4, pres Angers,
58, 507.
M. Marien Mailer, prdtre de la Mission, visiteur de la Province
d'Espagne. i9, 70o .
Apparition de I'immaculde Vierge de la Medaille miraculeuse a
Soeur Catherine Labourd, 59, 394.
La MCdaille iniraculeuse, 59, 308: 62, 520, 521.
Medaille frappee par Mgr de Quelen, 59, 413.
Apparition de la Vierge de la Medaille miraculeuse, a M. Ratisbonne, 59, 4t7.
Notre-Dame de la MeJaill miraculeuse, 60. 2.
Mgr J.-M. Odin, C. M., archevaque de la Nouvelle-Orldans, 60,
429.

La venerable Louise de Marillac, 60, 472; 63, 4.
Sceur Apolline Andriveau, Fille de la CharitE, 61, 314.
Chapelle des Iillesde ia Charit6 a Saint-Jean.de Troyes. 61, 317.
Jesus-Christ apparait A soeur Apolline Andriveau, 61, 418.
Le Scapulaire de la Passion, 61, 429.
Les Ruines du chateau de Folleville, 61, 437.
M. Rend Almiras, supericur general, 62, r48.
Ans-les-Liege, 62, 384.
La Couronne de Notre-Dame de la Medaille miraculeuse, 62, 5i t.
Le bienheureux J.-G. Perboyre, 63, 42.
Eglise Notre-Dame-des-Victoires a Tien-Tsin, 63, 75.
M. Edme Jolly, Superieur general, 63, 313.
Sceur Anna Ginoux de Fermon, Fille de la Charit,, 63, 333.
Dusseldorf, faubourg de Derendorf; la maison des Filles de la
Charitd, 63, 483.
Maison des Filles de la Chariti, A Yao-Tcheou, 63, 549.
Saint Vincent de Paul, d'apris la statue de Falgui&re, i Paris, 64, 2.
Maison Saint-Antoine de Padoue, a Vienne (Autriche), 64, 27.
Maison internationale d'etudes, a Rome, 64, 36.
Dax; la maison de la Mission, 64, 3o 9 .
Saint-Flour (vue de), 64, 3r5.
Venerable Francois-Regis Clet, portrait, 64, 436.
Le venerable Clet devant ses juges, 64, 445.
Carte du Fort Dauphin, par M. de Flacourt, 61, 227.
Carte des iles Canaries. 61, 447Carte du Vicariat apostolique du Tche-Kiang, 64, 252.
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Abba-Tecla Haymanot, 318.
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Abd-el-Khader, 304, 3o5.
Abdullah Kandi, Perse, 292.
Abeille, Syrie, 3oo.

de la Charitd, 72-to6.
Adam (Soeur Marie), 276.
Adda, Perse, 287.

Abadia (Ramire), 35z.
Abba Ghebra, 313.

Abelly (Mgr Louis), notice,

Addis-Abeba, Abyssinie, 320.

Jo, 1o.
Aberdeen, Ecosse, 178.

Addosio (Pascal d'), 275, 276.
Aderbeidjan, Perse, 293.

Abingh (Jean), notice, 41.
Abot (Rend), notice. 33, 325.
Abouleine (Jean-Baptiste), i 6.

Administration generale, joS,
etc.
Adoua, Abyssinie, 3ji, 312,
314.
Adriani (Jacques), coadjuteur,

Abouna Salama, 3 1,

312.

Abyssinie, iS, 23, 25, 57, 58,
63,66, 68, 69, ior, 102, 104,
1o5, 31 -32o; les idiomes,
3I1, 317.

Acami (Jean-Baptiste), 182.
Accami, Vie de saint Vincent,

notice, 41.
Afrique, 107, 3 1-329.

Agamie, Abyssinie, 32o.
Agde, France, iHdrault),

28,

129.

192; Annales, LVI, 552.
Acireale, Italie, 186.

Agen, France, 1Lot-et-Garon-

Ackaoui (Antoine), 302, 303.
Acquarone, 33o, 345.
Acrour, Abyssinie, 313, 316,
317, 3M8, 319.
Acte de consdcration a la sainte
Vierge, log.
Acte de protestation du i" jan-

Ageno (Lazare), notice, 36.
Agonie (Archiconfrerie de la
sainte), 93, so2; origine i

vier, 1o.

ne), 12, 36, 40,

rz9.

Valfleury, 120; transfert iA
Paris, 121; 157.
Agordat, Abyssinie, 19.

Agosti (Joseph), frere, notice,
44-
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Agui!ar (Emmanuel), 35 1.
Aguirree (Mine Virginie), 361.
Aidin, Syrie, 217, 234, 235.
A'enel (Nicolas), notice, 44.
Aiguillon (la duchesse d'), notice, 29; 141, 191, 192.
Aiguillon (Soeur), 299, 306.

A imargues,France (Gard). 14 8.
Aire, France (Laudes), 132.

Aix,

France (Bouches-du-

Rh6ne),

129.

Alcamo, Italie, 187.
Alcorisa, Espagne, 25.
Alenfon, France, (Orne), 112,
129.

Alep,

Syrie, 16, 53, 79, 295-

296, 3o3.

Alet,

France (Aude). 12, 42,

129.
AlexandreVII, 29,72, 73, io8,
109,

11o.

Alexandrette, Syrie, 295.

Ain-Sahlta, Syrie, 302.
Ajuda, Lisbonne, zo.

Alexandrie d'Egypie, 18, Go,
65, 297, 304, 322-324.

Akbos, Syrie, 22, 6o, 62, 295296, 3o9.

Alfaro, 359, 362.
Alfayucan, Mexique, 24.
Alfonsi (Alfonso de), notice,

Akrour. Voy. Acrour.
Alabao, Barrens,Annales,.LVI,
506.
Aladel (Jean-Marie), notice,
59, 397.
Alasia (Jean), notice, 49; 8o,
201.

322.

Alauzet (Marin), 169.
Albade Tormes, Espagne, 169.
Albanais
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210, 211,

31.

Alfranca, Espagne, 24.
Alger, ii, 18, 21, 27, 28, 2),
3o, 31, 37, 40, 49, 63, 64, 72,
77, 79, 80,82, 141 , 166, 321-

216, 216, 222, 227.

Algirie,

8r, 20, 22,

23, 24,

67, 122, 127, 321-322.

Algersdorf, Autriche, 25, i6o;
Ann., LXII, 280.

Albanie, 216, 222, 228; voy.
Prisrend.
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Ali-pacha, 211, 214.

notice, 33.
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ALbdroni (Cardinal), 76.
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Albert (Soeur), 139.
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notice, 36.
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- (Michel-Ange), notice, 47.
Albi, France, (Tarn), 15, 17,

Alimonda (le cardinal), 396.
Alise Sainte-Reine, France,

68, 129, 399.

All, ras d'Abyssinie, 3, .
Alicante, Espagae, 170.

(C6te-d'Or), 129, 151.
Alitiena, Abyssinie, 25, 311,
312, 33, 314, 315, 316, 320.
Alizeri (Joseph), 332, 336,

337, 396.
Allain (Andrd), frbre, notice,
42.

Allard (Filix), 365, 367.
Allart (Pierre), frere, notice,
46.
Allegre (Soeur), 266.
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Allemagne, •t. i58.
Allemands (CEu vredes), a Cons-

Ambrosetti (Antoine', notice,

tantinople, a 13. 214, 2 16;-

Ambrosin, 329.
Amerique, 107, 33o-388.
Amhara, Abyssinie, 312, 315.
Amicis ( Pierre de), 397, 399.
Amiens, France (Somme), siminaire, mission, paroisse
Sainte-Anne, 12, 16, 17, 27,
36. 37, 46,48, 115, 126, 129,
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All-Hallows, Dublin, 25, 177.
Alloatti (Joseph), 227, 228,
236.

Allofs (Joseph-Jacques , 278;
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Allot (Fernand), 364.
Alma, Algerie, 322.

Almeida (Fernand), notice, 68.
Almdras (Rene), le pere, 29.
Almeras (Rend , superieur general, 3, 5, 8,

12,

29, 30;

histoire de son generalat,
109-111,

180, 402.

Aloisi-Mascella (cardinalt, 127.
Aloula, ras d'Abvssinie, 3r7,

42.

Amoi, Chine, 238.
Amoioc, Mexique, 348.
Am pasimene, Madagascar, 328.
Amsterdam, llollande, 178.
Anderledy (le R. P.), 125.
Andrade (Jose-Maria), 348.
Andre (Jean), notice, 41.
Andreis (Felix de), notice, 5o,
33o.
-

318.

Aloysius, frere, 398.
Alphonse XII, roi d'Espagne,
169.

Alphonse (S.) de Liguori, 186,
401.

Alvares de Moura (Mgr, 64.
Alvares (Bruno), 351.
Alvares (Hellade), eloge, 7 ;
170.
Amarante, Portugal,

25,

203.

Amat (Mgr Thaddee), 338, 35 i.
Amatitlan, Guatemala, 355.
Amaya (Francois) notice, 6o;
296, 304, 307.

Ambato, Equateur, 359.
Amblard (Soeur Catherine),
superieure, 7.
Ambroise de Bergerac (Le P.),
3nti
-3
n

details, 134, 145,
445.

9go, 335,

s, vie ecrire par Mgr Rosati, Ann., LIV, 583.
Andreoli (Paul), frere, notice
37.
Andreoni (Sceur Marie), 276.
-

Andrieu (Soeur), 293.

Andrieux, au Barrens, Ann.,
t. XLI. 5o6.
Andrimont, Belgique, 164.
Andrinople. Turquie d'Europe,
225.

Andriveau (Soeur Apolline),
144, 156, 402.
Andujar, Espagne, 24.
Angeli (Joseph-M.), 401.
Angelini (le P.); inscriptions,
122,

i8i.

Angelis (Antoine de), i85.
Angennes (Charles de Fargis
frere,
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e notice,
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Angers,, France (Maine-etLoire),
112,

12, 20, 3j, 32, 64,

122, I3o, 400.

Anglade (Alexandre),

notice,

67, 141.
Angleterre, 19, 23. 172, 173,
175, 176, 177.
Angora, Turquie d'Asie, 296.

Angoulme

(la duchesse d'l,

132.

A ngouleme, France (Charente),
13, 19, 37, 3o, 40, 42. 398,
401. Voy. Obejine.

Anima, Hongrie, 16o.
Annales de la Congregation
107.

-

des Dames de la Charite ,
400.

- desEnfants de Marie,400.
Annam, 239.
A nnecy,France(Haute-Savoie),
11, 28, 44, 73, i3o.
Annibali (Urbain), frtre" notice. 46.
Anot (Antoine), notice, 68;
242, 249, 250, 251,

252,253,

254, 256, 259, 264.

notice, 60; 243, 246, 272,
273,279, 280, 28., 283.398,
Ans, Beigique, 164, 402.

notice,

61; 180o.

Ansaries, secte, 308.
Anselme (Jean-Baptiste), notice, 32.
Ansinelli (Jean), notice, 6z.

Anthony (M.), 334.
Anthyme, exarque, 226.
Antichan (Sceur), 265..
Antilles, 18, 23, 24, 352-354.

Antioche, Syrie, 3oi.

Antoura, Syrie, tr, 52, 53, 58,
61, 63, 64, 67. 296-2(98.
Anvers, Belgiq'ue, 164.
Anfin, France (Nord), I30.
Apack (Sceur), 235.
Apolline (Soeur). voy. Andriveau.

Apparition de la Vierge de la
Medaille miraculeuse, 118.
- du bienheureux J.-G. Perboyre, 248.
-

de saint Vincent, 305.
d'une Soeur, 35o.

Appiani (Louis), notice, 44;
75, 76, 237-

Aprile (Nicolas), notice, 55.
Arabes, 322, 324.

Archenault (Soeur), 267,
270.

268,

Archiconfrerie, voy. Agonie
iSte), Trinitd (Ste).
Arcos, Espagnc, 25.

Anouilh (Mgr Jean-Baptiste),

Ansaloni (Romuald!,

AAntoine Frere) ,, 400.
- frre coadjuteur, 16,
- de Padoue (Saint), 127.
Antoni (Jean-Baptiste de , notice, 51; t82, 193.

Arcueil-Cachan, pr6s Paris,
Annal., XXXVI, 20, 175.

Ardennes, France, x3o.
Ardichat ou Ardicher, Perse,
284, 287, 288, 293.
Arenas. Espagne, 21.
Ardquipa, Perou, 22, 64, 380.

Argentine (Republique), voy.
Republique.
Argentini (Jean-Baptiste), 39.
Ariccia, Italic, 181, 182.
Ariege, France, 132.

Ariet (Pierre), FrBre, notice,
44.
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Arietti (Jean-Dominiquel, notice, 325.
Arkan~sas Amdrioue du Nord.

334, 335,336.
Aries, France (Bouches-duRh6ne), 15, 131.
Arligiana, 2a5.
Armagh, Islande, 20, 6o.
Armedde (Nicolas), teud., notice, 31.
Armengol ( Bonaventure), 336,
343, 347.
Armeniens, catholiques, zo0;
schismatiques (neo-catholiques),214,215; Ics massacres,
217,

295, 296.

generale, lo 9 ;
generale, 10o.

12, 32, 131.

Arsoli, Italie, 181.
Artensac (Sceur), 379.
Ascension, voy. Donaldsonville.

Ashfield, pris Sydney, 24,389.
Asie, 19, 107, 237.

Asinara (lie de l', Italie, 187,

-

Paraguay,

24,

379, 385.

Astrakan. Russie, 16.
Astros (d'), 6, 82.
Athee, France (C6te-d'Or);
Ann., XLIII, 15.
Athos (Mont), Turquie, 216,
223, 224, 225.

Athy, Dublin, 173.
Aubin (Raymond),

237, 247-

Aubry (Claude), seminariste,
notice, 3o.
Aubry (Noel-VIran), 397.
Auch, France (Gers), 131.
Auclaire

226,

(Soeur),

3os,

3o3.
Aude, France, 140.

Audiat ( Louis), 398.
Auge (Scur), 243, 263.

Auger de Saint-Urein (Jean),
notice, 34.
Aujogne (Jacques), Ann., LIV,
334, 347Aumale, France (Seine-Infdrieure), j31.
Algerie, 22.

-

Aumoniers; facultis, 84, 85.
Auray, France (Morbihan).

193.

Asmith, 344.
Aspetti (Joseph), notice, 71.
Assembldes gindrales, 8-io;
74, 75, 76, 79, 80, 84, 86,
92, 9 3, 98; 1" assemblee

assemblie

Assemhblies sexennales. 8-to.
Assistants du Superieur gendral, 75, 78.
Association des Jeunes Ouvri&res, a Paris, 147.
Assomption, Etats-Uais, 18,
333,343.

Armeniens

de Perse. 284, 288; eutycheens, 289. Arminicns de
Syrie, 294; schismatiques,
296.
Arnaiz (Helladc), 169, 170,
390, 39t.
Arnould (Ignace), 327.
Arokslallas, Hongrie, t63.
Arquian - Wielspolbka (comtesse d'), eloge, 35.
Arras, France (Pas-de-Calais!,

2'

i31.

Aurillac, France (Cantal), 18.
Australie, 24, 25, 389.
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la Chariti, 87, 88; Pretres
des Conf6rences, 9o .
Autels, consecration, 1oo.
Authier (d') de Sisgau, Ann.,

LII,

197.

Autographes de saint Vincent,
123.

Autriche. 12o, 122, iCo; Ann.,

LXII, 379.
Auxerre, France (Yonne), 12,
39, 131.
Auxonne, France (Cbte-d'Or),

B. deW. (le baron), 209.

Babahoyo, Equateur, 361.
Bac (rue duj, i18.
Baccari (Antoine), 3.
- (Frangois), 51, 180.
Bachi Emmanuel de), notice,
38.
Badajoy, Espagne, 16, 20, 71,

166, 170.

~Jca~i~,

iULC

1.

DagCL
Baget
I(Jean , notuce, 71 i 294+,

141.

Avallon, France (Yonne), 131.
Avanderi (Jean-Baptiste), notice, 47.
Avellano, Italie, 187.
Avernes, France (Seine-etOise), Ann., XXXVI, 547.
Averoult (Pierre d'), 327.
Avignon, France (Vaucluse),
13, 41,46, 131.
Avignon (Barthelemy), notice,
44.
Avila, Espagne, 23, 170.
Avogradi (Philippe), notice, 33.
Avon,France(Seine-et-Marne),
Ann., XLIV, 395.
Avranches, France (Manche),
z31.

Avril (Jean-Baptiste), notice,
S48, it5.

Avril (Jean-Joseph),-51i.
Ayanz (Sceur), 390,
eloge, 392.

39t;

Aybram (Gabriel), notice, 71.
Aymeri (Ange), notice, 64;
243, 244, 245, 254, 282.
Azais (Soeur),

Ajul, Republiquc Argentine,
23, 384.

244,

274, 275.

Azarian (Mgr), 215.

Azemar (Antoine), 365, 369.

304, 3o8, 309.

), 343.
Baglioli (
Bahia, Bresil, 19, 24, 67, 6.,
364-366.
Bail (Jean), notice, 32.
Bailleul, France, pres Beauvais, i31.
Bailleul (Edouard), frere, notice, 62.
Bailly (Jean-Baptiste de), 134.
-
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(Joseph), notice, 43.

(Nicolas Joseph), notice,48;
115, 129.

Baineri (Francois), notice, 47.
Baldus (Mgr Henri), notice:
60; 241, 245,246, 247, 253,

396.
Ballaivilliers,presParis, Ann..
XXXVI, 326.
Ballet (l'abbi), 394.
Balmain, 389. Voy. Sydney.
Balsamo (M. Jean-Baptiste),
notice, 3o; 185.
Baltimore, Etats- Unis, 19,
332,334.
Bamboux(les), 23, 326. Voy.

Maurice (lie).
Banci (Mgr), 248.
Bandeville (1'abbe), 395.
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Bapaume, France, (Pas-de-Ca-

Barry (Gerard dui, notice, 34.
Bar-sur-Seine, France (Aube).

lais), 121, 131.
Baratelli (Alphonse), 126, 13i.

Barthelemy !I'abbd), 395.

Barbagelata (Jderme), notice,

Barthez !Xyste), 69; 3 5, 316.

Bantegnie (Paul), 24o.

55.

Barbastro, Espagne, i5, 79,
166, 167.
Barbe (Sceur Augustine), loge,
185.
Barberet (Emile), 269, 270.

Barberi (Christophe), notice,
42.

Barberis (Albert!, eloge, 7o;
190.

Barbeyrat (Sceur), 383.
Barbier (Jean), 2o5, 266.
- (Louis), 298.

Barbin (Jacques), notice, 44.
Barcelone, Espagne, 13, 37,
42,46, 5,, 75, 165, 166, 167.
17o.

Bardstown, Etats-Unis, 331.
Bareil (Camille), 365.
Bari, Italie, 14, 47, 186.

Bar-le-Duc, France (Meuse).
27, 132.

Barolo, marquise,Annal., LVI,
554.
Barrabini (FranCois), notice,
41.

Barraud (Pierre-Simon), 1 16,
140.
Barreau (Jean), frere, 321.

132.

317, 320, 324.
Bartolino (Jeani, notice,46.
Bartrop, Texas, 340.
Basili (Nicolasi, 70, 194.

Basinski Jacques), notice, 55.
Basset (Antoine), notice, 56;
295,297. 304.

Bassi (Joseph), notice, 46.
Bastia, Corse, 12, 31, 32, 33.
35. 41, 47, 50, 165.

Bastide, miss., Marseille, 1785,
Annal., LIV, 334.
Bataille (Mgr), ev. d'Amiens.
i38.
Batault (Jean), 34.
Batavia, Java (Ocdanie), 241,
242, 243.

Bathurst, Australie, 24, 38.).

Baton, miss., Versailles, 1674,
Annal. LXIII, 622.

Battistelli (Mgr Joseph), notice,
35.

Baudelet (Charles), 36o.
Baudet (Sceur Elisabeth), superieure, 6.
Baudin (Simon), eloge, 373.
iBaudouin (Sceur Antoinette),
superieure, 6.
Baudrand (l'abbe), 394.
Baudraz (Claude), 317, 318.

Barrens (Sainte-Marie des),
Baudry, 145.
Etats-Unis (Missouri), 17, 52,
Baunard (Mgr), 128, 40o.
33o, 334-336, 341. Voy. Per- SBayeux, France (Calvados),
ryville.
12, 42, 44, 132.
Barrera (Sauveur), 200.
Bayonne, France (Basses-Pyrendes), 132.
Barret (l'abb), 395.
Bazar de Charite i Paris, inBarroy (Sour). 358.

-

cendie,
362.

128;
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Annal., LXII,

Bayas, France (Girondei, 132.

398.
Bazin (Julien), 295.

"13 -1:_* -

Beatification de J.-Gabriel Perboyre. 98,

125,

394. Voy.

Cause.
Beatification de Vincent de
Paul, 76, 113. Voy. Cause.

Beauchamps, France (Manche).

; A

.

eliin (A.), 401.

Bellavista, Perou, 382.
Bellegarde, France (Ain). Voy.
Musinens.
Belle-Isle,France( Morbihan),
132.

Bellemere (Maxime),eloge, 68.
365.
Bellesme, France, 132.

Belleville (Mathurin de),
Belley, France (Ain), 56,

19.

Beaucourt (Sceur Antoinette),
superieure, 7.
Beaud (Francois), notice, 39.
Beaufils (Ignace), notice, 66,
135.
Beaugart (Soeur Odile),

27,

327.
t23,

136.

Bellone (Philibert), notice, 46.
Bellot (Pierre), fr., notice, 64,
30o.
Bellpuig, Espagne, 26.

402.

Belsunce (Mgr de), ev. de Mar-

Beaumont (Mgr Leon de), ev.

seille, 129, 142, 143.
Bemfica, Portugal, 24, 202,

de Saintes, 44.

Beauvais, France (Oise), 12, 36,
i3i, 132.

Beauvais (Mgr de), evquede
Senez, 395.
Bebek, pres de Constantinople,
17, 56, 208, 209, 210, 211,
212, 213, 214, 216, 217.

Bec (Alphonse), eloge, 369.
Becharris, Syrie, 3o8.
Beckx (le R. P.), 125.
Becquet (Soeur), 373.
Bedburg, Prusse, 22.
Bedjan (Paul), 287, 288, 291,
292,293, 397, 398, 399, 40o.
Bedonia, Italie. 179, 184, 187.
Befort (Sceur), 322.

Bel (Mgr Louis), notice, tio;
240,294, 295, 297, 3oo, 304,
33, 314, 323, 324.

Belala (Jean), fr., notice, 37.
Belesta, France (Ariege), 132.
Belgique,

z21, 164, 165.

203.

Benech (Claude), notice, 71;

375,376, 378.
Benedetti (Cajetan), fr., notice, 40.
Benedetti (Jean), notice, 32.

Benediction des cendres, cierges, etc. Voy. Fonctions.
-

des croix, medailles, 8o, 97.

Benevent, Italie, 187.
Benit (Pierre), notice, 63; 363,
365,
Benoit
Benoit
190,

367, 368,
XIII, 75,
XIV, 77,
201, 326,

372, 373.
76, 113.
78, 13, 146,
400.

Benoit (Hilaire), itud.,notice,
3o.
- (Jean), notice, 64, 373.
Bentivoglio (M =
- la comtesse
Flavie), 37.
Berceau de Saint-Vincent de
Paul.
France
iLandesl..zl.
Paul
Fac
...
Lan
, ---

-
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l
65, 68,69, 71, 97, a2 , 122,
032, i33, 393.

Beuron (Etienne), fr., notice,

Berdoulat (Soeur), eloge, 385.
Bergeon ( Etienne), 15 .
Bergerot (Denis), 320.
Rerghino (Pierre), fr. coadj.,

Beurrier (l'abbe), 395.
Bevilacqua (marquise de), 3t.

43, 1So.

Beyler-bey, Turquie. 215.

Beyrouth, Syrie, 16, 18, 56,

notice. 70.

64,68, 70,295, 299.303,304.

Bergon (Francois), notice, 48,
116, s34.
Bermudez ( Mgr , 4veque de
Popayan, 358.
Bernard ( Benoit), notice, 39.
-

(Soeur), 38t; eloge, 382.

Bernardis (Antoine de), notice. 40.
-

(Charles), 18o.

Bernier (Sceur), 374.
Berri d'Essertaux (Louise de i,
35.
Bersani, 4oo.

Bertarelli, Ann., .VI, 368.
Berthe (Thomas), notice, 31,

Bezard (Seur), 357.
BeTiers, France (Herault),

12,

38, 39, 40,42, t34, 135.

Bialystok, Russie, 16, 58.
Biancardi (Michel), notice, 53.
Biancheri (Mgr Michel), notice, 59; 312, 3t3, 314.

Bibliographie, 396.
Biens de la Congregation, St
1oo, io5.

Bierman (Andre), fr., notice.
38.
Bigaut (Jean), notice, 32.
Bignon (Louis , 397.

Bertrand (l'abbe), 398.

Bigos 'Josephi, notice, 37.
Bigot (Soeur), 3oo, 3o5.
Billet (Jacques), notice, 54.
Billy (Laurent), frere, semin.,
notice, 35.

Bertrand (Soeur), 227.

-

Besanfon, France (Doubs), 48.

Bindi (Mgr), 396.
Binner (Joseph), 163.
Biographie de missionnaires,

140.

Bertin (I'abbe), 395.
Bertrand (Fernand), 328.

I16.
Besnard (Jean), 211.

-

(Sceur Marianne),
rieure, 7.
Besonet (Soeur , 356.
Bessiere (Jean), 143.
Bethldem, Syrie, 299.
- ou Belem, Chili, 377.
Bdthune (Nord,, France,

supe-

27-71, 397.

Bioles Leger), Annales, LIV,
334, 346.

r32.

Bette (Philippe de), fr., notice,
42.

Bettembourg (Nicolas),

(Saeur), 3oo, 3oi, 3io.

206,

237, 293, 295, 3.9, 324.

Biondelli(Francois), eloge, 71;
398.
Birmingham (Thomas), clerc
notice, 58.
Birmanie, 240.
Birot (Joseph), 358, 379.
Biscaras (Mgr de), dvique de
Beziers, 134.

Bisceglie, Italic, t87.

---
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----

Bisso (Bernard), fr., notice, 47.

Bogos, tribu d'Abyssinie, 31-2,
313, 314, 316.

Bilolia, Macedoine, 219.

Bohdanowicz (Joseph), notice.

Biskra, Algerie, 22, 322.

Bitonto, Italie, 186.
Bizor (Soeur), 36o.

54.

Bizzi (Gaetan), lettre, 6r9.
Blackrock, Dublin, 23, 67, 69,
70, 177.

Blanc (Mgr), 339.
Blanc, de Lyon, Ann., LXIII.
136, 141.

Blancard (Barthelemy), 71.
Blanchd (Ferdinand), 362.
Blanchet (l'abbe J.-P.-G.), 40o.
-

(Paul-A.), 235, 398.

Blanchi (Cesar), notice, 47.
Blanka (Martin), fr., notice, 56;
345.
Blatiron (Etienne), notice, 29;
189.
Blaye, France (Gironde),

116.

Blenkinsop (Soeur Euphdmie),
339.
Blondeau (Etienne), etud., notice, 35.
Blucheau (Eugene), 328.
Blundell (Sceur), 174.

Boavida (Louis), 368.
Bobr (Jean), notice, 56.
Bocca (Nicolas), notice, 43.
Boccone (Dominique), notice,
Bocheron (Sceur),

288, 289,

Bodie (Claude), fr., notice, 41.
Bodoge, Hongrie, I63.
Bodus, notice, 34.
Boeschipe, France(Nord., .34.
Bcette (Balthazar), notice, 34.
Boggiani (Pierre), clerc, notice, 51.
/~l----oi

Boisacq (Sceur), 373.
Bois-le-Duc, Hollande, 178.
Boitel( Firmin).fr., notice, 32.
Bojanowski (Thomas), notice,
36.

Boldok (Louis), notice, 70.
Bolivie, Amerique du Sud,362363.
Bolla (Jean), notice, 38.
-

(Louis), 182.

Bologne, Italie, 15, 1,78, I81,
187.

Bombard (l'abhb), 328.
Bombeck (Gaspard), fr., notice, 39.

Bona (cardinal), 3o,

0io.

Bonamy (Mgr), 232.

Bonardi (Augustin), notice, 32.
Bonhomme (l'abbe Jules), 396.
Bone, Algerie, 322.
Bonetti (Mgr

Auguste,, 124,

216, 218, 220,222, 224, 22.5

226, 227, 228.

Bonjamin, vic. gdn. de l'arch.
de. Paris, Ann., LXIII, 328.

290.

og

- (Jean), notice, 35.
Bohime, 16o.

Bong (Sceur Th&rese), 192.

28; 189.

DB--:•l:l-

Bohe (Claude), 3j6, 317, 318;
eloge, 32o.

(Charles),

-no

--

.l
4.

Bonjardim, Brisil, 364.
Bonkowski (Joseph), 197, 198.
Bonn, Allemagne, 159.

Bonnabe (Claude), 116.
Bonnejoie (Soeur Marie-Anne),
superieure, 6.
Bonne-Nouvelle (Notre-Dame
de) k Paris, 15, 147.

-
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uonnet (Jean), supeneur general, 3, 5, 9, 14, 32;notice,
35; 76.

- Son generalat, t 3, 3r.
Bonnevie (l'abbd), 395.
Bonnier (Barthelemy), frere.
notice, 38.
Bonnieu (Jean-Baptiste), notice, 62; 211,

212, 213, 223,

Boston, Etats-Unisd'Amdrique,
333. 336, 346.
Botafogo, Bresil, 372.
Botanique, 401.

Boucays (Alphonse), ,.3.
Boucher Pierre), 325.
-

(Sceur). 362. 363, 382.

Boudinet iMgr), dveque d'Amiens, 138.

225, 231.
Bonceuil (Jean ), notice, 37.

Boudinhon (l'abbeJ.-B. ,

Bons-Enfants, maison A Paris,
II, 40, 41, 78, lo8, 146- Plus tard, Saint-Firmin,

Boudja, Syrie, 218,
Bougaud (Mgr), 40o.

voy. ce mot.

Bont6 (Hyacinthe), 41.
Bony (l'abbe), 33o. 343.
Bonzes,
269.

en Chine, 263, 266,

z ',

399.
234,

235.

Bouillier (Jean), notice, 52;
56, 335, 338, 347.
Bouillon (le cardinal), Ann.,
LXIII, 328.
Bouillon (Simon), frere, notice,
40.

Bordeaux, France (Gironde i,
12, 25, 33, 36, 40, 53, 54,

Bouilly
-

(Jules), notice, 6;. 374.

Pierre , notice, 46.

S15, I18, 134,398.
Bordes (Clement), notice, 56.
Bore (Eugene), superieur ge-

Boujard (Charles), 3, 7: notice,
5 ; 82, 118.

ndral, 4, 7, Io, 23, 62; notice,
63; 92, ro7, 121, 136, 138;

Boulet i la Soeur Marie , supdrieure, 7.
Bouligny, Louisiane, EtatsUnis, 34I.
Boullangier (Joseph), notice,

20o,
213,214

207,208, 210, 2

1,

212,

218,219, 220, 221,

222, 223, 224, 225, 229, 230,

233, 284, 290, 362, 396; sa
vie, 397; ses publications,

397.
Borgia (Joseph), notice, 62.
Bories (Jean), notice, 45.
Borigk (Antoine), notice, 26.
Borgna (Jean-Adon), 335.
Borgo-Po, Italie, 187.
Borguny (Pierre), x66.

Bouillon (lecardinal de),

53; 115,

112.

ig9.

Boullard iGuillaume), notice,
33.
.Boullier (Jean), notice, 56.
Boulogne (Mgr de), eveque de
Troyes, 393.
Boulogne- sur-Mer, France,

Boscat (Louis), 257, 258.

(Pas-de-Calais),
12, 37,
134.
Bouloumoy tl'abbd). 4o1.

Bosio (Guillaume), notice, 46.

Bourbon (lie) ou de la Reunion,

Bossu (Arnauld), 79, 294, 299,

14, 20, 22, 33, 38, 39, 53, 77,

3,.

21.*

I13, 325-326.

-
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Bourdaise (Toussaint), notice,
28; 327.

Bourdarie (Pierre), notice, 64;
123.

Bourdat Sceur), 381.
Bourg-en-Bresse, France iAin),
j3, 38, 39, 134.

Bourgeois (Jean-Mathieu), notice, 57, 212.

Bourges, France (Cher), 44,

Bras (Louis de), superieur gdneral, 3, 6,9, 15; notice, 45:
son gendralat, 113-1 14.
Bray (Mgr Geraud), to3, 249,
253, 254, 255, z56, 262, 281,
28q. 290, 291,

292.

Bray-sur-Sonmme, France, 134.
Brayda (Paul), 367.
Brets et Bulles, 72.
Breidembach (Joseph), 290.

134.
Bourguing (Jean), 327.
Bournabat, Syrie, 218, 233,
234. 235.

Breschet (Mathieu), notice, 37.
Bresciani (Mathieu), notice, 46.

Bourquin (Jacques-Eugene),
116.
Bourret (le cardinal), eveque

Bresson (Jean-Marie), notice,

de Rodez, 1 25,6,

127,393,

394.
Bourrot (Louis), 327.

Bousquet (Jacques), notice, 39.
Boussordee (Charles), notice,

Bresil, 63, 2oo, 201, 363-374.
Bressange I Pierre), 229.
69; 240, 259.

Bret (Jean), 354, 356, 359.
- (Jean-Baptiste), 266, 267,
268. 269, 274.
Bretaudeau (Leon), 4oi.

Breviaire chaldeen, 96.
Bricet (Theodore), notice, 56;

29, 327.

Bouvard (Jean), frere, notice,
36.
Bouverey (Pierre-Louis), 223.

Bouvil (Gabriel),

notice, 32.

Bouvy i Pierre), 295 , 3o3.

Bovelard (Jean), notice, 34.
Boyer (Bernard), frere, 63.
Boyle (Antoine), 389.
Bracco (Mgr), 3o6.
Brady (Joseph), 401.
Bragance, Espagne, 201.

Branca (Joseph), frere, clerc,
notice, 45.
Brancacci (Ignace), notice, 45.
Brancourt (Leon), notice, 59,
20o.

Brandis (Soeur Leopoldine de),
161, 162.

Brands (Jean), 33o, 334, 337.

206, 208,

o09.

Bricolani (Michel), •So.
Bridet (Philibert), notice, 34.
Briere (l'abbd), 395.
Brignole-Sale (marquis de), 87.
-

college a G&nes. 87,
189. Voy. Genes.

Brin (Girard), notice, 3o,
Briquet

(Soeur),

211,

92,
172.

376;

378.
Briqueville de la Luzerne (Mgr
Henri de), 41.
Brisacier (V'abbe de), 139.
Brisjonc (Francois), 327.

Brissonnet (Sceur), 148, 1 6 9,

35o.
Britto (Soeur Feliciana), eloge,
371.
Brochet (Emmanuel), frere,
notice, 38.

-
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Brochet (Jean), fr., not., 34.
Broglie (Emm. de), 400.
Brooklyn, Etats-Unis, 22, 336.
Broquedis (Sceur), 348.
Broquin (Pierre), notice, 68.
Brossier (Jean-Baptiste), 41.
Broumana, Syrie, 3o2, 3o3.
Brousse, Turquie d'Asie, 19,
213, 2t5, 218.

Broux (Mgr de), eveque de
Saint-Pol-de-Leon, 153.
Brownsville, Texas, 340.
Brown (Mgr), 175.
Broyes (G. de), 400.
BroTyoow, Pologne, 14.
Bruay, France (Nord), x40.
Bruges, Belgique, 164.
Bruguiere (Mgr), des Missions
Etrangeres, 271.
- (Mgr Jules), 99, 282, 283.
Bruneolt (Florimond), notice,
33.
Bruneri (Joseph), 188.
Brunet (Frangois), 209.
- (Francois-Florentin). notice, 3, 6, 49, 80, 81. 117,
167.

- (Jean-Joseph), 141.
- (Joseph), notice, 28.
Bruni (Ferdinand), 185.
Brunoni (Mgr), 219, 224.

Brutd (Mgr), 336.
Bruxelles, Belgique, 164.
Brzeski (Mathiasi, frere, notice, 44.
Buccianti (Louis), notice, 55.
Bucharest, Roumanie, 213.
Budapest, Hongrie, 160, i6t.
Buenos - Ayres, Republique
Argentine, 20, 23, 6o, 69,
120, 384-386.

Buffalo,

Etats-Unis d'Ame-

rique, 20, 70, 332.
Bugaud iSceur), 27o.

Buglia (Jacques), 18o.
Buglose (Notre-Dame de), i3,
34, 39, 41, 45, 32, 134.

Bulgare

: rite, 99; moeurs,

124,218,219; bulgares-unis,

219, 236; mouvement catholique bulgare, 224.
Bulgarie, 222-229.

Bullaire de la

Propagande,

396.

Bulles et Brefs pour la Congrdgation, 72.

Burgo d'Osma, Espagne, 168.
Burke (Jean), notice, 69.
-

(Michel), 173.
(Thomas), 346.

Burlandoi Jacques). notice, 61;
33t, 332, 338, 339.
Burns (Soeur), 175.

Busca (Jean-Pierre), notice,
43.
Busson (Simon), frere, notice,
28.
Buterne (Thomas), frere, 41.
Buzani (Joseph), notice, 47.
Buret (Saint-Pierrede),France
(Haute-Garonne),

ro8,

400.

Buzzi (Cesar), notice, 45.
Byrne (P.-V.), 337.
Cabanna (Gaetan), frere, notice, 45.
Cabr6 (Soeur Anne), eloge,
35o.
Cabriires (Mgr de), 6evque de
Montpellier, 145.
Cabroullier (Vincent), notice,
68; 3i5, 316, 317,319.

-
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Cachod (Jacques), seminariste,
notice, 3,.
Cachoiera, Bresil, 364.
Cadouin, France (Dordogne),
22.

Caen, France ICalvados). 114,
134.
Cafres. 326.
Cagliari, Sardaigne, 23, 187.
Cagneux (Etienne), frere, notice, 43.
Cahokia, Ltats-Unis Illinois i,
337.
Caifa, Syrie, 3o3.
Cahors, France iLot!,
I. 17,
3o, 32, 33, 36, 37, 40, 41,
42, 43, 44, 45, 47, 48, 49,
52, i;6, 134, 399, 401.

Caire (le), Egypte, 307.
Cairelle-Ia- Riviere (Ant.), notice, 45.
Calamari, Macedoine,

229.

Calandri (Charles), notice, 38.
-

Joseph), notice, 46.

Calendrier
Ofices.

liturgique.

Voy.

-- des communions, I i.
Cali, Colombie, 24, 66,

7o ,

356-357, 359.
Californie, 342, 344, 347.
Callao, Perou, 381.

Calleri (Charles), 364.
Calmet (Francois), notice, 46.
Calos(Etienne), notice, 32.
Caltanisetta, Italie, 187.
Calvet (Jacques), frere, notice,
40, 116.

Calvo (Micheli, 340.
Cambrai, France (Nord), i5,
19, 62, 3'5.
Campeggi (Jean-Pierrep, notice, 32.

Campo Bello, Bresil, 18, ti.,
366.
Camusatde Ste-Croix (Jacq i.
notice, 42, 15o.
Canacao,lies Philippines, 3 i.
Canale (Jean), notice, 41.
Canaries (Ilesi, 25. 170, 171,
402.

Canduglia (Antoine), 258.
Canee (Pierre), 41.

Cannetosull' Oglio, Iialie, 26.
Canonisation de saint Vincent
de Paul, 76, 13; le centenaire, 119.

Canossa (Paul-Joseph), notice,
32.

Canovai (le P.), 395.
Cantiques : Medaille miraculeuse, par Aloys Kunc, 398 ;
- Saint Vincent de Paul,
par P. A. Blanchet, Dellerba, Gravier, 396, 398; Bienheureux J.-G. Perboyre,
par Maillochaud, Martinez
(Juan), Massenet, Vidal,
398.
Canton, Chine, 238.
Cao (Thomas), 241.
Cape Girardeau, Etats-Unis
(Missouri), 18, 33r, 336,
337-338.
Capot (rabbe), 396.
Capoue, Italie, 179Cappelaere (Emile), 374.
Caprile (Nicolas), frere, notice,

38.
Cap-Vert, Afrique, 29.
Capy (Jean), 235, 278, 279,
398.
Carafa, Bresil, diocese de
Marianna, 17,

366-367.

52,

63, 67,
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Caracas, Venezuela, loJ.
Carapelli (FranCois), notice,
5o;

tard empereur
312, 314, 315.

I-·

-

IheQdoros,

Cassagnes (Jean-Joseph t, 220.

223, 23t.

Carassa (Sceur), 383.

Cassala, Abyssinie, 317.

Carayon (Joseph), notice, 54,
243.

Cassandra,presqu ile en Macedoine, 218, 229 .
Cassone (Jean), 193.
Castagna (Michel-Ange,. notice, 55; 182, 193.
Castagnet (Sceur), 382.
Castan (Joseph), 328.
Castelain (Soeur), 259.
Castera-les-Bains, France,
(Gers), 135.
Castet Scerur), 368.
Castleknock, Irlande, 18, :i,

Carbone (Jean-Baptiste), notice, 36.
Carbonnier (Frangois), frere.
notice, Gr.
Carcassonne, France (Aude),
17, 19, 66, 135.

Caretti(Jean-Jacques), notice;
30.
(Joseph), eloge. 335.
Caries (Pierre), 280.

-

Carlier (Sceur Pasques), superieure, 5.
Caron (Mathieu), notice, 48,

173, 177.

Castres, France (Tarn), ;,
116, 135.
Castro (Leandre de), notice,52.

115.

Castro-Moura (Jean de), 261,
272.

Carreras (Sceur), 39o.
Carrere (Sceur Marie), superieure, 7.
Cartel (Francois), 234, 235.
Cartenistes de Lyon, Ann.,

Castromediani (Jean-Baptiste I,
notice, 46.
Castroville, Texas, 340.
Cat (Aime), frere, notice, 6',
298, 307.
Catane, Sicile, 25.
, Catechisme de la Mission >,

LXIII, i38, 140, 141.
Cartes gdographiques, 402.

Cartago, Colombie, 357.
Carthagene, Espagne,

16 9,

I11.

170. .

Catella (Charles), 282.
Catherine (Sceur) Laboure.
Voy. Laboure.
Cauca, Colombie, 356, 358.
Caulfield (SoeurMarie-Louisc),
338, 339.
Cauly (l'abbd;, 396.
notice,
Cauquil (Frederic),

Cas reservis; facult6s, 73, 74,
So, 82, 82, 98.
Casal, 32.

Casale Monferrato, Italie, 13.
44, 45, 62, 183, 187-188.
Casali (Jean), notice, 47.
Casamicciola, Italie, 186, 188.
Casario (Joseph), notice, 32.
Casoni (Charles), 181.

-

Casoul, France (Hirau lt,i 15,
135.
f~*«fr,

fl

.- >-A

ass., v. ace
5

-7f---

by

r»

,p

1

-\

70; 297, 298.
(Soeur), 360.

Causes de bkatification
canonisation. Vov. :

de

-
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Vin. Francois CLET.
VWn.

Ceresola (Alexandre), notice,

Louise DE MARILLAC.

Bienh. J.-G. PERBOYRE.
Saint VINCENT de Paul.

Cauterets, France IHautes Pyrenees), 135.
Cava, Italie, 188.
Cavalla, Macedoine, 24, 218.
Cavanna (Antoine), not, 45.
Cavellier (Antoine),
frere
dtud., not. 29.
Cavite, iles Philippines, 391.
Cayla de la Garde (Felix),
supirieur gidnral, 3, 6, 9,
48, 49, 8o; son gindralat,
114-117.
Cayrol (Firmin), notice, 62.
Cayzedo (Mgr de), eveque de
Popayan, 358.
Cazeaux (Jean), frere, 328.
Cazot (Emile),

217, 219,

236.

Ceara,provincedu Bresil.Voy.
Crato,Fortalejra.
Cebu, lies Philippines, 21,
390, 391, 392.
Cellamare (le prince de), 37.
Cecci iSceur), 179.
Cilard (Soeur), i9o.
Cellard (Claude), frere etud.,
notice, 37.
Cellini, 335.
Cenci (Tibere-Aug.), notice,
31.
Cendres (Cdremonies des),
Indult. Voy. Fonctions liturgiques.
Cenni (Charles), notice, 48.
Cepr6 (Scour), 355.
Ceracchi (Marc), notice, 5i.
Cercoss (Jer6me), Ann., LXI,
5o6.

34.
Ceracchi (Martin), i8o.
Ceruti (Pierre), notice, 44.

Cerutti (Robert), notice, 36.
Certain (Jean), notice, 38.
Cesar (Joseph), notice, 64,38o.
Cesserac (Antoine), 4o.
Ceyreste, diocese de Marseille,
Ann., LIV, 22.
Cha-la-eul, a Pekin, 278.
Chalddens : Nestoriens, 284;
catholiques, 289; protestants,
288.
Chdlons-sur-Marne, France,
12, 17, 20, 24, 37, 40, 135.

Chalvet (Tite), 364, 365.
Chambery (Savoie), 29.
Chambovet (Andre), 325.
Champgarnier (Soeur), 348,
357.
Champion de Cisse (Mgr), 131.

Chandenier (Louis), notice, 29.
Chandy (Jean), 343.
Chang-mao. Voy. Rebelles, Taiping.
Chan-si, Chine, 246, 247, 271,
282.

Chantilly, France (Oise), 135.
Chan-tong, Chine, 272.

Chantrel( Soeur), 374.
Chapelle de la Maison-mere de
la Mission; indulgences, 78,
86, 87.
- dela Maison-meredesFilles
de la Charitd, 102.

Chapelles des Missionnaires,
78.
- des Filles de la Charite,83,
98.
Charasse (Soeur), 38o.
Charite. Voy. Confrerie.

419 -

-

Chariti (Filles de la) : Actes
du S.-Siege, au sujet de leur
Communaut, 72-106. - Situation canonique: Rapport,
88; rdponse de Lion XIII
(1884), 95; ddcisions, 96. Historique de leur Communautd,

1o9, I1o,

r1,

112,

114; pendant la Revolution,
114, 115, ui6, 13o, 131, 132,
134, 135, 37, i39, I4o, 141x
restauration de la Compagnie, 117; de 1809 i8z5,6.
82.-Regles, statuts, 82, 10o,
iii . - Supdrieurs genraux,
3. - Supdrieures (Soeursi,
5. - Union des Sceurs d'Amdrique(i85o), 331,338; d'Autriche (1850), 161; de Belgique (1854), 165; d'Italie,
Montanaro (0833), i83.
- (H6pital de la), a Paris, 146.
Charles IV, roi d'Espagne, 167.
Charles-Albert, roi de Pi6mont,
i83.
Charles (Francois), notice, 30.
Charpentier I Jean), frere, notice, 37.
Chartres, France ( Eure-etLoir ), 12, 14, 32, 33, 36, 38,
39, 4, 135.
Chasseing ( Lon), 290.
Chasco (Sceur Florentine),
391, 392.
Chdteau-l1'veque, France
(Dordogne), i36, 148.
Chdteauroux, France i Indre),
122.

Chitelain (Soeur Marie), 176.
Chatillon( H6tel de), 118.
Chatillon ( Pierre), notice, 37.

Chdtillon-les-Dombes, France
(Ain), 95, 23, i36.
Chatillon-sous-Bagneux, pres
Paris, Ann., XXXVI, 175.
336,411.
Chaudet ( Henri 1, notice, 59,
212, 224.

Chauve (Soeur), 186.
Chauveau (Alexandre), frere,
notice, 42.
Chauvin (Antoine), notice, 34.
Chazalets (Simon), notice, 44.
Che (Jacques), 278.
Chederkowcach, Pologne, 198.
Chemin de la croix; facultes
au Supdrieur general, go.
Chen (Francois), notice, 5o,
247.
Chine de Saint-Vincent, 339.
Chen-si, Chine, 246, 271.
Cheriana (Salvator), 80.
Chetif (Sceur Marguerite), sup&rieure, 5, 112, 13i.
Chevalier (Jules), 71, 121, 122,
128, i8o
Pierre-Auguste), 365, 369.
Chevaliers de Saint - Lazare,
II1, I54.
Chevigny (de), 132.
Chevreau (Sceur Jeanne , supirieure, 5.
Chevremont (Frangois), Ann.,
LXIII; 622; LXIV, 157.
Chevrier (Claude), notice, 6o,
275.
Chevrolat (Seur), 182, q12.
Chiabrandi ( Francois), notice,
5o.
Chiaja, Naples, J85, 1•6, IS7.
Chicago, Etats-Unis (Illinois),
23, 336,.338.

-
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Chieri, Ialie, 22, u9, 70, 73,
J30, 184, Is88.
Chiesa (Jean), notice, 45.
Chietla,Mexique, 352.

Chignolli (Defanti), notice, 32.

Cierges ( Benediction des).
Voy. Fonctions liturgiques.
Cigala (Paul), 209.
Cilli, Autriche, 19,

56,

67,

76, 80, 84, 94, 95, 96, 98, q.9,
Soo; Etablissements, 2 o0;
Evolution sociale, 270o His-

6I; Ann., LXII, 38o,
Cincinnati, Etats-Unis (Ohio),
33 , 338.
Cinea (Sceur Marie-Therese),
353.
Circulaires des Superieurs generaux, ito; recueil, 122.
Cirio i Jean-Bernard), notice,
39.
Crtadella, abbaye en Italie,

toire de la mission, 237-283;
Missionnaires, notices, 37,

Cizek (Jean), Ann., LXI, 16.

Chili, 19, 21, 22, 23, 3 74-3 79,
382.
Chiilan, Chiii, 23, 375.

Chinchon (Jules), notice, 71;
12K, 401.

Chine : Actes apostoliques, 75,

201.

42, 44, 45, 49, 5o a 71;
Mceurs, sectes religieuses,
237; Synodes, 96, 239, 240;

Clabault (Noel), 259.
Clairet, notaire, I r6.

Vicariats et Regions, 94;
Vicariats riunis en une province, 95, 98.

Claudet, 242.

Claude (Pierre), 81.
Clavelin (Joseph), 365.

Chiniara (Pierre;, 309, 31o.

- (Soeur Marie), 275, 276.
Claverie (Jean), 233, 359, 360,

Chio (ile turque), 235.
Chivasso, Italie, 73.

-

Choisnard (Daniel), 140, 3r7.

Clement IX, 3o, 73.

Chollier (Pierre), frere, notice,

-

36i, 362.

32.

Chomel (l'abbe Pierre), 3o,
140, I51.

Chopin (Jacques), notice, 34.
Choplin (Francois), 221, 295.

Chossat (Francois), 82, i38.
-

(Jean), notice, 56.

Chretien (Jean), Ann.,

LII,

192.

Christophe (Jacques), notice,
34.
Chu (Andrd), 270.

Chusan, iles de Chine. Voy.
Tchou-San.
Ciceri (Nicolas). 255.

Sceur), 382.
X,

73. 1

, tit,

192.

- XI, 74. 75, tI3, 325.
- XII, 40, 76, 77, I13.
- XIII, 79.
- (Paul), 296, 3o5..
Clerc (Sceur), 274.
Clerc-Renaud (Louis), 259.

Clerici ( Hyacinthe), notice, 35.
Clerge indigene dans les missions, 85, io3.
Clermont, France (Puy-deD6me), 73.
Clet (Francois-Regis) :
Notice, vie, 238, 393, 396.
Details biographiques; martyre, 5o,

84,

237,

243,

24', 240, 247,
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248, 267.

Cause de beatification, 84,
88, 89, 98, 99, too, lot,
•26. Beatif., 27 mai g1oo.
Portrait, 402.

Reliques et tombeau,

122,

257, 264, 265.

Clichy, pr6s Paris, I36; et
Ann., XXXVI, 546.
Cluzel (Mgr), notice, 65; y,.
284, 286, 287-291.
Cochinchine, 96, 239.

Codina (Bonaventure), 168.
Codoing ( Bernard), notice, 28,
191.

Cody (Soeur), 175.
Calius (Mont), Rome, 13.
Voy. saints Jean et Paul.
Co ur de Jesus : Consecration,

Colucci (Angelo), notice, 45.
Barthdlemy), notice, 5r.
Coluzzi(Jean-Baptiste), notice,
48.
Combe (Henri), 364.
- (Mgrý, archevdque de Carthage, 329.
Combelles (Jean-Antoine), 56;
242, 243, 244, 250, 261.
- (Jean-Joseph), 62, 296, 3ox,
308, 309.

Combes (Sceur), 283.
Come, Italie, 26.
Comines, France (Nord), 136.
Commune (la) de 1871 en
France, 121.

Compiegne.
136.

France

(Oise),

Concepcion, Chili, 21, 375.

115, 182.

Concile du Vatican, 120.
Conciles provinciauxde Chine,

(Mgr), 6vaque de Troyes,
395.
Colbert(Mgr), dvq. d'Auxerre,

Conferences de Saint-Vincent
de Paul, association; indul-

123.

-

de saint Vincent,

-

96, 239. 240.

131.

gences, 85, 86, 88; 401.

Colima, Mexique, 35o.
Colin (Alexis), notice, 48.
Coil (Joseph), Ann., LIX, 15o.
Collaborateurs, privileges : en
mission, 82; seminaires, 9o.
Collet (Pierre), 114,

158,

394.

Collin (Alexis), notice, i t5.
Collins (Michel), Ann., LXI,
5o6.
Cologne, Allemagne,

19, 91,

158, i59.
Colombel (Louis), notice, 34.
Colombet (Romain), 367.
Colombie, Amnrique, 354, 356
a 359.
Colon, Colombie, 357.
Colsi (Camille), notice, 50.

< Confdrences de saint Vincent aux Missions et aux
Filles de la Charitd », 123.

Conferences
ecclisiastiques.
Voy. Indulgences.
Confession des Missionnaires,
73, 95 ; avis et memoire, I r.

-

des Filles de la Charitd, 96,
to2; avis et direc-

98, 99,
tion,

1.t

Confrerie de la CharitC, 74,
136. Voy. Indulgences.
- de la Sainte-Trinitd. Voy.
Trinite.
Confucius, 28r.
Congonhas, Brdsil, diocese de
Marianna, 18, 367.

-
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Congregauon uc i
missnionVoy. Alission.
- d'Enfants de Marie-Immaculee. Voy. Enfants de Marie.
- de la Sainte-Vierge, A la
Maison-mere de la Mission,
i Paris,85, 93.
- de Notre-Dame, 136.
Consdcration des deux Communautes au Sacre Cceur,
123.

Constans, ambassadeur i Pekin, 278.
Constantine, Algirie, 22, 321,
322.

Constantinescou,

pritre bul-

gare, 220.

Constantini (Paul i, notice, 43.
-

(Thomas), notice, 34.

Constantinople, 16; province,
206-217.

-

Voy. Bebek, Galata, SaintBenoit, Saint - Georges,
Sainte-Pulchdrie, San Stefano.
Constitution civile du Clergd,
114.

Constitutions et Regles de la
Congregation, ii9.
Constitutions a selectes a, 73.
Conti (Thomas), frere, notice,
40.
Copiapo,.Chili,22, 375.
Copier I Pierre), notice, 44.
Coqset (Mgr Auguste), 249.
256, 258, 277.
Cor (Eugene), 207, 218, 233.
Corbeil,France (Seine-et-Oise),
Ann., XXXVI, 322.
Corbeck-Loo-lef-Loutain, Bel"
ia ue.
r61.

C»-

, --.-

~.LPIL~y

orLy

I,

~

arcI.2u,

~

UUV..~

wuw, , v,

145.

Cordero (Soeur), 186.
- president de la Republique
de I'Equateur, 359.
Cordilliresdes Andes, 375.
Coree, 242, 271.
Corgd tAntoine),

323,

375,

376, 377, 378, 38o.
Coritiba. Brisil, 26, 368.
Cork, Irlande, 18, 173, 174,
175, 177.
Cornagliotto Jean-Baptiste ,

366, 367, 370, 371.
Cornaire (Guillaume), 29.
Cornette des Filles de la Charite, 112, 167.
Corona (Charlesi, notice, 45.
L'abb6 del), 396.

Corradi (Barthilemy(, notice.
49, i82.
Corrales, Republique Argentine, 386.
Correa (Emmanuel), 237.

Corret (Jean), frare, notice,
53.
Corrienths,Republique Argentine, 385.
Corse, ile, 12, 35, 165.
Corset (Jean-Baptiste), 241.

Corsten (Pierre), frere, notice,
63, 373.
Cortadellas (Jdr6me), frere
coadjuteur, eloge, 351.
Cortenovis (Louis), notice, 5i.
Corumba, Bresil (Mattogrosso),
373.
Cosaligno (Antoine), notice,
62.
Cosgrove (Guillaume), iloge,
- r_, 3~Ai6.
---

-
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Cosnac (Mgr de), dvique de
Sens, 154.
Cosnier ( Lon), 13o, 400.
Cossart (Jean-Francois), 78,
146.
- (Jean-Michel), notice, 41.
Cosson (Claude), 79, 150.
Costagliola (Janvier), 185.
Costa Rica, Amdrique centrale,
354.
- Port-Limon, 25.
-

Courtois Pierre), frere, notice,
32.

Courvesi (Mgr), 242.

Coury (CUsar), 298.
Coutances, France (Manchel,
136.
Coutard (Victor), 361.
Coutenat (Francois), 325.

Couture (Alphonse),

Couty (Jean), superieur general, 3, 6, 9, 14, 36, 77, 78;
son gdndralat, i 3, 200.

San Jos4, 23, 25, 354.

Coste (Sceur), notice,
179, 186.

t69;

Cracovie, Autriche (Galicie),

C6te-d'Or, France, 141.

Cotereau (Jean), notice, 33.
Cotta (Antoine), 328.
Cottin (Antoine), 270 .
Cottret Mgr), 395.
- (Desird), frere, notice, 53.
Coudart (Ddsire), fr6re, notice.
69, 240, 283.
Coudray (Francois du), notice,
28, i49.
Coudres, Prieur6 de SaintMartin, 43, 73.
Couesbouc (Soeur), 286, 287.
Coula, pros Smyrne, 233, 234,
235.

Coulakaia, Bulgarie, 226.
Coulbeaux (Jean - Baptiste),
104, 315, 3r6, 317, 318, 319,
32o.
Coulommiers, France (Seineet-Marne), 136.
Couronnement de Notre-Dame
de la Medaille miraculeuse,
104, 128, 400, 402.

Coursieres (Jean), 254, 283.
Courtes (Jacques), 240.
- (Joseph), eloge, 256.

notice,

71.

i3, 20, 31, 36, 37, 70, t97-

198.
Crato, Bresil (Ceara), 23, 368.
Cravosio (Climent), notice,
46.
Cricy, France (S.-et-Marnej,
11, 28, 39.

Cremisini (Antoine), j8o.
-

(Michel), notice, 62.

Cremone, Italie, 13, 34. 33,
42, 43,

45,

46, t88.

Crepel (Michel), Ann., LXIII,
622.
Criais (Louis), 325.
Crimee, Russie, z20, 184, 212.

Broce (Francois), 180.
Croiset de Mirard (Antoine),
clerc, notice, 37.
Crosby, Angleterre, 173, 174.

Crouzet (Mgr Jacques), sot,
o02, io3, 3o5, 315, 318-320,
327-328, 379, 384, 386, 387,
388.
Crucifix; indulgencids, 104,
127.

Crut, Portugal, !5, 201.
Cuba (ile de), Antilles, 24,25,

86

35

35

Vo

La

424 -

lia-

vane, Santiago.
Cudosques, France ( Pas-deCalais , 137.
Cuenca, Equateur, 359.
Cuevas de Vera, Espagne, 170.
Cuissot 4Gilbert i, notice. 3o.
Cullin i Sceur

288, 28,
2.

291,

292.

Culm. Aliemagne, 12. 40, 55,
I58, 159, 197, 198.
Culturkampf,
i.
Curico, Chili, 376.
Curti Oean-Bapiiste), notice,
34.
Cuttica (Angel. notice, 42.
Cuveron (Maximilien), 327.
Cu-yaba, Bresil, Matto Grosso.
368.
Cuyo. Voyez San Juan de
Curo.
Cuzco, Perou. 21, 381.
Cyrulski (Jacques), notice, 37.
Czarew (Mgr), evcque d'Uskub, 222.
Czeraski (Alexandre), frere,
notice, 37.
Da Costa (Joseph, 199, 200oo.
Daguin (.gr Florent), notice,
57, 89, 244, 261, 262, 272.
Dahmen (Francois), 335, 345.
Dailly (Magloire), 234, 235.
Dalfi (Theodore), notice, 69.
Damade (Jean-Baptiste), 222.
Damance (Jean-Baptiste), notice, 52.
Damas, Syrie, 16, 49, 65, 67,
295, 3oo, 3o3-3o5,
Dames de la. Charite : Indulgences, 79, 83, 86; Ann.,

-vu.

I e'ursWSN

'uvs49,323j,

324, etc., passimg
Dammartin, France (Seineet-Marne), 137.
Damprun (Antoine), notice,
66; 359, 380, 382.
Danelli (Joseph), notice, 68,
187, 214, 235.

Daneri (Nicolas), notice, 57.
Danicourt (Mgr Frangois-Xavier!, notice, 57; 241. 242,
251, 252, 263, 271.

Daniel (l'abbe), 155.
Danjou (Francois),328.
Dannoy (Soeur), 333.
DantTick, Russie, 14, 36, 198.
Daraia,Syrie, 3o5.
Dardenne, Missouri ( EatsUnis), 345.
Dardenne (Jean), a Bordeaux,
LX, 462.
Dardignac (Soeur), 36o.
Dar-el-Safra, Syrie, 3o8.
Darlington,Angleterre, 175.
Darnes ( Antoine), frere, notice, 42.
Darnis (Joseph , notice, 57,
284, 285, 286, 287.
Darthe (Charles), 325.

Dassano

(Francois),

notice,

63, 189.
Dassy (Antoine), clerc, notice,

46.
Daude (Franqois), 116.
Dault (Guillaume), notice, 38.
Dauphin (Soeur), 323.
Dauverchain (Francois), 248,
256, 258, 259.
Daux (i'abbe C ), 398.
Daval (Michel}, 378.
Davelu, 325.

-
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David (Armand), 254, 274,
275, 276, 401.
- (Jean), notice, 28.
I.ouis), frere, 284.
- IPaul), frere, notice, 57.
- (Soeur Jeanne), 167.
Daviers (Pierre), 54, 221.'23t,
232.

Dax, France(Landes), 18, 66,
77, 123, j33, 137, 402.

Daydi (Leandre), 36o.
Daynac (Jacques), 116.
Dazincourt (Thomas), notice,
67, 399.
Dbi-Goulim (Jean), notice, 59;
287, 288.
Deberles (Nicolas), frere, notice, 6o.
Debras. Voy. Bras (de).

Debruyne(Jean- Baptise) , 235.
Decamps (Edouard), eloge,
215.

Dechepy (Francois),

notice.

42.

Declerc (Georges), frere, notice, 45.
Decoopman (Soeur),
Ann.,
LX, 3i9.
Decret Auctis admodum (i 892),
99- Quemadmodlum I 189o), 99.
- Regulari disciplinac (18481,
85.
- RomaniiPontifices(1848),85.
- en faveur des oratoires semipublics ( 899), io5.
Defunts de la Cjngregation;
messes, indulgences, 79, 90.
Defuntes (Soeurs);
messes.
indulgences, 79, 83.
Dehondt (Sceur Vincent), 149.
Delaage (Soeur), I69.

Delaplace (Mgr Louis), notice,
65, 277; 121, 181, 243, 245,
251, 255, 262, 264-265, 267,
275-277.

Delaporte Ile P.), 397.
Delaunay (Christophe), frere,
notice, 29.
- iJustini, 374, 378, 379.
Delcros ( ean-Marie), notice,
57, 331.
Deleau (Sceur Antoinette), superieure, 6, 114, 116, 117.
Delebarre Sabin), eloge, 277.
Delecolle (Armandi, notice, 55.

Deleens ( Francois , notice, vie,
70, 127, 399.
Delemasure (Jean-Baptiste), notice, 68, 274, 275, 276.
- t Paul), 37 1,373.
Del Grotto i Francois), eloge,
63, 373.
Delivrande N.-D.de la),France Calvados), 13,42,43, 145.
Dellac 4Antoine), notice, 63,
282.
Dellard, 295.
Della Torre 4 Bernard), 18o.
Della Valle, 187.
Delle Piane (Joseph), 37.
Dellerba i Francois I, 398.
Dellieux (Alexandre , 259.
Delmas iJean-Baptiste), 207,
209.
Delmonte (Charles), 313, 314.

Delpech jJean-Baptiste), 379,
387.
Del Rio (Marcellin), notice, 71.
Delsaux i Pierre), notice, 42.
Delteil (Guillaume), 66, 124,
iSo.
Demarchi (Joseph),Ann., LXI,

506.

-
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Demaretti (Michel), frerc, 47.
Demiautte (Flavien , 191.
Demimuid(Mgr),393,394,396.

Desnos (Louis), notice, 32.
Despiau (Sceur), 372.
Desplats (Jean), frere, notice.

33.

Demon; possessions, 272, 273,
274.
Demuth (Emile), :2 3 .

Dessain (Antoine), frere, no-

Denegri (Pelerin), notice, 42.
Denier de Saint-Pierre, 122.
Denis iPierre-Urbain, 63, i 3

Destino (Antoine), 295, 296.

Denoy
229.

Emile , 221, 227, 228,

De Pace (Xavier), ISo.
Depeyre ( Etienne), notice, 64.
234, 297,298, 3o,

322. 32 .

Deplace ( 'abbe), 395.
Dequersin (Adolphe), 137.
Derendorf,a Dusseldorf, ito.
Dereu (Sceur), 240, 256, 26 7 .

Derieux (Soeur Marie), supdrieure, 7.
Derler (Martin), t63.
Dermot (Guy), notice, 28.
Derupi (Raymond), notice, 43.
Derviches, 3 9.
Desauthieux (Paul), notice.
61,265.

Desbrosses (Sceur), 386.
Descamps (Louis),

211, 214,

221, 223, 229, 23o, 232, 233,

-

(Soeur), 365.

Deschamps (Edm.), notice, 28.
-

(Sceur),

377.

Deschfteaux (Pierre , frere,
36.
Deschaux (Sacur Therse), superieure, 6, 117.

Descovich (Sceur,, 234, 235.
Desdames (Guillaume), notice,
31.

Desessement (Louis), 13o.
Desfontaines (Pasquier), 327.
Deslouis (Clement), notice, 37.

tice, 36.
Dessauret (le P. de), 395.
Destoop (Sceur), 164.
Devie (Andre), notice, 35.
Deville (Michel), notice 39.
Devin (Auguste), notice, 66;
207, 214, 220, 225, 294, 29,

298, 3ot, 302, 3o3, 31o.

Devos (Sceur Eulalie), sup6rieure, 7, 120, 124, I5o,
171.

Deys (Leon), Ann.,

16S,

LVIII,

434.
Diab (Ernest), 298.

Diamantina, Bresil (Minas),
21, 24, 68, 70, 368.

Diaz (Porfirio), president de
la Republique du Mexique,
348.
Diego - Suarez (Madagascar),
328.

Dienne (Victor), 137.
Dieppe (Jean), notice, 28,321.
Diez (Faustin), notice, 66.
Dijon, France (C6te-d'Or), 13,
31, 43, 137, i54.

Di Latre ( Medard), Ann.,
LVIII, 434.
Dilda (Charles), 366.
Dillange (Joseph), 292.
Dillies (Louis), dloge, 148, '49.
Dimissoriales (lettres), 75.
Dimo (le pope), 224, 225, 226,
227.

Dinant (Belgique), 164.

Diniz (Antoine),
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notice '65,

204.

, Directoire des Enfants de

Dowling (Jean), frere, Ann,.,
LIX, 389.
- (Michel), notice, 57, 243,

Marie a, par E. Mott, 4oo.

Disdier (Jean-Baptiste), notice,
38.
Djebel-Samaa(mnontsdeSyriei,
2297.
Djeddah (Syrie), 314.
Djibouti (Afrique), 320.

Dioulfa-Ispahan (Perse), 284,
290.

Dmochowski (Valentin), 196.
Docd (Albert), 365.
, DoctrinespirituelledeM. Dazincourt ,, 399.
Doisieux, France (Loire), 37.
Dolores ( Republique Argentine), 386.
Domenech (Michel), 33, 336,
340.
Domergue (Theophile), no-

245.

Downing (Denis), 399.
Doyen (Soeur), 187.
Drama, Turquie d'Europe
(Roumdlie), za8.
Drancy, France (Seine 1, 22.
Drees (Joseph), clerc, notice,
7o, 357, 400.
Drogheda (Irlande), 173, 175.
Dromel, 208.

Drouet ( Soeur Madeleine i, superieure, 6.
Droulers (Sceur), 324.
Drumcondra(Irlande), 23, 177.

Druon (Mgr), 396.
Druses, 294, 297, 299, 3o0.
Dublin (Irlande), 18, 25, 173,
175, 177.

Dubois !Boniface), supdrieur
d'Annecv, Ann., LXII, 3oi,

tice, 70, 292, 383.

Dommergue (Henri), 364.
Donaldsonville, Etats-Unis
(Louisiane), 17, 338.

Dondero (Jean-Andrd), frere,
notice, 35.
Dormagen (l'abbd), 396.
Dorme (Arcade), 365, 367.
-

(Joseph), 364, 365.

Dormont (Charles , notice, 33.
Douai, France (Nord), x37.
Doumerq (Joseph), notice, 67,
207, 211, 212, 229, 232, 321,

348, 350, 351.
Doutreluingue (Pierre), 33o,
337.
Douvigneul (Charles), notice,
34, iSo.
Dowley (Philippe), notice, 59,
1 9, 172, 173.

-

-

LXIII, 136.
(l'abbd J.), 4oo.
Soeur Marie), 114.

(Sceur Rende), superieur-,
6.

Dubost (Soeur), 370, 371, 373.
Dubourdicu (Elienne), notice,
58, 321, 323.
Dubourg (Mgr), 33o, 345.
Dubuat du Tellay (Gabriel),
notice, 42.

Duchemin (Robert), notice,35.
Duchesne (Jean), notice, 28.
-

-

coadjuteur, notice,

28, 129.

-(Lambert),

notice,

37,

321.

Ducournau (Bertrand),
juteur, notice, 3o.

coad-
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Duff Pierre ), 174.
Duflos (Addodat), 66; 314,
315, 3t6, 318.
Dufour tAntoine), notice, 27,

Duran( Richard), 378.
Durand (Antoine), notice, 138.
-

129.

- (Claude), notice, 28, 327.
Duhain (Jeani, frere, notice,

(Soeur), 243.

Durando ( Marc-Antoine), notice, 64; i8z, 183, 184, x85,
189, 190, 193.

47-

Duhamel (Hippolytei, 38o.
Duiguin (Germain), notice, 28,
178.

Durazzo (le cardinal), 3o.
Duroc (Pierre), notice, 13o.
Durocher (Joseph), 325.

Duloing iGeorges), notice, 39,
Duluc (Michel, frere, notice,
40.
Dumas iJoseph), notice, 57,
i79.

Dumay (Felix), 137.
Dumazel (Lazare,, notice, 5o,
238.
Dumont (Antoine), notice, 62,
290.

Paul) 279.
Duncan (Jacques), 343.
Dunkerque, France (Nord),
137.
Dunots (Humbert), notice, 27,
191.
Dupanloup(Mgr),eveque d'Orleans, r22, 395.
Duperroy (Nicolas), notice,
3o, 195.
Dupin, 112.
Duplan (Charles), 159.
Duplin (Claude), notice, 32.
Dupont Sceur), 324, 325.
Duport (Nicolas), 28, 189.
- (Pierre-Marie), coadjuteur,
notice, 66, 356.
Duprd (Louis), notice, 46.
Dupuich (Francois), 147, 149,
195.

Dupuv (ALugustini,
'23,
1

Dupuy (Soeur), 290,291, 292,
293,385.

~

s-8.
'

Dusseldorf, Allemagne,

i59,

4o2.

Duthu (Soeur , 388.
Dutillieux (Jules-Cesar), notice,
65.
Dutrouilh (Soeur), 264, 266,
274, 275, 277, 278-

Duval, Ann.. LXIII, 622.
Eau benite de Saint-Vincent;
formule et pouvoirs, Io6
grfces, 95, 97, o3, lo6, 123,
125, 129, I37, 182, 186, 187,

257, 3i8, 358, 383, 399.

Eck Sceur Caroline), 333.
Ecoles apostoliques, manuel de
piete, 399.
Ecoles du Liban,3oo, 302, 3o3,
S309.

tcosse, 2o,

o10,172, 174, 175,

178.
Eden, Syrie, 307, 3o8, 309.

Eglises de nos residences, 97.
Eglises des Fillesde la Charite,
76.
tgypse, 18, 322-325.
Egyptiens en Abyssinie, 312.

317.Voy. Munginger-pacha.
Eivasse (Sceur), 288.
El-Affroun, Algerie, 321.
EI-Biar, Algdrie, 24, 67.
Eliiondo, Espagne. 23.

-
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Ellena (Jean), fr., notice, 43.
Elluin (Achille), notice, 67;
207, 209, 236.

Emese (Oms), en Asie, 308.
Emmitrburg, Etats Unis (Maryland), 19, 65, 68, 7!, 331,
338-339.
Enfance (Sainte-), reunion, a
la Maison-mere a Paris, 125,

Enfant-Jesus, maison i Varsovie, 15.
Enfants abandonnis, en Chine,
272,273.
Enfants de Marie-Immaculee.
Erection canonique de I'Association, 85, 86,i 19; - AnDirectoire,
nales, 400 ; 4oo; - Extercns, 92 ; Garjons, 86; - Historique
etJubild, 128;-Indulgences,
91, 92, so4. - Au Mexique,
lies Ca92, 99, 104. -Aux

naries, Ann., LXIV, 346.
Enfants trouves, 123, 146.
Enghten, maison a Paris, 146.
Ennery (Jean), notice. 28, 189.
Enrile (Laurent), 368.
tphese, Asie, 232, 234, 235,
399, 401.
tpinay-s.-Orge,France (Seineet-Oise), Ann. XXXVI, 326.
Epiphane Scianoff( Mgr), dv&que bulgare. Voy. Scianoff.
Equateur, Amdrique, 22, 23,
359-360, 4pr.
Erdely (Ignace), 281; notice,
283.
trythrde, Afrique; prefecture.
apostolique, iot, 319.
Escarra (Joseph), notice, 56.
Esclavage, en Chine, 240, 258;
en Abyssinie, 3 i8.

923,
Espagne, 79 , 82, 87, 94,
133, 165-172, 353, 354, 381.
Estaires, France (Nord I, 137.
Estang. 340.
Estelle i Gaspard), Ann., LI1I.
202.

Estrampes (Sceur), 290, 293.

Etampes, France (Seine-etOise), 28.
)tats-Unisd'Amerique, 5i, 52,
57, 38, 59, 6o, 61; 330-347;
353, 354, 39r.
Etcheverria (Soeur Pial, 353.
Ethiopie, Afrique, 3 t.
Etienne (Jean-Baptiste), superieur genral, 4, 7, 0o, I•,
53, 6r, 84, 85, 86, 87, 9t,
107; son gendralat,

[19-12;1

133, 136, 207, 209, 395.
- (Nicolas), notice, 29, 327.
Etterbeck, Bruxelles, 164.
Etudes scolastiques, 123- sociales, 399, 401.
Eu, France (Seine-Inferieure),
112.

Eucharistines(Sceurs), en Bulgarie, 228.
Eula, Perse, 289.
Europe, 107.
Eutychianisme, en Abyssinie,
311, 312; en Perse, 284.
Eveilhard (Jacques,, 195.
Eveques de la Congregation,
et les suffrages, 9o .
Everette (soeur), 341.
Everard, 172.
Everingham, Angleterre, 23.
Evora, Portugal, 16, 20, 203.
.vreux, France (Eure), 18,
19, 21, 70,73, 138.
Evron, France (Mayenne), i38.
Examen desMissionnaires pour

-
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les missions erangeres, too.
Exrchistes bulgares, 228.
Exemption des Ordinaires, 72,
73, no; Espagne, 87.

Fasanari (Louis), 398.
Fatiguet( Louis) 24o, 24.8,256.
Faucheux (Soeur), 356.
Faure (Maurice), 3, 32, 112,

Exercices spirituels, 75, 83.
-

des Ordinands, B Rome, 72.

Extra Tempora, 83, 89. Voy.
Ordinations.

I1 3.

- (Soeur), 267, 2'!8.
Faveau (Paul), 240, 269.
Faveyrial (Jean), notice, 68,

Eyrard I Francois , notice, 49,

135.
Eyssartier (Soeur), 374.
Eyston (Catherine), sceur Augustine, eloge, 176.
Fabre (Jean-Baptiste), 137, 52.

-

(Marie-Germain), clerc, notice, 54.

-

(Pierre), notice, 33.

-

(Soeur), 215.

Fabri (Antoine), 195.
- (Claude), 35.

Fadino (Pierre), fr., not., 33.
Fagalde (Sceur), 371.
Fagnani, 1 o.
Faivre (Jean), 242, 248, 249,

22,
2,22

,225, 226.

Fays-les- Veneurs, Belgique,
164.
Feger(Jacques), frere, notice.
39.
Felgueiras,Portugal, 22.
Fenaja (Benoit1,3, 49, 8o, 180.
Fenestrelle, Italie (Piemont),
6, i18.
Ferdinand VII, roi d'Espagne,

167, 168.
Ferentino, Italie, 22,

Feret (Jean), coadjuteur, 53,

250, 271.

Falempe (Fra nois), eloge, 386.
Falguiere (Naaman), 223.
Falla (Jean), frere, notice, 38.
Falugi (Ferdinand), notice, 45.
Fan (Vincent), 254, eloge, 282.
Fantelli (Cesar), notice, 48.
Farafangana,Madagascar,328
Fardel (Philibert), notice, 3r,
130.

Farina (Charles),

221 ; 21,

Favier (Mgr Alphonse), o14,
241, 274. 275,276, 277, 278,
279, 400.
- (Claude-Francois), 2 1,23i,
Fayette, Elats-Unis, 33,.

frere, no-

tice, 43.

Farjat (Jean-Baptiste), notice,
42.

Faro, Portugal, 201.

Faroux ( Pierre), notice, 40, 77.
Farrel (Soeur Vincent), 175,176.

118.
Fermo, Italie, 03, 37, 40, 42.

44. 46.
Ferrand (Michel-Rene), 79.
Ferrant (Mgr Paul-Louis), ioS,
256, 268, 269, 270.

Ferrare, Italie, 3, 35, 36, 40,
45, 46, 47, 188.
- (Polycarpe), notice, 44.
Ferrari(Andre), notice, 5o,335.

-

(Francois), clerc, notice, 45.
-

notice (Cremone), 42.
visiteur, 182.

Ferreira (Emmanuel), notice,
67.
- (Joachim), dloge, 367.

•
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Ferreira-Vioso (Mgr Antonel,
notice, 62, 363, 370.
Ferrer (Anto ne), 349.
- (Vincent), notice, 48, i66.
Ferret, 31 .
- (Jean), coadjuteur, 134.
Ferris (Edouard), notice, 49,
117,

172.

Ferrigno (Alphonse), 366, 367.
Ferron (Francois), notice, 39.
Feydin (Frangois), 327.
Fiat (Antoine), superieur g&neral, 4, 7, to, 24, 63, 93;
son generalat, 122-129.

Fiedorowicz (Joseph), notice,
58.
Figari (Francois), 182.
- (Lazare), 18o.
Figeac, France (Lot), 14, 36,
44, 138, 4o0.
Figon (Louis), notice, So, 131.
Figueras, Espagne, a5, o70.
Figueyredo (Francois-Xavier),
frere, notice, 39.
Filippi (Francois), 46.
Filippini freres, 313,
Filles de la Charite. Voy. Charite.
Fillion (Andrd), frere, notice,
59.
Filou (Charles), notice, 34.
Finalmarina, Italic, 19, 184,
i88.
Finetti (le P.), 395.
Finistere, France, 140.

Fiorillo (Pascal), notice, 56,
i85.
Fioritti (Jean-Baptiste), notice,
70, 277.

Flacourt (Etiennede), 327,401.
Flagel (Antoine), 66, 145, 053,
A40.
A01.

Flamen (Guislain), notice, 43.
Flament (Rene), 399, 40o.

Flandrin (Soeur), 383.
FlIgifont ( Jean), Ann., LVIII,
434.
Florence, Italie, 13, 32, 36,37,
38, 39, 42, 45, 46, 53, 55,

65, 74, 179, 18», 182, 188.
Flurher (Soeur), 8St.
Fo (Secte de), en Chine, 266.
Foch (Pierre-Joseph), Ann.,
LI, 176.
Fohanno (Joseph), notice, 43.
Foing (Gustave), 358, 36o,
361.
Fo-Kien, Chine,

242,

249,

262.

Folchi (Francois), notice, So.
- (Pierre), notice, 32.
Foligni,Italie, 35.
Folleville, France (Somme),
22, 66, I22,

138,402.

Foltiowski (Adolphe), notice,
5t.
Fonctions liturgiques, indults,
97, 99, io3.
Fonclayer (del, frere donni,
297.
Fong ( Pierre t, notice, . 68,
261, 279.

Fong-kia-tchouan,Chine, 283.
Fong-liu, Chine, 248.
Fontaine (Charles), 4oo.

Fontainebleau, France (Seineet-Marne), 12, 29, 30, 32,
34, 35, 37, 40, 42, 43, So,
112, 138.
Fontellas iabbaye de), Portu-

gal, 201.

Fontenay, pros Chilons, 135.
Fontenay-le-Comte, France
(Vendee),

12, 39, 44,

139.

-
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Fonteneil (de), 31.

Fontgombault, France Indre),
14, 44-

Francesotti

Fonton, 186.
Forestier (Leoni,
i8o.

123,

124,

Irr

W m;E9innC
t
-
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(Joseph),

frere,

notice, 45.
Franchi (Mgr), 214.

Foret ( Rene ), frere, 327.
Forgeron (Jean-Pourcaire),

Francillon (Francois ,

frere,

notice, 3i, 321.

Franclieu ( Mme de , 4oo.

notice 41.

13, 33, 36. 3i8,

Forli, Italie,

33, 39, 42, 45, C6.
Fornani ( Georges ), notice, 45.
Fornerot (Emile), 357.
Fornier (Ambroise- Gabriel i,
84, 284.
Fortalea,Brdsil (Ceara), 2 1,

369.
Fort-Dauphin,Madagascar,26,
327, 402.
Fou (Vincent , 265, 266.
Foubert (Soeur), 256, 267.
Fougeray (Francois), 201, O06,
210, 211, 223, 231, 232.

Fouquet, 132.

Four (Sceur), 388.
Fournel (Soeur), 355.
Fournial, 379.
Fournier (Alexandrel, frere,
notice, 61, 243.
Fournier t Francois), 3o, 1i1.
S-

-

44
231.

Fournival (Pierre), frere, notice, 38.
Fourviere, Lyon, 140.
Fou-tchdou, Chine, 238, 239.

-

nr

Franee (ile del. Voy.MIaurice.
Francesco Regis (l'abbe), 3t9.-.

Kiang-si

septentrional,

Chine, 17, 69, 253, 254,
255, 258, 259.
Fragues (Alfred), 203, 205.
Fraisse (Sceur Cecile), 277.
France, i, 107, ioS-r55; la

Franco i Louis), 363.
Francois II, roi de Naples,

186.
Francois- Joseph,
d'Autrichc, 162.

empereur

Francois (Jean-Joseph), 147.
- ( Louis-Joseph ), 48, I5.
- de Sales iSaint), 401.

Franzini (Antoine), notice,
47Fras (Jean), notice, 34.
Frasi (Alexandre), 344.
Frassinetto,Italie, 188.
Fray (Jean), eloge, 15o.
Fraysse, i 16.
Frayssd (Jean-Marie), 48, 16.
Frayssinous (Mgr de), 395.
Frdchet { Benjamin ), 369.
Fregeson, notice, 32.
Freitas (Joseph), 369.
Fremont (Antoine), notice, 54.
Freppel (Mgr), eveque d'Angers, 393, 395.
Freres de Saint-Vincent de
Paul, catichistes chinois,
283.

Frdret (Eusebe), notice,

6

9,

372.

Fresnay (Jean), frere, notice,
42.

Fretti (Francois), notice, 30.
Frezzo (Charles), frere, notice,
='4
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- 433 Fribourg,Suisse, 205.
Frontier (Jacques), frdre, notice, 39.
Fruske, Istrie, 162.
Fulgure (Antoine del, z85.
- (Juste de), notice, Si.
Funchal, lie de Madere, 20,

Gallini (Joseph), notice, 43.
Gallipoli,Turquie,Andrinople,
213, 218.

Gallo ( Luc), notice, 47.
Galmier, explorateur, 311.
Galois (Jean), notice, 48; 1 5,

158.

Gaben ( Pierre , fr6re, notice,

Galot (Guillaume), 327.
Galveston, Texas, 339-340.
Gamba (Pierre-Paul), notice

64, 123.
Gabet (Joseph), 247, 26o, 261.

Gambard (Flavien), notice, 6o

22, 24, 65, 202, 204, 243.

Gabrielovich, 5oi.
Gadentoulin,

275.

seigneurie

au

dioc6se de Saintes, t53.
Gadrat (Guillaume), notice,

Gambini (Pierrei, notice, 47
Gandolfi (Mgr Louis), notice,

So; 82.
Gandolfo (Angel, notice, 65;

69, 212.

Gaete, Italie, 86, 179.
Gaggia (Francois), x80.
Gaggiani (Joseph), clerc, notice, 46.
Gagne (Soeur , 370.
Gagnepain (Urbain), notice,
59; 338, 343.
Gaillard (Henri), notice, 65;
324.
Gain (Sceur Madeleine), 213,
214, 25 ; notice, 216.

Galagara (Soeur Catherine),
390.
Galambos (Coloman), 160.
Galala, quartier de Constantinople, 206, 211, 212, 213,
214, 218.

Galicie,Autriche, 14, 195, 107.
Galilei (C6me), notice, 3o.
Galineau (Jean), 222, 228, 235.
Gallas, tribu d'Abyssinie, toS,
31 , 320.
Gallet ouGalot. Voy. Galot.
Gallieni (gendral), 328.

Gailiera (duchesse de),

58; 207, 211, 212.

189.

343, 345.
Garagni (Jean), notice, 43.
Garanger (Vincent), frere, notice, 66, 305.
Garcia (Felix), 352, 353.

- (Soeur), 353.
Garcia Moreno, presid. de I'Equateur, 359, 36i.
Garcin (Aymar de), Ann., LIII,
39, 41, 47, 52, i 80 , 182, 89y,
509.

Garigliani (Pierre), notice, 45.
Garillan,Lyon-Fourvi6re,i4o.
Garland, 344.
Gary (l'abb6), 421.
Gasc(Thomas),Ann., LIII,534.
Gasignol (Soeur), 372.
Gatti (Gaspard ), notice, 46.
Gattringer (Edouard), notice,
69, 259.
Gaubert (Francois), 116.
Gaudez (Nicolas), notice, 53,
295.
Gault (Mgr), Ann., LII, 185.
28
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Gauthier (Christophe), frere,
notice, 3o.
Gautier ( Lon), 128.
Gauzente (Guillaume), notice,
69; 23o, 231.
Gavaliantsi,Turquie, 227.
Gavroy (Alphonse), 373.
- (Sceur), 307.
Gazzano (Barthelemy), notice, 52.
Geay (Pierre), frere, notice, 40.
Gilas (Soeur Claudine), 299,
3oo, 3or, 302; eloge, 3o3;
3o5, 4o0.
Gelis (Sceur), 264.
Gines, Italie, 11, 19; 27 a 71,
passim; 87, 92, 184, 189.
Voy. Brignole-Sale.
Genive, Suisse, 73, 205.
Gdnin (Joseph), frere, notice,

Germano (Jean), notice, 46.
Germantown, Etats-Unis, Pensylvanie, I9,63,65, 340-341 .
Gers, ddpartement de France,

135.
Gdryville, Algerie, 322.

Gesil (Robert), notice, 32.
Gest (Soeur Catherine), supirieure, 6.
Get (Firmin), Ann., LIII, 31.
Geurts (Franjois-Ernest), 240,
279, 283.
Gevres (cardinal de), 44.
Gex, France (Ain), 139, zo5.
Ghebra (Michel), notice, 57.
Ghevgheli, Bulgarie, 228.
Ghio Verosi (Jean), notice, 47.
Ghislain (Joseph), notice, 49,
237, 260.
Giacomi (Antoine de), frere,
68, 127.
notice, 47.
Gentil (Mathurin), notice, 3o.
Giampaolo (Sixte), notice, 65,
Gentilhomme (Francois), 223.
234.
Gentilly, pres Paris, 92, 139;
Giannazi (Emile), frere, noet Ann., XXXVI, 178, i8I,
tice, 58.
331, 422, 443.
Giannini (Thomas), notice, 39.
Gentot (Claude- Francois),
Giat (Sceur), 326.
dtud., notice, 37.
Gicquel (Jean), Ann., LXIII,
Genuardi (Mgr), 396.
157.
Genzicki (Andrd), etud., no- Gielzynowicz (Mathieu), notice, 37.
tice, 58.
Geoffroi (le P.), 395.
Gigante, Colombie, 358.
George (Emile), 384,385, 387,
Gignoux (Sour), 232,233,234;
388.
notice, 235.
Georgie, Russie, I13.
(Soeur), 268, 269.
Gilbert
Georgiens, religieux, 216.
notice,
(Jean-Baptiste),
Gilles
Gerard, ministre de France a
28.
Pikin, 240, 279.
Gillet (1'abbd), 125, 396.
- (Barthelemy), notice, 32.
Gillooly (Mgr Laurent), notice,
Gerbet (1'abbd), 118.
69, 177.
Germain (Mgr), evique de
Gillot (Sceur), 23o, 231.
Coutances, 396.
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Ginouvier (Jean), notice, 63,
174.

Ginoux de Fermon (Soeur
Anna), notice, 128; 149,402.
Giordana (Joseph), 183.
- (Antonin), 222.
Giordanini (Pierre-Francois),
18o.
Giordano (Joseph), 367.
190.

-,

Giorgi (Paul), notice, 38.
Giovanelli (Antoine), notice,
5x, 180o.
Giovanezzo (Duc de), 44.
Girard (Joseph), notice, 64,
322.

- (Louis), notice, 66, 143.
- (Pierre), notice, 33.
Girardeau (Urbain), frere, notice, 39.
Giraud (Gustave), 324.
Girgenti, Sicile, IS, 186, 189.
Giriodi (Jean), notice, 33.
- (Philippe), notice, 53.
Giroud (Sceur), 299.
Giroz (Claude), 116.
Giulianelli (le P.), 240.
Giustiniani (Joseph), 334.
Glatigny, pres Versailles, 157.
Glau (Jean-Baptiste), 252, 264,
280.
Gleeson (Michel), 175.
Gleizes(Jean-Louis), 364, 365,
372.

- (Raymond), 328.
Glenard (Jean), frere, notice,
33.
Gloria (Thomas), notice, 38,
18o.
Glowinski (Adam), notice, 34.
Glowow, Pologne, i5.
f

l^-

fl-i

*

-
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-

(Charles),

41.

Gobillon, cure de St-Laurent,
h Paris, 109, Ixl, 114.
Godart (Jean-Baptiste), frere,
notice, 42.
Godquin (Paul), r95, 198.
Gceury (Soeur), 350, 357.
Goffredi (Laurent), 185.
Goidin (Louis), 229.
Golaszewski (Philippe), notice,
70.
GonCalvks (Mgr Claude), 366,
370.
Gondar, Abyssinie, 311, 312,
313, 3x6, 318.
Gondi (M. et Mme de), 29.
- (Jean-Francois),archev6que
de Paris, 147.
Gondrde (Nicolas), 28, 326,
327.
Gonesse,France(Seine-et-Oise),
139; et Ann., XXXVI, 545.
Gonzales (Casto), Ann., LVIII,
434Gorlin (Felix), 99, 218, 227,
236.
Gortschakoff, prince, 120.
Gorzkiewiez (Mathieu), notice,
58.
Gossart (Paul), frere, notice,
38.
Gosselet (Sceur), 229, 232.
Gottofrey (Sceur), 194.
Gottlicher (Jean), notice, 59;
6.

.
7.

Gnasco

Gnesen, Allemagne, 14, 5x, 52,
195.
Goa, Indes, 16.
Gobaud Louis), 152.
Gobazie, prince abyssin, 314,
315.
Gobert (Michel), frere, notice,

2

-

6
1,

2

2,
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Gouala, Abyssinie,
312, 315, 320.

z2,

3 t,

Ann., LIV, 195.

Gramondi (Pierre), notice, 47.
Grand (Nicolas), notice, 37.
Grande-Bretagne,172-178.
Grande murailledeChine, 272.
Grandet (Joseph), 4oo.

Grandi (Alexandre), sdminariste, notice, 34.
Grandiere (Ren6e de La), 31.
Grandjean (Etienne), frere,
notice, 42.

Grand-Sacconex, Suisse, 2x,
205.

Granet, Ann., LIV, 334.
Grandsir (Pierre), notice, 32.
Grangier (Mgr Balthazar),
dveque de Treguier, t55.
Granotier (Jean), frere, notice,

notice, 54,

152.

Grassi (Francois), notice, 47.
Gratian, Ann., LIII, 191.
G.ra-vir

Gravier

l'abhhb\

71,

i6o, 161; Ann., LXII,

38o.
Grace, 16, 2o6, 208, 218.
Grecs melchites, 294.
- schismatiques,
213,
z26,
218.

512.

Gouillard (Jean), frere, notice,
35.
Goujon (I'abbd), 396.
Goulart (Sceur), 386.
Gourliet (Francois), frere, notice, 36.
GoyaT, diocese du Brdsil, 366.
Grabicki (Adam), notice, 35.
Grammont (de), bibliographie,

58.
Grappin (Jean),

I

Grag, Autriche (Styrie), 19,

Goudin (Bernard), notice, 33.
Gougerot (Soeur), 31o.
Gougnon (Thomas), 355, 357,
358, 36o.
Gouhier (Rend), Ann., LXIV,
Si,

·

Gravures (table des), 402.

3'nR
9abb-l
8

Gredzinski
S, 199.

(Martin),

notice,

Greffier (Francois), 116.
Grigy, France (S.-et-Marne),
18.
Gr6goire XVI, pape, 83, 84, 85,
179.

Gregoire (Louis), Ann., LXII,
3ot; LXIII, 136, 137.
Grenade, Espagne, 17o.
Grenier (Pierre), frere, notice,
40.
Grenoble, France (Isere), iii.

Grenon (Antoine), frdre, notice, 31.
Grenu (Jacques), notice, 36.
Grigny, France (Rh6ne), 43.
Grimm (Jean), 359.
Groffoglietto (Pierre), notice,
47Grofoglietti (Antoine), notice,
46.
Grohan, 327.

Grohn (Paul), notiee, 49.
Groiselle (Thdodore), 321.
Gros (Aimd), notice, 42.
Grosse-Sauve, au diocese de
Langres, to8, i39.

Grosset (Jean), frere, notice,
43.
Grossi (Antoine), notice, 44.
Grosso (Jean), notice, 4o.
Grosswardein, Hongrie, 162.
rmttn i Adl\ veow T'strrotro
g rotto .y.
,rottoidell
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Grouhel (Seur,, 232.
Grout (Nicolas), frere, notice,
33.
Gruger (Henri), notice, 48.
Grugliasco, Italie, 184.
Gruson (Edouard), 32o.
Gruyer (Henri), 115.
Grzegdala (Franqois), 388.
Guadalajara, Mexique, 20,
349.
Guala. Voy. Gouala.
Gualegaychu, Republique Argentine, 386.
Guanabacoa,Antilles, 353.
Guanajuato, Mexique, ix.
Guarini, 88.
Guasco( Charles), 182.
Guatemala, Amerique centrale, 21, 348, 354-356.
Guayaquil, Equateur, 22, 358,
359.
Guebra-Mariam, 3x6.
Guell (Raymond), 352, 353.
Guenette (Louis), eiudiant,
notice, 34.
Gudrand (Eugene), notice, 69.
Guerin (Jean), notice, 28,130.
- (Julien), notice, 27.
- -, frre, notice, 35.
- (Sceur Marie), supdrieure,
5.
- (Sceur Mathurine), supdrieure, 5, 112, I32.
Guerlain (Soeur), 240, 278,
283.

Guero (Pierre), notice, 43.
Guesdon (Charles), frere, notice, 4 o .
Gueze (Sceur), 3o3.
Guibaut (Claude), Ann., LIII,
534.

Guibert (le cardinal), archeveque de Paris, 124, 231.
Guichard (Mathieuw, notice,
39.
Guierry (Mgr Edmondl, notice, 65, 264, 265-267, 268,
274-275.
Guilhes (Pierrei, notice, 34.
Guillaume ( Ambroise), notice,
62.
Guillet (Claude),
243, 250.

238,

242,

Guillot (AndreI, eloge, 24o,
- (Pierre-Marie),notice, 58.
Guillouet (Guillaume), notice,
40.
Guilloux (Claude), 278.
Guimaraes, Portugal, i5, zo01.

Guin (Francois), notice, 48,
116.
Guinaud ( Louis), notice, 48,
1i6.
Guinesse (Sceur), 168.
Guisona, Espagne, 15, 49, 166,
167.
Guistand, 334.
Guizardie (Jean-Frangois de
La), etudiant, notice, 36.
Gulperchines, Perse, 288.
Gunning (Seur), 176.
Guy ( Honore), notice, 71.
Guyane, Amerique, 48, 116.
Guyho (Sceur), 295.

Guyon (Francois), notice, 65,
277.
Hd (fort du), France (Gironde), xz6.
Hage (Mgr), patriarche maronite, 295, 298.
Hai-nan, lie de Chine, 241.
Hai-tien, Chine,

272.

-
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Halai, Abyssinie, 311, 312,
313, 314, 317, 319.

Haller(Mgr), eveque de Salzbourg, 163.
Hamon (Louis), notice, 38.
Han (Joseph), notice, 53.
Hangest, France (Somme),
139.

Hang-fong, empereur de Chine, 238.

Hanghery (Mme a Marguerite v), 344.
Hang-tcheou, Chine, Tchikiang, 264,

265, 266, 267,

268, 269,270.

Han-ho, Chine, 26o,
Han-tcheou, Chine; concile,
257.

Hanon (Dominique), sup&rieur gindral, 3, 6, 5o, 81,
82; son gdndralat, 117-118;
167.
Hao-fong, Chine, 253.

Haran (Soeur Nicole), superieure, 5.
Harar.Abyssinie, 320.
Hardy (Jacques), notice, 35.
- (Thomas), 389.
Harel (Soeur), 244.
Haro, Espagne, 22.

Harra, Equateur, 359.
Hart (Soeur), 344.
Hartnett (Jeremie), 353, 354.
Hassoun (Mgr), 214, 215.

Haute-Garonne, France, 139.
Haute- Vienne, France, i40.

Havane (La),Cuba (Antilles).
Voy. La Havane.
Havard (Soeur Leonide), superieure, 7.
Havre. Voy. Le Havre.

Hayden (Jean),

notice, 61;

332, 343.
- (Sceur Rose), 372.

-

(Mme), 335.

Hay-men, Tch&-kiang, 270.

Ha'ebrouck, France (Nord),
139.
Heard (Pierre), notice, 71.
Hebert(Frangois), Ann., LIII,
5o6; LXIV, 512.
Hdbo, Abyssinie, 3 I ,3 2,313,
314, 316, 3x.
Hebrides (iles), Angleterre,
28, I78.

Heck (Godefroy), 349, 387.
Heckmann (Antoine), notice,
68.
Hehn (Joseph), 68, 374.
Heidelberg,Allemagne, 16.
Heiligenstad, Prusse, 22.
Heilly, France (Somme), 1o8,
13o.

Helbig (Yvonne). guerison,
Ann., LXVI, 186.
Helfeibein (Soeur). 356.
HMliand (Soeur d'), 181.
Helleu (Soeur), 383.
Hennebont, France, (Morbihan, 39.
Hennessy (E.-M.), 399.
- (Richard), 337.
Henriot (Nicolas), frere, notice, 71.
Henriquez (Dominique), 248.
Henronne (Jean), frere, notice, 43.
Herault, d6part. de France,
49, 139.
Herbron (Francois), 327.
Hereford, Angleterre, 174,
175.
Hermen (Alexandre), 149.

-
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Hermerie (Frangois), frere,
notice, 36.
Hernu (Soeur). 361.
Hersztobski (Pierre), notice,
52.

Hersztowski (Joseph), notice,
53.
Herve (Vincent), eloge, Ann.,
LIII, 5j.
Herýegovine et Serbie, 226.
Hesdies, (France), 34.
Hesdin, France (Pas-de-Calais). Ann., LIX, 293.
Hesnard (Abraham), notice,
44- (Sceur Angelique), supirieure, 6.
Heudre( Henri), 222, 229.
Heurteux (Antoine), notice,
207;

215,

221,

222,

229,

230, 233, 235.
Hiverld, Belgique, 164.
Hickey (J.-G.), 337.
Hilaire (Jean), frere, notice,
41.
Hildesheim, Prusse, 2r.
Hilgers (Sceur Philippe), 16o.
Hilion (Francois), notice, 34.
Hillereau (Mgr), 209, 211.
Hingault de Kerisac, i55.
Hirl (Conrad), notice, 58,
161.
Histoire de la Congr. de la
Mission, par M. Cl.-Jos.
Lacour, Ann., LXI et suiv.
Hiver (Soeur), 382.
Ho (Ignace), notice, 54.
Hoang-ngan,Chine, 266.
Hollande, 24, 178.
Ho-nan, Chine, vicariat apostolique, 84, 238, 239, 242,
245-246.

H

I
t;4
Il
i
ond-AU
uras, fA merque
-ce..e,

354.
Hong-kong, Chine, 238.
Hongrie, i, 26, i6o, 162.
Horodenka, Pologne, 14.
Horvat (Jacques), eloge, 67,
161.
Hostalot (Sceur), 149.
H6tel-Dieu, a Paris, 146.
Hou-kouang, Chine, 88, go,
247, 249.
Houles (Sceur), 265.
Houlliez (Charles), notice, 41,
15o.
Hou-nan, Chine, go, 247.
Hou-pe, Chine,

90,

238, 246-

248, 250.
Houpin (Geoffroy), notice, 36.
Hourdel (Francois), notice,
42.

- (Jean), notice, 3i.
Houston, Texas, 339, 340.
Hoyek (Mgr), patriarche maronite, 295, 298.
Huc (Evariste), 260, 261.

Hucon (Claude), notice, 33.
Hughier (Benjamin), notice,
29, 154.

Humblot (Augustin), notice,
70; 274, 275, 276, 277, 278Hung, Abyssinie, 314.
Huquang. Voy. Hou-kouang.
Huriez (Sylvain), 235.
Hussarzewski (Thomas), notice, 49.
Husson (Etienne), notice, 64.
Huysman (Guillaume), frere,
notice, 67.
Hyeres (lies d'), Mdditerrande,

r39.
Hypert (Casimir), 218,
23o.

221,

-
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lao-tcheou-fou, Chine, 259.

Irlande, Io1, 119,

Ibarruthy (Bernard), 268, 269.

121,

12t,

172, 173, 177-178.

Iberne (Vincent), 42.
IcaraLi, Bresil, 374.
Icosie ou Alger, 82.
Igou tGabriel), notice, 325.
Ilebaria, 340.

Irlandes (Jean), eloge, 71.
Ischia, lie d'Italie, 185, 186.
Ismailia,Egypte, 325.

lie verte, i Macao, 241.

Ispahan, Perse, 18, 284.
Isselin 4Marcel), frere, notice,
38.
Issoudun, France (Indre t,
i9.
Issy, pres Paris, les Menages,
12z, 146; et Ann., XXXVI,

Isord (Sour Gabrielle t,guerison, Ann., LVI, 184.

Illeral Julien , notice, 65,390.
Illinois, Etats-Unis d'Amerique, 337, 338, 341.
Illuksita, Pologne, 16,6,
, 58.
Iloilo, lies Philippines, 392.
Imbert iJean-Baptiste , Ann.,
LilI, 55, 59.
Imbert (Sceur), 269.
Imperiali (Pyrrhus), notice,
39,

Ann., XXXVI, 548, 55o.
Izard (Soeur), 186.

Imprimerie i Pekin, 277.
- en Perse, 287.

Incurables, femmes

H6pital

I
des), H Paris, x.

Indre, departement de France,
139.

Indre-et-Loire, dipartement
de France, 139.

Indes, 16, 82.
Indiens : de Bolivie, 362; du Bresil, 363, 367; - de
Colombie, 358; - de CostaRica, 354; - du Mexique,
348; de la Republique-

Argentine, Azul, 23, 384.
Infaillibiliti du pape, 91.
Innocent XI, 31, 73,74.
-

291, 3o3, 436, 441,
446, 45 , 552, 553.
Italie, 74, 75, 90, 1o5,
I17,
121, 123, 166, 179-194.
Ivry, pres Paris, 121, 139; et
275,

Xll, 74.

Invalides (Maison de rH6tel
des), a Paris : 12, 20, 33,
34, 36. 38, 40, 43, 73, ItI,
112, 139, 146, 178.

Irlandais (Seminaire des),
Paris, 20, 148, 175, 178.

i

Jacob, frere coadjuteur, notice,
62.
- (Lion), 139.
Jacobis (Mgr Justin de), 58,
1o5, 185, 3xI, 312, 313,314,
319; son tombeau, 318;
cause de biatification, io5.
Jacquelin, frere coadjuteur,
378.
Jacques II, roi d'Angleterre,
172.

Jacquet (Claude), frere, notice, 44Jacquier (Antoine), superieur
gendral, 3, 6, 9, 15, 47, 114.
Jakubowski (Joseph), notice,
5o.
Jalapa (Mexique), 2,.349.
Jamain (Martin), itud., notice, 27.
Jameau (ProsDer). 371.
' '

Jandard (Andre), notice, 59;
242, 245, 246, 25o, 251, 275.
Janet (Jean), notice, 48, 1x6.
- (Louis), notice, i3o, it6.
Janices (Saturnin), 354.
Janvier ( L'abb), 396.
Japon et Chine, 240.
Jarero (Francois), 391.
Jarlin (Stanislas), 240, 279.
Jaro (iles Philippines), 22, 65,
390, 391, 392.
Jarosch (Joseph), 217Jaso (Florent), 392.
Jassy, Roumanie, 196.
Jaubert (Leon), 129.
Jauchelette, Belgique, 164.
Jaud (Joseph), 6loge, 40, i5o.
Jaume (Jean), 390.
Jaurias (Soeur), 240, 64, 265,
276. 277, 278.
Jausovec(Francois), 161, 162,
Jean V, roi de Portugal, 200oo.
Jean, roi d'Abyssinie, 314,
316, 317. 3x8.
Jeanjean (Daniel!, Ann., LIII,
19o.
Jean-Gabriel. Voy. Perboyre.
Jeferson- City, Etats- Unis
(Louisiane), i9, 341, 343.
Jenkins (Soeur), 345.
Jerphanion, Ann., LIII, 5i9.
Jerusalem, 25, 101,

1o5, 212,

3o5, 3o6. Voy. Terre-Sainte.
Jesonville, France (Vosges),
139.
Jesuites, remplacds par les Lazaristes dans le Levant, 79;
en Chine, 80.
a Jeineurs , (secte des), en
Chine, 266, 277.
Jeyierfani, Pologne, 25, 198.
Jitomir, Pologne, 196.

Joannes, roi d'Abyssinie. Voy.
Jean.
Joannin (Jean), notice, 64,
267.
Jodoigne-la- Souveraine, Belgique, 164.
Joffren (Joseph),42, zoo.

Jolly (Benigne), chanoine, 3t.
- (Claude), 137.
- (Edme), superieur gendral,
3,5, 8, 12, 3o, 31, Ino; son
gendralat, it -: 3; 147, 180o,
191, 402.
Joseph, archiduc d'Autriche,
162, 163.
- de Galata, 213.
Josephines, vierges chinoises,
278, 283.
Josephstall,a Ruyft (pres Welkenraedt) Belgique, 26.
Josse (Julien), notice, 39, 15o.
Joubert (Jacques), notice, 34.
Jougla (Etienne), 231, 319.
Jourdain (Charles), notice, 7 ;
128, 355, 357, 362, 38I.
- (Jean), frere, notice, 28.
- (Louis), frere, notice, 39.
Jourdandela Passardiere(Mgr),
147, 394.

Jourde Claude), 265.
Jourdid (Jean), 327.
Joussouy (Jean), notice, 49,
321.

Jouve (Pierre), 358, 361.
Jouvenon (Charles), notice, 4,
15o.
Jouvin (Sceur Julienne), supirieure, 5, 6, 399.
Jovellar(Sceur Christine), 391.
Jovinelli (Francois), notice,52.

185.
Jox (Antoine), 397, 398.
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Juget ( rranois), notuce, 9..

Juguin (Pierre), frere, notice,
44.
J uhel (Seur Marie),supdrieure,
7, 123, 124.

Juilles (Sceur), 236.
Julia (Pierre), 391, 392.
Kabylie, Alg6rie, 322.

Kain (Mgr), eveque de SaintLouis (Missouri), 346.
Kalinowski (Pierre), notice,
55.
Kamocki (Marien), notice, 66;
124, i5t, 158, 197.
Kamieniek, Podolie IRussie),
17.

Kansas City,-'tats-Unis (Missouri), 24 .
Kan-tcheou-fou, Chine, 257,
258.
Kao (Anne), 248.
Kao-kia-tchouang,Chine, 275,
278.
Kao-ling, Chine, 269.
Karam (Joseph), 3o8.
Kaskaskia, Etats- Unis (Illinois), 341.
Kavanagh (Mathias), 178.
Kelly (Guillaume), 173.
Kemen (Joseph), 378.
Kenrick (Pierre), 173.
- dvZquedeSaint-Louis( Missouri), 346.
Keren, Abyssinie, 68, 31 ,3 3,
314, 315,316,317,31i8, 319.
Khartoum, Egypte, 311, 317.
Khesrouan, Syrie, 297, 3o8.
Kho (Jean Chrysostome), 67.
Khosrowa, Perse, 18, 57, 63,
66, 284, 293.
Y;.AI;
a-c

.
n

g,

r".:i
ne,

27o.

Kia-King, empereur de Chine,
238, 272.

Kiang (Benoit), notice, 68,
283.
Kiang-nan,Chine,238, 248.
Kiang-si, province de Chine,
18,94, to3,238,249,250,etc.
- mdridional, vicariat apost.,
256-258.
- oriental, vicariat apost., 68,
255, 258-260.
- septentrional, vicariat apostolique, io3, io5, 255-256.
Kia-shing-fou, Chine (Tch6kiang), 266, 269.
Kickam (Roger), 173.
Kidand (Mariam), 320.
Kiedrowski (Joseph), 199.
Kieffer (Soeur Marie-Julie), superieure, 7, 129, 382, 383.
Kien - Foung, empereur de
Chine, 238, 243.
Kieou ou Kiou (Joseph), 274,
280.

King (Jean-Baptiste), 241.
Ki-ngan-fou, Chine (Kiang-si
meridional), 255, 257, 258.

Kin-touang, Chine ( Tchd-ly
septentrional), 273.
Kiou, Voy. Kieou.
Kiou-gan, Chine, 257, 258.
Kiou-kian, Chine (Kiang-si
septentrional, 252, 253, 254,
255, 256.

Kiou-tcheou-fou,Chine (Tchekiang, 266, 267.
Kiou-tou, Chine, 252,253,259.
Klaischer (Jean), notice, 56,
161.
Kleparl. Voy. Cracovie.
Knowd (Jacques), Ann., LXI,
5o6.

-
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Kochanowski (Casimir), notice, 43.
Kokonor, Chine, 86.
Kolosowski (Michel), notice,
56.
Kong, prince chinois, 273, 28o.
Kossobudzki (Hippolyte), notice, 58.
Kouba, pros Alger, i8, 23, 32x.
Voy. Alger.
Koudabach, eveque chaldeen
catholique, 293.
Kouei - ki, Chine ( Kiang - si
oriental), 69, 259.

Kou-kouch, Macedoine, 218,
219, 226, 227, 228.

Kouo (Jean), notice, 55.
Kowalicki (Andre), notice, 41.
Kouang-siu, empereur de Chine, 239.
Kraemer (Pierre), i6o.
Kraslaw, Pologne, x5, 57.
Krasnostaw, Pologne, 14.
Krautwig (Josse), 354, 361,
388.
Kreutzer (Pierre), 159.
Kueisel (Simon), frere, notice,
36.
Kulturkampf, 91.
Kunc (Aloys), 398.
Kurdes, 284, 290, 296.

Kurdistan, Perse, 284, 285.
Ku-tcheou, Chine, 266, 268.
Kutzo-Valaques, 221.
Ky (Henri), 272.

La Bastie, Corse; on dit aujourd'hui Bastia. Voy. ce
mot.
Laborie (l'abbd), i38, 401.
Labouderie (l'abbe), 395.

L.aooue (aceur Julenne), superieure, 5.
La Bouillerie (Mgr de), 133,
393.
Labourd (le cardinal), archevEque de Rennes, 149.

Laboure (Sceur Catherine) et
la Midaille miraculeuse, it8,
145, 402; sa cause de beatification, 127.
Labretonniere (Soeur), 322.

Labreuil (Sceur),216,140,244.
Lacerda (Mgr de), archevqque
de Rio de Janeiro, 372.
-

(Soeur), eloge, 373.

Lacombe (Pierre), notice, 63.
La Concordia, Manille, 391,
392.

Lacoste (l'abbd), 395.
Lacot (Antoine),Ann., LII, 18.
Lacour (Claude-Joseph), lo9,
154.
- (Ernest), notice, 65, 121,
- (Sceur), 348, 35I, 352.

Lac-Roy, abbaye de SainteMarie-Madeleine, au diocese
de Clermont, 73.
Laderriere (Antoine), notice,
65; 297, 373, 384.

Ladevie (Jean), frere, notice,
43.
Laennec hdpital, autrefois Incurables-femmes, 4 Paris,
112.

Lafage (Jean), frere, notice,
55.
La Fargue ( Raymond), frere,
notice, 40.

Lafay (Claude), 359, 36o.
Lafaye (Marcel), frere, Ann.,
I ITT

L***>,

5

7/4-
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La Fleur, seminariste, notice,
3i.

La Fosse (Jacques de), notice,
Ann., LIII, 205.

Lagarde (Jean-Baptiste), 399.
Lagese, eloge, 62, 373.
Laghouat, Algirie, 20.

Lagrene, et son traite en Chine,
239, 245, 250.

La Havane, ile de Cuba (Antilles), 18, 65, zoo, 168, 352354.
La Haye, Hollande, 178.
Laibach, Autriche (Carniole),
24,99, 162; Ann., LXII,38o.
La Lagun,ile de Tndriffe,26,
170.
Lamant (Aime), notice, 59,
364.
Lamas, 260.
Lamartinie (Soeur Marie), superieure, 7.
Lambert aux Couteaux, no-

tice, 28, 195.
Lambert (Amand), frere, 295,
296.
-

(Jean), notice, 42.
(Soeur), 174, 32i.

Lamboley (Charles), notice,54.
Lamiot (Louis), notice,5 1,237,
260.
Lamoignon (M. de), Ann.,
LXIII, 328.
Lamothe-Houdancourt (Mgr
de), devque de Saint-Flour,

151.
Lamotte (Vincent), notice, 43.
Lamy (Sour), 382.
Lanark, Ecosse,
178.

20,

174, 175,

Lanaspze (Sceur), 186.
Lance (Soeur), 357.

Lanchy (Pierre), frere, notice,
45.
LancowitT, Autriche, 162.
Landois (Jean), frere, notice,
38.
Landriot (Mgr), archeveque de
Reims, 153, 395.
Lanfranco (Jacques), notice,
36.
Lanfredini (le cardinal), 41.
Langalcrie (Mgr de), i33.
Lange (Jean), eloge, 70, 128.
Langinieux, cardinal, Ann.,
LVI, 194.
Langero (Michel), 182.
Langre (Etienne de), I5.
Langres, France (HauteMarne, 1o8, 139.
Lang-tsi-men (Chine), 257.
Langue des pays de mission,
79, 96.
Languet, eveque de Soissons,
puis de Sens. Ann., LXI,
i65.
Lanne (Jean-Baptiste de), notice, 40.
Lanneluc (Mgr de), i32.
Lanoy (Pierre) frere, notice
42.

Lantoing (Sceur), 356.
La Pay (Bolivie), 362.
La Pierre (Martin), frere, notice, 41.
Laplagne (Jean), eloge, 69.
La Plata (Amdrique), 384.
Voy. Rdpublique argentine.
Lapte, France (Haute-Loire),
139.
Laquidain (Sceur Hedwige),
353, 354.
Lanzavecchia (Joseph), notice, 32.

-
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La Rallaye (Lionce de), 397.
Lardan (Soeur Th.), 171.
Laribe (Mgr Bernard), notice,
55; 241,

-

---

Larinaga (Soeur), 352, 353.
La Riviere (Antoine-Cairelle),
notice, 41.
Larisse, Grece (Thessaiie),
225.

Larribe ( Mgr Bernard), eloge,
Ann., LIX, 35o.
La Roche (Marc-Antoine), notice 41.
La Roche-Chalais, France
(Dordogne), i39.
La Rochelle, France (Charente-Infirieure), 15, 19, 25,
47, 66, 139, 15o.
Larousse (Jean-Leon), frere,
238.
La Salle (Claude de), notice,
31.

- (Jean de). notice, 27.
La Salle, Etats-Unis d'Amnrique (Illinois), 17, 341,

Lauras (M.), 126.
Laurence (Yvan),

La Serena (Chili), 21; 376.

La Serre (M. de), 44.
La Sierra (Espagne), 171.
Lasne (Charles), 328.
Las Palmas (les Canaries),
170.

Latauenga (Equateur),359.
La Teppe, France (Ain), 21,
71, 139.
I.atour (l'abb6 de), 394.
La Tour da Pin (l'abbe de),
394.
Laudin (Denis), notice, 29;
.
I J, '

.

38P

.

Ann..

LXIV, 525.

Laurent
(Charles-Joseph),
Ann., LI, 176.
Jean-Baptiste), notice, 64;
372.

-(Leon),

290, 291.

Laurenzi (cardinal), 124, 396.

Laurin (Louis), frere, notice,
54.

Lauzanne (Achille de), notice,
39.

Laurerte, France (Tarn-etGaronne), 139.
Lavabre (Augustin), 221.
Lavagna I Andre), notice, 47.
- (Philippe), notice, 45.
Lavagnino (Jean-Baptiste),notice, 33.
Lavaissiere (Mgr Pierre), notice,
263.

342.

Las Borjas, 37.

----

116.

246, 248, 249, 250,

262.

·

Launay (Christophe de), frire
coadjuteur, 327.
-(Francois), fr&recoadjuteur,

55; 245,

248,

262,

(Jacques de), notice, 60;
386.
Lavajani (Joseph), notice, 32.
Laval, France (Mayenne),
-

139.

La Valette (Jean), notice, 31.
Lavantin (Autriche), t6t.
Lavaur, France (Tarn), 14o.

Lavelanet, France (Haute-Garonne, 140.
La Verriere (de), 141.

La Ville (Antoine de), notice,
39.
Lawrence (Etats-Unis d'AmerioueL.
346.
- -qo-346.

-
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Lavbach, Voy. Laibach.

Lazarowicz (Soeur), 323.
Leao-tong, Chine, 260, 271.
Learreta (Antoine), notice,
59; 348, 349, 350, 351, 352.
Le Bas (Toussaint), Ann.,
LXIII, 622.
Le Blanc (Charles), 327.
- (Frangois), 178.
Leblastier (l'abbd), 395.
Leboisne (Leonard), notice,
3o.
Leblanc, Ann., LXII, 3or.
Le Bon (Adrien), 29, 147.

Le Boucq (l'abbd), 395.
Le Bourgeois (Jean), 141.
Le Breton (Louis), notice, 27.
Lebrun, 327.
-,

Ann., LI, 321.

Lecce (Italie), 14, 40; 186,
189.
Lechartier (Jean), notice, 61;
232,233.
Leclerc (Nicolas), notice, 34.
Leclercq (Soeur), 276.,
Lecointe (Jean), frere, Ann.,
LI, 176.
- (Soeur), 370.
Lectures des fetes, 393.
Ledinghen (Sceur Joseph),
eloge, 35o.
Le Dore (Yves), frere, notice,
3o.
Ledoulx, consul a Jerusalem,
3o6.
Le Duc (Louis), frbre, notice.
38.
Lefebvre (Emile), 254, 256.

Lefevre (Jacques), notice, 71.
Le Gal (Jean-Mathurin), 156.
I eeendre (Noel-Jacoues) y 14I2.

Legnito (Nicolas), notice, 54;
x85.
Le Go (Pierre), notice, 54.
Le Gras (Louise de Mariliac,
Mile). Voy. Marillac.
Legras (Saeur Amilie), 276.
Legros(Jean), notice, 28.
Le Guillou, chanoine, 399.
Le Havre, France (Seine-Inferieure), 14o.
Le Hall (Jean), 15o.
Leiria (Portugal), 2o1.
Le Juge (JC6rme), notice, 28;
189.
Le Jumeau (Michel)r dloge,
147.
Le Lasseur (Olivier), Ann.,
LXIV, 5i6.
Leleu (Louis-Florent}, notice,
54; 207, 209, 210, 211, 222,
z23, 229, 285, 299, 322.

Le Maistre (Hermand), notice, 40.
Lemaistre (Soeur Madeleine),
supdrieure, 6.
Le Mans, Voy. Mans.
Lemberg, Autriche, Voy. Leopol.
Le Merer(Gilles), Ann., LXIII,
197.
Lemesle (Pierre), 386.
Lemettre (Jacques), 18o.
Lenerat (Philippe), notice,
33.
Lennon (Patrice), frere, notice, 70.
Lenormant (F.), 23o.
Lenu (Soeur Adelaide), 276.
Leon XII, pape, 8 3
Lion XIII, pape, 87, 93, 94,
95, 96, 97, 9 8 , 99, 1oo, o01,
o02. io3. 104. r.

1

, 122, 123.

124,

- _o
r121, 120,

447 -

o - T _ -n
120, 101, 102,

327, 3 94, 396.
Leon (Saint-Pol de), 38. Voy.
Saint-Pol.
Leon (de Nicaragua), 356.
Leon (de Los Aldamos), Mexique, 19.
Leonardi (Gadtan), notice, 38.
Leoncini (Leon), 181.
LJopol, ou Lemberg (Autriche 14, 22, 26, 55, 197, 198,
199.
Lepage, 209.
Lepavec (Joseph), notice, 62;
207,

12,2,
22,

220, 221,222,

223, 225, 226, 232.

Lepers (Jean-Baptiste), 269,
270.

Lepienne (Pierre), 292, 293.

Lepine (N.-D. de), France,
(Marne), 14.
Lepreux ((Euvre des), A la
Nouvelle-Orleans, 454. Voy.
aussi Jdrusalem et YaoTcheou.
Le Priol, frere, 320.
Le Puy, France (Haute-Loire),
139.
Lequette (Soeur Cl6ine), 217.
-(Soeur Filicitd), superieure,
7, 229, 23o.

-

(Soeur Louise), supdrieure,
181, 315, 3i6,
317; Ann., LX[I, 374.
-(Sceur Marie), 181, 192.
Lequier (Andre), notice, 32.
Lerida (Espagne), 167.
Leroi (J.-A.), 401.
Leroy (Francois), notice, 58;
7, 122, x41,

294, 297, 322, 323.

-

frere coadjuteur, notice,
1 6.
.16

Leroy (Charles), 327.
- (Sceur Marie), superieure,
5.
Lerrein, France (Vosges), 14o.
Lesage (Jacques), notice, 27,
321.

Lescuyer Jean-Franc.), Ann.,
LXIII, 622.
Lesne (Mgr Francois), io3,
291, 293.

Lesneven, France (Finistere),
140.
Le Soleil, France (Loire),
140.
Lesparre, France (Gironde),
140.
Lestang (Jean de), Ann.,
LXII, 3oi.
Lesueur(Sceur),

210,211,212,

203, 229, 230.

Letizia (Mgr Camille), notice,
57.
Letocard (Jean-Baptiste),Ann.,
LVII, 499.
Lettres de saint Vincent de
Paul, i23, 398.

demissoriales, 75.
testimoniales, 85, 9r, 95,
96.
Le Vacher (Jean), notice, 3o;
166, 221, 328.
- (Philippe), notice, 3o; 72.
Le Vacher (village d'Algerie),
-

322.

Levant, 79,

120,

206. Voy.

Turquie, Syrie.
Le Vavasseur (Franc.), notice,
39.
Levieil (Jean), frere, notice,
36.
Leyton, pres Londres (Angleterre, 174, 175, 176.

-448Lezat Soeur), 370.
L'Hay (pres Paris), Ann.,
LVI. 20, 175, 189, 315, 342.
Liban, 81. Voy. Ecoles.
Libourne, France (Giroade),
140.
Liege (Belgique), 164.
Lieux saints. Voyez Terre
sainte.
Lille, France (Nord), 19, 23,
140.
Lima, Perou, 20, 6o, 66, 38t.

Limerick, Irlande, 28,
Limoges,
France
Vienne), 140.

172.

(Haute-

Limon, Costa-Rica, 354.
Limoux, France (Aude), 23,
140.
Limpias, Espagne (Vieille-Castille), 25.
Linges sacres, io5.
Liniers (Leon de), 156.
- (Sceur de), 216, 225.
Lin-Kiang, Chine. 255.
Lisbonne, Portugal, 14, 20, 39,
43, 46, 70, 78, 200, 201.

Liscard, Angleterre, 173.
Litanies du Saint-Nom de Jesus, go.
- du Sacr&-Coeur, Io5, 128.
Lithuanie, 13, 195.
Littardi (Etienne), notice, 62,
x8o.
Lirerpool,Angleterre, 74,175.
176.
Livre (Rend); notice, 33, 15o.
Lo (Anne), 254.
- (Florian), 241.
Lobry (FranSois), 207, 216.
217.
Lodeve, France, 140.
Lohyer (Pierre 327.

Loir-ef-Cher, ddpartement de
France, i 5.
Loire, departement de France,
14o.
Loja, Equateur, 23, 36o.

Lombard (Nicolas), notice, 34.
Lombardie, 166, 18o, 182, j85.
Lomellini (Joseph), notice, 46.
Londres, 25, 26, 172, 173, 174,
175, 176, 340.
Longin (1'abbe), 395.
Longinotti ( Ferdinand), 68,
319.
Looban, iles Philippines, 392.
Loos-lef-Lille, France (Nord),
19, 26, 140.

Lopez (Soeur), 353.
Lopuski (Michel), notice, 56.
Lorca, Espagne, 169, 171.
Lorenco, frere, 366.
Lorette (N.-D. de), Italie,
181, 182.
- France, diocese de Bordeaux, 21.
Lorges (H6tel de), rue de Sevres, 95, i Paris, 48.
Lorm (N.-D. de), dioces' de
Montauban, x44.
Lorraine allemande, 160.
Los Angeles, Californie, 21,
342.

Lostalot (Jean), etud., 3i.
Lottini, 335.
Louat (Claude), 270.

Louis XIV, roi de France, 31,
112,

Ii3,

157.

Louis XVIII, roi de France,
132.

Louis I-, roi de Portugal,

o22.

Louis (Sceur), 384.
Louise de Marillac (Mile Le
Gras). Voy. Marillac.

-
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Louisiane, Amerique, 82, 338,
341, 343. 346.
Louison (Francois-Xavier), notice, 71.
Louvain, Belgique, 164.
Louveciennes. France (Seineet-Oise), XXXVI, 546.
Louvel (Marin), notice, 41.
Louvet (l'abbe E.), 364.
Louvois (M. de), 12.
Lowicq, Pologne, i3, 59, 199.
Lu Mathieu), notice, 56, 273.
Lublin, Pologne, 14, 37, 38.
56, 70.
Luca (cardinal de), 95.
- (Janvier de), notice, 43.
- (Joseph de), notice, 46.
Lucamp (Jean), frere, notice,
38.
Lucas (Alexis-Julien), notice,
48, 116.
- (Antoine), notice, 28.
Luchet (Claude de), 31, I54.
Lufon, France (Vendee), i.
33, 43, zio, 14o.
Lugan (Jean-Baptiste), notice,
66, 138.
Lujan, Republique Argentine,
22, 69, 384, 386, 387.
Lunsden (Thomas), 178.
Lupe (Mme de), i37.
Lurs, France ( Basses-Alpes),
15.

Ly (Andre), notice, 58, a65.
- (Joseph), missionnaire,242,
243, 247, 25o.

-, chretien chinois, 272.
Lye (Thaddee), frere, 28.
Lynch (Jacques), 148, 172,173,
175, 178, 336, 337.
- (Jean-Joseph), evqque de
Toronto, 342.

Lynch (Soeur Baptista), 333.
Lynchburg, Etats-Unis (Virginie), 333.
Lyon, France (Rh6ne), 12, 20.
33, 36, 37, 38, 42,44,48,67.
S15,116, 140, 340.
ologe,
Lypacewicz (Adam),
197.
Lyskow, Pologne, I5.
M"', C. M., 395.
MAacao, Chine, 16, 237, 328,
241-243,

247, 248, 250, 251,

260, 390.

Mac Cabe (Mgr Corneille),
177, r78.
Mac Cann, A nn., LI,526; LIV,
487.

Mac Carthy (le P.), 395 ;Ann.,
LII, 366.
Maccassoli (Antoine), notice,
42.

Mac Donald (Soeuri), 338.
Mac Donough (Sceur), 339.
Mace (Charles), notice, 47.
Macedo (Jerome de), 363;
6loge, 366; 372.
- (Mgr de), 4veque de Para,
363.
Macedoine, 124, 212, 221, 222229.
Macerata, Italie. 3,33, 37,38,
39, 42, 44, 46Mac Gerry (Jean), Ann., LXI,
5o6.
Mac Gill (Jacques), 332, 333,
337, 342.
Mac Guiness (Jean), 400.
Mac Hale (Patrice), 337, 343,
353.
Mac Kenna (Patrice), 38 9.
Mackey (Dom), 4or.
29

-
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Mac Kinley, presid. des EtatsUnis, 333.
Mac Namara (Thomas), 67,
12o, 121, 172, 173, 174, 175,
177, 178,331, 336, 337, 339,
341. 342.

Magons-Sorbonne (rue des), h
Paris, 117.
Mac Sweeney (Soeur Clotilde),
332.

Majur (Jean), 161.
Mac Veigh (Jean), 397.
Madagascar, 1, 26, 27, 28, 29,
So, xo3, 11o, 11ii; rection
du vicariat,

127; 326-328,

401.

Madame (lie), France, embouchure de la Charente, 48,
t 16, 13o.
t Madeleines

n,

a Turin, 183.

Madere (ile de), Portugal, 20,
22, 24, 204.

Madhi du Soudan, 316.
Madhistes, 317.
Madrid, 15, 17, 23, 62, 67, 7i 1,
167, 168, 169, 171.
Maes (Augustei, frere, 277.

Magliani Jean-Baptiste), notice, 55.
Magnanico (Dominique ),frire,
notice, 36.
Magninet (Antoine), i i.

Maharda, Abyssinie, 314.
Mahio (Soeur), 214, 215.

Maignelay (Mme de), Ann.,
LIII, 302.

Maillard ( Gedion ), 375.
-,Annal., LXIII, 37,
-

(Soeur),

277.

Maillochaud, 396, 398.
Mailly (Jules), 153, 225.
Mailly, France, 141.

Maineri (Jacques), notice, 46.
- (Jean), iloge, 69, 283.
Mairet (Sceur), 235, 236.

Maison-mere dela Mission, 87,
124, 126, 127.
- des Filles de la Chariti, 93,
94, 127.
Maisons, France (Seine - etOise), 14t.

Maitland, diocese en Australie, 389.
Majorque (lie de), Espagne, 14,
166. Voy. Palma.
Majotti (Amidde), clerc, notice, 45.
Makonnen, ras d'Abyssinie,
320.

Malaga, Espagne,

169.

Malaret (Jean), frere, notice,
39.
Malaval (Auguste), 293,295.
Malecki (Paul), frere, notice,
36.
Malezieux (Jean- Baptiste),
358.
Maigarini (Gilles), frere, notice, 39.
Malherbe (Jean), notice, 40.
Malinowski (Adalbert),notice,
58.
Malkat, Syrie, 3oi.
Mailer (Marien), 67, 168, 169,
notice, 170; 174, 202, 33r,
336, 338, 344, 357,367, 370,
402.

Mallet (Etienne), 323.
Malleval, 385.
Malmedy, Allemagne, 21.
Malotet, 327.
Malric (Nicolas), notice, 44.
Malvern, Australie, 25.

-
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Malivlle (boeur Ren.e,

i

....
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supe-

25, 242, 390, 391,

392.

Manning (cardinal), 176.

Manosque,

France

(Basses-

Alpes), 13, 43.

Mans (Le), France (Sarthe),

Mantel {Sceur), 369, 374.
Mantelli (Jean-Baptiste), notice, 47.
a Manueldes EnfanisdeMarieImmaculde a pour le Mexi-

que, 397.
Manuel
l
des Missions ), 128,
399.
SManuel de pidte pour les
ecofes apostoliques r, 399.
" Manuel de piitd pour les sdminaires ,,,399.
" Manuel du Scapulaire de la
Passion ,, 399.
Manzoni (Andrd), notice, 36.
Maradeix (Soeur), 326.
DP

.aXfrhichkn
,

erse,

n2
9

.

-

Marcus (Henri), 158, i59.

Marechal (Constance), frere,
notice, 58.
Marennes, France (CharenteInferieure), 48, 16.
Maresca (Jean), 383.
Mareschal (Pierre), notice,35.
Marguerite Rutan Sceur), Voy.
Rutan.
Mar Guriel,evSquepersan,288,
289.

-

Mansart (Soeur), 216, 217.

--

20.

11,29, 3o, 32, 34, 35, 37,41,
44, 140.

*-I

Marchic (Jacques), notice, 40.
Marchisio (Jean-Baptiste), fr.,
notice, 43.
Marcianesi (TheoduleI, notice,
39.

Mandine (Alexis), eloge, 68,
339.
Mangacha, ras d'Abyssinie,
Manheim, Palatinat, 16.
Manie (Michel), 327.
Manille, lies Philippines,- 2i,

A -- •

Marc ( Francois), notice, 42.
Marcellin (Jean), frere, notice,
36.
Marcenac (Sceur), 359, 361.
Marche-les-Dames, Belgique,

notice, 42.
Manchester, Angleterre, 173,
176.
Mandchourie, 239, 26o, 271.

320.

.

maroourg, Autricne, 20.

rieure, 6.
Mlanambaro, Madagascar, 327.
Mancamp (Jean-Joseph), notice, 36.
Mance (Jean-Baptiste), frere,

neveu du precedent, 290.

Maria (Joseph di), 371.
Mariani (le chanoine), 394,
396.
Marianna, Brdsil (Minas), l9,
366, 367, 370-371.

-

diocese. Voy. Carafa,Congonhas.
Marie (la tres sainte Vierge).
Voy. Medaille miraculeuse.
Marie-Christine, reine d'Espagne, 169.
Marie-Clotilde, princesse de
Pidmonr, 183.
Marie- Thdrese, hospice " Paris, 146.

Marie de Valence (Marie Tessoniere), religieuse, Ann.,
II inR. 200
,I 1 8

AnfarelntaM<,
i

h

l

l49

All

a.ne,

452 -

r.!C

Marillac (Louise de), Mile Le
Gras, 5, too, 101,
109, 11,

102,

104,

114, 123, 124, 125,

126, 128, 134, 268, 394. Notice, 1og, 393; panegyrique, 147; gravure, 402; biographies, 396, 397,400,402;
ses restes, exhumation, i 1,
147; graces attribuees, 219,
270, 283, etc.; sa cause de
beatification, too, 102, 104,
114, 124. 125, 126,127,128.
Marion (Auguste), 145.
Mariotte (Sceur), 3o5.
Mariscal (Felix), 348,349,355.
Maristes a Petits-Freres w,216.
Mariva, persan, 288.
Mar Jabalaha, 398.
Marmande, France ( Lot-et-Garonne), 141.
Marmier (Soeur), 378.
Mar-mitri, Syrie, 3o3.
Maronites, 294, 295, 3o8.
Marquet (Sceur Marie), 276.
Marre (Sceur), 365.
Marseille, France (Bouchesdu-Rh6ne), 11, 21, 27, 40,
44, 67,69, 1o8, 129, 141-143,

397- Sainte-Marguerite, 143.
- Saint-Vincent de Paul, :43.
Marshfield, Etats-Unis, 346.
Mar Simoun, archevEque nestorien, 285.
Marsolet (Leonor), notice, 32.
Martelange,Belgique, 23, 159,
164.
Martelet (FranCois-Leonard),
notice. 48, 116.
Marthe (Ignace de), Ann.,
T 1111
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63, 3o9.
- (Henri), iloge, 67.
- (Jean), notice,31 ; 182, i89,
192.

- (Paul-Isaac), Ann., LI, 176.
- (Pierre), 242.
- (Romuald), notice, 47.
Martinengo (Dominique), notice, 62, 193.
- (Francois) sa Vie de M.Durando. Voy. Durando.
- (Guillaume),notice, 38; x82.
- (Joseph), notice, 52, 19o.

Martinet (Dom Joseph), 399.
Martinez (Antonin), 353.
- (Dom Juan), 398.
Martini (Francois), frere, notice, 33.
- (Jean-Benott), frere, notice,
34.

Martinis (Mgr Raphael de),
187, 400, 401.
Martino.(Aguel de), notice, 57.
Martinolo (Laurent l, Ann ,
LVI, 370.
Martins, 81.
Martorelli (Ange), 180.
Martres, France (Puy-deD6me), 143.
Marty (Joseph), frere, notiec,
61, 277, 278-

-

(Timothde), frere, notice,
69.
Martyrologe : Saint Vincent,
patron des (Euvres de Cha-

rite, tox.
Le bienheureux J.- Gabriel
Perboyre, 98.
Martyrologii Supplementum
pro Congr. Miss., 401.
M
d ,
11 1

-

u

art
e
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Sainte-Enfance, &Tien-tsina,
398.
Marville, Portugal, z3.
Maryland, Etats- Unis, 334,
338.
Masnata (Laurent), notice, 46.
Masnou (Jean), 168, 331.
Massad, patriarche maronite,
298.
Massadon (Soeur), t82.
Massaia, cardinal, 3x .
Massabie, 401.
Massaouah, Erythrde, 23, 59,
31 -32o.
Massard (Soeur), 371, 372,373.
Massei (Pierre), notice,46.
Massenet, 398.
Massol (Soeur), 169.
Massuco (Antoine), notice,65,
182.

Masturzi ( Fortune), notice, 53.
Matanjas, ile de Cuba (Antilles, 25.
Mathieu (Soeur), 354.
Mathon (Alexis), notice, 38.
Matines, heure, 88.
Matto Grosso, province du
Bresil, 373.
Maupas du Tour, ev&que du
Puy, 394.
Maupied (l'abbd), 396.
Maupoint (Mgr), 326.
Maurat (Eugene), eloge, 70,
138.
Maurice (Alfred),eloge,67,236.
- (Ernest), 358.
Maurice (ile), 14, 23, 77, 242,
264, 325-326.

Mauriol (Raymond), 45, t32.
Mauroy (Rend de), 146.
Maury (le cardinal), 114, az5,
393.

Mavana, Perse, 293.

* Maximes de saint Vincent de
Paul S, 398.
MayagueT, ties Philippines,
390.

May BraTgo, Abyssinie, 32o.
Mayenne, depart. de France,
t39, 143.
Maynooth,Irlande,49,172,173,
175.

Mazards (Alexis), 36.
Mayarra, Antilles, 353.
Mazin (Sceur Marie), supirieure, 7.
Mazurier (Soeur Sebastienne),
supdrieure, 5.
Meaux, France (Seine-et-Marne), 21, 66, 137, 141, I43.
Mechitaristes, moines, 214; en
Perse, 287, 291.

Mecque (La), 314.

Meda (Dominique), notice, 47.
Medaille miraculeuse : historique et notice, 393,397,398,
402; -

Enqu&te canonique

sur l'origine et les effets, 119;
- Benediction etimposition,
102, Io5, 127; -

Cantiques,

voy. ce mot; -

Couronne-

ment: supplique, 128; Bref,
128; f6tes du couronnement,
128, 131, 135, 137, 139, 141;

13,

Discours et conferences,
394; -

Fete liturgique,

Indulgences,
126, t27; Legitimitd de cette
to3; -

devotion, 93.
Mddem (comn tede),consul russe
en Perse, 284, 285.

,( Mdditations b I'usage des Filles de la Chariti

n,

127.

a Mdditations et prieres pour

-

s,
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en ita-

Mertens (Hubert), frere, 67,

Ferdinand), 124, 162,

Mesopotamie, 91.
Mesplede (Louis), frere, 67.
Messe : diverses facultes spe-

ies Missionnaires

lien, 398.
Medits

218.

i63.
Mednicki (Lithuanie), Russie,
16.

ciales, 72-106. Voy. le vo-

Medus (Paul), 397.
Mehemet Ali pacha, 210.

Meister (Ferdinand), 384.
Mejia (Daniel), 353.
Melbourne, Australie, 389.
Melchier (Michel), notice, 37.
Melchites, 294.

Melliant (Alexis), 366.
Mellier

(Louis),

4, 64, 91, 92,

121.

-

(Pierrel, frere, notice, 40.

lume des ( Privileges a de
la Congrigation et celui des
a Privileges 3 des Filles de
la Chariti.
Mldtamna (combat de), Afrique, 318.
Metaoudlis, musulmans, 304.
Meireau (Christophe), notice,
43.
Mettavent (Soeur), 324.
Metq : Sainte-Anne et Saint-Si-

Melvasio (Michel), notice, 35.
Memoires sur les emplois de la
Congregation, i I.

Menages (hospice des), a Paris,
146.
Mendo'a, Republique Argentine, 386.
Menelick, empereur d'Abyssinie, 3i8, 319, 320.
Mdnexely (Soeur), 216, 227.
Mdnicucci (Ange), notice, 46.

Menilmontant, a Paris, a 21,

mon, 12, 15, 33, 42, 143; et

Ann., XXXVI, 542, 544.
Meugniot (Philippe), 237, 240,
244,

278.

Meunier (Soeur),290,291,292.

Meurie (Soeur), 267.
Mexico, 18, 23, 24, 26,6o,35o.
Mexique, 92, 96 , 99, 1o4 340,
347-352, 357.
Meyer (A.), 342.
(Louis), 342.

Mdrida, Mexique, 23,65, 349.

Meyniel (Sceur), 3o2. 3o3.
Michalewski (Adalbert), frdre,
notice, 37.
Michaud (Noel), Ann., LXHI,
623.
Michaut(Sceur Frangoise), supdrieure), 5.
Michel (Francois), notice, 33.

Merle (Jean), 295.

-

Merlis(Sceur), 211, 212, 214,

Micheletti (Antoine), frbre, notice, 33.
Michigan, Etats-Unis d'Amdrique, 342.

147.

Menni (Bernard), frere, notice, 45.
Men-tse, brigands chinois, 246.
Mercadier (Pierre), clerc, notice, 42.

115.

Mermillod (Mgr), 123.
Merolla (Antoine), 217.

(Pierre), notice, 33.

- 455 Middelton (Soeur), son eloge,
175.
Miel (Eugene), notice, 70;
149, 201, o2, 2o3.
Mierzwirski (Jean), notice, 58.
Mignard (Joseph), Ann., LXI,
5o6.
Mikulowska (SceurTheophila),
195.

Mikulienice, Pologne, 16.
Milagros, Espagne, 22.
Milan, Italie, 57, 179, 189.
Milbet (Soeur Josephine), notice, 370.
Mill-Hill, Angleterre, 25,
176.
Miliiat (Claude), frere, notice,
44.
Milon (Alfred), 128, 151, 394.
Milsent (Jean), frere, notice,
43, I5o.
Milwaukee, Amerique; 332,
333.
Minart (Soeur), 214,•z5; 3o5,
324.

Mlingrelie,Georgie, tO3.
Minguet ( Pierre), notice, 53.
Minser (Gerard), frdre, 327.
Minsk, Russie, 17.
Miralda (Jean), 390, 391.
Miramion (Mine de), Ann.,
LIII, 3o3; LXIII, 328;
LXIV, 163.
Miranda, Portugal, 14,

o20.

Mirepoix, France, 144.
Mirucki (Philippe), eoge, 71,
198, 199.

Misicki (Thomas),Ann.,LVII,
249.
Mission (Congregation de la):
Institution, 72, 108; etat de
la

C'nnngrtxrm
atirn

la

rg gptio
Con

n

.ii,6

rr,-

io9; etat du personnel en
1789, 114; r6organisation
en 1802, L17; 'tat de la
Congrdgation en z816, Iz8;
situation gdenrale en 1874,
i2z; etat de la Congregation
en janvier 1899, 129. Actes
du Saint-Siege, 72 a od6; ;:semblees gendrales et sexennales, 8; etablissements, I ;
notices des pritres et freres,
27; superieurs generaux, 3.
Mission indienne de la Republique argentine, 384.
Missionnaires de Saint-Joseph,
t Lyon. Voy. Cartenistes.
Missions au peuple. Voy. Manuel, Memoires.
Missions etrangeres, statistique en 1897, 128. Voy.
Clergd indigene; Propagande (S. Congr.)
Mississipi, Amerique, 82.
Missouri, Amerique, 25, 5o,
334, 343, 344, 345.
Mistrotti (Barthelemy), frere,
notice, 45.
Mitraud (!'abbeW, 395.
Mitry, pr6s Paris, 144, et
Ann., XXXVI, 176.
Mitzo (Martin-Semitcheff),
229.

Mivielle (Cosme), 324, 383.
Miadenoff (Mgr Lazare), 216,
227, 228, 236.
Miawa, 14, 34.
Modene (duchi de), 12.
Modica, Italic, 190.
Mohilew, Russie, 16.
Moine (Sceur), eloge, 372.
Moirans, France (Jura), 144M
~iccsnnier
-s -;Uov

ILr
tu

isi
A nf
.w
*Ji ,wis'

LIII, 53.,
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535 ; LIV, 204,

334, 347, 358, 3 59.
Moitrelle (Valery),

208, 209,

221.

Garonne), 12,
139, 144, 398.

28,

4o, 42,

Montaux Point, Amerique du
Nord, 333.
Montcellet (Soeur Elisabeth),

Molinos, 112.
Mollas persans, 292.

Moloney (Patrice), notice, 64,

superieure, 7.
Mont -de-Marsan,

254, -55.
Monastir, Macedoine,

(Landes), 144.
Montdidier,France (Somme),

p1, 62,

68, 213, 219, 221.

17, 62, 68, 71, 144.

Monaghan (Jean), notice, 63,
341.

Monaldi (Francois),

notice,

Montech, 144. Voy. Montauban.
Monte Citorio, Voy. Rome.

37.
Monchy (Nicolas de), 154.

Monteil (Jean),

Mondange (Sceur), 362.
Mondou (Pierre), dloge, 66,
i5o.
Mondovi, Italie, 16, 47,48, 52,

-(Pierre),

notice, 56;

370, 371, 372.

183, 190.
144.

notice, 61; 288,

289.

Montels (Ferdinand), notice,
57; 243, 251, 232; 254.

Monterey,

Mongesty, France (Lot), 135,

Mexique,

20, 21,

351.
Montity (Mgr Hilarion), 99,

Mongin (Mgr), dvequc de Bazas, 394.
Mongolie, 56, 84, 86, 89, 243,
260,

France

262,

271,

272,

278,

279.

Monleone (Jean-Baptiste), notice, 34.
Monopoli (Italie), 17, 18, 55.
Monsarrat (Soeur), 323.
Montagne (Jules), 379.
Montagnier (Soeur Jeanne),
149.

Montagneux ( Protais),
265; notice, 266.

100, 292, 293.

Montevideo, Uruguay, 24, 388.
Montevit (Germain de), notice, 27, 132.

Montijo (comtesse de), 167.
Monllufon, France (Allier),
144.

Montmartre,h Paris, 121, 122,
147.

Montmasson (Michel), 3 1,321,
327.

Montmirail, France (Marne!,
Il,

264,

Montanaro, Italie (Lombardie), 183.

Montargis, France (Loiret),
19.

Montauban, France (Tarn-et-

35, 121, 123, 144.

Montolieu, France (Aude), 17,
22, 67, 69, 144, 167.

Montpellier, France (Herault),
18, 64, 67, 7 r , 145, 399.

Montreux, Suisse, 206.
Montuori (Louis), 3m1.
Montufet (N.-D. de), France

(GironJe), 03, 32, 33, 38,
40, 134, 146.

Moquegua, Pirou, 383.
Mora (SoeurTherese de), 353.
Moraes Torres (Antoine de),
363, 372.
Moral (Ildefonse), 349, 35o,
390, 397.

Moran, cardinal, 389.
Morando (Antoine), notice,
St.

Mossoul, Perse, 284, 285.
Mott (Edouard), 400.

Mouallitch, Turquie (Anatolie), 210.
Moucoullo, Abyssinie, 312.

Muhlfeit (Michel), 59o.
Mouillard (Jean- Francois),
116.
Mouly (Mgr Joseph-Martial,
notice, 60; 86. 88, 89, 241,
247, 260, 261, 271, 272, 273,

Morange (Henri), 227.
Morani (Mgr), s14.
Moranviller (Frangois), Ann.,
LVIII, 434.
Morati (Jean), notice, 47.
Moreau (Henri), Ann. LXIV,

275, 279, 280, 281.

Moulins, France (Allier), 145.
Mounier (Francois), notice,
28, 327.

Mount-Hope, Etats-Unis, 334.
Mourgues (ClaudeI. notice,

33.

524.

- (Jacques), notice, 33.
- (Sceur Marie), supdrieure,
5; Ann. LXIV, 517.
Moree, France (pres Chiteaudun), 145.

Morel (John), 399.
- (Prosper), 99, 236.
- (Soeur), 226, 227.
Morelia, Mexique, 20,
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348,

35x.
Morelli (Antoine), 401.

Mourrut (Pierre), eloge, 69,
154.

Mousteyro (Sceur Judith), superieure, 6.
Moutiers-Saint-Jean, France
(C6te-d'Or), 145.
Mouton (Soeur), 14o.
Mouiaia,Algerie, 321.
Mouion, France (Ardennes),
121, 145.
Movana, Perse, 290.

Moretti (Michel), frere, notice, 35.
Moreuil (Yves), notice, 33.
Morice(Sceur), 235.

42, 44, 237.
Muller, 364.

Morino (Jean), 401.

Mungersdorf(Guillaume), 158,

Morlaix, France (Finistere),
145.
Morlot (Mgr), archeveque de

I6o, 162, 163.
Munguia (Mgr), 395.

Paris, 120.

Mornant, France (Rh6ne), 14,
Moron (l'abbe Pierre), 302.
Moscarella (Raphael), 71.
Moscou, Russie, 196.

Mullan (Sceur), 334.
Mullener tMgr Jean), notice,

Munstereifel, Allemagne, 19.
Munzinger pocha, 315.
Mur (Mathieu), notice, 37.
Murat (Nicolas), 213, 215,21 ;.
397.
Murena (Jacques), 188.

-
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Murguia, Espagne, 24.
Murray (Mgr),174.
Musinens, pres Bellegarde,
France (Ain), 22, 70, 205.

Mussi, clerc, Ann., LIV, 371.
Mustapha superieur, pres Alger, 18.
Mustel (Charles), 268.
Musulmans, 284.
Muyos, Bulgaric, 228.
Muzzi tFelicien), 240.
Nachtigall (Jean), notice, 69.
Nacquart (Charles), notice, 28,
326, 327.

Nadolsky (Adam), notice, 57.
Nagy-Perkata, Hongrie, 161.
Naissance de saint Vincent,
92, 122.

Najean(Jean-Baptistc), notice,
65; 295, 3oo, 3oi, 304, 305.

Nam-ngan-fou, Chine, 258.
Nancy, France (Meurthe-etMoselle), 16, 115, 145.
Nang-fong, Chine, 253.
Nan-kang, Chine, 258.
Nan-kin, Chine, 238, 245,
248, 249,

25t,

271.

Nan-tang, a Pdkin, 273.
Nan-tchang, Chine, 253, 256.
Nantes, France (Loire-Inferieure), 48, 116. 145.
Naples:Vergini, Chiaja, SaintNicolas da Tolentino, 12,17,
24; 179, 185-187.

Narbey (l'abbe), 357, 400.
Narbonne, France (Aude), 12,
42, 129, 145.

Nardelli (Vincent), 185.
Nardi (Mgr), 181.
Narkiewicz (Mathias), notice,
55.

Iatcney, Amerique du Nord
332.
Naulet (Gabriel), 116.
Naxie, ile grecque, 16, 54,
218, 221-222.

Nazareens, nouvelle secte, i63.
a Nazardennes a (Soeurs), aTurin, 184.
Najareth, Syrie, 307.
- Bresil, 371.
Negri ~Eienne de),notice,41.
- (Laurent de), notice, 45.
- (Pelerin de), iSo.
Negroni (Antoine), notice, 45Nigissie, prince abyssin, 313.
Nekere (Lion de), 51, 330,
335, 343.
Nenuphar(sectedu),en Chine,
276.
Neophytos (l'archimandrite),
210.

Nerac, France( Hte-Garonne),
145.

Ndrinkx (de), iloge, 345.
Nervi (Gaetan), notice, 5o.
Nesles, France (Somme), 145.
Nesmond (Mgr de), 132.
Nestoriens, 284, 285.
Neudorf,Autriche, 19; et Ann.,
LXII, 38o.
Neufville de Villeroy (Mgr de),
135.
Neuilly, pres Paris, 121, 145;

et Ann., XXXVI, 175, 428.
Neumann (Frangois), 165,176,
36s.
Neuss, Prusse, 19.
Neuve-Saint-ltienne ( rue), a
Paris, i 6.
Newcastle upon Tyle, 176.
New-Madrid, Missouri, 343.
Vnv NAuplle-M.ndrid
y. Nouvell-Ifd r

-
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Newstat, 16.
New-York, Etats-Unis, 333,
336, 337, 342, 347.
Nezmach (Urbain); 162.
Ngai IStanislas), notice, 35;
241, 245.

Niagara, Etats-Unis (NewYork), 19, 342.
Nicaragua, 356.
Nice, France (Alpes-Maritimes)
21,

22.

Nicolle (Antoine), notice, 67;
144, 155, 157.
Nicopolis, Turquie (Epire),
213.

Nicosie, Italie (Sicile), 20.
Nil Mgr), veque bulgare,226,

Buglose, Delivrande, Lorm,
Montuiet, Rose.
Nouailles(Pierre), frere,notice,
67.
Noue (Germain de La), frere,
notice,44.
Nouvelle- Madrid, Missouri,
335, 343.
Nouvelle-Orleans, Etats-Unis
SLouisiane): Saint-Erienne,
Saint-Joseph, 19, 2o, 5o, 58,
59, 64, 343-344, 346.
Novarese (Charles), notice,32.
Nowa-Wies Narodowa, Pologne, 26.
Noyon, France (Oise), 12, 39.

Nimes, France (Gard), 49.
Ning-Po, Chine (Tche-kiang),

46, 146.
Nozo (Jean-Baptiste), 4, 7, so,
17, 52, 83, 84, I19.
Sueva-Caceres, lies Philippi-

18,68,71, 238, 243, 244, 251,
256, 263 & 270, passim.

Nueva-Segovia, iles Philippi-

227.

Nippes, pres Cologne, i58;
Ann., LXII, 377.
Noailles (Mgr de), i35.
Nobre (Emmanuel), notice,
46.
Noel (Louis), notice, 27, 3a1.
Noisette (Sceur), 355.
Nollet. Voy. Naulet.
Nos (ie marquis de), 44.
Nossi-Vey, Madagascar, 328.
Nostra Signora della Bella,
15, 166.
Notices des compagnons de
saint Vincent, og9.
- des pretres et freres de la
Mission, x1 et 2a serie, 27,
123.

Notre-Dame(Congrdgation de),
t36.
Notre-Dame; pilerinages.Voy.

nes, 21, 391, 392.
nes, 22.

Nugent (F.-V.), 338, 344.
Nuzcl (Claude), notice, 33.
Oakland, Californie, 344.
Oaxaca, Mexique, 26.
Oberlick, Dusseldorf (Allemagne, 160.
Obock, Afrique, 102.
Obejine (N.-D. d'), a AngoulIme, 13o.
O'Callaghan (Malachie), 177,
339 , 346, 389, 399.
- (Soeur), 174, 175.
Oceanie, 389-392. Voy. Australie, Philippines{lies).
Ochrida, Bulgarie, 227.
O'Connel, 173.
Ocule-Gouyai,Abyssinie, 319.
Odile Beaugart (Sceur), 402.

-
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Odin (Mgr Jean), notice, 60;
183, 33s, 332, 335, 336,337,
339, 343, 345, 402.

O'Donoghue (Thomas), 341.
(Euvre des ecolesd'Orient, 12,
- de la Sainte-Enfance. Voy.
Enfance iSainte-).
- de la Sainte-Trinitd. Voy.
Trinite Sainte-).
- des campagnes, pour les
missions, Ann., LX, 304.
Offices liturgiques, 72- io6;voy.

le volume ( Privileges de la
Congregation *,

Oggero (Nicolas), Ann., LVI,
573.
Ohio, Etat de l'Amerique du
Nord, 338, 344.
Oise, dipartement de France,
135.

O'Keeffe (Sceur), 332, 333.
Okoniewski (Michel), notice,
43.

Oliva (Angelo), frire, notice,
52.

- (Honore), notice, 41.
-(Ldonard),
notice, 35.
Olinda. Voy. Pernambuco,
O-Liskra, Hongrie, 162.

Oliveira (Mgr), evique de Pernambuco, 363.
Oms (Emese), 3o8.
Oneglia, Italie (Pidmont), 9go.
Onfroy de Play (Robert), seminariste, notice, 34.
Opperman (Sceur), zog, 215.
Oran, Algirie, 22, 71,321,322.

Oratoriens, 8i.
Ordinations.Voy. Extra Tempora, Lettres demissoriales,
Titre.
O'Reilly (Michel), 342, 344.

Oria, Italie. 14, 46, 186.
Orient;rite, 85, 86, 87; quites
des orientaux, 95; Constitution apostolique Orientalium
dignitas, sur la discipline et
les rites, 1oz; 1o4, 119, 124.
Voy. Constantinople, Syrle.
Oristano, Italie, 17, 183, 190.
Orldans, France (Loiret), 22,
122, 146.

Orleans (duc d'), 3i, 151.
Orme (Notre-Dame de 1'), pres
Montauban, 146.
Ormoy, diocese de Langres,
146.
Orne, departement de France,
146.

Ornelas (Aristide), Ann., LIII,
294.

Orotava, iHe de Tdneriffe, 172.
Orriols (Emmanuel), 390, 391,
392.
Orsese (Jean-Dominique), notice, 35.
Orsigny, ferme, pres de Versailles, 37.
Orsolino (Jean), frere, notice,
43.
Orsqa, Pologne, i5.
Ortalli (Jean), notice, 44.
Ortiz (David), 358.
Ortu (Francois), 190.
Orzekowski (Joseph), notice,
37.
Osman Digma, 317.
Ossendowska (Sceur), 196.
O'Sullivan (Daniel), 177.
- (Michel), 119, 177.
- (Sceur Aline), 275, 276.
Osuma, Espagne, 171.
Oswiei, Russie blanche, 16, 58.

461 -

-

Ottovecchi(Jean-Vincent),notice, 32.
Ou (Vincent), 6o, 262, 275.
Ouang(Joseph), 71, 261
- (Paul-Louis), 279.
- (Venance), 62.

179.
Ouen-tcheou, Chine, 266, 270.
Ou-ngan, Chine, 245.

Ourmiah, Perse, 18,57,61,65,
284-293.

Chine,

·-

246,

248.

Ou-tcheng, Chine, 256.
Ou-tching, Chine, 253.

Ozenne (Charles), notice, 29,
195.

Pacca (le cardinal), 8x, 168.
Pace (Xavier de), notice, 53.
Pader (Bernard), 364.
Paderborn, Allemagne, 9 .
Pagani (Joseph), frere, notice,
45.
Pagis (Mgr), ievque de Verdun, 128, 394.
Pagliano (Sceur), 140.

Pagon, 335.
Paillard (Julien), 317, 326.
Pailles (Les), ile Maurice, 23.
Palacios, 348.
Palais-Gallien (rue du), a
Bordeaux, 34.
Palatinat, 16.
Palerme, Sicile, 179, 190.
Palikao, Chine, 239, 273.

-I/

1 -l

-·

·

Palmira, Colombie, 357.
Pamiers, France (Ariege), 14,
34.
Pammatone, Italie (Genes),
189.
Panama, 24, 348, 357.
Panante (Ignace), clerc, notice,
48.
Pancaldi (Jean), notice, 41.
Pancaldi, Turquie (Constantinople), 212, 215.

Pandgyriques, du bienheureux
Jean-Gabriel Perboyre, 394;
de saint Vincent de Paul,
393, 394, 401.
Pantion (Andre), notice, 55.
Paolucci, cardinal, 33.
Pao-ting-fou, Chine, 279.
Paquin (Joseph), 335.
Parada (Soeur), 266.
Paraguay,379-380.
Paray-le-Monial,France (Sadne-et-Loire), 123.
Paredes, Espagne (Palencial,
26.
Paris,France: Administration
gendrale, II, ro8-i29.
- Notices, 27, 71 passim.
- Maison-mere des Missionnaires: Saint-Lazare (1632),
rue de Sevres (3187): 11,
17, 72, 85, 86, 87, 89, 90,
91, 92, 93, 97, 0oo, 107-129
passim.
- Maison-mere des Filles de
la Charitd : faubourg SaintLaurent (164 ), rue du Bac,
140 (1814), 91, 97, 102, 121,
167.

Palma, ile de Majorque, Espagne, 14,45, 166, 167,

·

25.

Ouan-ngan, Chine, 258.
Oubib, roi abyssin, 31%, 3t3.
Oudiette (Pierre), notice, 61,

Ou-tchang-fou,

--

Palmas (Las), lies Canarits,

168.
-

Divers

itablissements:

-

Banlieue

de

Paris,
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121 ;

Bonne-Nouvelle, i 5.
Bons-Enfants. Voy. ce mot.
Enfants-trouves, 121.

Enghien

( Maison d'), rue

de Reuilly, 146 ; et Ann.,
XXXVI, 390, 396, 420,
423, 433, 455.

H6tel-Dieu, 146.
Incurables-femmes, aujourd'hui Ladnnec, 112 ; et
Ann., X:'XVI, 553.
Invalides (H6tel des), 12,
73, I11, 112, 146.

Irlandais

(Seminaire des),

20.

Marie-Therese, 146.
Menages (Les). Voy. Issy.
Saint-Casimir, 199 ; SaintCharles,
; Sainte-Elisa-

beth, 26; Saint-Louis-enI'lle, t15; Sainte-Marguerite, I I1, 121 ; Saint-Roch,
147; et Ann., XXXVI,

361 ; Sainte-Rosalie, 2o,
121,

148; Saint-Sulpice,

148 ; Saint-Vincent-dePa;ul, 26.
Val-de-Grce, Ann., XXXVI,

Paroisses; memoire (t6731 et
Directoire, r 1.
Parre (Jean), frere, notice, 29.
Partage-des-Sioux, Missouri,
345.
Pascal (Sceur), 365, 370, 371,

373, 378, 379. 382, 386, 387.
Pascual (Romain), 349; LXI,
5o6.
Pasquier (Soeur), 264, 265,
266.

Passagi (Jean), notice, 38.
Passerat (Hippolyte), 151.
Passero (Andre), notice, 45.
Passion. Voy. Scapulaire.
Passy, Paris, Ann., XXXVI,
204.

Pastey (Jean-Baptiste), notice,
40.

Pasto, Colombie, a3, 357, 358.
Pastour, chanoine, t5i.
Patoux (Ladislas), notice, 6o,
379, 385, 386.
Patrissey (Sceur), 277.

Patronage de Saint-Vincent
sur les (Euvres de Charit6,
95, 96, 124.

Patronage des jeunes ouvrieres
((Euvre du), 121.

264, 279, 287, 507, 551.
Paris (Charles), frere, 237.

Patroni (Joseph), frere, notice,

(Jean-Eloi), frere, x3o.

Paue (Philippe), frire, notice,

-

Parisot (frere), 327.
- iNicolas), ix6, 143.

Parisy (Antoine), Ann., LIII,
205.

Parme (Le duc de), 179, 19o.

Parme, duchd, Italie, 1.
Parocchi (cardinal), 394.

Parodi (Louis),
341, 342.

notice, 56,

5o.
29, 327.

Paticuaro, Mexique, 20, 348,

351.

Pau, France

(Basses-Pyrd-

ndes), 13, 148.

Paulhan,France (Herault), 49.
Paulucci (le cardinal), 78.
Pauvrete (le voeu de), 1og.
Pavie, Italie, 12, 32, 33, 37,
41, 43, 45> 4 6 , 47, 190.

-

463 Perando Jean-Baptisre), notice, 47.
Perboyre (Jean-Gabriell,

Pavillon (Sceur Marie , 276.
Pawlosk, Russie, 16.
Pawloski (Leopold), 159.
Pecha (Jean), frere, notice, 54.
Pichenard (Mgr), 396.

martyr, 52 ; 98,
125, 126, 127,

o20,

124,

152 ; 242-250

passim ; 259, 267, 277. Notices et vies, 127, 138,393.
396, 398. - Son tombeau.
257. - Ses reliques, 120,
123, 125, 252, 264. - Gr5ces
obtenues,257, 258,264,269,

Pecquot, 222, 223.

Pedrini (Theodore), 45, 237.
Pedro (Don), empereur du
Bresil. 37t, 373.
Pedros (Michel), 170.
Pegues (Louis), 229.
Peira (Jean-Baptiste), notice,
46.
Pekin, 16, 5o, 67, 68, 69, 70,

270, etc. - Sa cause de beatification, 84, 88, 89, 90, 94,

104; 237, 239,

95, 97, 98, 99, 1o3, 125, 126.
- Panegyriques, 3944; can-

276. - Le schisme de P6kin,

tiques, voy. ce mot; gravures, 402; statue, 135; fetes

71 ; 88, 95,
2 4 8, 2 6 0 , 2 6 1 , 266, 271-279;
238, 272. -

123, 132, 203, 207, 226,235,

294,298, 3o, 305, 309, 324,
326.
Pembreton (Antoine), seminariste, notice, 3o.
Pefia (Raymond), 357, 358.
Penco (Antoine); 189, 331,
337.
Penes (Antoinej, notice, 62.
Pennautier, France (Aude ),
148.

Pennsylvanie, Amerique du
Nord, 340, 344.
Pdra, i Constantinople, 211,
214, 217.

et triduum,

Imprimerie de

Pekin, 397. - t Peking -,
par Mgr Favier, 400.
Pe-koan, Chine, 279.
Peliard (Xavier-Benoit), 116.
Pelissid (Antoine), notice, 37.
Pellegrini (Ldonard), notice,
56.
Pelloux (Sceur), 385, 386.
Pimartin (Jean-Baptiste), 68,

30o it

41F
p.s-

sim, etc.

-

(Jacques), notice, 70. 127.
(Louis), notice, 51.
Sceur Antoinette), 244,
264, 267 ; eloge, 270.
Peres (Jean), 240, 257, 258.
Jean-Marie), frere, notice,
64, 123.

Perez (Antoine!, 352.
Pereymond (Antoine). eloge,
66, i52.
- (Soeur), 324.
Perier (Albert), notice, 69.

Prigueux, France (Dordogne), 22, 148.

Perin (Antoine), eloge,
369.

70,

Pernambuco, Bresil, 20, 363,

371.
Pdronne, France (Somme),
121, 148.

Perou, Amerique, 380-383.
Perouse, Italie, z2, 34, 35,
41, 47, 71, 122, 18,

190go

-
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Perras (Louis), 68.

Phibsboroug,Saint-Pierre(Ir-

Perreira, Ann., LVIII., 312.
Perres, 218.

Perrin (Joseph), 116.
Perriquet (Edme), 3, 78, 1 3,
201.

Perrot (Sceur). 383.
Perroud (Filix), eloge, 70.
Perryville, Etats- Unis (Missouri), 17, 333.
Perse, 59, 84,91,99, 1o3, 104,
121, 212, 284-293.

Pertl (Isidore), Ann., LII, 385.
Pertuisot (Alexis), 3,
Peschaud (Bernard). 243, 250,
251, 264, 265.
Pierre), 54, 242, 243, 249;

iloge, 250.
Pesin (Soeur), 324.
Pesne (Louis), 237.

Pesnelle (Jacques), a8o, 182.
Pesole (Michel), notice, 54,

185.

Pessiardi (Philippe),
47-

notice,

Pesth, Hongrie, 16o.
Pe-tang, A Peking, 273, 274,
278.
Pe-tchi ly. Voy. Tchd-ly.

Petit (Etienne), notice, 38.
- (Pierre), frere, notice, 37.
Petit-Canada,Missouri, 344.
Petitjean (Nicolas), Ann., LI,
176.
Petits sdminaires, 201.

Petropolis, Bresil, 25, 67, 371,
Peyralbe (Andrd), 246, 264.
Peyrac (Antoine), 145.

Pezzi (Ange) notice, 57.
Pezzoni (Mathieu), frere, notice, 42.

22, 95, 354, 39o-392.

Philis (Antoine), fr6re, notice,

Perry (Joseph), 247.

-

lande), 18, 173, 177.

Philadelphie,Amdrique(Pennsylvanie), 33i, 332, 333, 334.
Philippe (Laurent), notice, 49;
Ann., LIX, 54.
Philippines Iles), Ocdanie, 2 ,

42.

Photienne (Eglise), 212
Phou-kian, Chine, 270.

Pi (Raphael), 166; Ann., LIX,
i 5o,
- (Soeur Stiphanie), 377.
Piacenti (Dominique), frere,
notice, 45.
Pianezze (le marquis de),
Ann., LXII, 145.
Piavi (Mgr), patriarche, a
Jerusalem, 3o6.
Picard (Pierre), 314 a 320
passim.
Pichard (Guillaume), notice,
38.
Pichon, ministre de France a
Pekin, 241.
Picot (Quirin-Thdophile), 231.
Pie IV, 92.
Pie VI, 80o.
PieVII, 6, 81,82, 83, 117, 168.
Pie IX, 85 A 9 t passim; 121.
122.

Piemont, 119. Voy. Italie.

Pienkowski (Stanislas), notice,
36.
Pierallini (Mgr), 395.
Pierron ( Nicolas), superieur
gineral, 3, 5, 8, 13, 31, 74,
113, x51,155.
Pierzanowski (Joseph), notice,
40.
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nelri Chnarls de , nouc, az.

Pietroni (Joseph), notice, 4t.
Pii operarii, congregation, 85.
Pi-kiang, ou fleuve Tigre, en
Chine, 240.
Pile (Jean), notice, 27.
Pilis Csaba, Hongrie, 26, 162,
z63; Ann., LXII, 38o.

zare-, 1

oucge
I
iIL-r_-.,

z-

zare), couege Aloeronl, I5,
47, 52, 53, 57, 69, 70, 76,
78, 123, 179, 18 , 182, 184,
Igo.

Planas (Ponce), 37.
Plantet (Eugene), 328, 401.
Plata (La). Voy. Rdpublique

argentine.

Pilliers(Pierre), frere, 327.
Pinat (Sceur), 170, 171.

Plessis (Rene), frere, notice,

Pinde, en Grece, 225.
Pineda (Jules), 358.
Pinell (Thomas), notice, 45.
Ping-ou, Chine, 269.
Pin-lou, Chine, 257, 258.

Pleskaczewski (Joseph), frere,
notice, 49.
Pleubian, diocese de Saint-

Pinna (lean-Joseph), notice,

Saint-Brieuc, r55.
Plier (Louis!, siminariste, 29.
Plock, Pologne, 14, 56.
Plougasnou, France (Finistere), 155.
Pluym (Mgr), 24.
Podolie, Russie, 17.
Poencin (Jean), clerc, notice,
39.
Pohl (Andrd), 5o.
Poiret (Francois), notice, 46.
Poirier (Jacques), frere, no-

6o; 295, 296, 3o8.
Piola (Louis), 395.

Piot (Alphonse), notice, 38.
Piovano (Laurent), notice, 46.
Piponnier (Soeur), 3a5.
Piquemal (Joseph), 54.
Pirava, Bulgarie, 228.
Pirelli (1'abbd), 40.
Piris (Mgr Gadtan), 52, 248,
271.

Pirola (Joseph), frere, notice,
38.
Piron (Rene), i5o.
Pise, Italie, 19o.
Pistoie, Italic, 18r.
Pitid (h6pital de la), i Paris,
146.

Pittsburg, Etats-Unis, Pennsylvanie, 344.

Pla (Antoine), Ann., LXIII,

42.

Brieuc, 155.

Pleumeur-Bodou, diocese de

tice, 44.
- (Louis), notice, 130.
- (Louis-Marie), 15i.
Poissant (Adrien), Ann., LIII,
56.
Poitiers,France (Vienne), T2,
13, 41, 148.

Polignac (cardinal de), 44.
Pologne, 74,

12o.

122, 149,

3, 6, 49,

195-199.
Pomadd (Jean), frere, notice,

Plagniard (Jean), 42, 287, 289,

Pombal, ministre de Portugal,

413.

Placiard (Claude),

29, 327.

81, 117.
,

200.

290 291, 292.

Plaisance. Italie (Saint-La.

.....

..

j

I

Pomevic, prieure, 44.
3o

-
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Pomiers (Jean), notice, 44.
Ponce (don Camillo), Ann.,
LIV, 444Ponce, lie de Porto-Rico (Antilles), 25, 353, 354.
Pong (Jean-Baptiste), 266,
267, 269.
Ponsignon (Nicolas), notice,
41.

Popayan, Perou, 22, 358.
Popoff (Mgr Raphael), 220,
226.
Porciniano, Italie, 179.
Porcher (Francois), notice,
35.
Porro (Joseph), notice, 46.
Portail (Antoine), notice, 29.
Porte (Jacques), 33.
Portefin (Sceur), 215.
Portici, lialie, 186.
Port-Limon, Costa-Rica, 25,
354.
Porto-Alegre, Bresil, Rio
grande do Sul, 26.
Porto-Rico, ile des Antilles,
23, 25, 353, 354.
Portoviejo, Equateur, 36o.
Port-Said, Egypte, 323.
Port-Tewfik, Egypte, 325.
Portugal, Portugais, 78, 81,
95,

96, 123,

199-205,

248,

363.
Posen, Allemagne, 16, 18, 53,
57, 158, 195, j99.
Potel (Joseph-Gaston), notice,
71, 256.

Potenza (1'abbd), 395.
Poujol (Sceur), 386, 387, 388.
Poulin (Adolphe), eloge, 66.
- (Eugene), 235, 399.
Pourtales (Sceur), 218, 219,
227.

Poussou (Antoine), 4, 18, 58,
84, 119, 120, 238, 243,
244, 263,

294,

297,

304,

307, 312.
Pou-tou, lie de Chusan, Chine,
265, 266.

Pouy France (Landes), 132.
Po-Yang, lac de Chine, 256.
Prado (le P. del), 396.
Prampain (Sceur), 35o.
Prifectures apostoliques du
Levant, supprimies, 104.
Prdmislie, Pologne, 13, 36,
43, 195, 199.
Prevost ('abbe), 399.
- (Xavier), 277.
- (Nicolas), 327.
Prilly (Mgr de), dvaque de
Chalons-sur-Marne, i35.
Prime-Combe,France (Gard),
23, 148-149, 401.
Privas (Andrd), notice, 55,
243.
Privileges on Facultis, 8o, 81.
Prijrend (Albanie), 217, 222.
Procacci (Dominique), 267.
Procures de Chine, 237.
Procureur gendral, a Paris,
S10.

- pres le Saint-Siege, 84.
Profession de foi de Pie IV;
addition, 92.
Pron (Joseph), 356.
Propagande (S. C. de la), 72,
93, 95, 96, io3, 192.
Prosostchan, Turquie d'Europe, 218.
Prost (Sceur), 317.
Province de Chine, 95, 98.
Provinces hors de 1Europe,
84.

Proyers, France (Bouches-duRh6ne), 142.
Pruchon (Barthelemy), notice,
32.

Prunac (Frddiric), notice, 70,
127.

Pruski (Jean), 36.
Prusse, 91, I22, i58, 159.
Pubill (Gabriel), eloge, 65,
349, 35o.
Pucci (Sceur), 222, 227, 228,
229.

Puebla, Mexique, I8, 351.

Puibusque (Francois), eloge,
69.
Puno, Pdrou, 383.
Pusziaski (Georges), 43.
Putijaticki (Antonin), 59.
Quelen (Mgr de), archeveque
de Paris, Ann., LIX, 413.

Quesaltenango,

Guatemala,

355.
Questembert, France (Morbi-

han), 149.
Qichoa, idiome des Indiens du
Brdsil, 359, 4o1.
Quietisme, 112.

Quigley (Jean), 336, 346.
Quindio, Colombie, 358.
Quinet (Joseph), frere, notice, 33.
Quinn (Soeur Rosina), 334.
Quino, Chili, 375.
Quito, Equateur, 22, 68, 356,

358, 359, 361-362.
Quittat (l'abbe), 123, 393.

Rabello de Castro, 363.
Radix (Scipion), notice, 36.
Raffray, 316.
342.
336, 341,
(Blaise)L
Raho
.....
i ...... 1, 3 6
3
,"

467 Raimbault (CUsar-Auguste),
notice, 48, 116.
Raincy (Le), pres Paris, 149.
Rainguel (Jean-Franqois), notice, 42.

Rambouillet, France (Seineet-Oise), 149.
Rambaud (Jean), 116.
Rameaux (Mgr Alexis), 54,
241,

243,

245,

246,

247

249, 250, 262, 263.
Ramel ( Seur), 308, 309.
Ramella (Gaspar), 182.
- (Lazare), clerc, 188.
Ramellini (Charles), 400.
Ramon (Raymond), eloge, 7o;
283.

Rampolla, cardinal, io3.
Rancangua,Chili, 376.
Rance, Ann., LI, 18.
Ranquines, hameau pres de
Dax, 132.

Raould (Soeur), i5t.
Raspi (Frangois), 180.
Ratisbonne (Alphonse), sa
conversion, 179.
Rauline (l'abbd), 395.
Rautureau (Scur), 203.
Raux (Joseph), notice, 49,
237, 260.

Ravandoufe, Perse, 285.
Raynucci, nonce du pape,
Ann., LXIV, ,65.
Ra{-Beyrouth, Syrie, 3oi,
30o,

303.

Re (Aurile), notice, 36.
Rd (lie de), Voy. Saint-Afartin.
Reaubourg (Nicolas), frere,
notice, 33.
Rebelles (Guerre des) en
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Chine, 264, 265, 272, 275,
280. Voy. Taipings.

Rebora (Joseph-Gar6an), pr8tre seminariste, notice, 34.
Recolons (George#), notice,
61, 349.
Redemptoristes, 81.
Redon (Louis), notice, 56.
Reggio, Italie,
45, 46, 191.

Regions

12,

35, 38, 39,

ecclisiastiques

en

Chine, 94.

Regles des offices de la Congrdgation, iIi.

Regles et statuts des Filles de
la Chariti, ino.
Regnauld (Joseph), frere, notice, 44.
Regnier (Jean), 207,
- (Soeur), 382.

210, 213.

Reiffert (Edouard), 262.
Reims, France (Marne),

21,

III, 149.

Reis, 201.

Reliques (Voy. Salle des).
-

Rdpublique Argentine,
Retraite du mois, 124.

Reunion des superieurs des
grands siminaires (1894),
126, iz7.
Reunion (ile de la). Voy. Bourbon (lie).

Reus, Espagne, 15, 166, 167.
Reusse (Antoine), frere, notice,
40.

Reveilli&re (Georges), 356,379,
384, 386.
Revelli (Alexis), notice, 48.
Reverend (Jacques), notice, 36.
Reviglio (Thomas), notice, 52.
Rey (Sceur), 382.
Reyes (Maxime), frere, 342.
Reyfoun, pres Antoura (Syrie),
298.
Reygasse (Marc), notice, 63;
294, 295, 297, 307, 3o8, 309,
312, 318, 319, 323.
Reynaud (Mgr Paul), 262,267270, 399.

de saint Vincent de Paul;

Translation, notices, 115,

116, 3 93. En 1871, Ann.,
XXXVI, 525.
- du B. J.-G. Perboyre, 211.
Relly (Soeur), 176.
Renard (Antoine), 206, 208,

Reynolds (Antoine), 173.

Rezasco (Raymond),

Riario Sforza, cardinal, archeveque de Naples, 186.
Ricci (Raymond), frere, notice,
45.

(Mathieu), frere, notice, 3o.

Renault (Soeur),
215, 348.

notice,

47, 18o, 182.
Rhodes (Pierre), notice, 40.

231.

-

384-

387.

2o1,

213,

2z4,

Rende (marquis di), 186.
Rennes,France(Ille-et-Vilaine),
23, 115, 149.
Renou, 325.
Renzo (Pierre), frere, notice,
47-

Ricchini (Jacques), notice, 53.
Rice, 344.
Richard (cardinal), archeveque
de Paris, 126, 394.

- (Joseph), frere, notice, 36,
15o.
-

(Soeur), 116.

Riche (Jean-Baptiste), eloge,
70.

-
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Richelieu, France (Indre-etLoire),
39, 149.

It,

21, 28, 31, 38,

Richemond (Mme de), 123.
Richen (Henri), eloge, I59.
Richenet (Francois), notice,
52.
Richewood, Etats-Unis (Ohio),
344.
Richmond, Elats-Unis (Virginie), 345.
Richou (Alexandre), notice,
68; 219, 221, 234.

Richoux (Antoine), 372.

Riello (Ange), eloge; Ann.,
LVII, 85.
Rieux (Auguste), 358.
Rigney (Soeur), 336.
Rignord (Nicolas), frere, notice, 43.
Rigo (Pierre), clerc, notice,
67.
Rilhafolles, Portugal,zoo, 201.
Rimini, Italie, 181.
Rinaldi (Jean), 188.
Rio (Marcellin), 171.
Riobamba, Equateur, 359.
Rio de Janeiro, Brisil, 19, 21,
22, 23, 56,62, 63,64,65,66,

67, 68, 71, 371-374Rio Grande, Br6sil. Voyez
Sainte-Catherine.
Riom, France (Puy-de-D6me),
149.
Rissel (Olivier), 326.
Rites 6thiopiens, 1o2.
Rites orientaux,8o, 85, 86, too,
10?.
Rivalland (Soeur), 226.
Rizzi (Joseph), notice, 67, 238,
264, 265, 266. 267, 269.

Roata, Ann., LVI, 558; LXI,
506.
Robache (Claude), frere, notice,
42.

Roberti (Romuald), notice, 51.
Robiche (Louis), notice, 27,
141.

Roca (Carlos), Ann., LIX, 5o.
Rocca (Jean-Baptiste), notice,
40.

- (Jean), Ann., LIX, i5o.
- (Sceur), 378.
Roccasecca, Italie, 20.
Roch (Soeur), 356.
Roche (N.-D. de la), diocese
de Lyon, 22.

- (Soeur), 347Rochechouard (Mgr Guy de),
i3i.

Rochefort-s.-Mer, France(Charente-lnferieure), i3, 32, 33,
34, 36, 39, 41, 42, 43, 44,
74, 1i2, i6, i5o, 398.
Rochelle. Voy. La Rochelle.
Rochery (Soeur), 356.
Rochet (Benoit-Joseph), 68,
259.
Rodef, France (Aveyron), 15,
125, i5o.

Rodrigues (ies), 77.
Rodriguez (Soeur), 353.
Rogon (Rend), notice, 41.
Rogowski (Pierre-Paul), 61,
215.

Rogues (Rend), notice, 48,
i 6, 157.
frere,
Rohault (Franjois),
notice, 35.
Rojas (Cyprien), 352.
- (Guillaume), 358.
Rola (Antoine), seminaire,
notice, 36.
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Rolando (Frangois), notice,45.
- (Jacques), notice, 65, 332,
341, 343, 346.
- (Marc), clerc, notice, 46.
Rolland (Suur), 204.
Rolley (Pierre), dloge, 68, 44.
Rolshausen (H ugues de),dloge,
63, 315, 316, 319.
Romand (Antoine), eloge, 298,
3o1.
Rome :Monte-Citorio,SS.-Jeanet-Paul, S.-Andrd du Quirinal, S.-Sylvestre du Quirinal, 11, 13, 15; notices, 27
a 71 passim; 72, 75, 84, 88,
I

ll

I,
0o,
I16, 117, 122, 125,126, 128,

98, 99, 100,

1o5,

179, 18o-182, 190-191, 192,
402.

-

Maison internationale h
Saint-Nicolas de Tolentino,
25, 191.
- Saint-Joachim, io5.
- H6pital Sainte-Marthe du
Vatican,

125.

Romelokos, tribu malgache,
328.

Rommers (Soeur), 374.
Romon (Emile), 399.
Romond (Antoine), notice, 61.
Romorantin, France (Loir-etCher), 15o.
Rosario, a Buenos-Ayres, Republique argentine, 385.
Rosati (Mgr Joseph), notice,
5o; 82, 119, 33o, 335, 339,

341, 345, 346.
Rose (N.-D. de La), France
(Lot-et-Garonne), 11,39,41,
44, 146.
Rosselli (Jean), notice, 46.
Rosset (Edouard), 398.

Rossi (Antoine), notice, 46.
- (Ernest), 319.
- j Mgr Ernest de), 395.
- (Jean-J&r6me), notice, 39.
- (Jules-Cisar de), 18o, 182.
Rotelli (Mgr), nonce & Paris,
216.
Roube (Etienne), Ann., LIII,
540.
Rouen, France (Seine- Infdrieure), 128, i5o.
Rouge (Filix), notice, 59; 285,
286, 287, 293.

Rougi (Antoine), i38, 399.
Rouger (Mgr Adrien), notice,
66; 94, 125, 238, 251 i 258
passim, 323.
Rougeot (Paul), 401.
Rouguier (Sceur), 359.
Rouillard (Philippe),frere, notice, 35.
Rouleau (Sceur), 357.
Rouilld (Claude), notice, 35.
Roulx (Florent), 3o5.
Rouly (Soeur), 326.
Roume (Eugene), 297.
Rouquette (l'abbe), 396.
Roura (Laurent), 353, 354.
Rousseau (Andre), dtud., notice, 32.
- (Daniel), notice, 34.
- (Paul), notice, 59.
Rousseaux (Antoine), frre, .
notice, 42.

Roussel (Antoine', frere, notice, 40.
Rousset (Sceur), 3o3.
Rousichouk, Bulgarie, 213.
Rouvelet (Francois), eloge, 69.
Rouy (Soeur), 364.
Roveta (Jean), notice, 45.
Roy (Jules-CUsar), 32.
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Roye, France, (Somme), 151.
Rubio (Grigoire), frdre, notice, 59.
Rudni-Siel, Samogitie (Russie),
14.

Ruffi (Andrd), notice, 33.
Ruggiero (Bernard), 185.
Ruiz (don), 398.
Rulland (Jean-Baptiste), notice, 38.
Rupcouvert, France, pres Sens
(Yonne), 42.
Rupello (Blaise), frire,notice,
45.

16, 17,
Voy. Varsovie.

Russie, 14,

120, 239.

Rutan (Soeur Marguerite),Annales, LVIII, 371.
Ruthenes de Galicie, notice,
198.
Ruyft, pres Welkenraedt (Belgique, 26.
Ryan (Mgr Etienne-V.), visiteur, puis. evque de Buffalo,

notice,70; 33o h 346 passim.
Rzymski (Paulj, notice, 5i.
Saad (Elias), cure maronite,

296.
Saarbruck, Lorraine, 159.
Sabalette (Pierre), notice, 65,
133.
Sabaty (l'abbe), 395.

-

Sabini (Ange), notice, 70.
Sacca (Jean-Baptiste), 182.

Sacconex, Suisse, 205.
Saganeiti,Abyssinie, 311, 314,
318.
Saguet (Alexandre), notice,67;
364, 365, 366.
Sald-pacha, 323.
Saillard (Soeur), 169, 35o.

Saint, Sainte :
S.-Alban, pres de Lyon, 141.
S.-Aignan, France (Loir-etCher), 115, 151.
S.-Andri, lie de la Reunion,
325.

Ste-Anne. Voy. Amiens, Mete.
S.-Antoine de Chieri, 73.
- de Pera, A Constantinople,
209.
S.-Augustin (fort), a Madagascar, 327.
Ste-Barbe(ile),au Bresil, 374,
S.-Basile (Sceur), saguerison,
144.
S.-Benott de Constantinople,
16, 49, 54, 58, 6i, 67, 206,
208, 209, 211, 213, 215; his-

torique, 206, 216, 217, 401.
ile de la Reunion, 325.

S.-Brieuc, France (C6tes-duNord), 12, 39,44, i51.
S.-Casimir, Paris, 147.
Ste-Catherine, diocese de RioGrande (Bresil), 19, 374.
- diocese de Cortone (Italie),
181.
S.-Chamond, France (Loire),
137.
S.-Charles ou le Petit-SaintLazare, h Paris, 11, 147- Missouri, 345.
S.-Cloud, pres Paris, 13, 37,
Ix2, i5i; et Ann., XXXVI,
444,461.
Sainte-Croix (Jacques Camusat
de), notice, 42.
S.-Cyr, France (Seine-et-Oise),
13 , 33, 34, 44, .51.
S.-Denis, pres Paris, 12a, 15 r;
et Ann., XXXVI, 554, 555.
- ile de la Reunion,325,326.

-
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S.-Eugene, pras Alger, 321.
S.-4loi de La Perriere, prieuri,
diocese de Saintes, x 5o.
S.-Eutrope, a Saintes, i53.
S.-Fiel, Portugal, 20.
S.-Firmin, precedemment Les
Bons-Enfants, 48, 115, 147.
S.-Flour, France (Cantal), 12,
17, 21, 33, 66, i51, 401,402.
S.-Fonds (M. de), 114, 134.
S.-Fort,prieurd, France (Charente-Inferieure), i53.
Ste-Genevieve,Etats-Unis(Missouri, 331, 345.
S.-Georges de Constantinople,
25, 215, 217.

S. -Germniin-en-Laye, pros
Paris, 112, 152; et Ann.,
XXXVI, 327.
S.-Jacques-sur-I'Arno, A Florence, 74. Voy. Florence.
S.-Jean-de-Feduccio, Italie,
193.
S.-Jean-et-S.-Paul, i Rome,
13.

S.-Joachim, a Rome, io5.
S.-Joseph, iglise a Pekin, 277,
278.
- i la Nouvelle-Orleans, 2o.
Voy. Nouvelle-Orlkans.
S.-Laurent, eglise, a Paris, 1x
4,
147.
S.-Lazare (chevaliers de), i i.
S.-La.are, prieure, a Paris, 72.
- Maison principaledelaCongregation, a Paris, 8, 11; notices, 27-71 passim; io8, x 1,
312; le pillage en 1789,114;
123, 124, 147.
- A Plaisance, Italie, 78.
S.-Louis en l'lle, & Paris, ir5,
147.

Saint-Louis des Frangais, a
Lisbonne, 20, 201, 202, 203.
- & Madrid, 23.
- &Mexico, 35o.
- lie de la Reunion, 325.
- Missouri (Etats-Unis), 17,
25, 50, 58, 59, 33o, 338, 341,
345-346, 399.
- Potosi (Mexique). Voy. San
Luis.
S.-Macaire,France(Gironde),
152.

S.-Malo, France (Ille-et-Vilaine, i52.
Saint-Malo (Mgr de),4o.
S.-Marcellin, a Manille, 25.
Voy. Manille.
Ste-Marguerite,paroisse, i Paris, 15, 147.
Ste-Marie des Barrens, pros
Perryville (Missouri). Voy.
Barrens.
- de Bel-Air (ile de la Rdunion), 325, 326.
- de Lac-Roy, diocese de
Clermont, abbaye, 73.
S.-Martial, cure, & Angouleme, 3o.
Saint-Martin (l'abb6 de), 395.
St-Martinde Coudres, prieurd.
Voy. Coudres.
- lie de Re, Ii5, 116, 152.
S.-Maur, diocese de Chilons,
152.

S.-Maurice, diocese de Clermont, 152.
S.-Meen, France (Ille-et-Vilaine), ii, 28, 3o, 39, 44, 72,
j52.

S.-Melaine, a Morlaix, 145,
152.
Saint-Michel idel Y iAo.

-473.S.-Nicolas du Chardonnet, a S.-Vallier, France (Sa6ne-etLoire), i53.
Paris, 147.
- de Tolentino. Vay. Rome, S.-Victor, abbaye, a Marseille,
Naples.
142, 146.
S.- Vincent d'Asie, 18, 210, 21 1,
S.-Omer, France (Pas-de-Ca212.
lais), 37.
- deMacedoine,225,226,236.
S.-Paul, lie de la Reunion,325,
Voy. Zeitenlik.
326.
- de Paul, siminaire, A Paris,
S.-Petersbourg, 195.
26.
S.-Philippe, Chili, 377.
- a Rio de Janeiro, 21.
S.-Pierre, de Buzet, France,
S.- Vivien, de Saintes, prieure,
To8.
- lie de la Reunion, 325.
74, 150.
S.- Walfroy, France (ArdenS.-Pithon, France (Nord), 140.
nes), 22, 66, 67, 153, 399.
S.-Pol de Leon, France (FinisFrance (Charente-InSaintes,
i53.
43,
33,
13,
tere),
firieure), 11, 2o, 28, 29, 40,
- en Artois, France, 152.
S.-Pons, France (Herault), i.
44, 74, 5o, i53, 398.
Sa-kiao, Chine (Tchi-kiang},
Ste-Pulcherie de Constanti266,269, 270.
nople, 217.
Salas (Pantaldon), 383.
S.-Remy, pres Sens tYonne),
Salbaing iFranqois), notice,4 .
73.
Ste-Reine. Voy. Alise-Sainte- Sale (Jean), frere, notice, 39.
Salerne, Italie, 193.
Reine.
Saletta, 318.
S.-Roch, paroisse, a Paris.Voy.
Salgado (Benot), Ann., LIII,
Paris.
294.
Ste-Rosalie,a Paris.Voy.Paris.
Salhorgne (Dominique), supeSte-Sauve, France (Nord),i53.
rieur gdneral, 3, 4, 7, lo, 17,
S.-Sauveur,eglise,h P6kin,274,
51, 52, x8-ig9.
275.
(Alphonse), 298.
Saliege
(Ille-et-ViS.-Servan, France
Salle des Reliques de Saintlaine, 14, 40.
Lazare, i Paris; inventaire,
S.-Simon, i Metz.Voy. Metz.
124.
Ste-Sopkie, de Constantinople,
Salmas, Perse, 288, 292, 293.
212.
S.-Sulpice, i Paris, Voy.Paris. Salomon (Disird), 289, 290,
291,292.
Ste-Su anne,ilede la Reunion,
Salomone (Antoine), notice,
2o, 325, 326.
35.
S.-Sylvestre, du Quirinal, i
Salomoni (Mgr Joseph), noRome, 17. Voy. Rome.
uce, o2, 101.
S.- Thomas de Cosnac,prieure,
Salonique, Macidoine, 16, 24,
i53.

-
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5o, 59, 62, 67 , 2o, 212,222229.

Saltillo, Mexique, 20, 352.
Salvador, Amerique centrale,
354-356.
Salvaire (Georges), 71, 384,
387.
Salvan (Henri), 244, 264, 265,
276.
- (Sceur), 322.
Salvatori (Chrdtien), notice,
So.
Salvayre (Mddard), 207, 215,
220, 275, 314, 326.
Salzani (Sceur), 217, 222.
Salfbourg, Autriche, 24, 163;
union des Sceurs i la Compagnie des Filles de la Charitt, 124; Ann., LXII, 38o.
Salze (Soeur), 299.
Sambor, Pologne, 13, 34, 35,
38, 41, 43.
Samogitie, Russie, 14, 16.
Sanpietro (Desire), notire,46.
San Antonio, Etats-Unis
(Texas), 331, 34o.
San Fernando, Chili, 376.
San Francisco,Californie, 342,
347.
San Josd, de Costa Rica. Voy.
CostaRica.
San Juan de Cuyo, Republique
Argentine, 24, 387.
San Kiao, Chine, 25o, 25 , 254,
255, 256.
San LuisPotosi, Mexique, 25.
San Remo, Italie, 13, 45, 47..
San Salvador, Salvador (Amn-

rique centrale), 26, 355.
San Stephano, Turquie, 208,
209.

Santa Anna. Salvador 3i6

Anna. Salvador 356
Santa

-

-

----

SantaBarbara,Californie, 34 2.
Santa Casa, 19, 372. Voy.Rio
de Janeiro.
Santa Crur, Californie, 342.
- de Tenerifle, 171, 172.
Santa Quiteria, Portugal, 22,
64, 204-205.
Santa Rosa de Cabal, Colombie, 25, 359.
Santa Suzanna (Ignace), 168;
Ann., LIX, 15o.
Santandren (Jean), 391,.392.
Santiago, du Chili, 19,71, 376378.
- de Cuba, Antilles, 24, 352,
353,354.

Santorin, lie grecque de l'Archipel, 16, 5o, 63, 69, 218,
229-230.
Santos, Brisil (province de StPaul), 374.
Sanulewicz (Frangois), notice,
57San Vito dei Normanni, Italie,
26.
Sanz (Raymond), 168, 171,
347Sapieha (le comte), 40.
Sappia, 165.
Saoura, Perse, 291.
Saratow, Russie, 17.
Sardaigne, lie, Voy. Cagliari,
Sassari.
Sareta, Ann., LXI, 5o6.
Sarlat,France (Dordogne), 13,
38, 39, x53.
Sarrans (Louis), 55, 210, 211,
218, 263.

Sarrebeyrousse (Saeur), 179Sarthou (Mgr Jean-Baptiste),
71, 277, 278-279, 283.
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Sarqane, Italie, 14, 43, So, 51,
57, 182, 193.
Sassari, Sardaigne, 24, 193.
Sassi (Alexis), 254, 255.
Saugere (Soeur), 372, 373.
Saujon, France ( Charente-Inferieure), i53.
Saulnier (Antoine), notice, 36.
- (Jacques), frere, notice,44.
Saupurein (Filix), eloge, 61,
276.

Sauvage Sceur), 234.
Sauve, France (Gard), 153.
Savelli (Antoine), notice, 47.
Savino (Paul), 384.
Savone, Italie, 16, 18, 62, 68,
193.

Says (Bernard de), notice, 33.
Sbuttoni (Louis), notice, 68,
i93.

Scafi (Filix), 209, 284.
Scapulaire de la Passion, 86,
94, 1xg, 3o6, 393, 399, 402.
Scarabelli (Pie), notice, 53,
182.

Scaramelli (Joseph), notice,39.
Scarella (Antoine), 38o.
Scarnafigi, Italic, 18, 183,193194.

Schapman (1'abb), 178, 393,
399.
Schlick (Dominique), notice,
59, i6o, 161.
Schmidt (Freddric), 3og.
-

(Guillaume), 204.

Schmitz ( Ernest), 3o6.
Schoenecken, diocese de Treves, 159.

Schottey (Auguste), 240.
Schreiber (Jules), 159, 295,
3o6, 318, 397.
Schrotter (Pierre), notice, 43.

"'

"'

Scnumacner (•igr Pierre),
359, 360, 361, 362, 397.
Schwar ach, Autriche, 24, i63;
Ann., LXII, 38o.
Scianoff( Mgr Epiphane), ev&que bulgare, 236.

Scommegna (Roger), 185.
Scotti (Jean), notice, 47.
- (Louis), 69.
Scottini (Adam), notice, 52.
Sculli, Ann., LV, 265, 266.
Scutari, Asie mineure, 2o,213,
214, 215, 231.

Sedan, France (Ardennes),

n,

29, 3o, 32, 39, 40, 4:, 43,

45, 153; et Ann., XXXVI,
547.
Segadelli (Vincent), 18o.
Seghino (Joseph-Antoine), 35,
182.

Seguin (Guillaume), frere, notice, 28.
Seilhan (Lucien ), 240.
Seine-et-Marne, departement
de France, 136, 153.
Seine-et-Oise, departement de
France, t53.
Selecta ou Orsza. Voy. Orsfd.
Sellier, frere, 16.
Semeria (Antoine), notice, 59,
399.
Sdminaire interne de la Mission, 73, 1o9, to.
- de renovation, nio.
- des Irlandais & Paris, 148.
- des Filles de la Charite,
109, 11o.
Seminaires diocesains, 91, 93,
97, rox.
Semitcheff Mitzo (Michel),
220.
22-0.

-
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Sempeau (Jean-Armand). dloge,
52,242, 248.

Senaux (Nicolas), notice, 29.
Senlis, France (Oise), 153.
Sennhauser (Sceur), 206.
Sens, France (Yonne), 12, 18,

Sicile, lie, 186, 9o. Voy. Catane, Palerme,Syracuse, etc.
Siedlecki (Stanislas), notice,
36.
Siemiaticq, Pologne, 14, 37.
Sienne,Italie, 19, 70, 18S, 182,

36, 43, 44, 66, 69, 73, 154,

157; et Ann., XXXVI, 333,
545.
Sentenac (l'abbd), 398.
Serie (Casimir), Ann., LII,
18.
Sernache, Portugal, 16, 201.

Serapion

(le P.), en Perse,

293.

Serra (Gaspard), notice, 46.
Serre (Jean), notice, 49.
- (Louis), Ann., LXII, 3oi;
LXIV, 524.
Serres (l'abbd), 3 96.
Serreta (Jean), 351.
Se-tchouan, Chine, 240.
Seton (Mme Elisabeth), 51,
6o, 120, 33o, 331, 334, 338,

343.
Sevin ( Nicolas), dv&que de Cahors, Ann., LXI, 164.
Sevres (95, rue de), i Paris,
17, 118.

Sgorta, Syrie, 307, 3o8, 309.
Shang-hai, Chine, 20, 238,
240,

244,

248,

251,

261,

264, 270, 276, 278, 280.

Shaw (Thomas), 333, 341,
342, 347.
Sheffield, Angleterre, 19, 173,
174, 175, 176-I77.
Siao-ly, Chine, 283.
Siberie, 54.
Sicardi (Charles-Dominique),
S3, 50, 81, 82, 117.

194.

Siffredi (Jacques), notice, 52.
Siguen{a, Espagne, 24, 66,
169, 172.

Silao, Mexique, 35o.
Sillere (Jean-Pierre on Raphael), dloge, 382.
Simard (Henri), 397, 141.
Simiand (Antoine), notice, 6v;
242, 243, 247. 272, 281.
Simiane de la Coste, 142.

Simon (Jean), notice, 40.
- (Jules), 363, 367.
- (Rend), notice, 3o; 191,
192.

-

(Victor), 364, 365, 372,
373.
- (Sceur Marie), 385.
Simonin ( Francois), notice, 52;
331, 334, 336, 345.
Simonis (Mme Adolphe), Ann.,
LXVIII, 378.
- (Mile Corndlie), Ann., LXV,
252.

Simonosaki (Traitx de), 240.
Sina, Kurdistan, 284, 289.
Sinan (Pierre), 209.
Sin-fong, Chine, 258.
Sion (Soeur Ldonie), 3o5,
3o6.
Sion (Sceurs de N.-D. de),
212.

Sipolis (Barthelemy), 71, 364,
366, 367, 368, 369, 370, 371,

i:
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367, 369, 370, 372.

Sipurio, Costa-Rica, 354.
Sirkow, Pologne, 198.
Sirot(Sceur), 235.
Sirvanin (Eugene), frere, notice, 66, 240.
Sirven IPierre), notice, 29.
Sisco (Andrd), notice, 47.
Si-tai-hoan, impdratrice de
Chine, 239.
Si-tang, A Pekin, 273.
Siucillo (Thomas), notice, 58.
Sivouan, Mongolie, 260, 261,
262.
Skiriat (Andrd), notice, 34.
Slavin (Sceur), 344.
Sledziowski (Joseph), notice,
38.
Smilowic, Russie blanche, 14.
Smith (Raphael), 3 3 9.
- (Thomas), 332, 333.

Smolenski (Valentin), notice,
35.
Smolincq, Russie, 17.
Smoremburg (Antoine), 272,
273, 274.
Smyrne. Turquie d'Asie; College de la Propagande, College du Sacrd-Cceur, 16, i8,
54, 6I, 63, 65, 67, 212, 231236, 307.
Soardi (Amddee), notice, 46.
Soart (Robert), notice, 33.
Sobieski (Jean III), roi de Pologne, 31.
Sodanes (Pierre de), notice,
28.
Sceurs superieures des Filles de
la Charite, 5. Voy. Chariti
(Filles de la).

Soissons, France (Aisne), iS,
20,21,

121,

i54.

Sokolowicz (Joseph), 198.
Sokolowka, Pologne autrichienne. 26, 199.
Sokolski (Joseph), ev8que bulgare, 213, 224.
Sola (Jean-Baptiste), frere, notice, 47.
- (Quintin), 170.
Solacroup (Augustin), 323;
eloge, 378.
Solari (Francois), frere, notice, 33.
Solesmes, France (Nord,, 24,
154.
Soleure (Suisse), zo6.
Solminhac (Mgr Alain de),
eveque de Cahors, x34.
Solomiac ( Seur Louise), 266,
267, 268, 269.
Somalis, peuple d'Afrique,
320.

Sommariva, Italie, 194.
Somma Vesuviana, pros de
Naples, 194.
Somme, departement de la
France, i39.
Sonac, France, (Lot) i35.
Song (Paul), eloge, 56, 245.
Sonsonate, Salvador, 356.
Soouk-Boulak, Perse, 284.
Sorbonne (La), i Paris, I12.
Sord (Dominique), frere, notice, 42.
Soubieille (Pierre), 197, 198.
Soubiran(Jean),fr., notice, 33.
Soubiranne (Mgr), 123, 136.
Soulage (Jules-Herculede),6o,
382.
Soulid (Antoine), frere, notice,

56.
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Sourrieu (le cardinal), 1o.
Sowenski (Antoine), notice,
35.
Spaccapietra (Mgr Vincent),
notice, 6i,63, i85, 233, 235.
Spagnuoli (Oronce), notice, 57.
Spinola (Jdr6me), notice, 47.
Spiritisme, 264.
Sprengfield, Louisiane, 346.
Stains, France (Nord). 54.
Stanczyk (Joseph), notice, 52.
Stchiguelska(Soeur), ,86, 197.
Stella (Francois), 398.
- (Joseph), 312, 313.
Stevens (Guillaume), 226.
Steyl, Hollande, 178.
Stolberg (Guillaume), notice,
63.
Stoilenwerck (Pierre), 69.
Stoper (Filix), clerc, notice,

Orient,

221, 236.

Syracuse, Sicile, 57, 194.
Syrie, 16,

294, 3oo, 304.

Sjegedin, Hongrie, 163.
Ta-ao, Chine, 266.
Tabanous (Frangois), 228.
Taddei (l'abbd), 395.

Tade (l'abbd), 396.
Tagalos, indigenes des iles Philippines, 391.
Tagliabue (Mgr Francois), notice, 67; 244, 253, 261, 262,
264, 276, 277-278, 281-283.

LVII, 372.

Subies (Philippe), 166, i67.
Sublac, Pologne, z5.
Subrin (Andre), notice, 33.
Sue (Mathieu), notice, 58:

Taillepied (Sceur), 349.
Taipings, secte de rebelles en
Chine, 238, 239, 251,

247, 260, 271.
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o14, 207, 213, 294-

3xo; ies massacres de 1860,

46.

C

so4.

Superieures de la Compagnie
des Filles de la Charitd, 5.
Supergan, Perse, 287, 288.
Swartz (Soeur), 196.
Sydney, Australie, 389. Voy.
Ashfjeld, Balmain.
Symnowicz (Michel), notice,5 .
Synodes en Chine, 96.
Syra, ile de I'Archipel, 216,

Stradom-les-Cracovie, Autriche, 13, 41, 44, 199. Voy.
Cracovie.
Stroever (Conrad), 159.
Strzegocki (Thomas), notice,
37.
Sturchi (Pierre), 59; Ann.,

Suen-hoa-fou, Chine, 278.
Suer, Egypte, 324, 325.
Suisse, 21, 2o5-zo6.
Suisse (Sceur), 382.
Sully, diocese d'Orleans, 154.
Supirieurs gendraux, 3, 4.

___'

dela Congregauon usqu a a
Revolution, 109,
Supirieurs de missions en

I

252,

264.
Tai-tcheou, Chine, (TchKiang), 266, 269, 270.
Talamanca, Costa-Rica, 354.
Talbot (Sceur), 197Talca, Chili, 378.
Talcahuano, Chili, 375.
Talec (Nicolas), Iro; Ann.,
LXI, 164; LXIII, 3 7 ; LXIV,
SIt, 324.
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Talmasse (Soeur), 165.
Talmier (Joseph), notice, 59,
264, 274.

Talvatz (Guillaume), notice,
33.
Tamanhan (Sceur), 385.

i

88, 273-279.

-

miridio-occidental, 20, 89,
99, 279-283.
- oriental, 283.
Tcheng(Jean), notice, 59,274-

Tcheng-ting-fou, Chine, Tchi-

Tamaulipas, Mexique, 35o.

ly occidental, 68, 71, 24o,
278. 280, 281, 282, 283.

Tamet(Antoine),255, 259.

Tcheou (Jacques), eloge, 64,

Tamataye, Madagascar, 327.

Tamisier (Andrd), frere, no-

246, 271, 282.

tice, 42.
Tan-hao, Chine, 270.

Tching (Jean), chretien chi-

Tan-kiou, Chine, 283.
Tannourine, Syrie, 309.
Tao-Kouang, empereur

-

nois, 242.
(Joseph), 250.

de

- (Paul), notice, 61, 276.
Tchiou (Francois), 53, 241,

Tarbes, France (Hautes-Pyrd-

Tchoukour-Bostan, Turquie,

Chine, 238, 272-

242.

ndes), 137, 154.

214.

Tarchi (Ferdinand), siminariste, 35.

Tchou-san,archipelde la Chine,

Tardaios, Espagne, 25.

268, 269.
Tchu-tsei, Chine, 270.
Tehdran, Perse, 21, 61, 62,
284-293 passim.

Tarente, Italie, 186.
Tarlo, (Barthilemy)

Ann.,

LXIII, 142, 143.
Tartarie, Tartares,

260,

261,

271.

Tasso (Jean), 188.
Taule (Jean-Baptiste), notice,
39.
Taurin (Mgr), vicaire apostolique des Gallas, 320.
Tauris, Perse, 18, too, 284.

Tchang (Paul), notice, 57.
(Agathe), 271.

Tchang-mao, a rebelles , en
Chine. Voy. Tai-pings.
Tchao-yang, Chine, 262.
Tchd-kiang, Chine, 18, 68,

a38, 249, 262-270, 402.
Trh._l.
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249, 262, 263, 264, 265,267,

Teissandier (Geraud), notice,

Tarnow, Pologne, 199.

-

cNUo

Piki

l

Thdl

67, 366, 368, 374.
Tellay (Dubuat de),

notice,

42.

Temesvar, Hongrie, 213.

Templus (Seur), 187.
Ten, chretien chinois, 262.
Tenerife, iles Canaries, 26,
171, 172.

Teng (Jeaa-Baptiste), 255.

Teniere (Sceur), 329.
Tennes (Michel), frere,
tice, 36.

no-

6
Teramo, Italic, 18 , 194.

Termine (Jean-Baptiste, 18o,
182.

(Leon),
Terral
.....
•
•l eloge,
W 63, 2z0.
w
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192.

Terrasson (Vincent), iloge, 70,
127.

Terre-Sainte, 295, 304, 323.
Tdruel, Espagne, 22, 172.

Testa (Gaspard), notice, 46.
Teste (Pierre-Joseph), 325.
Testori (Joseph), 182.
Texas, Amerique du Nord,
339, 340.
Teysseyr (Jacques), notice,52,
294. 297.

Tezner (Antoine), frere, notice, 41.
Than, 250.
Theilloud (Jean), 381.
Theodoros, empereur d'Abyssinie, 312, 3 3, 314.
Tepan, Guatemala, 355.
Thepault de Rumelin (Michel),
chanoine de Treguier, i55.
Thipaut de Brignon (Mgr
Hervd), 151.
Thessalie, 225.
Theux, Belgique, 24, 25, 69,
164-165.
Thibault (Edme), notice, 44- (Louis), notice, 28.
- (Nicolas), Ann., LXIII,622.
Thibet, 261.
Thiel (Mgr Bernard), 354,397.
Thiele (Thdodore), 214.
Thierry (Jean- Baptiste-Raphael), notice, 64; 238, 273,
274, 275, 276.

Thiesdey, 116.
Thieulin (Rend), 146; eloge,
Ann., LXIII, 317.
Thirion (Soeur), 379.
Thoillier (Joseph), 231.
Thaln nl'ahhbb

30.
Tholon- Wabb-l 3o5.

.

S

I

iomas
• gr JacquesUC,
284, 291-292.

-

(l'abbd), 395.

-

(Sceur), 302.

191,

Thouluc (Soeur), 355, 356.
Thuot (Louis), 38.
Tichitoli (Joseph ,Ann.,LVIII,
434; LXIX, 218, 22f.

Tien-Chang, Chine, 86.
Tien-tsin, Chine, Tche-ly septentrional, 20, 60, 239,240;
les massacres, 244; 275,276;
266, 273, 274, 278, 279, 280,
282, 402.

Tiers ordre de saint Vincent de
Paul, 369.
Tignac, diocese de Sarlat, 153.
Tigral, idiome d'Abyssinie,3 18.
Tigrd, Abyssinie,

312,

319,

320.

Tillet (Marie), 276.
Tillier (Charlemagne), 234,
375.
Tillot (Louis), notice, 32.
Timon (Mgr Jean), 33o, 33i,
335, 336, 339, 340; dloge
341; 343, 346.
Ting-hai, Chine, 268, 269.
Tirnau, Hongrie, i5.
Tissandier (Charles), 369.
- (Durand), frere, 374Tissot (le R. P.), 126, 393,
396.
Titeux (Simon), frere, notice,
35.
Titre mensw communis,78, 8o.
Tivoli, Italie, 14, 36, 39, 56,
181i.
Tivollier (Soeur), 322.
Tizzone Vincent-Thomas),notice, 34.
Tobar.
170.
.. . .,
-

-

481 -

Tobolsk, Sibdrie, 196.
Tolentino, Italie, 182.
Tolima, Colombie, 356, 358.
Tombeau de saintVincent, t 13.
Tong, 247.
- prince regent de Chine, 2 3 9.

Tong-tang, A Pikin, 273.
Tong-tchi, empereur de Chine,

12, 17, 19, 20, 42, 56, 64,
71, 155.

Toutain (Jacques), frere, notice, 39.
Touvier iMgr Marcel), notice,
66; 314 i 318 passim; 381.
-

Sceur, 378.

Touvre (Barthelemy), notice,
239.
64, 163.
Tramonti (Dominique), 379.
Tonkin, 239.
Tonnay-Charente,France(Cha- Trani, Italie, 194Translation des Reliques de
rente-Inferieure, 15o, I5*.
saint Vincent de Paul, 393.
Torlonia (Ie prince), 182.
Tornatore (Dominique), 180, - des restes de Louise de Marillac, 114.

181.

-

(Jean-Baptiste), 6loge, 69.

-

335.

Torre (Hyacinthe), notice, 32.
-

(Jean), 182.

Torres (Augustin), 348.
Torr6s, 349, 352.

Torrette(Jean-Baptiste), eloge,
52; 238, 241, 242, 246, 247.

Tort (Joseph), notice, 46.
Toscane (duche de), 194.
Tosi (Joseph), 53.
Tosti (dom Louis), 395.
Tougin, diocese de Belley, 154.
Toul, France (Meurthe-et-Moselle), ix,

35, 38,42, 154.

Toulard (M.), Ann., LXII,
3o1.
Toulon, France (Var), 154.
Toulouse, France (Haute-Garonne). i3, 25, 33, 154.
Tourne (Jean-Baptiste), 148.
Tournier (Eugene), 67, 371.
-(Mlle),
209.
Tourrel (Soeur), 258, 260.

Tours (Antoine), frere, notice,
66.
Tours,France (Indre-et- Loire,

Trapani, Italie, 186.
Trapes (Paul), notice,66 291.
Trappistes; a Vang-kia-keou,
pres Pekin, 95, 277, 278;
pr6s d'Akbes, 296.

Tratebas (Antoine), notice, 28,
189.
Trebiionde, Asiemineure,284.
Trdguier, France (C6tes-duNord), 12, 35, 155, i56.

Treichel (Nicolas), notice, 33.
Tremaudan (Soeur), 381.
Tremoulet (Sceur), 171.

Trbves, Allemagne, 059.
Triceri (Jean), notice, 43.
Trieste, Autriche, 161.
Trinitaires, 1&8.

Trinite (archiconfrerie de la
Sainte-), a Paris, 91,92,122,
124, 126, 149, 215; et les

Ecoles du Liban, 3o2, 3o3.
Tripoli, de Syrie, 16, 63, 71,
3o7-31o.

Tripon (Jean), frere, notice,
43.
Trippier (Jean), 152.
31

-
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Triquet (Ignace), trere, notce,
41.
- (Louis-Henri),notice,Ann.,
LIII, 533.
Trinquet (Soeur), 326.
Troarn, France (Calvados),
156.
Trogneux (Francois), notice,
37,325.
Troy, Etats-Unis( New-York),
Troyes, France (Aube), I1,
23, 28, 29, 33, 38, 39, 42,
126, i56, 399, 4oz.

Trucchi ( Pierre), notice, 66.
Trucco (Philippe), 399.
Trujillo. Perou, 24, 70, 383.
Truquet (Nicolas), 133, 137.
Tsay( Pierre), chritien chinois,
271.

Tseou (Auguste), 278.
Tsiekinto, chretien chinois,

--

206,

Voy. Constanti-

nople.
Turroques (Jean), notice, 65;
186, 187, 223, 224, 225.

Tursi, Italie, 19.

Tustet (Jean), notice, 53; 296,
304, 307.

Tykocin, Pologne, i5.
Tyrnau, Hongrie, x6o.
Udine, Italie, 15.
Ugo (Simon), notice, 55; 85,
ISo.

Uhles (Herman), 159.
Ulry, Ann.. LI, 169.
Union, pres Montevideo, 388.
Urbain VIII, pape, 29,72, Io8.

Urge (Ignace), Ann., LII, 87,
96.
Uruguay, Amdrique, 24, 388.

Uskub ou Scopia, Turquie

252.

d'Europe, 216, 222.

Tsin-hien, Chine, 256.,
Tsi-tou, Chine, 253.
Tsivori, i Madagascar, 328.
Tso-fou-pang, Chine, 264.
Tsong-li-ya-men, 273.
Tse-lang, en Chine, 270.
Tubeuf (Louis), 401.
Tulear, Madagascar, 328.
Tunis, Tunisie, 11 7, 77 79,
88, io8, 141, 322, 328-329,
401.

Tunja, Colombie, 25, 356.
Turbini (Antoine), frere, notice, 46.
Turin, Italie, 12, notice, 27 B
71 passim;

x5,

182, 183,

184.
Turletti (Jean), notice, 38.
Tnrcr•
-Tur

294.

Tlnmrnir
q-*»*,
u

an

y,

a

4- ,

Vacca (Jean-Baptiste), i8o.
Vaccarezza (Antoine), notice,
47Vacher (Soeur), 325.

Vachetta (Charles), notice, 45.
Vacondio (Leonard), notice,
62, 223.

Vacquier (Jean), frere, notice,
34.
Vaillant (Soeur Marie-Anne),
402.

Valachie; mouvement kutzovalaque, 2i3, 221, 222, 227.

Valdemoro, Espagne, Madrid,
26.

Val-des-Bois, France (Marne),
23, 121, 156.

Valence, Espagne, 16, 166.
Ir

YX,

-

Fr*
ra
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,
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.
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Valenciennes, France (Nord),
156.
Valentini (Philippe), 125.
Valerga (Mgr), 285, 3oo.
Valette (Sylvain), 137.
Valeyre (Soeur), 276.
Valfleury, France (Loire , t3,
32,47, 40, 441 46, 69, 157
Vallin (Gabriel), notice, 37.
Valparaiso, Chili, 378.
Vandaele (Soeur), eloge, 2.83.
Vanderbist (Sceur), 357.
Van de Sandt (Guillaume), 369,

38o.
Varese (Jean-Baptiste), notice,
61; 286, 287, 288, 289.
Varet (Pierre), 204.
Varna, Bulgarie, 212.

Varsovie, Pologne russe, 12,
15, 29, 3o, 35, 37, 39, 40,
4x, 51, 56, 58, 195, 196, 197.
Vases sacres, 93, 97, lo5.
Vasseur (Daniel), 33.
- (Omer), 68, 283.
Vaszari (le cardinal), 163.
Vatican, i25.

Vauris Francois), notice, 61.
Vautrin (Charles), frere, notice, 56.
Vayrieres (Jean), notice, 66.
Vaysse (Joseph), 355.
Vifik-pacha, 215.
Velki (Martin), frere, notice, 36.
Velletri, Italic, 48.
Vend6me (le cardinal de), ro.
3P

CCPlldJ
enequea,

-

-

--

Venturini (Pierre), 369, 371.
Verbert (Charles), 3, 7, 5o, 82,
118, i31, 143, 262.
Verdeil (Sceur), 293.
Verdier (Francois), 4oo.
Verdun, France (Meuse), 128,
157.

Vergeat (Alexandre), 67, 322.
Vergini, 12. Voy. Naples.
Verniere (Theodore), 137.
Vron (Jean-Baptiste), 13o.
Verone (Alexandre), frere-coadjuteur, notice, 3o.

Vdrot (Soeur Marie de), 398.

372.

Van Hoonaker (1'abbd), 396.
Vannier (Sceur), Ann., LX, 4 99 .
Vannes, France (Morbihan),
13, 34, 35, 48, z16, 157.
Van Rugemortel (Sceur), 377,

V

--

ro

.

Verrina (Antoine), 337.
Versailles, France (Seine-etOise); Saint-Louis, NotreDame : 12, 14, 32, 34, 35,
36, 39, 41, 42, 43, 48, 73,

ii1; les massacres de la Rdvolution, I5t; 139, 141, 157,

40o; et Ann., XXXVI, 35o,
545.
Verschueren (Arnaud), notice,
64, 373.
Vervault (Benjamin), 328.
Verviers, Belgique, zo, 165.
Vespasiani (Paul), notice, 51.
Vetere (Joseph), frere, notice,

55.
Vezin (Antoine), notice, 32.
Vic (Mgr Casimir), 253, 256,
258-26o.
Vicaires apostoliques, 86, 93,
94, 95.

Vicaires gdndraux de la Congregation, 3, 4.
Vicart (Ernest), notice, 62.

- (Eugene), notice, 61.
Vic-Bigorre, France (Hautes-

Pyrdnees), 158.
notice, 49, 206.
(Jean),
Vicherat
....
•

-
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Vichy, France (Allier), 20, 21,
94, 158.
Vicoso (MgrAntonio Ferreira-).
Voy. Ferreira.
Victor (S.), martyr, 146.
Victoria, Mexique, 35o.
Vidal (Clement), 398.
Vidmeyer ( Herman), frere, notice, 34.
Vieillescases (Guillaume), notice, 40.
Vieilles-Mines, tats-Unis,331,
347.
Vienne, Autriche, 15, 19, 25,
64, 16o, 163, 213, 402;
Ann., LXII, 38o.
Vierges chrdtiennes (Association des),en Chine, 26 9 ,272.

Vieux-Colombier (rue du), a
Paris, 117.
Viganego (Jacques), notice, 43.
Vigaun, Autriche, i63.
Vigna (Jean-Baptiste), frere,
notice, 38.
Vignola, pris Mondovi, Italie,
190.
Viguier (Pierre-Alphonse), 5o,
79, 206, zo8.
Viladas (Jdr6me), notice, 65,
i68, 352.
Vilandais (Felix), Ann., LI,
321.

Vilaseca (Joseph), 351.
Villa, 49, 237Villafranca del Vieryo, Espagne, 26.
Villain (Francois), notice, 29.
Villalon, eloge, 40.
Villata (Joseph), notice, 47Villavecchia(Jules-Cisar), 189.
Ville (Soeur Anne), 243.

ViII~

tC~,tbarincb

u-n

.

348, 35o, 351.
Villefranche de Rouergue,
France (Aveyron), 14,46.
Villeneuve (Sceur), 323, 324.
Villepreux, France (Seine-etOise), 58.
Viliers- Bretonneux, France

(Somme), 138.
Villerval (Christophe), 37.
Villette (Emilc), 396.
Vilna, Russie (Lithuanie),
36, 37, 43, 49, 50, 53, 54,
195, 196, 199.
Vina del Mar, Chili, 379.
Vincennes, France (Seine),
VINCENT DE PAUL (S.) :
Biographie, details : 3,

13,
55,

15.
72,

108-109, 112, 113.

a Avis et conferences a, 400.
Bdatification (1729) et canonisation (1737), 75, 76,
77, 113, 119, i37, 142.
Cantiques.
o Conferences de. saint Vincent de Paul ,, 123.
Cceur de saint Vincent de
Paul, ii5.
Eau binite de saint Vincent
de Paul, 95.
Fete liturgique: office et indulgences, 78, 79, 82, 83,
89, 116, 128.
« Lettres de saint Vincent de
Paul , 123.
a Maximes de saint Vincent

de Paula, 398.
Messe votive et Prdface de
saint Vincent de Paul, 9o,
9'.

a Modele des hommes d'action et d'oeuvres a (S. V.),

-
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par Boudinhon, 125, 399.
Naissance de saint Vincent et
Centenaire, 92, 122.
Ordinations, premiere messe,
136, 137, 400.
Patron des (Euvres de charite, 95, 96, lo0, 124, 126.
Priere: glorieuxsaint Vincent, 97.
Pandgyriques, 393.
Reliques et translation, 84,
86, 87, 116, 117, 1 8, t3o,
135, 393.
Vie et notices, 393; par
Abelly, Ilo, 397; par
Emm. de Broglie, 400;
par John Morel, 399.
Vincent (Francois), 29, 189.
Vincrange (Henri), frere, notice, 37.
Vins (Laurence de Paulian,
marquise de), Ann., LIV, i8.
Vintimille (Mgr de), 142.
Viollet (Sceur Marie), 276.
Vion (Pierre), frere coadj.,notice, 4o.
Virginia-City, Californie, 342.
Virieu (Sceur), 177.
Virle, Italie, 194.

Virot, notice, 49, 4o3.
Vissard (Louis), notice, 32.
Vitre, France (Ille-ef-Vilaine),
158.
SVitry-le-Franfois, France
(Marne?, i58.
Vivarelle (Sceur), 186.
Viver (Jean), notice, 49, 51.
-

(Valdrien), 49, 51.

Viviand Claude), 43.
Vceux dans la Congrigation ;
dispense des vceux reservie,

72. 73,75, 76, 77, 10, 112;
reint6gration, 73, 77.
Voeu de pauvrete, 72.
Vogels(Jean), 159.
Voghera, Italic, 16, 194.
Voglino (Jean-Baptiste), frere,
notice, 33.
Vollet (William), 368.
Volo, Grace, 223, 225.
Volonteri (Mgr), 246.
Volvera (comtesse), Ann., LVII,
104.
Vosges,dipartementdeFrance,
i39, 14o.
Vuillemin (Arsene), notice, 71.
Waelen (Alexandre), 282.
Wagensperg (Sceur), 270.
Wahring, Autriche, 24, i63;
Ann., LXII, 38o.
Wailly (Pierre de), 3, 7, 9, T7,
51, 83, 1i8.
Waitlen, Hongrie, 16o.
Walburga (Sceur), 338.
Wall-Meseritch,Autriche, 164.
Wang (Joseph), 70, 71, 256.
Warcz, Hongrie, i5.
Watel ( Frangois), superieur
gendral, 3, 5, 8, 13, 31, i13.
Water (Jacques),

172.

Watson, 278.
Welkenraedt, Belgique, 26.
Wemsprim, Autriche, 164.
Wenes (Leopold), 6loge, 68.
Wernhoutsburg-sous-Zundert,
Hollande, 24, 123, 178.
White, 178.
Whittier, Californie, a6.
Wilmington, Etats-Unis (Philadelphie), 347.
Wilkow Nowy, Pologne autrichienne, 26.

-
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William(Nicolas-Joseph),Ann.,
LI, 176.
Wiseman (le cardinal), 176.
.Wladislavie, Pologne, 14, 37.
Wloclaweck, Pologne, 14.
Woeber (Antoine), notice, 71,
162.
Wolenski ( Sibastien), notice,
49Wolhinie, Russie, 16.
Wolinski (Francois), notice,55.
Worni, Russie, 16.
Wynhoven (Francois), eloge,
69, 270, 279.
Xanthi, Turquie, Roumilie,
218.
Xhanha, Yucatan, 35o.
Yanco, tie de Porto-Rico, 353.
Yang-kia-keou, Chine, 278.
Yang-tse, fleuve de Chine, 240.
Yao-tcheou, Chine (KiangSi or.), 68, 258, 260,402.
Yen (Stanislas), chritien chinois, martyrise, Ann., LVIII,
548, 549.
Yenidje, Turquie d'Asie, 225.
Yeou (Andrd), Ann., LIII, 474,
475.

Yeou (Joseph), notice, 70, 252.
Yeou-ngan (Andre), 255.
Ya, chritien chinois, 248.
You (Joseph), eloge, 70, 242,
259.

- (Pierre), 65, 255.
Yun-nan, Chine, 249.
Yu-ouain, Chine, 266, 267.
Yvre-ltveque, France (Sarthe),
158.
Yzabel (Et.-Augustin), notice,
242.

Zaionezkowski (Rodolphe), notice, 54.
Zaslaw (ou Zoslav), Russie
(Volhynie), 15, 49, 55.
Zatorski (Francois), frdre, notice, 41.
Zeitenlik, pres Salonique, 24,
67, 71, 228, 229, 236.
Zigmunt (Anselme), 53, 195.
Zitomir, Russie (Volhynie), 16,
52.

Zouk-Mikail, pres Beyrouth,
298, 3oo, 3o:. 3o3, 3io.
Zualdi (Fdlix), eloge, 68.
Zurich, Suisse, 206.
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